مَجْمُوْعَةُ اْلاَدْعِيَّةِ

فِىْ عَادَاتِ الْجَاوِى اْلاِسْلاَمِيَّةِ

1. دُعَاءْ فُوْفُوْتَانْ

2. دُعَاءْ دُونْ لَمَاهْ

3. دُعَاءْ خِتَانَانْ

4. دُعَاءْ فَعَانْتِينْ (وَلِيْمَةُ الْعَرُوْسِ)

5. دُعَاءْ عَسَلُوْفِىْ اَوْمَاهْ

6. دُعَاءْ تِيعْكَفَانْ

7. دُعَاءْ عُوْفَاتِىْ وَتَعَانْ 4 سَاسِىْ

8. دُعَاءْ اَوَّلْ – اَخِيرْ تَهُونْ

9. دُعَاءْ عَاشُوْرَاءَ

10. دُعَاءْ رَبَوْ وَكَاسَانْ. وَغَيْرُ ذَلِكَ

دُعَاءْ وَلِيْمَاهْ فُوْفُوْتَانْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ الَّذِى نَادَى اُمَّهُ كُلُّ نَبِيٍّ إِهْتَدَى, اِذَا وَضَعْتِ شَمْسَ الْفَلاَحِ فَسَمَّيْهِ مُحَمَّدًا هُوَ الْمَوْلُوْدُ نَظِيْفًا مَقْطُوْعَ السُّرَّةِ مُضِيْئًا نُوْرُهُ لِكُلِّ جِهَةٍ مُقَدَّسًا رُوْحُهُ اَبَدًا.

اَللَّهُمَّ يَامَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ. فَكُنْ لِهَذَا الْطِفْلِ صَاحِبًا وَكَافِلاً, وَاحْفَظْهُ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَاْلاِنْسِ وَاُمِّ الصِّبْيَانِ وَاُمِّ مَلْدَمِ وَمِنْ وَسْوَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ, وَمِنْ كُلِّ بَلاَءٍ وَعَاهَةٍ وَكُلِّ سُوْءٍ الخَارِجِ مِنَ اْلاَرْضِ وَالنَّازِلِ مِنَ السَّمَآءِ وَاحْرُسْهُ بِحَضَانَتِكَ وَكَفَالَتِكَ بِدَوَامِ عِنَايَتِكَ الْمَحْمُوْدَةِِ وَرِعَايَتِكَ النَّافِذَةِ, نُقَدِّمُ بِهَا عَلَى الْقِيَامِ بِمَا كَلَّفْتَنَا مِنْ حُقُوْقِ رُبُوْبِيَّتِكَ, وَنَدَبْتَنَا اِلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَلْقِكَ مِنْ مَكَارِمِ اْلاَخْلاَقِ وَاَطْيَبِ اْلاَرْزَاقِ وَ يَسِّرْلَنَا وَلَهُ فِىْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ. اَصْبَحَ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ وَاَمْرُ كُلِّ شَيْئٍ رَاجِعٌ اِلَيْكَ فَوَفِّقْنَا لِمَا اَمَرْتَنَا وَاَعِنَّا عَلَى مَا بِهِ كَلَّفْتَنَا وَانْفَعْنَا بِمَا رَزَقْتَنَا مِنَ اْلاَوْلاَدِ. وَلاَتَجْعَلْهُمْ فِتْنَةً لَنَا فِى اْلاَمْوَالِ وَاْلاَحْوَالِ وَاْلاَفْعَالِ وَاْلاِعْتِقَادِ. وَاجْعَلْهُمْ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ وَاْلاَدَبِ وَجَمِيْعِ الْخَيْرِ وَلاَتَجْعَلْنَا وَاِيَّاهُمْ مِنْ اَهْلِ الزَّيْغِ وَالظُّلْمِ وَالضَّيْرِ. فَقَدْ سَمَّيْنَا هَذَا الْمَوْلُوْدَ بِاسْمِ .......... فَبَارِكْ لَنَا فِىْ اُمُوْرِهِ حَتَّى نَشْهَدَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ يَوْمَ تَدْعُوْا كُلُّ اُ نَاسٍ بِاَسْمَائِهِمْ بِاَحْسَنِ اَسْمَاءٍ فَثَبِّتْهُمْ بِاَيْمَانِهِمْ يَوْمَ تَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُكَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ, رَبَّنَا أَتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

