**موضوع تعبير عن شخصية عظيمة بالانجليزي**

**يتناول الموضع الآتي واحدة من أعظم الشّخصيات التي مرّت على تاريخ الكون، وهي شخصية رسول الله محمّد باعتراف كبار الكتّاب والفلاسفة على مرّ العصور، في الآتي:**

**المقدمة**

**Social networking sites are full of stories of personalities who have presented a lot and had the most prominent presence in various fields, where fame is considered one of the most prominent things that a person can start after achieving achievements, and after achieving social acceptance in the hearts of the public, and it is evidence of the soundness of human thought, as Great personalities are accepted by others, and the importance of fame stems from its ability to influence others, to accept the methodology and ideas, and in the subject of our conversation for today we will discuss one of the greatest personalities of all time, which is the personality of the Prophet of Islam Muhammad, may God bless him and grant him peace.**

**الترجمة: تذخر مواقع التواصل الاجتماعي بقصص الشّخصيات التي قدّمت الكثير وكان لها الحُضور الأبرز في أصعدة متعدّدة، حيث تُعتبر الشّهرة واحدة من أبرز الأمور التي يُمكن أن ينطلق الإنسان إليها بعد تحقيق الإنجازات، وبعد تحقيق القُبول الاجتماعي في قلوب العامّة، وهي دليل على سلامة الفكر الإنساني، حيث تحظى الشّخصيات العظيمة بالقُبول من الآخرين، وتنطلق أهميّة الشّهرة من كونها قادرة على التأثير في الآخرين، لقبول المنهج والأفكار، وفي موضع حديثنا لهذا اليوم نتناول واحدة من اعظم الشّخصيات على مرّ العصور، وهي شخصيّة نبي الإسلام محمّد صلّى الله عليه وسلّم.**

**العرض**

**The Messenger of God, Muhammad, may God’s prayers and peace be upon him, was born an orphan child who could not see his father. He was under the care and tutelage of his uncle Abu Talib, who oversaw his care and education. The beginnings of the prophecy were with the first years of childhood, when the countries he visited blossomed with his feet, as was the case of Mrs. Halima Saadia who breastfed him in the desert. A young man with morals, the public knew him as the honest and trustworthy one who does not break a promise or a covenant.**

**الترجمة: ولد رسول الله محمد صلّى الله عليه وسلّم طفلًا يتيمًا لم يستطيع أن يرى والده، فكان تحت رعاية ووصاية عمّه أبو طالب الذي أشرف على رعايته وتعليمه، وكان من أبرز الأبناء في الذّكاء والأخلاق والقوّة، فعمل منذ نعومة أظافره في رعي الأغنام، وشبّ على ذلك، وكانت بدايات النبّوة مع سنوات الطّفولة الأولى حيث أزهرت البلدان التي زارها بقدميه، كحال السيدة حليمة سعديّة التي أرضعته في البادية، فقد كان العرب يُرسلون الأطفال إلى البادية من أجل أن يرضعوا قساوة الصّحراء، وصعوبة الأيّام، فتتقوّى شخصيّاتهم، جسديًا وفكريًا، وعاد من تلك الدّيار شابًا ذو خلق، عرفته العامّة بأنّه الصّادق الأمين الذي لا يخلف وعدًا ولا ميثاق.**

**It was known about the Messenger of God that he is one of the intelligent and powerful, as he was in an environment that worships idols, and despite the conviction of the ancestors, he stood in front of those idols and knew their value, as they are mere stones that do not benefit or harm, and do not deserve people to stand to worship them, so he fled from that home To a cave in the highest mountain in Mecca to be alone with himself, and to search in the signs of the universe, and to worship God who created everything, until the revelation came to him from God, that he is a sent messenger, and that he has a great responsibility that must stand with firmness and persistence, so he began the call at the age of The forty secret in Dar Al-Arqam, and encouraged people to worship God, the One, the Eternal, and led them from darkness to light.**

