**أيها الرافضة أيها الصوفية إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم**

**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 ، **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.**

**لقد** أثنى الله عزّ وجلّ على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومجَّده، فصلى عليه هو، وصلت عليه ملائكته، **وأمرنا** معاشر المسلمين أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم.

**وحذر** من التعرُّض له بالأذى في عرضه أو رسالته أو أمانته فقال: {**إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا**}، (الأحزاب: 57)، وكما أنَّ المنافقين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم {... **وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ**...}، (التوبة: 61).

وكما آذاه اليهود فكانوا يقولون له: {**رَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ**}، ويقولون: (**السَّامُ عَلَيْكَ**)؛ أي: الموت عليك، كما رواه (خ) (2935).

وكذلك بعض الفرق الإسلامية آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودوَّن المنتسبون لها ذلك الأذى وتلك الطعون في كتبهم، ويتعبَّدون اللهَ ويتقرَّبون إليه باعتقادهم وبإيمانهم بذلك الأذى وتلك الطعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

فمن هؤلاء **الرافضة**، والرافضة فرقة من فرق الشيعة؛ الذين تجاوزوا حدودهم في إلحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلحاق الأذى والطعن بـآل بيته والصحابة أجمعين رضي الله عنهم، والطعن في هذا الدين.

أخرج الدينوري في (المجالسة) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَرَفِيُّ، قَالَ: (كَانَ بَدْءُ الرَّافِضَةِ؛ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الزَّنَادِقَةِ اجْتَمَعُوا)، فَقَالُوا: (نَشْتِمُ نَبِيَّهُمْ)، فَقَالَ كَبِيرُهُمْ: (إِذًا نُقْتَلُ)، فَقَالُوا: (نَشْتِمُ أَحِبَّاءَهُ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُؤْذِيَ جَارَكَ، فَاضْرِبْ كَلْبَهُ ثُمَّ تَعْتَزِلُ، فَتُكَفِّرُهُمْ)، فَقَالُوا: (الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ؛ إِلا عَلِيًّا)، ثُمَّ قَالَ -كبيرهم-: (كَانَ عَلِيٌّ هُوَ النَّبِيُّ، ‌فَأَخْطَأَ ‌جِبْرِيلُ). (المجالسة وجواهر العلم: 8/ 337)، رقم: (26).

فكان عليٌّ هو النبيُّ فأخطأ جبريل، ومعناه؛ أنّ الوحيَ نزل على عليٍّ؛ لكنّ جبريلَ لشبه عليٍّ بالنبيِّ أخطأ، فوضع الرسالةَ في صدر محمد صلى الله عليه وسلم ظانًّا أنه عليٌّ، عافانا الله من هذا الاعتقاد.

**أيها الرافضة**! إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم!

وإليكم بعضَ ما انتقده بعضُ علماءِ الشيعةِ بأنفسهم على تُرَّهاتِ الطاعنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آذوه في عرضه أو نبوته، قال السيد **حسين الموسوي**، الذي يعتبر عالماً من كبار علماء الشيعة، وبحكم دراسته وتدريسه في حوزات النجف؛ فقد كانت صِلاتُه قويةً مع كبار علماء وآيات الشيعة، ففي كتابه (**لله ثم للتاريخ**) أو له عنوان آخر: (**كشفُ الأسرار وتبرئةُ الأئمةِ الأطهار**)، هذا الكتاب يجبُ أن يكون عند كلِّ سنيٍّ، ففيه يورد كثيرًا من تُرَّهاتهم وطعوناتهم، وقد كفانا هو الردَّ عليها، فقال:

وبدأ بفرية الحمار، وما هي فرية الحمار؟ قال: [عندما نقرأُ في كُتُبِنا المعتبرة، نجدُ فيها عجباً عُجاباً، قد لا يصدّق أحدنا إذا قلنا: إن كتبنا معاشر الشيعة -تطعن بأهل البيت عليهم السلام، وتطعن بالنبي صلى الله عليه وآله- وإليك البيان:

عن أمير المؤمنين، -إذا قال الشيعي: عن أمير المؤمنين، يقصد عليًّا رضي الله عنه-، عن أمير المؤمنين عليه السلام؛ إنَّ غُفيراً -حمارَ رسولِ الله صلى الله عليه وآله- قال له -أي قال الحمارُ للنبي صلى الله عليه وسلم:

(بأبي أنت وأمي يا رسول الله!) -واسمعوا ماذا يقول الحمار-: (إنّ أبي حدثني عن أبيه، عن جده، عن أبيه: (أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفله، ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمارٌ يركبه سيّدُ النبيين وخاتمُهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار)، وهذا موجود في كتاب لهم اسمه: (أصول الكافي 1/ 237)].

