**مقدمة تقرير عن الحضارات القديمه بعمان**

إنّ سلطنة عُمان دولة عربيّة تقع بالقسم الغربي من آسيا، وتعتبر إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وهي الثالثة بالمساحة بين دول الجزيرة العربية، بمساحة تقدّر بـ 309.5 ألف كيلو متر مربع، إذ تقبع في الجهة الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية، يحدها خليج عُمان شمالاً والإمارات العربية المتحدة من الشمال الغربي، وغرباً تحدّها المَملكة العربيّة السّعودية أما جنوباً فتحدّها اليمن وبحر العرب، نظام الحكم بها ملكي وحاكمها يدعى سلطان ويلقب بصاحب الجلالة، والسلطان الحالي هو هيثم ابن طَارق آل سعيد، اعتلى سدة الحكم منذ الـ 11 من يناير سنة 2020 مـ عقب وفاة شقيقه السلطان قابوس، تطل على البحر بشريط ساحلي طويل يصل إلى 3165 كيلو متر ابتداءً من مضيق هرمز شمالاً، وصولاً إلى اليمن بالجنوب الغربي، فهي تطل على سواحل (الخليج العرب وحر العرب وبحر عُمان،  مما أكسبها قيمة كبيرة منذ قدم التاريخ بسبب موقعها الاستراتيجي.

**شاهد أيضًا:** [تقرير عن عمان في محيطها العالمي](https://almrj3.com/a-report-on-oman-in-its-global-environment/)

**تقرير عن الحضارات القديمة في سلطنة عمان**

قديماً أطلق على عُمان تسمية جبل النحاس كما عرفت في ظل الحضارة السومرية باسم "مجان"، وذلك بحسب ما ورد في آثار الحضارة السومرية وكتاباتها، التي أكدت أن مجان كانت من أشهر دول الشرق الأوسط تاريخياً بتصدير النحاس وأحجار الديوريت لدول الجوار، تتوفر في عُمان أربعة معالم تاريخية شاهدة على حضارات الماضي، ساعد بتواجدها على أرض عُمان موقعها الاستراتيجي الهام، فضلاً عن تمسك العُمانيين بمعالم فنيّة تراثية كرقصة "البرعة" المصنّفة بقائمة التّراث الثقافي للإنسانية.

في عصور ما قبل التاريخ كانت قبيلة عُمان القحطانية أول من قطن أرض عُمان، ومن هنا جاءت التسمية للبلاد "عُمان يعني الاستقرار"، لكن بعض علماء التاريخ يشيرون بأن التسمية كانت نسبةً لـ عُمان ابن نبي الله إبراهيم الخليل باني المدينة، وأسماها السومريون مجان نسبةً للصناعة الأشهر فيها بزمنهم وهي كلمة سومرية تعني هيكل السفينة، وتعتبر ظفار من أهم المواقع التي قامت عليها الحضارات، علماً أنها مذكورة بكثر في الأحاديث النبوية الشريفة، فضلاً عن مدينة عبري أقدم تجمّع سكاني بتاريخ البشريّة عمره 8 ألاف سنة، عني بالأوابد التاريخية منها ما يعود للعصر الحجري القديم، الذي اعتمد أبناؤه صناعة ما يحتاجونه من الحجر، وتؤكد دراسات لتاريخ بشبه الجزيرة بأن جدار عمان يعود لهذا العصر، وهو ما تم استقراؤه من الأحفورات الأثرية الملونة، أما اكتشافات العصر الحجري القديم فهي منوعة من (فؤوس - أدوات صيد مستحاثات حيوانات وغيرها، بالمقابل فإن آثار العصر الحجري الحديث تشمل فؤوس ومدقّات وأوني فخارية ملونة، استخدم أبناء هذا العصر الصّوّان في البناء بالإضافة لبناء المقابر بشكل منظم وبدوافع ديني إيماناً بالتقمص والبعث من جديد.

**شاهد أيضًا:** [تقرير عن العمانيون في شرقي أفريقيا](https://almrj3.com/report-on-the-omanis-in-east-africa/)

**خاتمة تقرير الحضارات القديمة في عمان**

يعتبر السلطان السابق الرحل قابوس من أهم الأسماء حكمتها طيلة التاريخ، وقد اتمر حكمه للسلطنة لقرابة الـ 70 عام، شهدت البلاد في ظل جكمه نهضة اقتصادية وعمرانية غير مسبوقة، وتابع نهجه السلطان هيثم شقيقه التذي تربى في مدرسة أخيه، وتعتبر عُمان اليوم من بين أهم دول الخليج وأكثرها استقراراً، بفضل القيادة الحكيمة وتطلعات الساسة للمستقبل الواعد لأبناء الوطن.

**شاهد أيضًا:** [تقرير عن عمان في عصر النباهنة حضارة وتواصل](https://almrj3.com/a-report-on-oman-in-the-era-of-the-nabhani-civilization-and-communication/)