## مقدمة مقال عن توسعة الحرمين الشريفين والاعتناء بالمشاعر المقدسة

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصّلاة وأتم التّسليم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نشكر لله -تعالى- الذي وفّر لنا هذه المشاريع النّافعة التي تهدف لنصرة الإسلام، ولضمان راحة واطمئنان المسلمين وخدمتهم في كافّة بقاع الأرض، فالحرمين الشريفين من أطهر بقاع الأرض وأقدسها، فهما من أهم دور العبادة في الإسلام، حيث لهما مكانة عالية عند المسلمين، ولذلك يتم الاعتناء بهما بدءًا من عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثمّ بعد ذلك في عهد الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم الخلفاء الأمويين والعباسيين والمملوكيين والعثمانيين، والاهتمام بترميمهما على الدّوام.

## مقال عن توسعة الحرمين الشريفين والاعتناء بالمشاعر المقدسة

يُعتبر لفظ الحرمين الشريفين بأنّه يُعبّر عن المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فهما من أماكن العبادة اللذان يتمتعان بأهمية وقدسية كبيرة لدى المسلمين، حيثُ إنّ توسعتهم والعناية بهم من أهم التّطورات التي تمّ القيام بها على مدار العصور والأزمنة التاريخيّة المختلفة، ونظرًا لأهميتها الدينية بذلت المملكة العربية السعودية الكثير من الجهود الكريمة في سبيل تحقيق أعلى درجات الراحة والتسهيلات للحجّاج والوافدين، وفيما يلي سيتم بيان نبذة عن الحرم المكي والنبوي والتطرق لمراحل التوسعة الخاصة بهما من خلال الفقرات الآتية:

### توسعة الحرم المكي

يُعتبَر المسجد الحرام هو أول وأعظم مسجد في تاريخ الإسلام والعالم، حيث يُعدّ قبلة المسلمين الأولى وفيها تُؤدَّى فريضة الحجّ أحد أركان الإسلام الخمسة، كما يتواجد بداخله الكعبة المُشرَّفة التي يطوف حولها الحجَّاج، ومن أهميته لدى المسلمين أولى الحكام الاهتمام البالغ على مّر العصور، بدءًا من عصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم الحكام والملوك، حيث قاموا يتوسعته على الدّوام بسبب تزايد أعداد المسلمين في العالم، كما تعود أول عملية توسيع في عهد الصحابي الجليل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه، ولا تزال التوسعة تزداد حتى العصر الحالي.[[1]](#ref1)

### مراحل توسعة الحرم المكي في العهد السعودي

يعتبر الحرم المكي من أعظم بقاع الأرض لدى المسلمين، ونظرًا لأهميتة الدينية مرّ بالعديد من التوسعات والتطورات من أجل حصول زوار الحرم على كافة الخدمات وحاجتهم من الأمان والرعاية اللازمة، والتي تتمثل على النحو الآتي:[[2]](#ref2)

* **التوسعة في عهد الملك عبدالعزيز:** حيث قام بترميم وتحسين الحرم المّكي من خللال ترميم صحن الطواف والمسعى والأروقة والجدران والمآذن، كما عمل على إنشاء سبيلين لماء زمزم، وإضافة باب جديد للكعبة المشرفة، وأيضًا أضاء المسجد ووضع فيه مراوح التبريد الكهربائية.
* **التوسعة في عهد سعود بن عبد العزيز:** تم القيام بعهده بشراء العديد من العقارات المحيطة بالحرم وهدمها من أجل توسعته، فقد قام بفتح شارع وراء الصفا تستطيع السيارات المرور منه، كما أنشئ بناية خاصة لزمزم، وعمل على بناء العديد من الطوابق مع توسعة في المطاف.
* **التوسعة في عهد الملك فهد بن عبد العزيز:**حيث قام بتسخير نفسه من أجل الاهتمام تطوير الحرمين، حيث عمل على تعبيد الطرق وإنشاء الأنفاق وبناء بالجسور، كما اهتم بكافة الخدمات والرعاية الصحية حيث أقام المشافي المتنقلة، وسهل إجراءات الدخول والخروج للحجّاج لاراضي المملكة.
* **التوسعة في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز:** حيث له عدة إنجازات عظيمة، ومنها مضاعفة مساحة المسعى لأربعة أضعاف، بالإضافة إلى إدخال القطارات للتنقل بين منى وعرفات ومزدلفة لتسهيل الأمر على المسلمين، وأنشأ قنوات فضائية تبثّ بشكل مباشر من داخل الحرم.

