**خطبة يوم الجمعة يوم عرفة**

**إن** الحمد لله؛ **نحمده** ونستعينه ونستغفره، **ونعوذ** بالله من شرور أنفسنا، **ومن** سيئات أعمالنا، **من يهده** الله فلا مضل له، **ومن يضلل** فلا هادي له، **وأشهد** أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، **وأشهد** أن محمداً عبده ورسوله.

**{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.** (آل عمران: 102).

**{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}.** (النساء: 1).

**{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً\* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}.** (الأحزاب: 70- 71).

**أما بعد؛** فإنّ أصدق الحديث كتابُ الله، **وخيرَ** الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، **وشرَّ** الأمورِ محدثاتُها، **وكلَّ** محدثةٍ بدعة، **وكلَّ** بدعة ضلالة، **وكلَّ** ضلالةٍ في النار.

**أعاذني** الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، **ومن** كل عمل يقرب إلى النار، **اللهم آمين.**==

عِبَادَ اللَّهِ: إِنَّ يَوْمَكُمْ هَذَا؛ يومُ عرفةَ ويومُ جمعة، يَوْمٌ قَدْ عَظَّمَ اللَّهُ أَمْرَهُ، وَرَفَعَ عَلَى الأَيَّامِ قَدْرَهُ، وفي كتابه سبحانه وتعالى قد ذكره، فقال سبحانه:

﴿... **فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ ‌عَرَفَٰتٍ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِ**...﴾، (البقرة: 198)، عرفات ذُكِر في القرآن الكريم بالاسم، وذكره بصفته، فقال سبحانه وتعالى: {**وشاهد ومشهود**}، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

("**الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ**: **يَوْمُ الْقِيَامَةِ**، **وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ: يَوْمُ عَرَفَةَ**، **وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ**")، (ت) (3339)، (حم) (7959)، (7960)، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وحسنه الألباني في الصحيحة تحت حديث: (1502)، وهداية الرواة: (1311).

ففي هذا اليومِ اجتمع اليومان؛ المشهود والشاهد، وبقي اليوم الموعود فـــ("**الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ**: **يَوْمُ الْقِيَامَةِ**")؛ لِأَنَّ اللهَ عزّ وجلّ وَعَدَ بِهِ النَّاسَ، **("وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ: يَوْمُ عَرَفَةَ**")؛ أَيْ: أَنَّ النَّاسَ يَشْهَدُونَهُ؛ أَيْ: يَحْضُرُونَهُ وَيَجْتَمِعُونَ فِيهِ. **("وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ**")؛ أَيْ: يوم الجمعة نفسه يَشْهَدُ لِمَنْ حَضَرَ صَلَاتَهُ؛ أي: صلاة يوم الجمعة.

وعرفات موجودٌ قبل وجود الإنسان الأول، قبل آدم عليه السلام، فعلى عرفات أخذَ الله الميثاق على بني آدم ألاَّ يشركوا به شيئا، فَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

("**أَخَذَ اللهُ الْمِيثَاقَ")؛** أي: أخذ العهد **("مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ** -يَعْنِي عَرَفَةَ-")، ==وهو اسم جبل عرفة، واسمه أَلَال، واسمه عرفة وعرفات ("**فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا")**؛ أي: كلَّ بني آدم من أولهم إلى آخر واحد يموت منهم، أخرجهم أمثال الذر بين يدي آدم عليه السلام**، ("فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ**")؛ أي: كالنمل الصغير، ("**ثُمَّ كَلَّمَهُمْ")** سبحانه وتعالى **("قُبُلًا")؛** أي: مقابلة **(فَقَالَ**: {**أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟! قَالُوا: بَلَى شَهِدْنَا؛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ\* أَوْ تَقُولُوا: إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ؟**}). (حم) (2455)، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، (ن) (11191)، (ك) (75)، وانظر صَحِيح الْجَامِع: (1701)، الصحيحة: (1623).

إذن هذا العهدُ أُخِذَ هناك، والله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين الحجَّ؛ ليجدِّدَ العهدَ الذي أَخذ عليهم من القديم على عرفات، وقال صلى الله عليه وسلم: "**الحَجُّ عَرَفَةُ**"، (ت) (889)، (س) (3016)، (جة) (3015)، (حم) (18774). أي: الركن الأعظم من أركان الحج، الوقوف بعرفة.

