## خطب جمعة مكتوبة للشيخ محمد حسان

الشيخ المصري محمد ابراهيم حسان، مولود في الثامن من شهر أبريل في العام 1962، وهو واحد من تلامذة الشيخين ابن باز وابن عثيمين، عرف بحسن الخطابة والإلقاء، ولذلك يبحث الناس عن خطبه مكتوبة، حيث سيتم تقديم خطب جمعة للشيخ محمد حسان مكتوبة فيما يأتي:

**شاهد أيضًا:**[خطب جمعة جديدة مكتوبة ومؤثرة](https://mhtwyat.com/%D8%AE%D8%B7%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/)

### مقدمة خطبة جمعة مكتوبة للشيخ محمد حسان

إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، إنه من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}.[[1]](#ref1) أما بعد:

### خطبة جمعة أولى مكتوبة للشيخ محمد حسان

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة، وكلّ بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار، أحبتي في الله:

هذا هو اللقاء الأخير مع السبع الموبقات التي حذّر منها النبي -صلى الله عليه وسلم- الشرك بالله، والسحر وقتل النفس بغير حق، وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فالقذف هو الرمي والسب، ويعني رمي المرأة بالزنا وما كان في معناه، والمحصنات جمع امرأة متزوجة العفيفة البعيدة عن الريبة، والقذف يكون جريمةً يجلد عليها صاحبها، بشروط العقل والبلوغ والاختيار، وهي أصل التكليف، فلو لم تتوافر لا يجلد القاذف، وكذلك لا بد من شروط تتوافر في المقذوف، وهي العقل والبلوغ والإسلام، والعفة والحرية.

أحتبي في الله إن الإسلام منهج حياة متكامل، لا يقوم على العقوبة فقط، بل يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة وتحقيق الضمانات والوقاية، حيث يتوعد الإسلام في عقوبة القذف بالتشديد والوعيد، لأن ترك هذه الألسنة تقذف بغير دليل يؤدي لهتك الأعراض وجرح السمعة، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم.

### خطبة جمعة ثانية مكتوبة للشيخ محمد حسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، أما بعد:

أيها الأحبة إن الدين الإسلامي شدد في عقوبة القذف صيانةً للأعراض وحماية للمجتمع، وأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة ثلاثة أحكام، أن يجلد ثمانين جلدة في أولها، وأن ترد شهادته أبدًا في ثانيها، وأن يصبح فاسقًا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس، ما لم يتب إلى الله، وقد قال تعالى في محكم تنزيله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ\* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}.[[2]](#ref2) وبهذه الآيات وردت الأحكام الثلاثة على القذف والحمد لله رب العالمين.

**شاهد أيضًا:**[خطب جمعة جاهزة ومكتوبة قصيرة جدا](https://mhtwyat.com/%D8%AE%D8%B7%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7/)

## خطبة الشيخ محمد حسان يوم الجمعة عن ظهور الفتن مختصرة

إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

في هذا اليوم نشير إلى علامات يوم القيامة الصغرى التي وقعت، ولا تزال تقع، ومن الممكن أن يتكرر وقوعها، كالفتن والملاحم، والتي أخبر عنها -النبي صلى الله عليه وسلم- حيث إنه قد أخبر أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة، والتي يلتبس فيها الحق بالباطل، فتزلزل الإيمان في القلوب، حتى يصبح المؤمن كافرًا ويصبح الكافر مؤمنًا، وكلما ظهرت فتنة يقول المؤمن هذه الفتنة مهلكتي، فتنكشف وتظهر أخرى وهكذا، وفي هذه الأيّام تجد ذلك ظاهرًا أمام عينك، فكم من الناس من يبيعون دينهم بعرضٍ من الدنيا قليل، من أجل منصب أو من أجل مال، وقد حذّر النبي -صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا، واستعاذ منها.

فاحذروا أيّها المسلمون من هذه الفتن، وجددوا إيمانكم، فإن الإيمان يخلق أي يضعف، لذلك من واجب المسلم أن يجدد إيمانه بالله، وأن يتعوذ على الدوام من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولتعلموا أن الفتن قد تزداد وتشتد حتى يتمنى العبد المؤمن أن يكون في القبر بدل الأموات، ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتمنى العبد الموت قنوطَا ويأسًا  من الحياة بل أمر بالمجاهدة والسعي والصبر والثبات على الإيمان والدين، نسأل الله العظيم أن يعيذنا وإياكم من الفتن كلّها ما ظهر منها وما بطن، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.