**شاهد أيضًا:** [انجازات المملكة العربية السعودية في توسعة الحرمين الشريفين](https://almrj3.com/the-achievements-of-the-kingdom-of-saudi-arabia-in-the-expansion-of-the-two-holy-mosques/)

### توسعة الحرم النبوي

يعتبر المسجد النبويّ الشّريف هو المسجد الذي أشرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بنائه في المدينة المنورة، حيث يُعتبر من أكبر المساجد وأكثرها قدسية عند المسلمين بعد المسجد الحرام، فقد مرّ المسجد النبوي بالعديد من التوسعات والتطورات التي بدأها النبي -صلى عليه وسلم-بنفسه بعد عودته من غزوة خيبر، مرورًا بعهد الخلفاء الراشدين والخلافة الأموية وبعدها الخلافة العباسية، وفي النّهاية التوسعات العظيمة في عهد المملكة العربية السعودية، حيث إنّ المسجد النبوي هو أول مكان تّمت إضاءته بالكهرباء في شبه الجزيرة العربية.

### مراحل توسعة الحرم النبوي

يعتبر الحرم النبوي بأنه ثاني أقدس مكان في الإسلام، وقد تم بناءه على يد الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-، كما أنّ هناك العديد من التوسعات والتطورات التي تمّ القيام بها من أجل توسعة الحرم النبوي، والتي تتمثل على النحو الآتي:

* **التوسعة في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم-:** حيث بدات التوسعة الأولى للمسجد النبوي في السّنة السابعة للهحرة بعد ازدياد عدد المسلمين، بحيث لم يتسع لعددهم فقام رسول الله بشرء أرضاً مجاورة لأرض المسجد من عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وجعل مساحة المسجد تبلغ 2475.
* **التّوسعة في عهد الخلفاء الرّاشدين:** وهي التوسعة الثاني التي حصلت في عهد عمر بن الخطاب، حيث جعل بنائه ذو متانة أكبر، وجعل أعمدته من الخشب، وفي عهد عثمان بن عفان تمت التوسعة الثالثة فقد أعاد بناء جدران المسجد باستخدام الحجارة المنقوشة والقصّة، واستخدم في سقفه السّاج، كما أضاف النقش إلى جدرانه.
* **التوسعة في عهد الوليد بن عبد الملك:** قام الوليد بإنشاء حجرات لزوجات رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في المسجد، وسانده عمر بن عبد العزيز وقام بشراء الأرض المجاورة للمسجد وضمّها إليه، وأقام البناء ووضع الزخرفة عليه، وقدّم القبلة والمحراب، ورفع المئذنة، كما وصل اتّساع المسجد إلى مئتي ذراع في الطول، ومئتي في مقدمة العرض.
* **التوسعة في عهد ملوك المملكة العربيّة السّعودية:** حيث قام الملك فهد بن عبد العزيز بتوسعات ضخمة تمثلت بوضع سلّم لمساعدة الناس للوصول إلى سطح المسجد، وتحسين كل من الطابق الأرضي والعلوي، وفتح ساحات ومصفّات للسيارات، ثمّ قام بوضع كاميرات وأجهزة إنذار، كما عمل على رفع المآذن، وإضافة الساحات، وفتح أبواب جديدة.

**شاهد أيضًّا:**[أبرز إنجازات المملكة العربية السعودية](https://almrj3.com/achievements-of-the-kingdom-of-saudi-arabia/)

## خاتمة مقال عن توسعة الحرمين الشريفين والاعتناء بالمشاعر المقدسة

إلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالِنا الّذي تناولنا فيه أحد إنجازات المملكة العربيَّة السُّعوديّة، ألا وهو توسِعة الحَرمين الشَّريفين، فقد قمنا عبر فقرات البحث بالحديث عن جملة من العناوين الفرعيّة التي بينت نبذة من المعلومات حول الحرم المكي والحرم النبوي، وانطلاقًا من تلك الأهميّة يتوجّب الاهتمام بهذا الموضوع وبناء جملة معرفيّة قويّة عنه، وبهذا نختم فقرات البحث مع بيان مراحل توسعة الحرم النبوي والمكي منذ عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحتى العصر الحالي، بالإضافة إلى معرفة جهود ملوك المملكة العربية السعودية في توسعة الحرمين.