|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **سيرة النبي محمد ص م**  عَبْدُ الله اِسْمُ أَبِيْهِ، أَمِيْنَة اِسْمُ أُمِّهِ  عَبْدُ الْمُطّلِب جَدُّهُ، أَبُوْ طِالِب عَمُّهُ  خَدِيْجَة زَوْجَتُهُ، فَاطِمَة بِنْتُهُ الْمَحْبُوْبَة  عِنْدَهُمْ أَكْرَمُ النَّسَب، مِنْ قُرَيْشٍ مَشْهُوْرٍ  شَهْرَيْنِ هُوَ حُمِل، تُوُفِّيَ أَبُوْهُ  عَامَ الْفِيل مَوْلِدُهُ، يَتِيْمًا مَعَ جَدِّهِ  كَالْعَادَةِ الْمَوْجُوْدَة، رَضَعَتْهُ حَلِيْمَة  سِتَّ سَنَوَات عُمْرُه، تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ  ثَمَانُ سَنَوَاتٍ تُوُفِّيَ جَدُّهَ  أَبُوْ طَالِب حَفِظَه، عُمُّهُ الْمُدَافِعُ  رَاعِيٌ فِيْ صِغَرِهِ، بَائِعٌ مُرَاهِقُهُ  خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، تَزَوَّجَ خَدِيْجَة  فِيْ ثَلَاثِيْنَ عُمْرُهُ، عَمِلَ تَوْحِيْدَ الْأُمَّة  فِيْ وَضْعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ الْكَرِيْم  تَمَّ أَرْبَعُوْنَ سَنَة، قَدْ حَصَلَ الرِّسَالَة  وَقَدْ كَانَ رَسُوْلًا خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ  تِلْكَ هِيَ قِصَّة رَسُوْل مَمْلُوْءٌ بِالْحُبّ وَالْحُزْنِ | **سيرة النبي محمد ص م**  عَبْدُ الله اِسْمُ أَبِيْهِ، أَمِيْنَة اِسْمُ أُمِّهِ  عَبْدُ الْمُطّلِب جَدُّهُ، أَبُوْ طِالِب عَمُّهُ  خَدِيْجَة زَوْجَتُهُ، فَاطِمَة بِنْتُهُ الْمَحْبُوْبَة  عِنْدَهُمْ أَكْرَمُ النَّسَب، مِنْ قُرَيْشٍ مَشْهُوْرٍ  شَهْرَيْنِ هُوَ حُمِل، تُوُفِّيَ أَبُوْهُ  عَامَ الْفِيل مَوْلِدُهُ، يَتِيْمًا مَعَ جَدِّهِ  كَالْعَادَةِ الْمَوْجُوْدَة، رَضَعَتْهُ حَلِيْمَة  سِتَّ سَنَوَات عُمْرُه، تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ  ثَمَانُ سَنَوَاتٍ تُوُفِّيَ جَدُّهَ  أَبُوْ طَالِب حَفِظَه، عُمُّهُ الْمُدَافِعُ  رَاعِيٌ فِيْ صِغَرِهِ، بَائِعٌ مُرَاهِقُهُ  خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، تَزَوَّجَ خَدِيْجَة  فِيْ ثَلَاثِيْنَ عُمْرُهُ، عَمِلَ تَوْحِيْدَ الْأُمَّة  فِيْ وَضْعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ الْكَرِيْم  تَمَّ أَرْبَعُوْنَ سَنَة، قَدْ حَصَلَ الرِّسَالَة  وَقَدْ كَانَ رَسُوْلًا خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ  تِلْكَ هِيَ قِصَّة رَسُوْل مَمْلُوْءٌ بِالْحُبّ وَالْحُزْنِ | **سيرة النبي محمد ص م**  عَبْدُ الله اِسْمُ أَبِيْهِ، أَمِيْنَة اِسْمُ أُمِّهِ  عَبْدُ الْمُطّلِب جَدُّهُ، أَبُوْ طِالِب عَمُّهُ  خَدِيْجَة زَوْجَتُهُ، فَاطِمَة بِنْتُهُ الْمَحْبُوْبَة  عِنْدَهُمْ أَكْرَمُ النَّسَب، مِنْ قُرَيْشٍ مَشْهُوْرٍ  شَهْرَيْنِ هُوَ حُمِل، تُوُفِّيَ أَبُوْهُ  عَامَ الْفِيل مَوْلِدُهُ، يَتِيْمًا مَعَ جَدِّهِ  كَالْعَادَةِ الْمَوْجُوْدَة، رَضَعَتْهُ حَلِيْمَة  سِتَّ سَنَوَات عُمْرُه، تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ  ثَمَانُ سَنَوَاتٍ تُوُفِّيَ جَدُّهَ  أَبُوْ طَالِب حَفِظَه، عُمُّهُ الْمُدَافِعُ  رَاعِيٌ فِيْ صِغَرِهِ، بَائِعٌ مُرَاهِقُهُ  خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، تَزَوَّجَ خَدِيْجَة  فِيْ ثَلَاثِيْنَ عُمْرُهُ، عَمِلَ تَوْحِيْدَ الْأُمَّة  فِيْ وَضْعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ الْكَرِيْم  تَمَّ أَرْبَعُوْنَ سَنَة، قَدْ حَصَلَ الرِّسَالَة  وَقَدْ كَانَ رَسُوْلًا خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ  تِلْكَ هِيَ قِصَّة رَسُوْل مَمْلُوْءٌ بِالْحُبّ وَالْحُزْنِ | **سيرة النبي محمد ص م**  عَبْدُ الله اِسْمُ أَبِيْهِ، أَمِيْنَة اِسْمُ أُمِّهِ  عَبْدُ الْمُطّلِب جَدُّهُ، أَبُوْ طِالِب عَمُّهُ  خَدِيْجَة زَوْجَتُهُ، فَاطِمَة بِنْتُهُ الْمَحْبُوْبَة  عِنْدَهُمْ أَكْرَمُ النَّسَب، مِنْ قُرَيْشٍ مَشْهُوْرٍ  شَهْرَيْنِ هُوَ حُمِل، تُوُفِّيَ أَبُوْهُ  عَامَ الْفِيل مَوْلِدُهُ، يَتِيْمًا مَعَ جَدِّهِ  كَالْعَادَةِ الْمَوْجُوْدَة، رَضَعَتْهُ حَلِيْمَة  سِتَّ سَنَوَات عُمْرُه، تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ  ثَمَانُ سَنَوَاتٍ تُوُفِّيَ جَدُّهَ  أَبُوْ طَالِب حَفِظَه، عُمُّهُ الْمُدَافِعُ  رَاعِيٌ فِيْ صِغَرِهِ، بَائِعٌ مُرَاهِقُهُ  خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، تَزَوَّجَ خَدِيْجَة  فِيْ ثَلَاثِيْنَ عُمْرُهُ، عَمِلَ تَوْحِيْدَ الْأُمَّة  فِيْ وَضْعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ الْكَرِيْم  تَمَّ أَرْبَعُوْنَ سَنَة، قَدْ حَصَلَ الرِّسَالَة  وَقَدْ كَانَ رَسُوْلًا خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ  تِلْكَ هِيَ قِصَّة رَسُوْل مَمْلُوْءٌ بِالْحُبّ وَالْحُزْنِ |