## كلمة عن البيعة الثامنة

### تعتبر البيعة الثّامنة أحد المناسبات العظيمة، فهي تدل على سنوات من الكفاح والنّضال وبذل الجهود العظيمة في سبيل التّطوّر والرّقي، حيثُ مع تجديد البيعة سيكون للملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- سبع سنواتٍ كاملة في الحكم، سبع سنواتٍ والشّعب السّعودي يجدد بدمائه البيعة، وتبدأ حقبة جديدة من كتابة التّاريخ في سنة جديدة من بعد بيعةٍ جديدة، ليدوم عزّ الملك -حفظه الله ورعاه- ويدوم عز المملكة، فهي فرحة للشّعب السُّعودي سواء داخل المملكة أو خارجها، فهم يقومون بتجديد البيعة الثامنة لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وتجديد العهد والسمع والطاعة، ومن الجدير بالذّكر أنَّ التَّعبير عن فرحة الشعب السعودي بهذه المناسبة تتم من خلال إرسال أسمى عبارات التّبريك والتّهنئة لجلالة الملك وللمملكة ولأبناء المملكة، كما يبدون استعدادهم للوقوف خلف الملك والسير على خطاه في سبيل الوطن، ويدعوا الله أن يوفّقه ويسدّده ويرشده لما فيه خير للبلاد والعباد، ولذلك تعتبر تجديد البيعة فرحة عربية شاملة لأنّ جلالة الملك وقف سدًّا منيعًا ضدّ الطّامعين وضدّ أعداء العروبة ومن يريدون العبث والتّخريب في أرض الوطن السعودي خاصّة والوطن العربي عامة، وكان الملجأ الأول لكلّ مستضعف ومظلوم.