**خطبة عن فضل صيام شعبان مكتوبة جاهزة للطباعة pdf مع أدلة من السلف الصالح**

شهر شعبان هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، وفيه تروض النفس لاستقبال شهر رمضان الكريم، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنعرض من خلال المقال التالي خطبة عن فضل صيام شعبان مكتوبة جاهزة للطباعة pdf مع أدلة من السلف الصالح.

**خطبة عن فضل صيام شعبان**

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد عباد الله فإني أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى.

 قال تعالى: **" يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [الحج: 77].**

يا إخوة الإيمان لقد جاءنا شهر شعبان، وهو يقربنا من شهر رمضان الكريم، فاعلموا كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يصوم هذا الشهر.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: **"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ".**

أيها الأخوة إن في هذا الشهر ليلة عظيمة، هي ليلة النصف من شعبان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع له عمل صالح فيها، فقد روى الإمام النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: **قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: "ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ"**

وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها في عدة أحاديث نبوية، وأحب ما يقوم به المرء في هذه الليلة إلى الله عز وجل الصوم، والاجتهاد فيها، والإكثار من الدعاء فالدعاء فيها مستجاب.

ومن فضل صيام شعبان تهيئة النفس لاستقبال شهر رمضان الكريم

أيها الأخوة المسلمون أعلموا أن ديننا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فقد أكمل الله لنا الدين، وأتم علينا نعمته، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، وأن يرزقنا الاستقامة، وأن يوفقنا إلى الخيرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

**أدلة من السلف الصالح عن فضل صيام شعبان**

كان السلف الصالح إذا دخل شهر شعبان، أقبلوا على مصاحفهم وقرأوا كلام الله، وأخرجوا الزكاة، وتركوا مشاغل الدنيا، وأخذوا فيه يستعدون لاستقبال شهر رمضان، وأكثروا من الصلاة والصوم، وفيما يلي أدلة من السلف الصالح عن فضل صيام شعبان:

* رفع الأعمال: من فضائل شهر رمضان أن فيه ترفع الأعمال إلى الله، وقد جاء ذلك في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: **"قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شـهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم".**
* تقدير الأعمال: في شهر شعبان تُقدر الأعمال، والمراد إبراز هذا التقدير، والإكثار من الطاعات، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام هذا الشهر.
* مغفرة الذنوب.

**الحكمة من استحباب صيام شعبان**

قال الإمام ابن الجوزي أن الأوقات التي يسهو فيها الناس، يكون الأجر فيها أعظم، فمن استغل هذه الأوقات كتب الله له عظيم الأجر والثواب، وصيام النوافل هو من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه.

**خطبة عن فضل صيام شعبان مكتوبة جاهزة للطباعة pdf**

صوم شهر شعبان هو سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حرص الرسول على صيام شهر شعبان وهو أحب أيام الصيام إليه، لذلك يجب الاقتداء بالرسول، وامتثال سنته، والعمل على استغلال هذا الشهر الكريم في الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل والمواظبة على الصيام فيه، وإليك خطبة عن فضل صيام شعبان مكتوبة جاهزة للطباعة pdf "من هنا".

شهر شعبان هو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، وتتعدد فضائل شهر شعبان ففيه الرحمة والمغفرة، وصيام شهر شعبان هو تهيئة النفس لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومن خلال المقال السابق نكون قد قدمنا خطبة عن فضل صيام شعبان.