يقول الموسوي رادًّا عليهم:

**[وهذه الرواية تفيدنا بما يأتي:**

1- الحمار يتكلم!

2- الحمار يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: فداك أبي وأمي! مع أن المسلمين هم الذين يفدون رسول الله صلوات الله عليه بآبائهم وأمهاتهم لا الحمير.

3- الحمار يقول: (حدثني أبي عن جدي إلى جدِّه الرابع!) -الإسناد فيه أربعة حمير فقط- مع أنَّ بين نوحٍ ومحمد ألوفاً من السنين، بينما يقول الحمار؛ أنَّ جدَّه الرابعَ كان مع نوح في السفينة!!]

-الكلام ما زال للسيد الموسوي، وهو عراقي الجنسية يقول: [كنا نقرأ أصول الكافي مرَّةً مع بعض طلبةِ الحوزة في النجف، على الإمام الخوئي، فرد الإمام الخوئي قائلاً:

(انظروا إلى هذه المعجزة، نوحٌ سلام الله عليه يخبر بمحمد عليه السلام وبنبوته قبل ولادته بألوف السنين)]. -انتهى كلام الخوئي-.

-يقول الموسوي-: [بقيت كلماتُ الإمام الخوئي تتردَّدُ في مسمعي مدَّةً وأنا أقول في نفسي:

وكيف يمكن أن تكون هذه معجزة؟ وفيها حمارٌ يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: (بأبي أنت وأمي؟!) وكيف يمكن لأمير المؤمنين -عليٍّ- سلام الله عليه أن ينقل مثل هذه الرواية؟!

-قال-: لكنَّي سكتُّ كما سكتَ غيري من السامعين.

-وينقل الموسوي عن الرضا عليه السلام، قال:- ونقل الصدوق عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى:

{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نِفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ}، (الأحزاب:37)، قال الرضا مفسراً هذه الآية:

(إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله قصدَ دارَ زيدِ بنِ حارثة في أمرٍ أراده، فرأى امرأتَه زينبَ تغتسل، فقال لها: سبحان الذي خلقك)، (عيون أخبار الرضا: 112).

-يقول الموسوي-: فهل يَنظررسول الله صلى الله عليه وآله إلى امرأةِ رجلٍ مسلمٍ، ويشتهيها ويعجب بها؟ ثم يقول لها: سبحان الذي خلقك؟!، أليس هذا طعناً برسول الله صلى الله عليه وآله؟!

-وأيضا ينقل الموسوي- عن أمير المؤمنين؛ أنه أتى رسولَ الله صلى الله عليه وآله وعنده أبو بكر وعمر، -قال- (فجلست بينه؛ -أي: بين رسول الله- وبين عائشة، فقالت عائشة: ما وجدت إلا فخذي وفخذ رسول الله؟ فقال: مَه يا عائشة)، -من كتابهم- (البرهان في تفسير القرآن: 4/ 225).

وجاء -أمير المؤمنين عليٌّ- مرّةً أخرى،فلم يجدْ مكاناً، فأشار إليه رسول الله: ههنا يعني خلفَه، وعائشةُ قائمةٌ خلفه، وعليها كساء: فجاء عليُّ عليه السلام، فقعد بين رسول الله وبين عائشة، فقالت وهي غاضبة: (ما وجدت لاستك -أي دبُرِك أو مؤخرتِك- موضعاً غير حجري؟ فغضب رسول الله، وقال: يا حميراء! لا تؤذيني في أخي)، (كتاب سليم بن قيس: 179).

وروى المجلسيُّ -من علماء الشيعة-؛أنَّ أميرَ المؤمنين قال: (سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس له خادمٌ غيري، وكان له لحافٌ ليس له غيرُه، ومعه عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام بيني وبين عائشة، ليس علينا ثلاثتنا لحافٌ غيرُه، فإذا قام إلى الصلاة -صلاة الليل- يحطُّ بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة، حتى يمسَّ اللحافُ الفراشَ الذي تحتنا)، =من كتابهم= (بحار الأنوار: 40/ 2).

