## مقدمة خطبة جمعة عن يوم عرفة ويوم النحر

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا كثيرًا، الله اكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أما بعد:

عباد الله، ها نحن اليوم نجتمع لأداء صلاة الجمعة المباركة في أعظم أيام العشر من ذي الحجة، في الوقت الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات لأداء مناسك الحج وأعظمها، إنّه يوم الحج الأكبر، اليوم الذي تبدأ حجاج بيت الله الحرام بالصعود إلى مكان عرفة مع إشراقة شمس الصباح وحتّى المغيب لتلبية نداء الله سبحانه وتعالى وعملًا بأوامره، وطلبًا منه بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

## خطبة جمعة عن يوم عرفة ويوم النحر مكتوبة

عباد الله، أوصيكم بتقوى الله والعمل بما أمرنا به، وما حثّنا عليه رسوله الكريم، إنّ يوم عرفة هو اليوم الذي قال فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "ما مِن يومٍ أفضلُ عندَ اللهِ مِن يومِ عرفةَ ينزِلُ اللهُ إلى السَّماءِ الدُّنيا فيُباهي بأهلِ الأرضِ أهلَ السَّماءِ فيقولُ: انظُروا إلى عبادي شُعْثًا غُبْرًا ضاحِينَ جاؤوا مِن كلِّ فجٍّ عميقٍ يرجون رحمتي ولم يرَوْا عذابي فلم يُرَ يومٌ أكثرُ عِتْقًا مِن النَّارِ مِن يومِ عرفةَ"، ففضل هذا اليوم يكمن في نزول الله عزّ وجلّ إلى السّماء الدنيا واستجابة الدعوات ومغفرة الزلّات من عباده الصالحين الطائعين، كما أنّ يوم النّحر هو اليوم الذي يلي يوم عرفة وهو يوم عيد الأضحى المبارك، الذي تُذبح فيه الأضاحي التي يقدّمها المؤمن ليتقرّب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهما يومان عظيمان عند الله تعالى، ولا بدّ لنا من تعظيمهنّ بالطاعات والعبادات، واستقبالهن بالبشر والسرور، تقبّل الله منّا ومنكم الأضاحي والأعمال الصالحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.