**موضوع تعبير عن سيدنا محمد**، فالنبي محمد عليه الصّلاة والسلام هو أعظم شخصيّة عرفها التاريخ، وهو أكثر ما ينبغي علينا معرفته والتعريف به، وفي هذا المقال موضوع بالعناصر الكاملة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إليكم هذا الموضوع.

**مقدمة موضوع تعبير عن سيدنا محمد**

نور البشرية وهدايتها، سيّد الأكوان، حامل القرآن الكريم، إنّه نبي الله محمّد صلى الله عليه وسلّم، لم يكن النبي يومًا إلا هاديًا للبشرية، منقذًا لها من الهلاك، مرشدًا لها إلى سبيل الحق والصّواب، إنّه محمّد صلى الله عليه وسلّم، والحديث يطول.

**موضوع تعبير عن سيدنا محمد**

لقد شاء الله عزّ وجل أن يجعل هداية البشريّة على يد سيّدنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام، فأرسله بالقرآن ليكون خاتم النبيين، وناسخًا لرسالات المرسلين، فقد جاء نبيّنا محمّد عليه الصّلاة والسلام بالدّين التام الكامل الشامل الخالد إلى يوم الدّين.

**النبي والدعوة**

لقد شاء الله عزّ وجل أن يختار محمد بن عبد الله ليكون حاملًا لراية الإسلام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسّلام عند هذا الخيار، فقد نصر دين الإسلام نصرًا كبيرًا، وراح يجوب في أنحاء الأرض ومشارقها ومغاربها ناشرًا لدين الله عزّ وجل، حتّى لم تبقَ بقعة من بقاع الأرض إلّا وقد بلغها دين الله جلّ في علاه.

فقد كانت الدّنيا تمتلئ بالمعاصي والذنوب والأخطاء الكبيرة التي لا تقبلها نفس سوية، وباتت النفوس تميل حتّى المخلصة منها، فأرسل الله نبيّه ليقوّم تلك النفوس ويعيدها إلى طريق الصّواب،.

**النبي والأخلاق**

منذ أن كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام شابًا كان يتحلّى بمكارم الأخلاق، كالصدق والأمانة، وأمّا عن خلقه بعد الرسالة فقد كان خلقه الإسلام، فلم يكن عليه الصّلاة والسّلام فظًّا، ولم يكن قاسيًا، بل كان ليّنًا لطيفًا، صارمًا على الحق منتصرًا له، فقد كان خير قدوة لجميع الناس عليه الصلاة وأفضل التسليم.

**وفاة النبي**

وما إن أتمّ النبي أمر ربّه، ونشر دعوته، وأصبح دين الإسلام هو الغالب، وهو الذي ينتشر في جميع الأمصار، حتّى شاء الله أن يتوفّاه ويقبض روحه، وهكذا كانت حياة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلّم، فرحل وبقي ذكره وذكر رسالته.

**خاتمة موضوع تعبير عن سيدنا محمد**

وهكذا فقد كان النبي محمد عليه الصلاة والسّلام أفضل وأعظم شخص عرفه التّاريخ في كلّ شيء، في كفاحه، وفي عظمته، وفي حسن عبادته، وفي امتثاله لأوامر ربه، وإنّ القليل من الكلام عن سيّد المرسلين قد لا يفي بالغرض، فما في القلب لا يمكن أن تخطّه الحروف.