**خطبة "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون"**

**الخطيب: يحيى سليمان العقيلي**

الحمد لله الذي جعل الجنة دار كرامته ومستقر أوليائه

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرم عباده برضوانه وورغبهم بنعيمه وجناته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على دربه واقتفى أثره الي يوم الدين وبعد،

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي الموصلة الى جناته ورضوانه، والمنجية من سخطه وعذابه " ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لشيوعية المجرمة والصليبية الماكرة والباطنية الحاقدة على أرض الشام بحرب سافرة تحت دعاوى محاربة الارهاب الذي هم صنعوه ليجعلوه حجة لضرب المجاهدين ضد الحكم الظالم في الشام ومناصروه الظلمة.

يتساءل البعض ويقول وما دوري كفرد لنصرة الاقصى؟

فنقول بإمكانك فعل الكثير وأولها أن يعتقد كل منا بواحب النصرة للأقصى ، وأن تحريره واجب على الامة ، وتوعية من حولنا بهذا المبدأ ليعتقدوه ويتمسكوا به لاسيما الشباب منهم ، ثم نصرة المرابطين وبيان جرائم الصهاينة والوقوف امام دعوات التطبيع الماكرة وذلك بوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وبلغات عدة ، ثم مساندة المرابطين بالدعاء والدعم المالي بدعم الاوقاف التي تتكفل برعاية الاقصى ومشاريعه الخيرية وتيسير وصول المصلين للمسجد الاقصى ، هذا ولعلنا نقوم بشيء من الواجب تجاه المسجد الاقصى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

أي هذا أمري ومنهاجي وسبيلي ومن إتبعني يدعوكما أدعو لا كما يفعل أولئك المجرمون من سفك للدماء المعصومة واعتداء على المصلين هم كما قال عنهم

ابن تيمية رحمه الله عن الخـوارج: المؤمنون منهـم في تعب.. والمشركون منهـم في راحة

تسأل ان يرد كيدهم الى نحورهم