## ****كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف للإذاعة المدرسية****

تًعتبر مناسبة المولد النبوي الشّريف من مُناسبات الخير التي نستقبلها بكثير من المشاعر الأنيقة، لما لتلك المناسبة من دور في إعادة ترتيب الحاضر والمستقبل، وفي ذلك نقوم على طرح الكلمة الآتية، بصوت زميلنا الطّالب (اسم الطّالب) شاكرين له هذا الجُهد:

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعًا يا صُحبة الخير، تلك التي نحتفل بها مع مناسبة من أعظم المُناسبات في هذا العالم، فنستقبل معًا مناسبة المولد النبوي الشّريف الذي تعطّرت الدّنيا بولادته، وتزيّنت به الأيّام، فنحمد الله على تلك المناسبة، ونُبارك لجميع أبناء أمّة الإسلام تلك المناسبة الطّيبة التي أشرقت بها الأنوار، فيتم الاستناد على هذه المُناسبة في إعلان البداية الجديدة لعلاقة الحُب الكبيرة التي تربط الإنسان المُسلم بنبيّه المُصطفى، الذي قال فيه السّلف الصّالح (بأبي وأمّي أنتَ يا رسول الله) فكان أقرب إليهم من الأب وأقرب إليهم من الأمّهات، وأحبّ إلى قلوبهم من أبنائهم وأسرهم، وهو ما نحتفل به في هذه المُناسبة الطّيبة التي تَتراقص كلمات الحُب في حُضورها، ونتقرّب معها من الحبيب المُصطفى، وذلك بالتمسك بسنّته المُباركة، وأخلاقه النبوية، فأقرب النّاس مجلسًا من رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- هو أحسننا خُلقًا، وهو ما يدفعنا إلى الامام من أجل التمسّك بالسيرة العَطرة، وتبنّي أعظم الأعمال التي تضمن لنا الخير، فكلّ عام ونتم بألف خير بمناسبة المولد النبوي، وكلّ عام وأمّة الإسلام عامرة بحُب المُصطفى ورسالته المُباركة.....