وذكر العلماء في سبب تسميته بعرفةَ أو عرفاتٍ حوالي عشرة أقوال أذكر منها ثلاثة، قالوا: وإنّما ‌سمّي ‌عرفة وعرفات؛ لأنّ من حضرها كانوا يتعارفون بها. الأزمنة والأمكنة، للمرزوقي الأصفهاني (ت ٤٢١هـ) (ص166).

فيلتقي المسلم الشرقي مع الغربي، والعربي مع العجمي، فيحصل تعارف ومعرفة بينهم .

وقال الضَّحاك رحمه الله في تسميته عرفة: (أن آدم عليه السلام ‌أُهبط) ‌من الجنة (بالهند ‌وحواء) أهبطت (بجُدَّة، فتعارفا عند أرض عرفة؛ فسميت لذلك). من تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد لصالحي الحنبلي (ت ٨٨٣هـ)، (ص184).

وهناك قول ثالث وهو عندما عرّف جبريلُ عليه السلام إبراهيمَ عليه السلام المناسكَ، قال له: (هل عرفت؟) قال إبراهيم: (نعم)، فقد ثبت عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (هَلْ تَدْرِي لِمَ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ؟!) قُلْتُ: (لَا!) قَالَ: (إِنَّ جِبْرِيلَ) عليه السلام (قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ) عليه السلام عندما جاء يعلمه مناسك الحج، فكلَّما علّمه منسكا كان يقول له: (هَلْ عَرَفْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ!)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (فَمِنْ ثَمَّ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ). (حم) (2707)، (طل) (2697)، (طب) (ج10/ ص268 ح10628)، (هب) (4077)، وصححه أحمد شاكر...

وعرفةُ مكانٌ معروف شرقي مكة، وهناك يوم عرفة وهو زمان للأمة جمعاء فعرفة عيد لنا، سواء كنا في المكان، أو كنا في اليوم التاسع من ذي الحجة، هو عيد لنا يستحب صيامه، وقد أكمل الله لنا فيه دينَه، وأتمّ علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فقد ثبت عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رضي الله عنه-؛ أَنَّ رَجُلًا، مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: (يَا أَمِيرَ الـمُؤْمِنِينَ! آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ، لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا!) قَالَ -عمر-: (أَيُّ آيَةٍ؟!) قَالَ -اليهودي-:

{**اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا**}، قَالَ عُمَرُ: «**قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ، وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، **وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ**»، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. (خ) (45)، (م) 3- (3017).

فالزمان يوم جمعة، ويوم الجمعة يوم عيد، والمكان على عرفة وها هو أيضا يوم عيد.

وفي يوم عرفة يُبَاهِي اللَّهُ تَعَالَى بِالْحَاجِّ مَلائِكَتَهُ، وَيَعُمُّ بِالْغُفْرَانِ الحاضرين، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

("**مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ")**؛ أي: يقول الله عز وجل للملائكة مشيرا إلى الحجاج: ("**مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟**!")، (م) 436- (1348)، (س) (3003)، (جة) (3014). عندما جاءوا إلى هذا المكان ليجدِّدوا العهد والميثاق.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم**:**

**("إِنَّ اللهَ** عز وجل **يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا**")، (حم) (7089)، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وانظر صحيح الجامع: (1867)، (1868)، وصحيح الترغيب: (1153).

أهل عرفات وهم الذين حضروا هذا اليوم، في هذا المكان، في هذا الوقت، مغفور لهم ذنوبهم، وضمن -الله سبحانه وتعالى، عنهم حقوقَ العباد، فسَيُيَسِّرُها لهم ويقضيها عنهم، من ذهب هناك بأمر الله يضمنون هذه الأمور، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ، وَقَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَئُوبَ)؛ أي: تغيب، فَقَالَ: ("**يَا بِلَالُ، أَنْصِتِ لِيَ النَّاسَ**")؛ أَيْ: مُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ لِلِاسْتِمَاعِ؛ يريد أن يعلمهم شيئا.