دُعَاءْ دُونْ لَمَاهْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَ نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِىْ كَانَ يَشُبُّ فِى الْيَوْمِ شَبَابَ الصَّبِىِّ فِى الشَّهْرِ وَفِى الشَّهْرِ شَبَابَهُ فِى السَّنَةِ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَانَا وَخَطَايَانَا كُلَّهَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ اْلاَبْرَارِ وَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ. اَللَّهُمَّ اَنْعِشْنَا وَاجْبُرْنَا وَاهْدِنَا لِصَالِحِ اْلاَعْمَالِ وَكَرِيْمِ اْلاَخْلاَقِ فَاِنَّهُ لاَ يَهْدِى لِصَالِحِهَا وَلاَ يَصْرِيْفُ سَيِّئَهَا اِلاَّ أَنْتَ. اَللَّهُمَّ الْطُفْ وَارْحَمْ وَ بَارِكْ لِهَذَا الصَّبِىِّ اَلَّذِىْ بَلَغَ عُمُرُهُ سَبْعَةَ اَشْهُرٍ مِنْ اَصْلِهِ الضَّعِيْفِ فَزِدْتَهُ قُوَّةً وَبَعْدَ غَمْضِهِ صَيَّرْتَهُ بَصِيْرًا وَسُكُوْتِهِ حَرَكَةً وَبَعْدَ لَيْنِهِ شِدَّةً وَضَجِيْعِهِ جُلُوْسًا وَقُعُوْدِهِ قِيَامًا تَامًّا فَلْنَقُلْ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَزِدْهُ بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ عَلَى نَشْئَةٍ مَلِيْحَةٍ بِخَلْقَةٍ حَسَنَةٍ وَقُوَّةٍ زَائِدَةٍ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ وَقِيَامٍ مُسْتَقِيْمٍ بِشَكْلٍ مَحْمُوْدٍ وَمَشْىٍ مَمْدُوْدٍ اِلَى شَبَابِهِ عَلَى اَحْسَنِ حَالٍ وَفِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يُشْغِلْ وَالِدَيْهِ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَلاَفِتْنَةٍ لَهُمَا وَلاَيُلْهِيْهِمَا حُبَّهُ عَنْ حُبِّ مَوْلاَهُ وَلاَ ذِكْرُهُ عَنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَارْزُقْهُمَا الصَّبْرَ وَالْحِلْمَ وَالْمَالَ وَالْعِلْمَ وَوَفِّقْهُمَا عَلَى حَضَانَةِ اَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَتَرْبِيَّةَ السَّلَفِ الصَّالِحِيْنَ فِى حُبِّ اللهِ وَحُبِّ رَسُوْلِهِ وَالشَّيْخِ وَالْعُلَمَاءِ وَاحْفَظْهُ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ وَخَطَاءٍ وَنِسْيَانٍ وَجُوْرٍ وَظُلْمٍ وَزَيْغٍ اِلَى بُلُوْغِهِ اَمِنًا مُؤْمِنًا مُطْمَئِنًّا فَرِحًا مَسْرُوْرًا مُسْتَبْشِرًا لاَ بَلاَءَ لَهُ وَلاَ دَاءَ فِى الدُّنْيَا وَاْلاَخِرَةِ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

دُعَاءْ خِتَانَانْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ الْمَوْلُوْدِ مَخْتُوْنًا مَكْحُوْلاً مِنَ الرَّحْمَنِ وَاَمَرَ اُمَّتَهُ بِالْخِتَانِ وَالْعَدْلِ وَاْلاِحْسَانِ اَللَّهُمَّ يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ يَا فَتَّاحَ يَا عَلِيْمُ نَسْأَلُكَ الْفَوْزَ وَالْعَوْنَ فِى اتِّبَاعِ مِلَّتِهِ هِىَ مِلَّةُ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَنِيْفًا وَقَدْ خَتَنَ صَاحِبُ هَذِهِ الْحَاجَةِ وَلَدَهُ مُكَلَّفًا فَلْيَكُنِ الْحَاضِرُوْنَ شُهَدَاءَلَهُ بِدُعَائِهِمْ وَرَجَائِهِمْ فَاللَّهُمَّ اشْرَحْ صَدْرَهُ بِاْلاِيْمَانِ وَاْلاِسْلاَمِ وَصَحِّحْ جَسَدَهُ فَرَحًا وَفَرْجًا اَمِنًا مُطْمَئِنًّا ثَابِتًا فِى الْعِلْمِ صَادِقًا بِالنِّيَةِ وَالْمَعْرِفَةِ مَحْفُوْظًا فِى اْلاَفْعَالِ وَاْلاَحْوَالِ وَاْلاَقْوَالِ مُلاَزِمًا فِى الْجِهَادِ وَالْعَمَلِ وَاْلاَدَبِ مِنْ اَهْلِ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَالْمُسَارَعَةِ فِى الْخَيْرِ وَالْفَتْوَى اَهْلاً لِلاِخْلاَصِ وَالصَّفَا نَاشِرًا لِلْعِلْمِ وَالدَّعْوَةِ لِلْوَرَى مُبْعِدًا مِنَ الشَّرِّ وَاتِّبَاعِ الْهَوَى سَالِمًا مِنَ الْمُصِيْبَاتِ وَالْبَلْوَى. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا وَلَهُ مِنَ الْبَارِّيْنَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْمُقِرِيْنَ لِلْكَبِيْرِ وَالرَّاحِمِيْنَ لِلصَّغِيْرِ فِى الدُّنْيَا وَالسَّالِمِيْنَ فِى الدَّارَيْنِ الْمَحْبُوْبِيْنَ بَيْنَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَنَعُوْذُ بِكَ يَا اللهُ يَا شَافِى يَا كَافِى يَا مُعَافِى عَافِنَا مِنْ بَلاَءِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ وَسَلِّمْنَا مِنْ فِتْنَةِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَفِتْنَةِ هَذَا الزَّمَانِ وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ اْلاَخِرَةِ اَللَّهُمَّ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْفَتْحِ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ وَانْصُورْنَا مِنْ جَمِيْعِ اْلاَعْدَاءِ فَإِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا مِنَ الْخَطَايَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

