ه/ أعظم المواعظ

أما بعُُ، فإن خيرَ الحديثِ كتابُ اللهِ وخيرَ الهديِ هديُّ محمدٍ صلَّى اللُّعليهِ

إن أعظم المواعظ التي تؤثر في القلوب هو كلام خالقها علام الغيوب فهو أعلم بما يصلحها.عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان -رضي اله عنها- قالت: (ما حَفِظت "ق" إلا مِن فِي رسول اله -صلى الله عليه وآله وسلم-، يَخطُب بها كلَّ جمعة) رواه مسلم . فأحضر قلبك حتى تتتفع من كلام ربك..


 ( ( ) بَلْ كَذَّبُو ابِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (0) أَفَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ

 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَنْا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَعْعِّ


 لَبْسٍ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ( 10 ) وَلَفَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَنْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ

(IV) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لََيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (IN) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَكِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيلُ (19) وَنُفِنَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ( (Y) وَجَاءَتْ كُلُّ نَنْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (Y) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلْةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيْوْمَ حَدِيدٌ (Y (Y) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (Y) أَلْفِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ






 فِي الْلِِجَ دِهَلْ مِنْ مَحِيصٍ (Y) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَع








اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون واستغفر اله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

الخطبة الثانية : الحمد له .. أما بعد فهذا كام ربكم الرحمن الرحيم الذي يريد
أن يتوب عليكم . ويفرح بتوبتكم وهو غني عنكم

فاللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارزقنا تدبره والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين

