## مقدمة خطبة الجمعة للشيخ كشك مكتوبة

الحمد لله رب العالمين، يأرب، رضينا بقضائك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت وأشهد أن لا إله إلا الله، يقول في الحديث القدسي الجليل (يا ابن آدم كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم، يا ابن آدم كلكم فقير إلا من أغنيت فاسألوني أعطكم، يا ابن آدم كلكم ضال إلا من هديت فاسألوني الهدى أهدكم، ومن استغفرني وهو يعلم أنني ذو قوة على أن أغفر له غفرت له ما كان منه ولا أبالي).  
تذكر جميلي منذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم إلى الأمر، وأعلم بأنني أدبر أحكامي، وأفعل ما أشاء وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، هو إمام التائبين وسيد المستغفرين يقول حبيب الله:  
(يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله، وأستغفره كل يوم مائة مرة).

## مقدمة خطبة الجمعة إنّ الحمد لله

إنّ الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونؤمن به ونتوكّل عليه، ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، ونستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرًا يره، اللهم صلِّ على سيّد على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد، كما صلّيت على سيّدنا ابراهيم وعلى آل سيّدنا ابراهيم، وبارك على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد، كما باركت على سيّدنا ابراهيم وعلى آل سيّدنا ابراهيم، في العالمين إنّك حميد مجيد برّ، اللهم ارضى عن سادة المُسلمين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الحسن والحسين وعم أمّهما فاطمة الزّهراء، وجدّتهما خديجة الكُبرى، وارضى عن الصّحابة والتّابعين بإحسانٍ إلى يوم الدّين، اخوةَ الإيمان والعقيدة اتّقوا الله حقّ تُقاته، ولا تموتنّ إلّا وأنتم مُسلمون.

## مقدمة خطبة الجمعة الثانية للشيخ كشك

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على المبعوث رحمةً للعالمين، يا ربّنا لكَ الحمد فبنعمائك قد تمّت لنا الصّالحات، ولكَ الحمد أن خلقت الأرض والسّموات، ولكَ الحمد على ما أنزلت لنا، وما تفضّلت علينا من الخيرات، وأشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، مفرج الهم عن العباد ومُقيل عنهم العثرات، وسامع الأصوات ومُجيب الدّعاء، ونشهد يا ربّنا أنّ محمدًا عبدك ورسولك الأمين، أدّى الأمانة ونصح الأمّة وجاهد فيك حقّ الجِهاد حتّى أتاه اليقين والتمكين، أرسلته بنور الهُدى ودين الحقّ ليُظهره على النّاس كافّة ولو كره الكافرون، فاللهم اكتبنا في صُحبته يوم الدّين، وارزقنا شفاعته يومَ لا ينفع مالُ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم، أمّا بعد، عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته، وأحذّركم وبالَ عصيانه ومُخالفة أمره، أمّا بعد..