دُعَاءْ فَعَانْتَنْ (وَلِمَةُ الْعَرُوْسِ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ تَنَاكَحُوْا تَنَاسَلُوْا فَإِنِّى مُبَاهٍ بِكُمُ اْلاُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَللَّهُمَّ اصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا مِنَ الْفَوَاحِشِ وَالْفُجُوْرِ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ فِى الصُّدُوْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ مِنْ عَذَابِ الْقُبُوْرِ اَللَّهُمَّ بَارِكْ فِى اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَلاَهْلِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّ يَّاتِنَا وَجِوَارِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا لِنَعْمَائِكَ حَامِدِيْنَ شَاكِرِيْنَ فَرِحِيْنَ عَالِمِيْنَ بِأَنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ مُوْقِنِيْنَ فَاتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا رَبَّنَا اَتِنَا مِنْ لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنكَ ذُرِّ يَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا وَلِلْعَرُوْسَيْنِ مُبَارَكًا تَامًّا فِى مُعَاشَرَتِهِمَا وَمَعَاشِهِمَا وَمَوَدَّتِهِمَا وَحُقُوْقِهِمَا مِنْ غَيْرِ نَزَاغٍ وَلاَ اِخْتِلاَفٍ وَلاَ غَضَبٍ وَلاَ اِفْتِرَاقٍ بِلاَ خَصْمٍ وَلاَ هَجْرٍ وَلاَنُشُوْزٍ وَلاَنِفَاقٍ وَلاَخِيَانَةٍ وَلاَظُلْمٍ وَجُوْرٍ وَلاَ نَمَامٍ وَاحْفَظْهُمَا عَلَى اَحْسَنِ حَالٍ وَفِعْلٍ وَقَوْلٍ وَ نِـيَّةٍ فِى خِذْمَةِ مَوْلاَهُ لَيْلاً وَ نَهَارًا وَابْسُطْهُمَا رِزْقًاحَلاَلاً طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ وَتَقْوًى ثَابِتًا وَارْزُقْهُمَا وَلَدًا صَالِحًا بَارًّا لِوَالِدَيْهِ رَاحِمًا لِلاَصَاغِرِ مُوْقِرًا لِلاَكَابِرِ مُجْتَنِبًا لِلْمَنَاكِرِ اَللَّهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَهُمَا كَمَا اَلَّفْتَ بَيْنَ اَدَمَ وَحَوَاءَ وَكَمَا اَلَّفْتَ بَيْنَ اِبْرَاهِيْمَ وَسَارَةَ وَهَاجَرَ وَكَمَا اَلَّفْتَ بَيْنَ مُوْسَى وَصَافُوْرَاءَ وَبَيْنَ يُوْسُفَ وَزُلَيْخَا وَبَيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَخَدِيْجَةَ وَبَيْنَ اُمَّتِهِ رَحِمَهُمُ اللهِ وَاصْلِحْهُمَا فِىْ اُمُوْرِهِمَا وَهِمَّتِهِمَا وَنِيَّتِهِمَا وَجَمِيْعِ الْحُقُوْقِ عِنْدَكَ وَعِنْدَ النَّاسِ فِى الدُّ نْيَا اِلَى اْلاَخِرَةِ رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