-يقول الموسوي-: هل يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجلسَ علي في حجر عائشة امرأته؟

ألا يغارُ رسول الله صلى الله عليه وآله على امرأته، وشريكةِ حياتِه إذا تركها في فراشٍ واحدٍ مع ابن عمِّه الذي لا يُعتبر من المحارم؟!

ثم كيفَ يرتضي أميرُ المؤمنين -عليٌّ- ذلك لنفسه؟!

-عافانا الله من تلك العقائد وتلك الروايات التي تبعد المسلم عن دينه، نسأل الله السلامة.

والآن يورد الموسويُّ إلينا نصًّا آخرَ أنَّ عضوًا من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم في النار، استمعوا-، قال السيد عليّ غروي؛أحدُ أكبر العلماء في الحوزة: (إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لا بدَّ أن يدخل فرجُه النار؛ -ما السبب يا غروي؟! قال:- لأنّه وطئِ بعضَ المشركات)، يريدُ بذلك زواجُه من عائشةَ وحفصة -رضي الله عنهن.

ماذا كان ردُّ الموسويّ؟

قال-: وهذا كما هو معلوم فيه إساءةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وآله؛ لأنه لو كانَ فرجُ رسول الله صلى الله عليه وآله يدخلُ النار؛ فلن يدخلَ الجنّةَ أحدُ أبداً]. -من كتابه- (لله ثم للتاريخ: ص19- 22).

**ثم تبيينًا لكذب الرافضة،** وتوضيحا لافترائهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل السيد الموسوي كذبَهم:

[قال النبي صلى الله عليه وآله: (من تمتع بامرأة مؤمنة، كأنما زارَ الكعبة سبعين مرة)، -يقول الموسوي:- فهل الذي يتمتَّع كمن زار الكعبة سبعين مرة؟ وبمن؟ بامرأة مؤمنة؟]

-والمتعة عندهم أن يتفق رجل مع امرأة لمدة ساعة، أو أكثر أو أقل على مبلغ معين فيستمتع بها، وإذا انتهت المدة ينصرف هو في شأنه وهي في شأنها، وهي منتشرة في بلادهم في هذا الزمان، هذه هي المتعة، من فعلها مرة كأنما زار الكعبة، أي كأنما حج سبعين مرة، نسأل الله السلامة-.

[وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال:

(إنّ المتعةَ ديني ودينُ آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغير ديننا)، (من لا يحضره الفقيه: 3/ 366)، وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة]. (لله ثم للتاريخ) (ص33).

ومن افترائهم على نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم وترويجًا لمعتقداتهم الفاسدة، قال الموسوي: [وروَى السيدُ فتحُ الله الكاشانيُّ في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال -واستمعوا جيدا لهذه الرواية، نسأل الله السلامة:- (من تمتَّع **مرَّةً** كانت درجته كدرجة **الحسين** عليه السلام، ومن تمتع **مرتين** فدرجته كدرجة **الحسن** عليه السلام، ومن تمتع **ثلاث مرات** كانت درجته كدرجة **علي** بن أبي طالب عليه السلام ومن تمتع **أربع** فدرجته **كدرجتي**). -كدرجة النبوة، به الحض على الفساد على زواج المتعة، نسأل الله السلامة.

ويردُّ الموسويُّ-: لو فرضنا أن رجلاً قذِراً تمتع مرَّة؛ أفتكونُ درجتُه كدرجة الحسين عليه السلام؟!

وإذا تمتع مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً؛ كانت درجة الحسن وعليٍّ والنبيِّ عليهم السلام؟

أمنزلة النبي صلوات الله عليه ومنزلة الأئمة هينة إلى هذا الحدّ؟؟ -يتأسف الموسوي على هذا الأمر، هل هي هينة إلى هذا الحد عند هؤلاء؟-

وحتى ولو كانَ المتمتِّعُ هذا قد بلغ في الإيمانِ مرتبةً عاليةً أيكون كدرجة الحسين؟ أو أخيه؟ أو أبيه أو جده؟!!

