**كلمة عن المولد النبوي الشريف طويلة**

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على هادي البشرية، الرسول الكريم وعلى من تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين، أمّا بعد:

لقد منّ الله تعالى علينا بأن أنعمنا بنعمة الهداية والإسلام، وميزنّا عن بقية خلقه بأن بعث لنا نبيه الحبيب هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، فكانت ولادته هي ميلادُ فجر الأمّة الإسلامية، لتُشرق مع ولادته شمسُ الهداية، ونور التقوى والصلاح، نعم أحبتي، إنّه مولد رسولنا الكريم الذي نستقبله بقلوبٍ يغمرها الحب، ومشاعرٍ يطغو عليها الشوقّ لرؤية شفيعنا وحبيبنا يوم القيامة، يُصادف اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول حيث بداية ولادة الدعوة الإسلامية التي نُحييها في كلّ عام بقلوبنا، وبذكرنا وصلواتنا على حبيبنا محمد، وباقتدائنا به، والسير على نهجه، فما الاحتفالات إلّا بدعٍ وضلالة عن طريق الحق الذي أرشدنا له الحبيب، ختامًا أعزائي، نحمد الله على نعمة الهداية، ونسأله رؤية الحبيب المصطفى وشفاعته يوم القيامة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

**كلمة عن المولد النبوي الشريف مكتوبة**

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على نبي الرحمة، وهادي البشرية، المعلم الأول وخاتم الأنبياء والمرسلين، من بفضله أنار في قلوبنا فتيل الهداية وطهّر أرواحنا من الأوثان والضلال والآثام، من بمولده أشرقت الدنيا، وبزغَ نور الهداية للبشرية جمعاء، أعزائي الحضور، نقف اليوم مع الذكرى التي نستقبلها في كل عامٍ بقلوبنا المحبة، وبمشاعرنا التي تنبضُ شوقًا لرؤية من أنار الوجود، وأضاء القلوب، وطهر الأرواح، وزيّن الأخلاق، وأكرمنا بالعلم النافع، والأسس السليمة، والمبادئ الحكيمة، إنّها مناسبة مولد الحبيب المُصطفى، التي بشرّت بقدومه الديانات السماوية جميعها، حيث نقف اليوم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول تمجيدّا واحتفاءً بيوم ولادة الرسول، أعظم أيام الإسلام يوم الخير والبركة، التي نبتهج فرحًا بقدومها، ونُجدّد بها اقتداءنا برسولنا الكريم، والسير على وصاياه التي أكرمنا بها بما يُرضي الله تعالى عنّا، ونبتعد عن كل ما ينهانا عنه كالاحتفالات التي ابتدعها قلّة من المُسلمين والتي لم ترد عن صحابة رسول الله، أخيرًا أحبتي، نسأل الله أن يجمعنا وإيّاكم حول حوض رسول الله، ويُكرمنا بزيارةٍ له، وشفاعته يوم القيامة، مباركّ يومكم الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

**كلمة عن المولد النبوي الشريف للإذاعة المدرسية**

السيد مدير المدرسة، السادة المعلمين الأفاضل، أعزائي الطلبة والطالبات، أسعد الله إشراقة صباحكم المميز والمبارك، والذي يجمعنا حول إذاعتنا المدرسية اليوم نحتفي تعظيمًا بالذكرى التي نستقبلها في كل عام  هجري بقلوبٍ يغمرها الشوق والمحبة والبهجة، إنّها ذكرى مولد حبيبنا ورسولنا المصطفى صلّى الله عليه وسلم، من بشرّت بقدومه جميع الديانات السماوية، من ولدت مع ولادته الديانة الإسلامية ليكون المـحمدي المختار والمحمود في الدنيا والآخرة، إنّه الرسول الذي اصطفاه سبحانه وتعالى للبشرية، ليكون الخير لقلوبها، حيث أمره سبحانه بتبليغ الدعوة، وهداية الناس لطريق الصلاح في الدنيا والآخرة، حيث ولد الرسول في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، لتُضيء مع ولادته مكة المكرمة والجزيرة العربية بأكملها، ليكون البُشرى المتنظرة ليُزيل غمام الجهل والأوثان عن إشراقة الحياة والهداية، أوصيكم أحبتي مع ذكرى مولد رسول الله، بالاقتداء به والسير على نهجه واتبّاع أوامره، فهو خير ما نُهديه لحبيبنا في يوم مولده، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

