**مقدمة خطبه عن الام وفضل برها**

إنّ الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه، ونؤمن به ونتوكّل عليه، ونعوذ بالله من شُ ور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، فمن يعمل مثقال ذرّة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرًا يره، ونشهد أن لا إله إلّا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده، وأعزّ جُنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، مُخلصين له الدّين ولو كره الكافرين، إخوة الإيمان والعقيدة، نتحدّث عن نعمة الأم التي جعل الله لها المكانة الرّفيعة، وأوصى بطاعتها والبرّ بها، وجعل منها واحدة من أسباب المغفرة التي تصل بالعبد إلى الجنّة، فبرّ الأم ليس مكسبًا للأم فقط، بل هي تجارة مع الله أولًا، تسوق في ذات الطّريق، فاحرصوا على ما أكرمكم الله فيه، وكونوا له طائعين.

**خطبه عن الام وفضل برها مؤثرة مكتوبة**

بسم الله والحمد لله، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله، اللهم صلّ على سيدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد كما صلّيت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيّدنا إبراهيم، وبارك على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد كما باركت على سيّدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنّك حميدٌ مجيد برّ، وبعد:

جعل الله تعالى من الشريعة الإسلاميّة ميزانًا للحياة، وجعل الطاعة له وحده، ثمّ للوالدين من بعده، قال تعالى: "وَوصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ" فالأم هي السّكينة التي ترتقي بها القلوب، وتطيب بها الحياة، فعلى الإنسان أن يحفظ أمانة الله في طلّ أمر، حيث أوحى ربّنا إلى رسوله المُصطفى بكثير من الأحاديث النبويّة التي تؤكّد على الدّور المهم للأم وعلى فضل البر، قال رسول الله :"أنَّ رجلًا أتَى النَّبيَّ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أصَبتُ ذنبًا عظيمًا فَهَل لي مِن تَوبةٍ؟ قالَ: هل لَكَ مِن أمٍّ؟ قالَ: لا، قالَ: هل لَكَ من خالةٍ؟ قالَ: نعَم، قالَ: فبِرَّها" فقد رقّى الله سبحانه وتعالى مقام الام ودرجتها إلى أن تكون خدمتها سببًا في مغفرة الذّنوب، وبابًا من أبواب قُبول التوبة، اخوة الإيمان:

إنّ برّ الأم هو أحد الاخلاق العظيمة التي تميّز بها عليّة القوم من الأنبياء والصّديقين، وإنّ من نعم الله على الإنسان أن يرزقه أمًا على قيد الحياة، فيفوز ببرّها وينجو بهذه الطاعة من مصائب الدّينا وصعوباتها، لأنّ الام عظيمة القدر عند الله سبحانه وتعالى، وعظيمة الشّأن في الدّنيا والآخرة، فنسأل الله أن يرزقنا البرّ وأن يُسدّد قولنا إلى ما فيه الخير، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوزًا للمُستغفرين.

**خطبه قصيرة عن الام وفضل برها مكتوبة**

إنّ الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه، ونؤمن به ونتوكّل عليه، ونعوذ بالله من شُرور النّفس، ومن سيّئات العَمل، فمن يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلن تجد له وليًا مُرشدًا، فاللهم صلّي على سيّدنا محمّد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اخوة الإيمان والعقيدة:

إنّ الأم هي المدرسة التي تتربّى الدّنيا على يديها، فهي المُنطلق الأول للإنسان نحو العالم، وهي النافذة الأولى التي يُطل من خلالها على الدّنيا، فالأم تستحق تلك القيمة العظيمة التي منَّ الله عليها بها، وقد أوصت الشريعة الإسلاميّة ببر الأم والحرص على ذلك، بل وقد جعلها الله بابًا لمغفرة الذّنوب وطريقًا مُختصرًا للوصول إلى جنّات النّعيم، فالأم هي كنزنا الثّمين الذي تهاوننا فيه يا أخوة، مع تطوّر العالم، وزيادة سرعة الوقت، وتغيير الأولويات قد صارت الأم فردًا عاديًا فالمنازل، فاحرصوا على ما أوصاكم به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، في قوله أمّك ثمّ أمّك ثمّ أمّك، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**خاتمة خطبه عن الام وفضل برها مؤثرة مكتوبة**

إنّ الحمد لله في الأوّلين في الآخرين، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد الصّادق الوعد الأمين، فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرًا يره، فاللهم قد بلّغت اللهم اشهد، اخوة الإيمان أوصيكم بتقوى الله تعالى، وأحثّكم ونفسي المُخطئة على تقوى الله، وأحذّركم وبال عصيانه ومُخالفة أمره، وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوزًا للمُستغفرين، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.