**مقدمة خطب عن البيعة الثامنة للملك سلمان مكتوبة 1444**

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، الصّادق الوعد الأمين، أدّى الأمانة ونصح الأمّة وجاهد في الله حقّ الجهاد حتّى أتاه اليقين من ربّه، ونشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمدًا عبده ورسوله، وصفيّه وخليله، خ0ير نبيٌّ اصطفاه بالهدى وأرسله، أمّا بعد: لقد أكرم الله تعالى نبيذه المُصطفى بالكثير من الأمور الإيجابيّة، وجعله نبراسًا للعلم والضّوء الذي يسطع على الأمّة فيكون القدوة الحسنة التي نقتدي بهديها، ونسير على نهجها للوصول إلى طاعة الله تعالى، التي هي غاية الإنسان منذ خلق الخليقة، وقد سنّ رسول الله الحكم الشّرعي للدولة، وجعل البيعة عقدة وعهد بين الإنسان المُسلم وولي الأمر، فتكون الدّولة مربوطة بقرار موحّد، وسياسة موحّدة تعمل من أجل الصّالح العام، وفي مناسبة تجديد البيعة للملك سلمان بن عبد العزيز، نؤكّد على أهميّة المشاركة في البيعة للتعبير عن مشاعر المُسلم الذي يرتبط بأمته وأهله، فكونوا أهلًا لتلك العقيدة التي اختصّكم الله تعالى بها.

**خطب قصيرة عن البيعة الثامنة للملك سلمان مكتوبة 1444**

تحتفي منابر يوم الجمعة بمناسبة تجديد العهد والبيعة للملك سلمان بن عبد العزيز، والتأكيد على أهميّة تلك الفعالية في رسم ملامح المُجتمع المُسلم في أبهى الحُلل، والتجليّات التي أوصت بها شرائع الإسلام، وفي ذلك نستمع إلى الآتي:

**خطبة قصيرة عن البيعة الثامنة للملك سلمان لعام 1444**

إنّ الحمد لله ربّ العالمين، ونحمده ونستعين به ونستهديه، ونؤمن به ونتوكّل عليه، ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، اللهم إنّا نستعين بكَ على أمور الدّنيا والآخرة، ونستعيذ بكَ من شُرور الدّنيا وسيّئات الآخرة، ونشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، أمّا بعد:

اخوة الإيمان والعقيدة، إنّ مناسبة حديثنا في هذا اليوم، هي إحدى المناسبات التي نسعى فيها إلى الخير، فالمُسلم حريص على الطّاعات، وحريص على اجتناب المُنكرات، وقد قام نظام الحُكم الإسلامي على عدد من التفاصيل المُهمّة، والتي جعلت منه واحدًا من الأنظمة التي قهر الله بها كبار الإمبراطوريات العالميّة، حيث يقوم النّظام الإسلامي على الشّورى، وعلى البيعة، وقد بدأت مع بيعة الرّسول المُصطفى بعهد هجرته من مكّة المكرّمة إلى المديّنة، حيث تُعبّر البيعة عن أسمى معاني التّلاحم الوطني الذي يربط المُسلم بالوطن، وبنظام الحكم في الدّولة، ويعود بالخير على جميع الأمور الأخرى، وقد عادت بنا الذّاكرة إلى تلك الحادثة، مع مناسبة تجديد البيعة الثّامنة للملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ثمانية من سنوات العمل والعّطاء، على كافّة الأصعدة، وفي جميع المسارات التي تضمن السّلامة والأمان والقوّة للبلاد، وتضمن من خلالها للمُسلم العيش الآمن والكريم في ظلّ حكومة البلاد التي ترعى ذلك، اخوة الإيمان إنّ تجديد البيعة هو أمر من ثلب الشريعة الإسلاميّة، وينضوي على عدد من المعايير المُهمة التي من شانها أن تحمل أجمل الرسائل عن المُجتمع المُسلم المُتلاحم خلف قيادته، وشعبه، فنقف معًا في تلك المناسبة، لتجديد العه على البناء والتّطوير، فتكون المملكة العربيّة السعوديّة في مصاف دول العالم المُتقدّم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوزًا للمُستغفرين.

