## الخطبة الأولى


 شريك له، وأشهه أن محمداً عبده ورسوله،

أما بعد:
ايها المؤمنون :
أوصي نفسي،و إياكم بنقوى اله - نبارك وتعالى - في السرِّ والعلن ,و الغيب والثهادة.
عباد اله:
اعلمو ا رحكم الشَّ، أن الجن والأنس كلهم عبيد له، ووظبفة العبد وقيمته أن يقوم بالجبادة على الوجه الذي يرضي اله

 هذه الغاية، الني خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل بدعون إليها، وهي عبادنه، المنضمنة لمعرفته ومحبنته، والإنابة إليه و الإفقال عليه، والإعر اض عمـا
 كلما ازداد العبد معرفة لربه، كانت عبادته أكـل، فهذا الذي خلق الها المكلفين لأجله، فمـا خلقهم لحاجة منه إليهم.





و القدرة كلها، الذي أوجد بها الأجرام العظيمة، السفلية واللطوبة.
 هارب، ولا بخرج عن سلطانه أحد. ومن قونه، أنها أوصل رِّر رقه إلى جميع العالم

 ويعلم ما تنقص الأرض منهم، فسبحان القوي المتين.



 أي: أن الشه لا يقبل من الحمل إلا ما أخلص فيه العامل له وحده لا شُريك له عباد اله:

ديننا دين عظيم ,ديننا دين جليل , ,ديننا دين الخير والبر, ديننا دين الرشد والسعادة

 يخبر اله تعالى في هذه الاية الكريمة أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خافية أعلامه، غامضة ألثا أثاره، أو أمر في غاية الكر اهة لللنفوس.
وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للحقول، وظهرت طرفه، وتبين أمره، وعرف الرشد من الغين فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثنره واختار ه، وأما من كان من المكلفين سبئ القصد فاسد الإرادة، خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى

القبيح، فهذا ليس لش حاجة في إكر اهه على الدبن، لعدم النتيجة و الفائدة فيه، و المكره وان أظهر الايمـان فليس ايمـانه صحبحا.

فمن بكفر بـلطاغوت فيترك عبادة و طـاعة الشبطان، ويؤمن بـاله إيمـانـا نـامـا \} فقد اسنمسكك بالعروة الوثقى \{ أب: بـالدبن القوبم الذب ثبتت فو اعده ورسخت أركانه، وكان المنمسكك به على ثقة من أمره، لكونـه استمسك بـلعروة الوثقى الني \} لا انفصـام لها وأمـامن عكس القضبة فكفر بالهّ و آمن بالطـاغوت، فقد أطلق هذه الحروة الوثقى الني بهـا العصمة و النجاة، واستمسك بكل باطل مـآله إلى الجحبم عباذا بالله

عباد اله (إنَّ الذِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإْسْلَامُ)

عمران: ع10]
الإسلام :الاستسلام لله بـلثوحيد والأنقياد لـه بالطـاعة، و البر اءة من الشرك وأهله فالاسلام هو الاستسلام شله ظـاهرا وباطنا استسلامـا تاما لغ نواني فيه ولا كسل ولغ انحر اف و لا خطل إنه طـاعة لله نعاللى سر ا و علنا بفعل مـا أمر به واجتتاب مـا نهى عنـه وزجر ومـا أبسر ذللك على من بسره اله علبه.

فالو اجب على أمة الاسلام ان بسنمسكوا بهذا الدين العظيم ان بستمسكو ا بـاركان الاسلام العظـام ودعائمـه الكبار ففي الصحيح عن عمر بْن الْخَطَّابِ



والو اجب على أمة الإسـلام ان بـأخذوا بـالاسـلام كله ويدخلوا في الاسلام كله ويتركو ا مـا
 قال جماعة من السلف: معنى نللك: ادخلوا في السلم جميعه، يعني: في الإسلام، يقال للإسلام: سِّلّم؛ لأنه طريق السلامة، وطريق النجاة في الدنيا والآخرة، فهو سِّلّم و إسلام،
 والجهاد الشرعي الصادق، فهو سِّلّم وإسلام، وأمن و إيمان؛ ولهذا فال جل وعلا: ادْظُلْوا فِي السِّلّمٍ كاقَّةَ فيجب على المسلم أن بتمسك بالإسلام كله، وأن يدين بالإسلام كله، وأن يتصم بحبل الش عز وجل.
فعليك يا عبد اله :
أن تحكم شرع اله في العبادات، وفي المعاملات، وفي النكاح و الطلاق، وفي النفقات، وفي الرضاع، وفي السلم و الحرب، ومع العدو والصديق، وفي الجنابات، وفي كل شيء.

## عباد اله

أحذروا أهل النفاق من العلمانيين و الليبر اليين ودعاة الحرية المطلقة الذين بقولوا ان الدين في المسجد فحسب عياذا بالهّ
 في إقامتلك ، في الشدة في الرخاء ، عليك أن نلتلزم بالدين ما هو فتط في في المساجد ، هذا يقوله الضالون ، يقوله اللممانيون بقوله دعاة الضلالة ، دعاة الإلحاد فالمسلم يلتزم بدين الهُ ويسنقتم على أمر اله ، في جميع الأمور ، لا بختص بالبيت ولا ولا بالمسجد ، ولا بالسفر ولا بالحضر ، بل في جميع امور رك ، عليك أن تطيع الهّ ، و ونؤ دي
 في البحر أو في السوق ، أو في أي مكان أوزمان. اللهم و وفقنا للاخذ بالاسلام كله أفول فولي هذا وأستغفر الها العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب،

فاستنغفروه وتوبوا إليه إنـه هو الغفور الرحبم.

الخطبة الثانية
 و أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك لـه إلفرار ا به وتوحبدا . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صللى الله عليه و على آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمـا مزيدا
أمـا بعد أيهـا النـاس : انقو ا الله تُعاللى واحمدو ا ربكم على مـا أنعم به عليكم به نـعـة الإسلام فأخرجكم الله بالاسلام من الظلمـات إلى النور و هداكم به من الضـلالة وبصركم به من العمى وأرشدكم به من الغي فلله الحمد رب العالمبن .

عباد اله
واحذروا ان بحبد أحدكم عن الاسـلام الى غبره من الأدبـان
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ أن رسولَ الله - صلى الله علبه وسلم ـ قال: 》و الذبي نفسُ محمد بيده، لا بسمعُ بي أحد من هذه الأمَّةِ - بهودِيّ و لا نصر انيّ ـثم بموت ولم يُؤمِنْ بالذي أُرْسِلُُ به، إلا كان من أصحـابِ النَّار، أخرجه مسلم فمن كان من أهل الإسلام كان من أهل الجنـان

فالحمد لله على نـمـة الإسـلام .الحمد اله على نـمـة الإبمـان ,الحمد على نـمة النمسكك و القزان
با رب للك ألف ألف حمد وشكر على مـا أنحمت به علينا من نـم لا تعد ولا تحصىى. با رب للك ألف ألف حمد وشكر على هدابتنا الى دين الاسلام و الصر اط المسنقتم بـا رب لك ألف ألف حمد وشكر على أن أرشدتنا إلى الدبن الخالص، و اللنوحبد النقي. با رب للك ألف ألف حمد وشكر على هدابتنا الى سنة افضل الرسل.

