**خطبة العيد الفطر مكتوبة**

**مقدمة خطبة العيد الفطر مكتوبة**

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- الصادق الوعد الأمين، إنّ الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستهديه، ونؤمن به ونتوكّل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلّا الله وحده، صدق وعده ونصرَ عبده، وهزمَ الأهزام وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، مُخلصين له الدّين ولو كره الكافرين، أمَّا بعد، أيها الأخوة المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعتكم وإياكم ومخالفة أمره، واعلموا أنّ الله تعالى أمر بأمر عميم، بدأ به بنفسه، وثنّى بملائكة قدسه، وثلّث بالعالمين من إنسه وجنه، فقال وما زال قائلًا عليمًا حكيمًا، إنّ الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا، اللهم صلّ على سيدنا محمد في الأولين، وفي الآخرين.

**خطبة العيد الفطر مكتوبة**

إنّه يوم العيد أيها الأخوة المؤمنون، إنّه عيد الفطر، العيد الذي نفرح فيه بالفطر بعد صيام شهر رمضان المبارك بما فيه من مشقة وتعب، إنّه يوم نعيشه بعد شهر عظيم، شهر الخير والعبادة والرحمة من الله رب العالمين الغفور الرحيم، الشهر الذي أمضيناه بالعمل الصالح والسعي إلى تحصيل الحسنات وتكفير السيئات، وها نحن اليوم نودع هذا الشهر الفضيل سائلين الله رب العالمين أن يحيينا لأمثاله في العام القادم ونحن اليوم أيها الأخوة المسلمون في يوم عيد الفطر، أحد العيدين الذين شرعهما الله تعالى للمسلمين في السنة كلها، وهذا ما ثبت في صحيح السنة النبوية الشريفة، حيث قال الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه: "قَدِمَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- المدينةَ ولهم يَومانِ يَلعَبون فيهما، فقال: ما هذانِ اليَومانِ؟ قالوا: كُنَّا نَلعَبُ فيهما في الجاهِليَّةِ، فقال -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: إنَّ اللهَ قد أبدلكم بهما خَيرًا منهما؛ يَومُ الأضحى، والفِطْرِ فمن حق كل مسلم أن يفرح وأن يظهر البهجة والسرور في هذا العيد، لأنّ عيد للمسلمين أجمعين، ويجب علينا أيها المسلمون أن نجمع الفرح والسرور في عيد الفطر بحسن المعاملة فيما بيننا، وأن ننشر الحب والسلام والمودة بين المسلمين وأن نسعى جاهدين لحلّ النزاعات والخلافات بين المسلمين وأن نسعى لصلة الرحم، فصلة الأرحام عمل يزيد الود وينشر المحبة بين المسلمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوزًا للمستغفرين استغفروا الله . . .

**خطبة عيد الفطر قصيرة مؤثرة**

إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا، وأشهد ألّا إله إلّا الله وحده، نصر عبده وأعز جده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، وأشهد أن محمدًا رسول الله، صلَّى الله عليه وسلّم، خير نبي أرسله وهداية للعالمين اصطفاه، نشهد أنّه بلغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله ولله حق الجهاد حتّى أتاه اليقين، يا سيدي 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:

إننا اليوم في يوم عيد، يوم سعادة وبهجة، فأظهروا السعادة والبهجة أيها المسلمون، لأنّ هذا هو أحد العيدين اللذين شرعهما الله تعالى للمسلمين في السنة كلها، وهو يوم ينبغي على كل مسلم فيه أن يصل رحمه وأن يسعى إلى نشر الخير والمحبة بين المسلمين، ويجب على كل مسلم أن يسعى بكل ما يملك إلى فض النزاعات وحل الخلافات ونشر الصلاح والهداية والسعي إلى الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا هو حق الصواب وهذا هو الحق الذي يجب أن يُتبع والذي يجب على كل مسلم أن يسعى إليه، ونسأل الله رب العالمين أن يكرمنا وإياكم في هذا العيد بالخيرات وترك المنكرات، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين.

**خاتمة خطبة عيد الفطر مكتوبة**

الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، أوصيكم أيها الأخوة المسلمون بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته، وإياكم ومخالفة أمره، واعلموا أنّ شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أيها الأخوة، عليكم في هذا العيد أن تسعوا إلى فعل الخير، وأوصيكم ألّا تتهاونوا في العبادات، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والبائس من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.