**اخترت لك : ملك الفرس وعمر بن الخطاب**

**لما أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالهرمزان أسيرا دعاه الى الاسلام فأبى فأمر بقتله فلما عرض عليه السيف و قال : لو امرت لى يامير المؤمنين بشربة من الماء فهو خير من قتلى على الظمأ فأمر له بها فلما صار الاناء فى يده وقال : الوفاء يامير المؤمنين نور أبلج قال : لك التوقف حتى أنظر فى أمرك ارفعا عنه السيف فلما رفع عنه قال الان اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وان محمد عبد ورسوله فقال عمر : ويحك أسلمت خير اسلام فما أخرك ؟ قال : خشيت ياامير المؤمنين ان يقال ان اسلامى انما كان جزعا من الموت فقال عمر : ان لفارس حلو ما بها استحقت ما كانت فيه من الملك**