**مقدمة موضوع تعبير عن المولد النبوي الشريف للأطفال**

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة على نبي الله وحبيبه محمد -صلى الله عليه وسلم- المصطفى الأمين، الذي نحتفل بعيد مولده المقدّس في الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل من كل عام، خصّه الله تعالى بأجمل الصفات خُلقًا وخَلقًا، وأرسله حاملًا رسالة الإسلام، لينقل الناس من ظلمات الكفر والفسق إلى نور الإسلام، وقد عمل جاهدًا على نشر هذه الرسالة في جميع أصقاع الأرض، ومن خلال هذه الرسالة شهدت البلاد الإسلامية نقلة نوعية في حضارتها، وابتعدت عن الشرك بالله تعالى، وعبدت الواحد الأحد الذي يستحق العبادة.

**موضوع تعبير عن المولد النبوي الشريف للاطفال**

تحتفل اليوم جميع الدول الإسلامية بذكرى ولادة سيد الخلق وأطهرهم وخاتم الأنبياء، الذي ولد في مكة المكرمة يوم الاثنين الواقع في 12 ربيع الآخر من عام الفيل، وجاء مولده ليكون حدًا فاصلًا بين الجهل والعلم، بين الكفر والإيمان، بين الإلحاد والتوحيد، ولد الرسول المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام يتيم الأب، والدته السيدة آمنة بنت وهب، التي أرسلته إلى البادية لترضعه السيدة حليمة السعدية، وتركت البادية أثرًا عظيمًا فيه فتعلم الفصاحة والرماية والفروسية، توفيت والدته وهو في عمر الست سنوات، فكفله جّده عبد المطلب، ومن بعده عمه أبو طالب، اللذان كان لهما دور في تجاوزه مشاعر اليتم والحرمان، عمل في التجارة لدى السيدة خديجة بنت خويلد، وأُعجبت بصدقه وأمانته، وتزوّجها وبقي يتاجر معها، ويسافر مع قوافل تجار قريش ويكسب بالصدق والأمانة، وعلى الرغم من انشغاله بالتجارة لم ينشغل عن عبادة وتوحيد الله تعالى في غار حراء بعيدًا عن أعين القرشيين الذين كانوا يعبدون الأوثان، وبقي على ذلك حاله إلى أن أنزل الله تعالى الوحي عليه بواسطة الملك جبرائيل عليه السلام، وبدأ يدعو للإسلام بالسر خوفًا من بطش قريش، ومدّه الله بالصبر وقوّة التحمل، واستمر في نشره لهذا الدين على الرغم من كل ما كابده من مضايقات من الوثنيين، حتى وصلت بهم الأمور إلى تهديده بالقتل والحصار والتجويع، إلّا أنّه استمر في حمل راية الإسلام، وسلمها للأجيال القادمة.

وفي ختام موضوع التعبير عن المولد النبوي الشريف، نكون قد تحدثنا عن مسيرة حياته الشاقة التي قضاها في نشر ورفع راية الاسلام، وستبقى ذكرى مولد سيّد الخلق وخاتم الأنبياء مناسبة للاحتفال بها حتى يومنا هذا، وستبقى على مر الدهور إلى ما شاء الله لها من أمر.

**خاتمة موضوع تعبير عن المولد النبوي الشريف للأطفال**

في ختام سطورنا نكون قد تحدثنا عن أشرف وأطهر خلق الله تعالى، والذي اصطفاه الله تعالى من بين الخلق وحمّله راية الإسلام، وكان أهلًا لحملها فقد قدّم الكثير في سبيل نشر الدين الإسلامي، وحمّل هذه الراية للأجيال القادة، فلا يسعنا إلّا أن نخصص يومًا في السنة كأقل تقدير للحديث عن مناقيه ومصفاته الجميلة.