**كلمة عن المولد النبوي الشريف للأطفال**

أعزائي الطلبة والطالبات، سلامٌ طيب ومبارك مُعطرّ بأفضل الصلاة واتم التسليم على الحبيب المُصطفى، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أمّا بعد:

لقد منّ الله علينا بأن بعث فينا رسولًا أميًّا عظيمًا، كان البُشرى المُنتظرة للبشرية الغارقة في غياهب الجهل والأوثان والأصنام، حيث بشرّت به جميع الديانات السماوية السابقة للإسلام، فكان يوم مولده هو يومٌ يشهد على ميلاد فجرٍ جديد للبشرية جمعاء، إنّه يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، الذي نقف فيه جميعًا اليوم استحضارًا لعظمته وحضوره العزيز في قلب كل مسلم ومسلمةٍ على هذه الحياة، هي الذكرى التي تستحضر معها مشاعرنا المحبة والتي يغمرها شوق الرؤية لشفيعنا يوم القيامة، والتي نستقبلها بفرحٍ يغمر القلوب ويُعيد البهجة للروح، إنّه سيد الخلق، من بعثه الله بالحق هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، من أرشدنا لدروب الخير، وكان خير من نقتدي به في الخصال الحميدة، ومكارم الأخلاق العظيمة، نسأل الله أن يرزقنا رؤيته وشفاعته يوم القيامة.

**كلمة عن المولد النبوي الشريف بالانجليزي**

May God bless your morning, and may God bless you and us on our great day, dear attendees. God sent His Prophet to be a guide and a mercy for humanity that was mired in darkness, and worshiping idols, ignorance and loss. The birth of the Messenger was good and the radiance of hope for all humanity, as she carried him safe and placed him as a guiding and praised prophet. In the life of this world and the hereafter, when in a month like this month, the month of Rabi’ al-Awwal, the dawn of Islam dawned and the best of mankind was born, our Messenger Muhammad, may God bless him and grant him peace, the Messenger of mercy given to humanity by whom God has bestowed upon us, where God has adorned the souls of Muslims and purified their hearts with his guidance. And make it the mercy that is bestowed upon the worlds، Where there is no obedience to God except through obedience to Him, and a person’s faith is only achieved by loving His chosen Messenger, he is the intercessor on the Day of Resurrection, and the first to open the highest paradise for him, and one of his great rights upon us as Muslims is to follow his Sunnah, follow his paths and his way, follow his approach, and imitate his qualities and morals.

**ترجمة كلمة عن المولد النبوي الشريف بالانجليزي**

أسعد الله صباحكم، وبارك الله لنا ولكم بيومنا العظيم، أعزائي الحضور لقد أرسل الله نبيّه ليكون هادٍ ورحمةٍ للبشرية الغارقة في غياهب الظلام، وعبادة الأوثان والجهل والضياع، فكان ميلاد الرسول هو الخير وإشراقة الأمل للبشرية جمعاء، حيث حملت به آمنة ووضعتهُ نبيّا هاديًا محمودًا ذكره في الحياة الدنيا والآخرة، حيث في مثل هذا الشهر، شهر ربيع الأول، بزغ فجر الإسلام وولد خير البشرية، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الرحمة المهداة للبشرية الذي منّ الله به علينا، حيث زيّن الله به نفوس المسلمين، وطهّر قلوبهم بهدايته، وجعله الرحمة المهداة للعالمين، حيث لا طاعة لله إلّا بطاعته، ولا يتحقق إيمان الإنسان إلّا بمحبة رسوله المصطفى، إنّه الشفيع يوم القيامة، وأول من تفتح له الفردوس الأعلى، ومن عظيم حقوقه علينا كمسلمين هي الاقتداء بسنته، ونسلك دروبه وطريقه واتبّاع منهجه، والاقتداء بصفاته وأخلاقه.