**قال تعالى: "اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، افرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم "**

**إن للعلم دور كبير في حياة الشعوب ، فهو أساس التقدم والرقي في المجتمعات .**

**اكتبي خطبة حول هذا المعنى ، مراعية الأسس الفنية لكتابة الخطبة .**

**اأن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد:**

**. ‏العلم يرفع من قدر صاحبه ‏وأيضا يشعر صاحبه أن الناس ما زالت بحاجة إليه ، ‏فالعالم الصالح درة ثمينة في كل زمان ومكان ، ‏فالعلم نور وسبيلٌ للخير ورفعه للمجتمع و الفرد والأمه، ولقد حثنا الإسلام على العلم و الإستزاده منه ‏فقال تعالى: (‏وقل ربي زدني علما ) ‏ فالعلم واجب على كل فرد؛ فبه يكون ازدهار الوطن ورفعته وعلى كل فرد المساهمة في نهضة وطنه حيث قال الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل ويهدم بيت العز والشرف .**

**‏عباد الله أوصيكم بتعلم العلوم الدينية والتفقه في دينكم ‏وتطبيق ما تعلمتموه ‏و ‏تعليم الغير بأمور الدين، فقد قيل قليل من العلم مع العمل به، انفع من كثير من العلم مع قلة العمل به ، ‏أيها المسلمون: مهما كان مقام الإنسان عاليا ومنصبه سامياً فإنه لا يستغنى عن التعليم فهناك الكثير من الأنبياء عليهم السلام مع حصولهم على الملك والنبوة لم يستغنوا عن التعليم قال الله تعالى: (وآتوا الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء) وسيدنا موسى أيضا لم يستغنى عن تعليم العبد الصالح و مرافقته ليتعلم منه،**

 **ولا شك أن العلم من المصالح الضرورية والحاجة الملحة التي عليها تقوم حياة الأمم والأفراد فالدليل الأزمة التي نمر بها حاليا تحديدا أزمة كورونا نحن الآن نحتاج إلى ‏‏التسلح بالعلم ‏لاستخلاص اللقاح الذي يخلصنا ‏من هذا الوباء بإذن الله تعالى،‏فمن دون العلم لن نجد أدوية ولا لقاحات للقضاء على الامراض ، ‏ولن نستطيع العيش في حياتنا فالعلم لا تقل حاجته عن الطعام والشراب .**

**. ‏وفي الختام نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا .**

**والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .......**

**‏**