**مقدمة موضوع تعبير عن شهر رمضان للاطفال**

بسم الله والحمد لله، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله، فقد خلق الله الإنسان وجعل له المواسم التي يصل خلالها إلى رحمته، وقد خلق الله السنة وجعل فيها اثنا عشر شهر، وفضل شهر رمضان على الشّهور الأخرى، وخلق الأيام وفضّل يوم الجمعة على غيره من الأيّام، فشهر رمضان المُبارك هو فرحة القلب ومناسبة العُمر التي يصنع الإنسان فيها أجمل ذكريات عن توته النصوح، وعن طريق سعيه للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الشّهر هو الموعد لبداية جديدة، وحكاية جديدة تفيض بالرّحمات، ففيه أنزل الله القرآن، وفيه ليلة القدر التي تعدل في أجرها أجر ألف شهر، وفيه تتضاعف الأجور وتصفّد الشياطين.

**موضوع تعبير عن شهر رمضان للاطفال**

يحظى شهر رمضان المُبارك بأهميّة كبيرة عند جميع المُسلمين، لما لهذا الشّهر من دور بارز في تنظيم حياة الإنسان، وفي ذلك يُشار إلى تفاصيل موضوع متكامل عن شهر رمضان المُبارك:

**ما هو شهر رمضان**

هو أحد أبرز وأهم الشّهور في السنة الهجرية، ويأتي بعد شهر شبعان، وهو الشّهر الي يحتوي على عبادة الصّيام التي تُعتبر ركنًا أساسيًا من الأركان التي قامت عليها الشّريعة الإسلاميّة، وقد فرض الله الصيام في هذا الشّهر دونًا عن غيره، على اعتباره الموسم الإيماني المميّز للدين الإسلامي، حيث تتصفّد به الشّياطين، وتتفتّح أبواب الجنّة، وتُغلق أبواب النّار، وتعم ّالرحمات في الأرجاء، فينادي المنادي يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشّر أدبر، في كناية عن أهميّة الإقبال بكلّ ما للمسلم من عزيمة على تلك الطّاعات التي يختصر الطريق بها إلى الله سبحانه وتعالى، فتتضاعف الأجور، وتزيد البركات، وفي هذا الشّهر ليلة القدر التي تعدل في أجرها أجر ألف شهر فيما سِواها من الأيّام.

**أحاديث نبوية عن صيام رمضان**

كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم أحرص النّاس على تحرّي الخير الموجود في هذا الشّهر، وقد سنّ للصحابة الكِرام رضوان الله عليهم الكثير من السًنن النبويّة التي يُستحب على المُسلم أن يقوم على أدائها في هذا الشّهر، فقد اختصّ الله الأجر عن تلك الطاعة بنفسه فقط، فهي غير محدودة الأجر، لما جاء في حديث الرسول، "قال اللهُ عزَّ وجلَّ: كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له إلَّا الصِّيامُ، فإنَّه لي وأنا أجْزِي به، والصِّيام جُنَّةٌ، فإذا كانَ يومُ صوْمِ أحدِكُم فلا يَرفُثْ يومئذٍ ولا يَسخَبْ، فإن سابَّهُ أحدٌ أو قاتلَهُ فليقلْ: إنِّي امرؤٌ صائمٌ، والذي نفسُ محمَّدٍ بيدِهِ لخلُوفُ فمِ الصَّائمِ أطيبُ عند اللهِ، يومَ القيامةِ، من ريحِ المسكِ، وللصَّائمِ فرحتانِ يفرَحهُما: إذا أفطرَ فرِحَ بفِطرهِ، وإذا لقِيَ ربَّهُ فرِح بصوْمِهِ "

وقد زاد الله في قَدر هذا الشّهر المُبارك فجعل للصائمين الذين أحسنوا صيامهم في شهر رمضان بابًا في الجنة، لا يدخل منه سِواهم، وهو باب الرّيان، فقد روي عن الحبيب المُصطفى قوله: "إنَّ في الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ له الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ منه الصَّائِمُونَ يَومَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ معهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ منه، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ منه أَحَدٌ "

**فضل شهر رمضان**

إنّ لشهر رمضان المُبارك الكثير من الفضائل، ففي هذا الشّهر فرض الله على عبادِه الصّيام، وفيه بدأ نزول القرآن الكريم على قلب الحبيب المُصطفى، وفيه الليلة العظيمة التي تعدل في أجرها أجر 84 عام فيما سِواها، أو ما يُعادل ألف شهر ممّا يعد النّاس، وقد جعل الله أجر العُمرة في شهر رمضان تعدل الحج فيما سِواه، وجعل لشهر رمضان الكثير من الميّزات التي تضمن للمُسلم استجابة الدّعاء، وقبول التّوبة، فالشياطين مُصفدّة، وأبواب الجنّة مفتوحة، وأبواب النّار مُغلقة، وهو عبارة عن مدرسة دينيّة يتعلّم الإنسان المُسلم فيها الصّبر على الطّاعة والإقبال على صلاة الجماعة، والزيادة ف ي قراءة القرآن الكريم، فتسمو النفس، وترتقي الرّوح في سلّم الدرجات إلى الله سبحانه وتعالى.

**فوائد عبادة الصيام في رمضان**

علاوةً عن الفوائد الدينيّة التي يغتنمها الإنسان المُسلم في رمضان، فأنّ شهر رمضان هو شهر الخير، الذي تتقوّى به أجهزة الجسد، فترتاح المعدة من عناء الهضم ويرتاح القلب من تعب الغذاء، ويتقوى جهاز المناعة ليُعاد تشكيله من جديد، حيث يُساهم الصيام في علاج ارتفاع ضغط الدم، والتقليل من خطر الإصابة بتصلّب الشرايين وخفض معدلات الأيض والأدرنيالين، كما أثبتت الدراسات أن للصيام دور في معالجة الالتهابات وبعض أمراض الحساسيّة، وكذلك دور بارز في حرق الدّهون وتخفيف الوزن، وإزالة السموم التي تراكمت في الجسد طِوال سنة.

**حال الرسول في رمضان**

كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أجود ما يكون في شهر رمضان، فقد كان كالرّيح المُرسلة، وقد صام رمضان واعتكف في رمضان، وقد كان أكثر عزمًا في العشر الأواخر، حيث يُعلن الاعتكاف، ويتحرى ليلة القدر، فقد روي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- "اعْتَكَفَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ العَشْرَ الأوْسَطَ مِن رَمَضَانَ، يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ القَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ له، فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بالبِنَاءِ فَقُوِّضَ، ثُمَّ أُبِينَتْ له أنَّهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، فأمَرَ بالبِنَاءِ فَأُعِيدَ، ثُمَّ خَرَجَ علَى النَّاسِ، فَقالَ: يا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لي لَيْلَةُ القَدْرِ، وإنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بهَا، فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ معهُما الشَّيْطَانُ، فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، التَمِسُوهَا في التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ"

**خاتمة موضوع تعبير عن رمضان**

وفي الخِتام فأنّ شهر رمضان المُبارك هو عبارة عن عدّة من الأيام التي لا تُسارع في رحيلها، فيجب على الإنسان المُسلم أن يكون حريصُا على اغتنام ما فيها من الخير، لأنّ الله تعالى غنيٌّ عن صيامنا وصلاتنا وعبادتنا، وقد خلق الله هذه المواسم رحمةً بالناس، من أجل أن يتوبوا عن الذّنوب، وأن يعودوا إلى دينهم وعقيدتهم.