خطبه عن شهر رمضان ونفحاته الإيمانية

إن شهر رمضان خير الشهور وأعظمها، فهو شهر القرآن وشهر الصيام وشهر الرحمة والغفران، وهو الشهر الذي يفرح فيه المسلمون بعبادة الله، وبما جعل لهم فيه من الرحمة والبركة والفضل العظيم، وفي شهر رمضان يبحث الخطباء في المساجد عن خطبة جمعة عن رمضان، ولذلك فسيتم فيما يأتي تقديم خُطبَة الجُمعةِ فَضائِلُ شَهْرِ رَمَضانَ مكتوبة وجاهزة للتحميل:

- مقدمة خطبة الجمعة عن شهر رمضان

إن الحمد لله رب العالمين المنعم المتفضل، الذي فضّل شهر رمضان المبارك على غيره من الشهور طوال العام، وخصّه بالكثير من الفضل والكرم والبركة والإنعام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد المتفرد في ربوبيته وإلهيته وصفاته وأسمائه، ونشهد أن محمدًا رسول الله وعبده وخاتم رسله أفضل من قام رمضان وصام فيه، اللهم صل وسلم على النبي محمدٍ وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين:

يا عباد الله أوصيكم ونفسي المخطئة والمذنبة بتقوى الله عزّ وجل وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد:

- الخطبة الأولى عن شهر رمضان

عباد الله، إن خير ما يُتستفح به القول هو كلام الله العزيز الحكيم، فقد قال عزّ من قائل، {شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}. [سورة البقرة الآية 185]

أيها المسلمون، ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قام يخطب بالناس في آخر يوم من شعبان فيما رواه سلمان الفارسي، فقال: " أيُّها النَّاسُ قد أظلَّكم شَهْرٌ عظيمٌ، شَهْرٌ مبارَكٌ، شَهْرٌ فيهِ ليلةٌ خيرٌ من ألفِ شَهْرٍ، جَعلَ اللَّهُ صيامَهُ فريضةً، وقيامَ ليلِهِ تطوُّعًا، مَن تقرَّبَ فيهِ بخصلةٍ منَ الخيرِ، كانَ كَمن أدَّى فريضةً فيما سواهُ، ومن أدَّى فيهِ فريضةً كانَ كمن أدَّى سبعينَ فريضةً فيما سواهُ، وَهوَ شَهْرُ الصَّبرِ، والصَّبرُ ثوابُهُ الجنَّةُ، وشَهْرُ المواساةِ، وشَهْرٌ يزدادُ فيهِ رزقُ المؤمنِ، مَن فطَّرَ فيهِ صائمًا كانَ مَغفرةً لذنوبِهِ وعِتقَ رقبتِهِ منَ النَّارِ، وَكانَ لَهُ مثلُ أجرِهِ من غيرِ أن يُنتَقصَ من أجرِهِ شيءٌ، قالوا: ليسَ كلُّنا نجِدُ ما يفطِّرُ الصَّائمَ، فقالَ: يُعطي اللَّهُ هذا الثَّوابَ من فطَّرَ صائمًا على تَمرةٍ، أو شربةِ ماءٍ، أو مَذقةِ لبنٍ، وَهوَ شَهْرٌ أوَّلُهُ رحمةٌ، وأوسطُهُ مغفرةٌ، وآخرُهُ عتقٌ منَ النَّارِ، مَن خفَّفَ عن مَملوكِهِ غَفرَ اللَّهُ لَهُ، وأعتقَهُ منَ النَّارِ، واستَكْثِروا فيهِ من أربعِ خصالٍ: خَصلتينِ تُرضونَ بِهِما ربَّكم، وخَصلتينِ لا غنًى بِكُم عنهما، فأمَّا الخَصلتانِ اللَّتانِ تُرضونَ بِهِما ربَّكم: فشَهادةُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وتستَغفرونَهُ، وأمَّا اللَّتانِ لا غنًى بِكُم عنهما: فتسألونَ اللَّهَ الجنَّةَ، وتَعوذونَ بِهِ منَ النَّارِ، ومَن أشبعَ فيهِ صائمًا سقاهُ اللَّهُ من حَوضي شربةً لا يَظمأُ حتَّى يدخُلَ الجنَّةَ". [صحيح ابن خزيمة , ابن خزيمة/ سلمان/ 3/341/توقف في صحته وقال إن صح الخبر]

أيها المسلمون، إن للصائم أجرًا عظيمًا ويزيد أجره في كل أعماله وأقواله وأفعاله، وإن الله سبحانه وتعالى يعتق فيه في كل يوم من رمضان عتقاء من النيران، وقيل إنه يعتق في كل ليلةٍ عند الفطر ألف ألف عتيق، وفي آخر يوم يعتق بقدر ما أعتق من أوله إلى آخره، فيا من أكرمهم الله بأن خصّهم بهذا الشهر دون الأمم، اغتنموا الخيرات في رمضان وانتصروا على أنفسكم، واقرأوا فيه القرآن، واقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وارجوا من الله السلامة في رمضان حتى ينقضي وقد غفر لكم ذنوبكم جميعًا، هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفروا الله.

- الخطبة الثانية عن شهر رمضان

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا، أما بعد:

أيها الأحبة المسلمون، اعلموا أن الله جعل لكم في شهر رمضان المبارك غنائم فاغتنموها، فقد أخبر نبيّكم صلى الله عليه وسلم أن شهر رمضان إذا استهل فُتحت أبواب الجنة وأبواب الرحمات، وأغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين، وكان لله في كل ليلةٍ عتقاء من النيران، وإن من صام هذا الشهر وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا تنسوا أن فيه ليلةً هي خيرٌ من ألف شهر، ليلة القدر التي تتنزل الملائكة والروح فيها بأمر ربها فتحروها في العشر الأواخر، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يشهدون ليلة القدر وأن يجعلنا في رمضان من العتقاء من النار، وأن يعيننا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وصلة الأرحام.

- دعاء خطبة الجمعة عن شهر رمضان

اعلموا أيها المسلمون، أن الله أمركم بأمرٍ عظيم، أمركم بأمرٍ بدأ به بنفسه وثنّى بملائكة قدسه، فقال سبحانه: {إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. [سورة الأحزاب الآية56] يا أيها اللذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها، اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا صيامنا في رمضان وتجاوز عن سيئاتنا واعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا في رمضان هداةً مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.