**خطبة قصيرة عن قدوم شهر رمضان**

إن شهر رمضان المبارك هو شهر القرآن والرحمة والغفران، هو سيد الشهور وأفضلها، فقد خصه الله تعالى بالعديد من الفضائل العظيمة التي لا توجد في غيره، لذا مع قدوم هذا الشهر المبارك لا بد من تقديم خطبة قصيرة عن قدوم شهر رمضان من على منابر المساجد في يوم الجمعة مع أول جمعةٍ فيه، وهو ما سيتم تقديمه فيما يأتي:

**الخطبة الأولى عن قدوم شهر رمضان**

إنّ الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا، يا ربنا لك الحمد أن أنزلت على عبدك الكتاب وأخزيت الأحزاب، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب، وحده لا شريك له رب الأرباب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المستغفر التواب، اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب يا أرحم الراحمين، وبعد، عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي ونفسي المخطئة والمذنبة بتقوى الله -عز وجل- وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

عباد الله، إن شهر رمضان هو خير الشهور وسيدها، وقد أنزل الله تعالى فيه القرآن ليرفع من شأنه ويزكيه، وقد جاء في قوله تعالى في سورة البقرة: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}،[مرجع: 1] ولنا أيها المسلمون أن نستعد في هذا الشهر الكريم للإكثار من الأعمال الصالحة فيه وتلاوة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار، ولا ننسى أن نعقد نية الصيام، وأن نؤدي الصلوات الخمس المفروضة وأن نكثر من النوافل، لأنّ الثواب في هذا الشهر الكريم يكون عظيمًا، وتوبوا إلى بارئكم لعلكم تفلحون، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا الله.

**الخطبة الثانية عن قدوم شهر رمضان**

إن الحمد لله على إحســانه والشكر له سبحانه وتعالى على امتنانه، ونشهد بأنه لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه، وأنّ محمدًا عبده ورسوله داعيًا لرضوانه، وصلّ اللهم عليه وعلى آله وخلانه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد عباد الله، اعلموا أن الصيام من أركان الإسلام الخمسة، فهو من أجل العبادات وأعظمها، وهي العبادة التي تكون لوجه الله تعالى، فهو من يجزي بها، واحذروا وحاذروا من التهاون في هذا الشهر الكريم، واحرصوا على اغتنام أوقاته المباركة بالاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، وارفعوا أيديكم إني داعٍ لعلها تصادف ساعة الإجابة.

**دعاء خطبة عن قدوم شهر رمضان**

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلِ بفضلك راية الحق والدين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وآتنا في الدنيا والآخرة حسنة يا رب العالمين، اللهم أعنا في شهر رمضان على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وتقبل منا صيامنا وقيامنا وتب علينا يا حنان يا منان، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.