**الخطبة الثانية**

**خطبة الاقصى في خطر**

**الخطيب: يحيى سليمان العقيلي**

الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرفنا بالقرآن، وأشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له جعل امتنا خير امة أخرجت للناس وأشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان اما بعد..

الجهاد والدفع واجب لتحرير الاقصى بل وفلسطين جميعها \_عباد الله\_، هذا هو حكم الاسلام فلا تحرير للأقصى ولا استرجاع للحقوق المغتصبة الا بالجهاد في سبيل الله ، لا نقول ذلك دغدغة للعواطف وتجاهلا للواقع بل عن عقيدة وايمان واستجابة لحكم العزيز المنان ،وما لذي دفع عن غزة تلك الحرب الشعواء للصهاينة غير سواعد المجاهدين الابطال الذين أذاقوهم الخزي والعار، واستمعوا لقول ربكم أيها المسلمون لتدركوا الطريق المستقيم وتسلكوه ، قال تعالى : (( إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُور أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ

السماوات والارض أعدت للمتقين.

نسأل الله تعالى أن يوفق الحجاج في حجهم وأن يجعله مبرورا وسعيهم مشكورا وعملهم صالحا متقبلا مبرورا وأن يرجعهم سالمين غانمين مأجورين، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه

معاشر المؤمنين

اعتداءات الصهاينة المتتالية على المسجد الاقصى هذه الايام هي الاشد خطرا والاكثر تهديدا للقدس منذ احتلاله ، هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه الى السماء وقبلة المسلمين الاولى ، والواجب أن تتحرك الدول الاسلامية بقوة وصدق لنصرة الاقصى ، وردع الصهاينة عن جرائمهم التي تستهدف تقسيمه كخطوة أولى للاستيلاء عليه ثم هدمه وبناء هيكلهم المزعوم ،ومن المؤسف والمحزن أن يستهتر الصهاينة بالدول الاسلامية والعالم أجمع بهذه الاعتداءات ، والواجب علينا جميعا عباد الله أن نهب لنصرته بدعم صمود المرابطين ومشاريع إعماره وتسيير قوافل المصلين اليه ، ودعم أوقافه ومشاريعه الخيرية ، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز