**أَعُـوْذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَان الرَّجِيْمِ**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ**

**I seek refuge in Allah from Satan, the outcast.**

**In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful.**

**بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، نتوجَّه إلى أُمَّتنا الإسلامية كافَّة بأطيب التهاني والتبريكات، وَنَسأَلُ الله بِفَضلِهِ وَكَرَمِهِ أَنْ يُدخِلَهُ عَلَى أُمَّتِنَا بِسَلَامٍ وَإِسْلَام، وَأَمنٍ وَإِيْمَان، وَبِالخَيرِ وَالبَرَكَات، وَبِالنَّصْرِ وَالعِز، وَأَنْ يُوَفِّقَنَا وَيُعينَنَا عَلَى صِيَامِهِ، وَقِيَامِهِ، وَصَالِح الأَعْمَالِ فِيه.**

**وفي هذه المناسبة المباركة، نؤكِّد على التالي:**

On the occasion of the blessed month of Ramadan, we extend our warmest greetings and congratulations to our entire Islamic Ummah. We ask Allah, by His grace and generosity, to bring with this month peace and security, a renewed sense of belonging to Islam and faith, goodness and blessings, as well as victory and honour, for our Ummah. May Allah grant us success and support in fasting, performing night prayers, and pursuing good deeds.

* **أولاً:** ثبات موقفنا والتزامنا الديني والإنساني والأخلاقي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإخوتنا المجاهدين في الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها: كتائب القسَّام، ونحن نراقب ونرصد المحاولات الإسرائيلية للتهرب من وقف إطلاق النار، ومحاولة الالتفاف على استحقاقات المرحلة الثانية.

On this blessed occasion, we affirm the following:

* Firstly, we affirm our steadfast, religious, humanitarian, and moral commitment to supporting the Palestinian people, as well as our fellow mujahidin in the Palestinian factions, foremost among them the Al-Qassam Brigades. We are closely monitoring the Israeli attempts to evade the ceasefire and to circumvent the entitlements of the second phase.
* **وعليــــه:** نؤكِّد بأنَّ عودة الحرب على غزة، والعدوان عليها، سيصاحبه عودة كل كيان العدو، وفي المقدمة: يافا المحتلة المسماة [تل أبيب]، تحت النار، وكذلك سنعود ونتدخَّل بالإسناد العسكري في مختلف المسارات العسكرية.
* Therefore, we affirm that the resumption of war on Gaza and the aggression against it will lead to the resumption of targeting against the enemy entity as a whole and occupied Jaffa (called as Tel Aviv) in particular. We will also resume and intervene with military support on various fronts.
* **ثانياً:** نؤكِّد بالقدر نفسه، ومن المنطلق الإيماني، والديني، والأخلاقي، والإنساني، ثبات موقفنا في مساندة إخوتنا في حزب الله، والمقاومة الإسلامية في لبنان، والشعب اللبناني، ونحن نرصد استمرار العدو في الاعتداءات اليومية، وعدم وفائه بما عليه من التزامات بالانسحاب التام من جنوب لبنان، ومحاولته الاستمرار في احتلال مواقع في الأراضي اللبنانية، بذريعةٍ تافهة ووقحة، هي: الإذن الأمريكي، وهي ذريعةٌ تعبِّر **عن** مدى الطغيان الأمريكي، **وعن** حجم الاستباحة لأمتنا الإسلامية في العالم العربي وفي غيره.

**وعليـــــه:** نحذِّر من استمرار العدو في الاحتلال والاعتداء، ونقول لإخوتنا المجاهدين في فلسطين وفي لبنان: (لستم وحدكم، فالله معكم، ونحن معكم).

Secondly, we equally affirm—driven by faith, religion, ethics, and humanity—our steadfast commitment to supporting our brothers in Hezbollah, the Islamic Resistance in Lebanon, and the Lebanese people. We are closely monitoring the enemy’s ongoing daily assaults and its failure to fulfill its obligation to completely withdraw from southern Lebanon, as well as its attempt to continue occupying positions on Lebanese territory under the flimsy and brazen pretext of having 'American permission'. This excuse not only reveals the extent of American tyranny but also underscores the magnitude of the blatant violations committed against our Islamic Ummah in the Arab world and beyond.

Therefore, we warn against the enemy's continued occupation and aggression, and we say to our brothers, the mujahidin in Palestine and Lebanon: You are not alone; Allah is with you, and we are with you.

كما ننصح كل الحاقدين والطامعين من الصهاينة، ومن يدور في فلكهم، أن يصححوا نظرتهم الخاطئة، وتقديراتهم المغلوطة عن الوضع في لبنان، وأن يدركوا أنَّ التشييع التاريخي والمهيب لسماحة شهيد الإسلام والإنسانية السَّيِّد/ حسن نصر الله، ورفيق دربه السَّيِّد الهاشمي "رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهمَا"، يؤكِّد ثبات الشعب اللبناني على خيار المقاومة، واحتضانه للمجاهدين، كما يؤكِّد تعافي المقاومة، وحضورها المتجذِّر، وتماسكها التام، وإنَّ حجم التضحيات الكبرى للقادة والمجاهدين في فلسطين وفي لبنان، إنما يزيد المؤمنين ثباتاً، وعزماً، وقوة إرادة، واستعداداً أكبر للتضحية في سبيل الله تعالى، وثقةً أيضاً به "جَلَّ شَأنُهُ" وبنصره، قال الله تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ}[آل عمران:146] **صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظِيم.**

We also advise all those with evil intents and ambitions among the Zionists and those aligned with them to correct their misguided views and mistaken assessments of the situation in Lebanon. They must recognise that the historic and dignified funeral of the martyr of Islam and humanity, his eminence Al-Sayyid Hassan Nasrallah, and his comrade Al-Sayyid Al-Hashimi (May Allah be pleased with them), reaffirms the Lebanese people’s steadfast commitment to the path of resistance and their support for the mujahidin. It further confirms the recovery, deeply rooted presence, and complete cohesion of the resistance, and shows that the tremendous sacrifices made by the leaders and mujahidin in Palestine and Lebanon only serve to deepen the believers’ steadfastness, resolve, willpower, and readiness to sacrifice in the way of Allah, as well as their trust in Him (the Almighty) and in His ultimate victory. Allah (Glory be to Him) says, {'*And how many a prophet has had numerous godly men combating alongside him, and they did not waver regardless of that which afflicted them in the way of Allah, nor did they weaken, nor did they give in. And Allah loves the patient ones*'}[Ali 'Imran 3:146].

**وَالسَّـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ؛؛؛**

**Peace be upon you and the mercy of Allah and His blessings.**