**خطبة جمعة عن يوم عرفة ويوم النحر**

**بسم الله الرحمن الرحيم، وخير ما نبدأ به كلامنا هو الصلاة على سيدنا محمد خير الأنام وخير المرسلين، نحمد الله ونستغفره، ونستعين به على أنفسنا ونعوذ به من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلّ له، ومن يُضلل الله فلا هادي له، اوصيكم أخواني بتقوى الله عز وجل واللجوء إليه والاستعانة به على صالح الأعمال والطاعات، أمّا بعد :**

**عباد الله، وإخواني المسلمين، إنّه من أحب الأيام إلى الله عز وجل هو يوم عرفة ويوم النحر، وأكثر الأيام استجابة للدعاء وبركة في الأعمال والأرزاق، بهذه الأيام العظيمة تتبدّل أقدار المسلمين باليقين والدعاء، حيثُ في يوم عرفة يغشى الله عباده بالرحمات والمغفرة، ويمحو عنهم الزلات والسيئات، ويعتق الله رقاب من تناله تلك الرحمة عن النار، إنّ لهذين اليومين الكثير من الفضل العظيم والثواب الكبير والذي ينتظره الإنسان المسلم وقلبه متلهفّ لأن يغتنمهما بالتقرب لله عز وجل، وبزيادة الطاعات والغفران وفعل الخيرات، عباد الله، إنّ الله يُكرمنا بهذه الأيام وذلك لزيادة القُرب منه، وليعطي فرصة لمن قلبه جاحدٌ عن ذكره، بأن يتوب ويعود بقلبه المليء بالذنوب والخطايا إلى الله، أحسنوا غرسكم في هذه الأيام، واسقوا قلوبكم برحمات هذه الأيام، وإياكم وتجاهلهم بل اسعوا جاهدين لاغتنام بركاتهم، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.**

**خطبة جمعة عن يوم عرفة ويوم النحر قصيرة**

**بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين رب العزة عما يصفون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وسيد الخلق أجمعين، يا أي ها الناس إننّا على موعد مع أفضل الأيام من العام، يوم عرفة ويوم النحر، ولكلاهما الفضل الكبير الذي يخصّه الله تعالى به، فيكمن فضل يوم عرفة في نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ليتباهى بمن لبّى نداء هذا اليوم وأقبل به إلى الله بقلبه المُطعن بالندوب وبالآثام وبالذنوب، راجيًا من الله ورافعًا أكفّه عاليًا ووجهه مقبلًا لخالق الكون، ورب السماء، وقلبه يملأه اليقين بأن الله لن يخذله في هذا اليوم العظيم عنده، عباد الله، تذّكروا أنّه ما من يومٍ أحبُّ لله عز وجل من يوم عرفة، وكما ذكر لنا رسولنا الكريم في الحديث الشريف " ما من يومٍ أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدُّنيا، فيُباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي شُعثًا غُبرًا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي، ولم يروا عذابي فلم يُر يومًا أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة "، أمّا عن اليوم الذي يلي يوم عرفة وهو يوم النحر، بهذا اليوم يقوم المسلم بذبح الأضاحي، وذلك من الطقوس الدينية والتي بها الكثير من الرحمة والقرب لله عز وجل، وذلك ما ورد عن رسولنا الكريم، لذلك أخواني المسلمين من كان منكم يملك القدرة على ذبح الأضاحي فلا يبخل على نفسه بأن يأخذ هذا الأجر العظيم والثواب الكريم، وختامًا اسأل الله لي ولكم أن يجعلنا ممن هدا قلوبهم بهذه الأيام المباركة، وممّن كتب لهم القبول في الدنيا والآخرة، وبدّل حالهم لأحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.**

**خطبة جمعة عن يوم عرفة ويوم النحر مكتوبة**

**بسم الله الرحمن الرحيم رب العرش العظيم، والحمد لله على عظيم فضله وجزيل عطائه، الحمد لله على ما وهبنا وما أكرمنا وما أعطانا، مالك الملك، ورازق الخلق من السابقين واللاحقين، والحمد لله الذي هدانا إلى صراطه المستقيم، وجعلنا من عباده المسلمين، أمّا بعد:**

**عباد الله المسلمين، إنّ الله أكرمنا بأنّه فضّل بعض الأيام على بعض بالعبادة والأجر والثواب، وإننّا على استعدادٍ لاستقبال خير الأيام والبركات، وما هذه الأيام إلّا فرصة للتوبة والغفران والعودة إلى الله بكل ما نحمله في قلوبنا من خطايا وزلّات، إنها أيام عرفة والنحر، التي أخصهما الله تعالى بالعبادة الخالصة لوجهه الكريم، إذ فيهما تكثر الطاعات والصيام والذكر، أمّا عن ثوابهما فإنّه والله لثواب مضاعف عن ما نفعله من طاعات في باقي الأيام، أخواني المسلمين، اوصيكم بالعودة لله بهذه الأيام، وبترك الذنوب والمعاصي إلى الشافي قلوبكم، والذي بيده الدواء لكلٍ داءٍ أصابكم، إيّاكم والفتور في هذه الأيام، ففي يوم عرفة يقف الحجّاج على صعيد عرفات، حيث تشهد الملائكة وأهل السماء على هذا اليوم المُبارك، ولا يقف فضله على حجّاج بيت الله الحرام، بل إنّ أجره وثوابه يعمّ على أهل الأرض جميعًا، فلا تحرموا أنفسكم من عطاء الله في هذا اليوم، ولا تتوانوا لحظة عن الذكر والدعاء بيقين، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، أحسن الله إلينا جميعًا، وجعلنا من المقبولين في رحابه بهذه الأيام المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.**