فَقَامَ بِلَالٌ فَقال: (أَنْصِتُوا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَصَتَ النَّاسُ)، فَقَالَ:

("**مَعَاشِرَ النَّاسِ! أَتَانِي جِبْرِيلُ آنِفًا")؛** أي: قبل قليل. **("فَأَقْرَانِي مِنْ رَبِّيَ السَّلَامَ، وَقَالَ: إِنَّ اللهَ غَفَرَ لِأَهْلِ عَرَفَاتٍ وَأَهْلِ الْمَشْعَرِ")، المشعر الحرام؛** سُمِّيَ الْمَشْعَر؛ لِأَنَّهُ مَعْلَمٌ لِلْعِبَادَةِ، وَسُمِّي بـالْحَرَام؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْحَرَمِ، أَوْ لِحُرْمَتِهِ. **("وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ**")، والتبعات في حقوق العباد فييسرها الله لهم، فيسد ديونهم ويقضي ما عليهم من حقوق.

فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقال: (يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا لَنَا خَاصٌّ؟!) للحجاج الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ فَقَالَ:

("**هَذَا لَكُمْ، وَلِمَنْ أَتَى بَعْدَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ**")، فَقَالَ عُمَرُ: (كَثُرَ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ). التمهيد لابن عبد البَرّ ط المغربية (1/ 128)، صَحِيح التَّرْغِيبِ: (1151).

فَأَمَّا ثَوَابُ صَائِمِيهِ، فكفارة ذنوب عامين، فإن لم يكن ذنوبٌ، يمكن أن يكون بعض الناس ربنا قد غفر ذنوبهم؛ فحسنات ودرجات، فعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

("**صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ**")، (ت) (749)، (م) 196- (1162)، (د) (2425)، (حم) (22674). وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم:

(**"صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ، مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً، وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ، يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً**")، (حم) (22588)، انظر صححه الألباني في الإرواء: (955).

وَاعْلَمْوا أَنَّ صَوْمَهُ مُسْتَحَبٌّ لِغَيْرِ الْحَاجِّ بعرفة، فالحجاج ليس عليهم صيام، بل يستحب لهم أن يفطروا، لماذا؟ لأنهم ضيوف الرحمن، فَالْحَاجُّ لا يُسْتَحَبُّ لَهُ صَوْمُهُ؛ لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ وَلِكَوْنِهِ ضَيْفًا للَّهِ تَعَالَى.

فَأَمَّا مَا يَخْتَصُّ بِالذِّكْرِ فِيهِ؛ فَمِنْهُ التَّكْبِيرُ عُقَيْبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ، فَابْتِدَاؤُهُ فِي حَقِّ الْمُحِلِّ -مثلنا فلسنا محرمين ولسنا بعرفة يبدأ من- صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ. -التكبير المقيد-، وَفِي حَقِّ الْمُحْرِمِ -كالحجاج هناك يبدأ من- صَلاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَيَجْتَمِعَانِ فِي صَلاةِ الْعَصْرِ -من- آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ ...: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَللَّهِ الْحَمْدُ.

وليكثر العبد من الدعاء في هذا اليوم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم:

(**"خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ"**)، (ت) (3585)، (ط) (500)، (عب) (8125)، (هق) (8174)، انظر صَحِيح الْجَامِع: (3274)، صَحِيح التَّرْغِيبِ: (1536).

وَمِنَ الأَذْكَارِ التي تقال في هذا اليوم أيضا، ما جاء عَنْ عَلِيٍّ -أمير المؤمنين- رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم:

(**"أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي عَشِيَّةَ عَرَفَةَ")؛** يعني بعد الظهر وقبل غروب الشمس: **("لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**")، (الطبراني في الدعاء) (ج1 ص273 ح874)، انظر الصَّحِيحَة: (1503). وانظر (ت) (3585)، انظر صَحِيح الْجَامِع: (3274)، صَحِيح التَّرْغِيبِ: (1536).

واليوم؛ غالب المسلمين صائمون، اليوم غالب المسلمين يذكرون الله عز وجل ابتداء من عرفة في مكانه وفي كل مكان؛ رجاء أن ينظر الله عز وجل لهؤلاء العباد بالرحمة والمغفرة والنصرة على الظالمين، ونحو ذلك مما يحتاجه المسلمون، فهذا اليوم يعج بذكر الله من الأرض إلى السماء، فلو رئي الذكر أو رئي الكلام أو رئي التسبيح أو رؤيت تلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل والتوحيد، لو رئي هذا لأظلَّ الناس جميعا وغطاهم.

أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.

**الخطبة الآخرة**

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:

الأيام تتوالى، وأعيادنا في هذه الأيام أيضا تتوالى، فعرفة يوم عيد، وكذلك يتلوه يوم النحر، يومٌ فيه عبادة النسك والذبح لله سبحانه وتعالى.

فَاعْلَمُوا أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمٌ عَظِيمٌ، ومن آدَابِ هذا الْعِيدِ، وَمَا يُفْعَلُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ: الاغتسال والتطيب، ولبس أحسنها وأنظفها وأطهرها، وأَنْ لا يَأْكُلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاةِ وذبح الأضحية، فيأكل منها عند الرجوع من الصلاة، عكس عيد الفطر تخرج مفطرا آكلا شيئا من التمر، عيد النحر تخرج لا تأكل شيئا حتى تصلي، وتستمع الخطبة ثم ترجع فتأكل مباشرة إما من الأضحية أو مما تيسر، كذلك أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر؛ وَأَنْ يُضَحِّيَ مَنْ أَمْكَنَهُ.

وَمِنْ شَرَفِ يَوْمِ النَّحْرِ؛ أَنَّ الله سبحانه وتعالى ابتلَى بهِ الْخَلِيلَ إبراهيم عليه السلام بِذَبْحِ وَلَدِهِ إسماعيل عليهما السلام، والله عوَّض الأمَّة عن ذلك، وعوَّض إبراهيم عليه السلام بذبح الكباش والبقر والإبل ونحوها من الماعز هذه كلها ضحايا، إن شاء الله نفدي بها أبنائنا، فكما تذبح عقيقة عن طفل جاءك؛ شكرا لله عز وجل، فأنت تذبح في كل عيد ذبيحة؛ اقتداء بإبراهيم عليه السلام فدى ابنه فداه الله عز وجل بذبح عظيم.

ومن خصائص يوم النحر وكذلك أيام التشريق النهي عن صومها، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ:

(نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم، عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ؛ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ التَّشْرِيقِ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الأَضْحَى)، يوم النحر، (وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ مُخْتَصَّةً مِنَ الْأَيَّامِ)، (طل) (2105)، (يع) (2913)، (قط) (ج2/ ص212 ح34)، انظر صَحِيح الْجَامِع: (6961)، والصَّحِيحَة: (2398).

انظر (التبصرة) لابن الجوزي ‌‌الْمَجْلِسُ الْحَادِي عَشَرَ فِي ذِكْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ (2/ 134- 138).

فيوم الجمعة لا يجوز صيامه وحده؛ إلا يوما قبله أو يوما معه بعده، لكن إذا كان يوم الجمعة يوم عرفة؛ فهو صام عرفة ولم يصم الجمعة، سواء في سبت أو في جمعة، فالإنسان متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

فقد صلى الله عليه في كتابه فقال: **{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}.** (الأحزاب: 56).

**اللهم** صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

**اللهم** اغفر للمؤمنين والمؤمنات، **والمسلمين** والمسلمات، **الأحياء** منهم والأموات، **إنك** سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.

**اللهم** لا تدع لنا في مقامنا هذا **ذنبًا** إلا غفرته، ولا **همًّا** إلا فرَّجته، ولا **دَينًا** إلا قضيتَه، ولا **مريضًا** إلا شفيتَه، ولا **مبتلىً** إلا عافيته، ولا **غائبًا** إلاّ إلى أهله رددته سالما غانما يا رب العالمين**.**

اللهم وحد صفوفنا وألف بين قلوبنا وأزل الغل والحقد والحسد والبغضاء من صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

**{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}.** (العنكبوت: 45).

جمعها من مظانها وألف بين حروفها وكلماتها وخطبها

أبو المنذر/ فؤاد بن يوسف أبو سعيد تقبل الله منا ومنه ومن المسلمين أجمعين صالح الأعمال والطاعات.

مسجد الزعفران- المغازي- الوسطى- غزة- فلسطين حررها الله.

9 ذو الحجة/ 1443هـ،

وفق: 8/ 7/ 2022م.