الحمد لله ثمّ الحمد لله، الحمد لله حمدًا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يعلم السر وأخفى ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما تضع كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيّه وخليله، خير نبي أرسله وهدى للعالمين بعثه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنّ التعليم والعلم هو من الأمور التي حثّ عليها الإسلام، فكان الأمر بالقراءة والتعلم هو أول ما نزل من القرآن الكريم، هذه الأمة التي نشرت العلم خلال قرون مضت في أرجاء العالم، وفي زماننا هذا مع اقتراب مرحلة التعافي من الوباء فإنّ كثيرًا من المدارس قد ارتأت أن تباشر التعليم عن بعد منعًا من حصول تلامس وانتقال للعدوى، وهذا فيه من الخير شيء كثير كونه يحافظ على سير العملية التعليمية من جهة ويمنع انتقال العدوى والأوباء من جهة أخرى بإذن الله.

عبدا الله، {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.