**مقال قصير عن المولد النبوي الشريف 2022**

ينتظر الشّارع المُسلم مناسبة المولد النبوي بكثير من الاهتمام حيث تُعتبر مناسبة للفرحة والسّعادة، ولإحياء السًنن المهجورة في جميع دول العالم الإسلامي، وهو ما سنتحدّث عنه في طيّات مقالنا الآتي:

يُعتبر موعد المولد النبوي الشّريف، أحد المواعيد المُهمة التي تزيد معها مشاعر الانتماء الدّيني للإنسان المُسلم، حيث تحظى تلك المناسبة على كثير من الاهتمام في جميع دول العالم، وقد اختلفت الآراء في مشروعيّة تلك المناسبة، بعد أن أجمعت آراء العلماء وأئمة المذاهب الأربعة على أنّها بدعة غير مستحبّة، ولم يتم الحديث عنها في عهد السّلف الصّالح، في الوقت الذي نادت به الكثير من الأصوات بأهمية الاحتفال ضمن حُدود معيّنة، فتتزيّن قُلوب المُسلمين بالكلمات الأنيقة، وتتزيّن بيوتهم أيضًا في تلك الذّكرى، وتظهر ملامح الفرحة والابتسامة على الوجوه، ويتم تقديم الحلوى والهدايا، للتعبير عن محبّة وإجلال شخص الرّسول الكريم في يوم مولده، حيث تظهر ملامح الاحتفال على المُسلم في تلك المناسبة بكثير من الصّور المميّزة، فتتزيّن الشّوارع بالأنوار والأضواء، وتفوح روائح المسك والعُطور والبخّور، ويقوم كثيرون على تقديم أصناف الحلوى والمأكولات فرحًا في تلك المناسبة، للتعبير عن محبّة الرّسول المُصطفى، بينما راح كثيرون إلى إحياء السًنن المهجورة، ورعاية مسارات الخير، التي يتقرّب الإنسان المُسلم بها من الرّسول المُصطفى، ونهجه الذي يقوم على رعاية الخير في شتّى المجالات، وتقديم المُساعدة لمن يحتاجها، وقراءة القرآن الكريم، والأذكار الصباحية والمسائيّة، وهو ما يُستحب في تلك المناسبة................