بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

والصلاة والسلام على رسول الله محمد وسلام الله على من نجتمع في هذا اليوم بمناسبة أحياء ذكرى اعلان ولايته على الامة كلها الامام أمير المؤمنين سيد الوصيين من قال فيه الرسول ( انت مني بمنزلة هارون من موسي الا انه لا نبي بعدي ) ( علي مع القران, والقران مع علي )( علي مع الحق ,والحق مع علي ) ( يا علي أنت مني وأنا منك)الامام على بن ابي طالب ( سلام الله عليه)

وصلى الله وسلم على أهل بيت رسول الله الذين نهجوا نهجه وساروا بسيرته فأصبحوا هداة للأمة ورضي الله عن شيعتهم الأخيار الذين أمنوا بمحبتهم ومودتهم وولايتهم واقتفوا أثارهم واهتدوا بهديهم من الاولين والأخرين

الحاضرات جميعا اهلا وسهلا بكن وحياكم الله وكتب الله أجركن على هذا الحضور المشرف في هذا اليوم .... ذكرى يوم الولاية (يوم الغدير) يوم الثامن عشر من ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة هذا اليوم الذي شهد حدثا تاريخيا اسلاميا عظيما ومهما واساسيا هذه المناسبة التي تعتبر اهم مناسبه في حياة الامة الإسلامية وهي القضية التي تحتاجها الامة في كل زمان ومكان وتمثل الحل والمخرج لها في كل العصور والآلية التي على أساسها يبني واقع الامة الإسلامية بناء قرآنيا يجعلها امة عظيمة قادرة على أداء مسؤوليتها التي كلفت بها وجاهزة لمواجهة أعدائها بكل أنواعهم واصنافهم بعيدة عن ظلم الظالمين وهيمنة المستكبرين

أن اجتماعنا في هذا اليوم واحياؤنا لهذه المناسبة هو تجسيد واقتداء واتباع لاجتماع تاريخي قبل الف واربعمائة عام اجتماع في حضرت الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم نعمل من خلال اجتماعاتنا هذه أن يبقي صدي صوت رسول الله ويبقي بلاغه قائما عبر الأجيال يبقي ذلك البلاغ الذي اداه رسول الله من فوق أقتاب الابل والمؤمنون يسمعونه في حاله كهذه تحت حرارة الشمس في غدير خم في تلك البقعة الني قدم فيها بلاغ له أهميته الكبيرة في الإسلام حتى أن الله قال للرسول صلى الله عليه واله وسلم ( بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته)

فاجتماعنا وحرصنا على أن يبقي صوت الرسول وبلاغه وكلماته النيرة التي حملت الي أمته مضمونا مهما وقاعدة هامة وأساسا هاما في الدين يترتب عليه مصير هذه الامة ,وهو موضوع الولاية

اذا مناسبة الغدير بثقافتها تجاه مسألة الولاية , هذه المناسبة التي تدفعنا الي التولي الصحيح ـ الذي هو ارتباط عملي وسلوكي تدفعنا الي الاتجاه الصحيح ، ثقافة القران الكريم ان نتولى الله، أن نتولى رسوله ،أن نتولى الذين أمنوا هذا الاتجاه الذي ينسجم مع انتمائنا للإسلام، ينسجم مع القران الكريم ينسجم مع هويتنا الأساسية الذي فيه الخير لنا، فيه العزة لنا، فيه الكرامة لنا ،فيه السعادة لنا ،فيه القوة لنا في الدنيا والأخرة

يقول الله سبحانه وتعالي

0 (ومن يتول الله ورسوله والذين أـمنوا فأن حزب الله هم الغالبون )

في الأخير نجدد الترحيب بكن اخواتي الكريمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله أكبر

الموت لأمريكا......الموت لإسرائيل ......اللعنة على اليهود .....النصر للإسلام

لبيك ياعلي لبيك ياعلي لبيك ياعلي