دُعَاءْ عَسَلُوْفِىْ اَوْمَاهْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ الاَمِيْنِ الشَّافِعِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْهَادِىْ لِلْمُقِيْمِيْنَ اْلاِمَامِ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالنَّاصِرِ لِلْحَقِّ بِالْحَقِّ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ اَللَّهُمَّ فِىْ دُخُوْلِنَا هَذَا الْبَيْتَ الْجَدِيْدَ نَسْئَالُكَ اْلاَمْنَ وَاْلاِطْمِئِنَانِ وَالْحِفْظَ عَنْ كُلِّ سُوْءٍ وَالشُّكْرِ وَالصَّبْرَ وَالظَّفْرَ فِى الْهِدَايَةِ وَالرُّشْدَ وَالتُّقَى وَالنَّقَى وَالْفَوْزَ بِالْمَغْفِرَةِ اَللَّهُمَّ ارْزُقْ اَهْلَهُ مِنْ سَاكِنِيْهِ التَّقْوَى وَالْيَسَرَ وَالْفَوْزَ بِجَنَّةِ الْمَأْوَى وَاجْعَلْنَا وَاِيَّاهُمْ مِنْ اَهْلِ اْلاِصْلاَحِ بَيْنَ الْوَرَى وَسَلِّمْنَا مِنْ سُوْءِ اْلاَخْلاَقِ وَاتِبَاعِ الْهَوَى وَاحْفَظْنَا وَاِيَّاهُمْ مِنْ كَيْدِ الظَّالِمِيْنَ وَجَمِيْعِ الْبَلْوَى وَكَمَا رَزَقْتَنَا هَذَا الْبَيْتَ فَاصْلِحْ شَأْنَ دَاخِلِيْهِ مِنَ الْجَارِ وَالضَّيْفِ عَلَى اَحْسَنِ اِعْتِقَادٍ وَخَيْرِ نِيَّةٍ وَصِلَةِ رَحِيْمٍ وَتَقْرِيْبِ اُخُوَّةٍ وَالْوَبَالُ عَلَى مَنْ نَوَى اِيْصَالَ السُّوْءِ اِلَيْنَا فِيْهِ بِفِعْلٍ مِنَ اْلاَفْعَالِ رَبَّنَا اِغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ اِلاَّ تِبَارًا رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلاً مُبَارَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزَلِيْنَ رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ لَدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا اَللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّىَ وَالْهَدْمِ وَالْغَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالسَّرِيْقِ وَالنَّهْبِ وَالْخَصْمِ وَالْغَضَبِ وَالْقَهْطِ وَالْمَرَضِ وَالطَّاعُوْنِ وَالْجَارِ السُّوْءِ وَمَنْ قَصَدَ بِالسُّوْءِ وَمَنْ اَعَانَ بِالسُّوْءِ وَنـَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ يَتَخَبَّطَنَا الشَّيْطَانُ فِى الْحَيَاةِ وَفِى الْمَوْتِ وَفِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَنـَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجَهْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْخُزْنِ وَنـَعُوْذُ بِكَ مِنْ دَرْكِ الشِّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ اْلاَعْدَاءِ وَعُضَالِ الدَّاءِ وَخَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَمِنْ خَلِيْلٍ مَاكِرٍ عَيْنَاهُ تَرَ يَانَا وَقَلْبُهُ يَرْعَانَا اِنْ رَأَىْ حَسَنَةً دَفَنَهَا وَاِنْ رَأَى سَيِّئَةً اَذَاعَهَا وَنـَعُوْذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ وَلَيْلَةِ السُّوْءِ وَصَاحِبِ السُّوْءِ وَقَرِيْنِ السُّوْءِ وَجَارِ السُّوْءِ فِىْ دَارِ الْمَقَامِ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ بُيُوْتنَِا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّ يَّاتِنَا وَاَعْوَانِنَا وَاَمْوَالِنَا فِىْ يَقَظَتِنَا وَفِى نَوْمِنَا وَ فِى حَرَكَاتِنَا وَسَكَنَاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّ نْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

