**مقدمة بحث عن المولد النبوي الشريف**

إن المولد النبوي الشريف أو ما يُعرف باسم (مولد النبي) هو اليوم الذي وُلد فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الإسلام محمد بن عبدالله، والذي يكون في تاريخ 12/ ربيع الأول/ من كل عام، كما أنه في تونس ومصر بدأوا الاحتفال بهذا اليوم منذ العهد الفاطمى، إذ اعتبر الفاطميون ذلك اليوم من العطل الرسمية، بالإضافة إلى قيامهم بالاحتفال في جميع أرجاء البلاد.

**بحث عن المولد النبوي الشريف**

تعمل العديد من دول العالم على الاحتفال بذكرى مولد نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبدالله، إذ تعتبر تلك المناسبة إجازة رسمية في الكثير من الدول، ومن الأمثلة على ذلك: مصر، سوريا، الأردن، ليبيا، الإمارات، وتونس، بينما يوجد مجموعة من الدول، ومنها المملكة العربية السعودية، لا يعتبرونه مناسبة للاحتفال، حيث يحتفلون بعطلات عيدي الفطر والأضحى، وكذلك الاحتفال بالأيام الوطنية، ولكن غالبية سكان المنطقة الغربية في المملكة يحتفلون بالمولد النبوي، ومنهم سكان مدينة مكة المكرمة، إذ يعملون على إحيائه بواسطة التجمع من أجل قراءة القرآن الكريم، إلى جانب ذكر التواشيح الدينية مدحًا لنبي الله عليه الصلاة والسلام.

**العناية الإلهية قبل البعثة**

في طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم كان النبي الكريم يعمل في رعي الأغنام، ومن ثم توجه إلى العمل في التجارة حينما كان شابًا، وظهر عليه مهارة كبيرة في هذا العمل التجاري، وأيضًا عُرف عن الرسول عليه الصلاة والسلام الأمانة، الصدق، حسن السيرة، كرم الأخلاق، والحكمة الشديدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد بنفسه عن جميع الخصال السيئة في الجاهلية، حيث كان يمتنع عن تناول الخمر، أو الأكل من الذبائح التي يتم ذبحها للأصنام، فضلًا عن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشارك الشباب في قريش باللهو، حفلات السمر، العزف، ومجالس الغناء.

**خاتمة بحث عن المولد النبوي الشريف**

حينما بلغ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عمر الست سنوات تُوفيت والدته، فانتقل إلى العيش مع جده عبدالمطلب، وظل في رعايته، وكان جده يذكر كثيرًا أن ذلك الفتى سوف يكون له مكانة عظيمة، ومن ثم تُوفي عبدالمطلب حينما بلغ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام عمر الثماني سنوات، فأخذ كفالته عمه أبي طالب، والجدير بالذكر أنه عمل على رعاية ابن أخيه خير رعاية.