**الترجمة: عُرف عن رسول الله أنّه أحد الأذكياء الأقوياء، فقد كان في بيئة تعبد الأصنام، وعلى الرغم من قناعة الأجداد فقد وقف أمام تلك الأصنام وعرف قدرها، فهي مجرّد حجارة لا تنفع ولا تضرّ، ولا تستحقّ من النّاس أن يقفوا على عبادتها، فهرب من تلك الدّيار إلى غار في أعلى جبل في مكّة ليختلي به مع نفسه، ويبحث في آيات الكون،  ويعبد الله الذي خلق كلّ شيء، حتّى اتاه الوحي من الله، أنّه رسول مُنزل، وأنّ عليه مسؤوليّة عظيمة لا بدّ من الوقوف معها بحزم وإصرار، فبدأ الدّعوة في سن الأربعين سرًا في دار الأرقم، وشجّع النّاس على عبادة الله الأحد الصّمد، وانطلق بهم من الظلمات إلى النّور.**

**We expose the Messenger of God to many distortion campaigns, by people who took advantage of people's ignorance, so they enslaved others, so the Messenger of God came with the message of brotherhood in which he equalized people of different colors and races, because they are all descendants of humans, so he worked to prohibit slavery in stages, And he worked to protect the woman from being a passing commodity in the hands of the man, so he permitted marriage by God’s command, and he worked to prohibit adultery that works on the mixing of lineages, and he worked to prohibit wine that goes away the mind, and makes man more like an animal, and he worked to promote the paths of morals that guarantee life Generous for all, so he worked to establish the basic foundations of the state that will protect the interests of the people, and can own the land in the east and west after uniting the Arab tribes that have been exhausted by wars and invasions.**

**الترجمة: نعرّض رسول الله إلى الكثير من حملات التشويه، من قبل الأشخاص الذين استغلّوا جهل النّاس، فاستعبدوا الآخرين، فجاء رسول الله برسالة التآخي التي ساوى فيها بين النّاس على اختلاف ألوانهم، واختلاف أعراقهم، لأنّهم جميعًا من سلالة البشر، فعمل على تحريم العبوديّة على مراحل، وعمل على حماية المرأة من أن تكون سلعة عابرة بيد الرّجل، فأحلّ الزّواج بأمر الله، وعمل على تحريم الزنا الذي يعمل على اختلاط الأنساب، وعمل على تحريم الخمر الذي يُذهب العقل، ويجعل الإنسان أشبه ما يكون بالحيوان، وعمل على تعزيز مسارات الأخلاق التي تضمن الحياة الكريمة للجميع، فعمل بذلك على إرساء القواعد الأساسيّة للدولة التي ستقوم بحماية مصالح النّاس، وتستطيع أن تملك الأرض شرقًا وغربًا بعد توحيد القبائل العربيّة التي انهكتها الحروب والغزوات.**

**خاتمة موضوع تعبير عن شخصية عظيمة بالانجليزي**

**In conclusion, it is necessary to point out the strength of the personality that the Messenger of God possessed, to start from the desert of the Arabs and lead the state that was able to defeat the largest global empires later, and his ability to solve problems, disputes and complexes that have eluded throughout the ages, as the personality of the Prophet has been classified as one of The greatest personalities in the universe are those that can solve the problems of the world we live in today, with a blink of an eye and hours of thinking, so that there is no obstacle to human freedom and the safety of their lives.**

**الترجمة: وفي الخِتام لا بدّ من الإشارة إلى قوّة الشّخصيّة التي تحلّى بها رسول الله، لينطلق من بادية العرب ويقود الدّولة التي استطاعت ان تهزم أكبر الامبراطوريات العالميّة لاحقا، وقُدرته على حلّ المشاكل والخلافات والعُقد التي استعصت على مرّ العُصور، فقد تمّ تصنيف شخصيّة النبي على أنّها من أعظم شخصيات الكون، تلك التي تستطيع أن تحل مشاكل العالم الذي نعيشه اليوم، بطرفة عين، وساعات من التفكير، فلا يبقى عقبة أمام حريّة البشر، وسلامة حياتهم..**