في نهاية هذا البحث الّذي وردت فيه السيرة النبوية المباركة الصحيحة المنقولة عن السلف الصالح، منذ ولادة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وحتّى مبعثه ومن مبعثه الشريف إلى وفاته، لا بدّ من التنويه على أنّه من واجب المسلم التعرّف على حياة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم، وأن يتخّذ الرسول الكريم قدوة وأسوةً له في حياته، وأن يتعلّم من سيرته الطّاهرة أفضل الدروس وأعظم الحكم والعبر، وأن يجعلها منهجًا يتّبعه بقيّة حياته، ونرجو من ربّ العالمين تبارك اسمه وتعالى جدّه أن يجعل لنا من شفاعة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم القيامة نصيبًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.