**السعودية قبل ٣٠٠ سنة ، التسلسل التاريخي للسعودية**

يمتد تاريخ المملكة السعودية إلى ثلاثة قرون خلت، قدم الشعب السعودي فيها الكثير من التضحيات، وحقق من خلال العديد من الانتصارات، ويمكن تقسيم تاريخ المملكة السعودية لأربعة مراحل مهمة بدأت من عام 1727 ميلادي ولاتزال تزدهر وتتقدم حتى الآن، وهي كما يلي:

**تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727**

وكان ذلك في 22 شباط من عام 1727 ميلادي نتيجة الاتفاق الذي تم بين الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام الحكيم محمد بن مسعود القرني، وتم التأسيس الحقيقي للدولة السعودية الأولى في عام 1744 ميلادي، واستمرت بالتوسع والانفتاح حتى أصبحت مصدر قلق للدولة العثمانية التي كلفت إبراهيم باشا بقيادة حملة عسكرية وإنهاء وجود الدولة السعودية الأولى وتدمير عاصمتها الدرعية.

**تأسيس الدولة السعودية الثانية في عام 1824**

في عام 1824 ميلادي تمكن الأمير تركي بن عبد الله آخر حكام الدولة السعودية الأولى من بناء وتأسيس الدولة السعودية الثانية متخذا من الرياض عاصمة لها، وتوسعت وامتد نفوذها في عهد الأمير تركي وابنه فيصل، ولم تستمر لفترة طويلة، حيث لجأت الدولة العثمانية إلى الاستعانة بآل الرشيد للتخلص من الدولة السعودية، فما كان من الملك عبد الرحمن وهو آخر حكام الدولة السعودية الثانية إلا الاستسلام واللجوء إلى الكويت في عام 1891 ميلادي.

**تأسيس الدولة السعودية الثالثة في عام 1902**

عاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من دولة الكويت في عام 1902 ميلادي إلى الرياض عازماً على بناء الدولة السعودية من جديد والثأر من حكام آل رشيد، وقد تمكن من استعادة الرياض واتخذها عاصمة للدولة السعودية الثالثة، وامتد نفوذه وبسط سلطته على جميع المناطق التي كانت خاضعة لحكمه، واستطاع الملك المظفر توحيد إمارتي نجد والحجاز تحت رايته.

**تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932**

واستمر توسع وامتداد نفوذ الدولة السعودية الثالثة بقيادة الملك الموحد عبد العزيز آل سعود الذي استطاع بحكمته وحنكته توحيد القبائل والإمارات المتفرقة بمختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية بمحيط إمارتي نجد والحجاز، بالرغم من محاولات الانفصال المتكررة، وأعلن تأسيس المملكة العربية السعودية في 23 أيلول من عام 1932 ميلادي، متخذا من الرياض عاصمة لها، واعتمد النظام الملكي في الحكم، وكان أول حكامه، واستمرت بالتقدم والرقي والازدهار وتحقيق الانتصارات إلى الوقت الراهن.