إنّ مقامَ الحسين أسمى وأعلى من أن يبْلُغَه أحدٌ مهما كان قوي الإيمان، ودرجة الحسن وعليٍّ والنبيِّ عليهم السلام جميعاً؛ لا يبلغها أحدٌ مهما سما وعلا إيمانه!] انتهى من كتاب: (لله ثم للتاريخ) (ص34، 35).

وعندهم أيضا خطأ جبريل الذي تكلمنا عنه، وعندهم قوم، ويسمون (الغرابية) زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أشبه بعلي رضي الله عنه من غرابٍ بغراب، وذباب بذباب، ما في فرق في الصورة بين علي ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله كان يوحي إلى علي، ولكن ‌أخطأ ‌جبريل لكمال المشابهة، عندما نزل جبريل بالوحي، جبريل تحير هذا النبي؟ أو هذا؟ فبدلا من أن يضع الرسالة في صدر عليٍّ رضي الله عنه، فأتى بالوحي والرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فصبها في صدره، وهو يحسب أنه عليّ نسأل الله السلامة.

قال شاعرهم: "غلط الأمين فجازها عن حيدرَه"، وحيدرةُ، هو عليّ رضي الله عنه، غلط الأمين فجازها يعني أخطأ فأعطاها محمدا، نسأل الله السلامة، وهم يلعنون جبرئيل عليه السلام. انظر (تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ص125)، (الفرق بين الفرق: ص237)، رسالة رد الروافض للسرهندي (ت ١٠٣٤هـ)، **عافانا** الله من شرِّ الأشرار، **وحفظنا** من كيدِ الفجّار.

أقص عليكم من أخبارهم؛ لتحمدوا الله على نعمة الإسلام ونعمة السنة.

**أقول** قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

**الخطبة الآخرة**

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة للعالمين كافة، وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد؛

إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعده، فاستغفروا الله من معتقدات الظالمين والضالين.

ثبت أنّ أَبَا حَازِمٍ، قَالَ: (قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه- (خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، قَالَ: «**كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ"**)؛ أي تقودهم قياداتُهم ومسؤولوهم **("الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي")**، فالنبوة في بني إسرائيل، وهنا لهذه الأمة لا نبيَّ إلا نبيٌّ واحد، **("وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ**»)، قَالُوا: (فَمَا تَأْمُرُنَا؟) قَالَ: («**فُوا")**؛ هذا فعل أمر من الوفاء،(«**فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ**»)، (خ) (3455)، (م) 44- (1842).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

("**يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ القِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُحَلَّئُونَ عَنِ الحَوْضِ")**؛ أي: يبعدون عن الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يطردون جماعة من أمته، يعرفهم بوضوئهم وشهادتهم بالتوحيد، ونحو ذلك لكنهم يطردون عن حوضه، **("فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي")؛** يعني أمتي**، ("فَيَقُولُ: إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ القَهْقَرَى**")، (خ) (6585). دخلوا في عقائد فاسدة، أدخلوا في المسلمين عقائدَ، ورووا رواياتٍ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية:

**("أَلَا لَيُذَادَنَّ")؛** أي: ليُبْعَدَنَّ **("رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا**")، (م) 39- (249).

فالذي يبدِّلُ دينَ النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدلُ معتقداتنا التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بمعتقدات فاسدة، يقال لهم يوم القيامة: **سحقا سحقا**، وإن ادعوا في الدنيا أنهم مسلمون.

إنه رسول الله، قال سبحانه: {**إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا**}، (الأحزاب: 56).

**اللهم** صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

**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** ولا سجينا إلاّ رددته إلى أهله سالما غانما يا رب العالمين**.**

**اللهم** كن معنا ولا تكن علينا، **اللهم** أيدنا ولا تخذلنا، **اللهم** أيدنا ولا تخذلنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، ووحد صفوفنا، وألف بين قلوبنا، وأزل الغل والحقد والحسد والبغضاء من صدورنا، واجعلنا جميعا يدا على من سوانا، 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

فضيلة شيخنا أبو المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد جنبنا الله وإياه والمسلمين أجمعين الرافضة وشرهم.

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

18 ربيع الأول 1444هـ،

وفق: 14/ 10/ 2022م.