**خطبة الجمعة عن صيام الست من شوال**

**مقدمة خطبة الجمعة عن صيام الست من شوال**

قبل الدخول في نص الخطبة وصلبها ومتنها، نبدأ بتقديم مقدمة خطبة الجمعة عن صيام الست من شوال:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم العيد، وأشهد ألّا إله إلّا وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا إله إلّا الله، لا نعبد إلّا إيّاه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وأشهد أنّ سيدنا محمد عبد الله ورسوله، وصفيه وخليله، خير نبي أرسله وهداية للعالمين اصطفاه، نشهد أنّه بلغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله ولله حق الجهاد حتَّى أتاه اليقين، يا سدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، أما بعد أيها الأخوة المؤمنون . . .

**خطبة الجمعة عن صيام الست من شوال**

أيها الأخوة المسلمون، أخوة الإيمان والعقيدة، لقد انقضى شهر رمضان المبارك، شهر الخير والرحمة، شهر الصيام الذي فرض الله تعالى فيه الصيام على المسلمين أجمعين، ولا يعلم الإنسان بعد انقضاء هذا الشهر إن كان من الذين سوف يبلغون شهر رمضان القادم أم أنّ قدر الله سوف يتخطفه قبل أن يعود الشهر الفضيل، وإذا انقضى شهر الصيام أيها الأخوة فعلينا أن نستمر وأن نواظب على العبادات العظيمة التي كنا نقوم بها في هذا الشهر المبارك، فلا ينبغي للمسلم أن يتقاعس أو تفتر همته بعد هذا الشهر الفضيل، وخير العبادات بعد رمضان هو أن يصوم المسلم الست من شوال، فصيامها سنة ثابتة عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم، قال أبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- إنّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ" [[1]](#ref1) فصيام الست من شوال سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى المسلم أن يسعى إلى إحياء سنة الحبيب المصطفى صلّى الله عليه وسلّم، وصيام هذه الأيام الست مع شهر رمضان هو كصيام الدهر، وهذا دليل على الفضل الكبير الذي يأخذه ويكسبه المسلم بصيام هذه الأيام، فعلينا أيها الأخوة أن نسعى جاهدين إلى صيام الست من شوال، وعلينا أن نعرف أنّ صيام هذه الأيام يبدأ بعد اليوم الأول من شوال، فهو يوم عيد الفطر ولا يجوز للمسلم أن يصومه أبدًا، ويكون صيام الست من شوال بعد أن يقضي المسلم ما عليه من أيام أفطرها في رمضان، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوزًا للمستغفرين؛ استغفروا الله . . .

**خاتمة خطبة الجمعة عن صيام الست من شوال**

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلّا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أيها الأخوة المسلمون، إن هذا الشهر الفضيل شهر مبارك، شهر يجب علينا فيه أن نواظب على العبادات العظيمة التي كنا نقوم بها في شهر رمضان المبارك، وأن نسعى جاهدين إلى الاستمرار بالعمل الصالح من صلاة قيام الليل وصيام الست من شوال، عسى أن يكون في هذه العبادات الخير والثواب والأجر العظيم من الله رب العالمين لنا ولكافة المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.