**خطبة مميزة عن البيعة الثامنة للملك سلمان بن عبد العزيز 1444**

إنّ الحمد لله، حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا، ومن سيئات القول والعَمل، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنتَ إذا شئت جعلت الحزن سهلًا سهلًا، نعوذ بكمَ من صعوبة الدّنيا، ومن فتنه الخير والشّر، ونسألك السّداد في القول والعَمل، أمّا بعد:

اخوة الإيمان والعقيدة، إنّنا على موعد مع واحدة من المناسبات الدينيّة المميّزة، التي يستقبلها أبناء المملكة العربيّة السعوديّة على وجه التّحديد بكثير من مشاعر المحبة والسولاء، وكثير من مشاعر الخير، لأنّها مناسبة ردّ الجميل، والاعتراف بالفضل، وتقديم الشّكر، هي المناسبة التي نقف بها خلف قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز لنؤكّد على تلاحمنا خلف تلك القيادة، وعلى ثباتنا على ذلك النّهج في البناء والتّأسيس، والاستمرار في بناء وكتابة حاضر ومستقبل الأمّة، لنكون في المكانة التي تليق بالمملكة العربيّة السعوديّة، حيث بدأ الملك سلمان الحكم مع العام 2015 للميلاد، ليبدأ مع تلك الفترة مرحلة جديدة من البناء والإصلاح، ولتبدأ معها حُقبة الأمل الجديد، فالبيعة أمر إسلامي عظيم، ورد ذكره في كتاب الله وسنّة نبيّه المُصطفى، لما جاء في الآيات: "إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا"  فالبيعة الإسلامية على سنّة رسول الله ليبست بيعة على القيادة وحسب، بل هي بيعة شاملة وعهد مع الله قبل أن يكون مع الملك أو القائد، على أن يتقّي الإنسان ربّه في أمور الدّين والدّنيا، وأن يعمل على بناء حاضر ومجد الأمّة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوزًا للمُستغفرين.

**أجمل خطبة عن البيعة الثامنة للملك سلمان 2022**

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، وعلى آلة وأصحابه أجمعين، اللهم صلّ على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد كما صليّت على سيّدنا إبراهيم وعلى آل سيّدنا إبراهيم، وبارك على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد كما باركت على سيّدنا إبراهيم وعلى آل سيّدنا إبراهيم، في العالمين إنّك حميد مجيد بر، أمّا بعد:

إنّ طاعة ولي الامر هي أحد الأمور الشّرعيّة التي فرضها الله سبحانه وتعلى  بكثير من الآيات القرآنية، وسنّها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في عدد واسع من الأحاديث النبوية التي شملت على تلك القيمة المُهمّة والأساسيّة في رحلة بناء الدّول والأوطان، وعن تلك القيمة، نتحدّث عن مناسبة تجديد البيعة للملك سلمان بن عبد العزيز، الذي استودع الله به حوائجنا، وجعل امانة المملكة بحاضرها وماضيها بين جنبيه، فأحسن إلى تلك الأمانة، وعمل خلال السّنوات الماضية على كثير من الإنجازات الكبيرة التي تُحسب له خلال مدّة قصيرة، فنقف مع مناسبة تجديد البيعة الثّامنة، صفًا واحدًا متوكّلين على الله، في الإعلان عن بيعتنا وتجيدنا لعهد الولاء على السّمع والطّاعة في المنشط والمكره لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، فيأمر فينا، ويسعى فينا إلى ما فيه الخير، ويُطاع عن ذلك فيما يُرضي الله ورسوله، والذي طالما كان أهلّا له، فقد أثبت الملك أنّه الحرص على أهل وشعبه، والحريص على مستقبل أبناء المملكة في المراحل المُقبلة، فكانت الخُطط المستقبلية في بناء الإنسان السعودي حاضرة عن جميع القطّاعات، فنحمد الله تعالى، ونسأله التوفيق لجلالة الملك في المرحلة القادمة، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**خطبة قصيرة جدا عن البيعة الثامنة للملك سلمان**

بسم الله الرّحمن الرحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، وعلى آلة وأصحابه أجمعين، إنّ الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه، ونؤمن به ونتوكّل عليه، فمن يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلن تجد له وليًا مُرشدًا، ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، أمّا بعد:

إنّ طاعة الله تعالى هي الكنز الذي يحرص المُسلم على الوصول إليه في كلّ أمر، وكلّ مرحلة، وهي من الأمور الأساسية التي تضمن للإنسان الرّاحة والسّكينة التي يفني الإنسان عُمره في طريق البحث عنها، فابحثوا عن طاعة الله في كلّ أمر، اخوتي أخواتي، إنّ المملكة العربيّة السعوديّة بعُموم أراضيها ومُواطنيها على موعد مع واحدة من المناسبات المُهمة، التير تُعتبر من أبرز مناسبات العالم الإسلامي التي قامت عليها الدّولة في عهد النبي، وهي البيعة التي تتكاتف بها القلوب خلق قيادة موحّدة، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" [2] فالعهد الذي بين المُسلم وولي الامر، هو عهد شامل وكبير، يتوجّب علينا أن نكون على دراية به، لنكون أهلًا للوفاء، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.