**موضوع تعبير عن فضل النصف من شعبان**

**مقدمة موضوع تعبير عن فضل النصف من شعبان**

توجد في الشريعة الإسلامية العديد من الليالي والأيام التي عظمها الله تعالى وبيَّن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهميتها وفضائلها، مثل يوم الجمعة والعشر الأواخر من شهر رمضان وليلة القدر وغيرها من الأيام التي باركها الله تعالى وأخبر عباده أنَّه يغفر الذنوب والخطايا في مثل هذه الأوقات لعباده المسلمين الذين يطيعونه ولا يعصونه ويرجون رحمته سبحانه وتعالى، أو يضاعف لهم فيها الأجر والثواب على الطاعات والعبادات جميعها، ومن هذه الأيام والليالي المباركة ليلة النصف من شعبان، وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث التي تشير إلى فضل هذه الليلة وعظمتها عند الله تعالى.

**عرض موضوع تعبير عن فضل النصف من شعبان**

إنَّ ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركة عند المسلمين، إذ وردت فيها أحاديث كثيرة تشير إلى عظمتها وأهميتها، وتحثُّ المسلمين على إحياء هذه الليلة بالعبادات والطاعات والقيام والذكر وقراءة القرآن الكريم، وقد أشار الفقهاء والمحدثون إلى أنَّ الأحاديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان جميعها ضعيفة أو موضوعة لا أصل، ولكن بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز الأخذ بهذه الأحاديث في فضائل الأعمال، ومن هذه الأحاديث ما رويَ عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتانِي جِبريلُ عليه السلامُ فقال : هذه لَيلةُ النِّصفِ من شعبانَ ، وللهِ فيها عُتقاءُ من النارِ بِعدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ ، لا يَنظرُ اللهُ فيها إلى مُشرِكٍ ، ولا إلى مُشاحِنٍ ، ولا إلى قاطِعِ رَحِمٍ ، ولا إلى مُسْبِلِ ، ولا إلى عاقٍّ لِوالِدَيْهِ ، ولا إلى مُدْمِنِ خَمْرٍ"، وفي هذا الحديث يؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة التزام المسلم والمحافظة على طاعة الله تعالى حتى ينال عفوه ورضاه في هذه الليلة المباركة، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ قيام هذه الليلة مستحب مثل قيام بقية الليالي، بينما ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز تخصيص هذه الليلة بشيء من القيام والقرآن وغيرها من مظاهر الاحتفال، وبعض الفقهاء ذهب إلى أنَّ الاجتماع من أجل الاحتفال بليلة النصف من شعبان مكروه سواء في المسجد أو خارج المسجد، لأنه من البدع التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما أنَّ بعض الناس يصوم في النصف من شعبان، وهذا أيضًا غير ثابت ولا أصل له في الشرع، ولكن ثبت استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لذلك يمكن صيام  اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شهر شعبان، وابتغاء الأجر من الله تعالى.

**خاتمة موضوع تعبير عن فضل النصف من شعبان**

في ختام موضوع عن فضل ليلة النصف من شعبان لا بدَّ من القول بأنَّ الله تعالى قد خصَّ بعض الأيام بالفضل العظيم ومضاعفة الأجر والثواب على الطاعات، والعفو مغفرة الذنوب، رحمة بعباده وتكرمًا منه عليهم، فهذه الأيام عطاء من الله تعالى ومواسم يكرم فيها عباده المسلمين، ولكن يجب على المسلم أن يبحث دائمًا عن الأحاديث الصحيحة فيما يتعلق بمثل هذه الأيام والليالي، بسبب كثيرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي ترغب في الطاعات وهي لا أصل لها في السنة النبوية، وفي النهاية فإنَّ المسلم في كل وقت وحين يبقى على تواصل مع خالقه، يحافظ على طاعته ويتجنب معاصيه ويطلب عفوه ورحمته وينال الأجر الكبير بإذن الله تعالى.