السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نبدأ هذا اللقاء بالحمد والشكر لله الواحد الأحد، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالهدى والنور للبشرية.

أتواجد أمامكم اليوم وأسعد بالفرصة للتحدث عن موضوع ذي أهمية كبيرة في حياتنا، وهو الصدقة

عَنْ أَبي هُرَيرةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : (( كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ : تَعدِلُ بَينَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقةٌ ، والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقةٌ ، وبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمشِيْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقةٌ ، وتُمِيْطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ )) . رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء القصير. أتمنى أن تكون الكلمات التي قدمتها قد وجدت مكانًا في قلوبكم. دعونا نتذكر دائمًا أن الخير والأخلاق الحسنة هي عملة نستطيع بها أن نغير العالم ونجعله مكانًا أفضل للجميع.

أشكركم جميعًا على استماعكم وحضوركم الكريم، وأسأل الله أن يوفقنا جميعًا للعمل بالخير والتميز في خدمة الدين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.