دُعَاءْمِيْتَوْنِىْ وَ تَعَانْ (تِيعْكَفَانْ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ الَّذِىْ حَمَلَتْ بِهِ اُمُّهُ بِلاَ نَصَبٍ وَلاَتَعَبٍ وَلاَمَشَقَّةٍ مِنْ ثَقْلِ الْحَمْلِ كَمَا وَجَدَتْهُ النِّسَاءُ اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسْئَالُكَ بِاسْمِكَ الْمُصَوِّرِ الَّذِى صَوَّرْتَ الْعَلَقَةَ فِى بَطْنِ اُمِّهَا فِى اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ فَاخْلُقْ بِهَا خَلْقًا جَدِيْدًا وَجِسْمًا جَيِّدًا وَرُوْحًا مَحْمُوْدًا عَلَى صُوْرَةٍ جَمِيْلَةٍ بِأَعْضَاءِ كَامِلَةٍ وَاَجْزَاءٍ لَطِيْفَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِيْنٍ فِى قَرَارٍ مَكِيْنٍ اِلَى قَدَرٍ مَعْلُوْمٍ حَتَّى وَضَعَتْهُ اُمُّهُ بِاَسْرَاعِ وَقْتٍ وَانْصُرْهَا وَمَوْلُوْدَهَا فِىْ اَمْنٍ وَيُسْرٍ مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ وَلاَضَيْقٍ وَلاَثِقَالٍ وَلاَمَرَضٍ وَلاَوَبَالٍ اَللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ وَبِنُوْرِ عَرْشِكَ اَنْ تَكْشِفَ كُرْبَ الْوَضْعِ وَتُطَهِّرَ نَا مِنْ غَيْظِ الْقَلْبِ وَغَلِيْظِ الطَّبْعِ وَمِنْ مَحْجُوْبِ السَّمْعِ وَقَلِيْلِ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْحَزَنِ وَنُعِيْذُهَابِكَ وَذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَمِنْ مَكَايِدِ الْجِنِّ وَاْلاِنْسِ وَاُمِّ الصِّبْيَانِ وَمِنْ جَمِيْعِ الْفِتَنِ الْخَارِجَةِ مِنَ اْلاَرْضِ وَالنَّازِلَةِ مِنَ السَّمَاءِ اَللَّهُمَّ يَا حَفِيْظُ يَا سَتَّارُ اِحْفَظْ هَذِهِ اْلاُمَّ وَمَا فِىْ بَطْنِهَا فِىْ عِيَاذٍ مَنِيْعٍ وَسِتْرٍ جَمِيْلٍ وَحِرْزٍ بَدِيْعٍ وَحِصْنٍ دَفِيْعٍ وَنُوْرٍ شَفِيْعٍ وَهَيِّئْ لَهُ مِنْ اَمْرِ الدِّ يْنِ رُشْدًا دَائِمًا وَاِلْهَامًا صَوَابًا وَكَلاَمًا مَسْمُوْعًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَقْلاً ثَابِتًا وَقَلْبًا ذَكِرًا وَفَهْمًا صَفِيًّا وَذِهْنًا رَاسِخًا وَاِيْمَانًا كَامِلاً وَطَبْعًا لَيِّنًا وَاَدَابًا كَرِيْمًا وَرِزْقًا وَاسِعًا حَلاَلاً طَيِّبًا مُبَارَكًافِيْهِ بَارًّا لِوَالِدَيْهِ مُعَظِّمًا لِمَشَايِخِهِ مُقْتَدِيًا لِلْعُلَمَاءِ وَمُحِبًّا لِلاَوْلِيَاءِ تَابِعًا لِلاَنْبِيَاءِ ۞ اَللَّهُمَّ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ وَ يَا لَطِيْفًا قَبْلَ كُلِّ لَطِيْفٍ وَكَمَا لَطَفْتَ بِخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ نَسْئَالُكَ بِلُطْفِكَ الْخَفِىِّ اَنْ تَرْزُقَ هَذَا الْجَنِيْنَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ هُدًى وَرَحْمَةً عَلَى فِطْرَةِ اْلاِسْلاَمِ رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

دُعَاءْ عُوْفَاتِى وَتَعَانْ 4 سَاسِىْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى لَمَّا اَرَدَ اللهُ اَنْ يَخْلُقَ اْلاَنَاَم بَدَاءً بِخَلْقِ نُوْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَانْتَقَلَ نُوْرُهُ اِلَى وَجْهِ اَدَمَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَخْلُقَ الْعَالَمَ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَمِنَ اللهِ وَاِلَى اللهِ وَلاَ غَالِبَ اِلاَّ اللهُ وَلاَ يَفُوْتُهُ هَارِبٌ وَهُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ نُعِيْذُ هَذَا الْحَمْلَ الْبَالِغَ اَرْبَعَ اَشْهُرٍ بِاللهِ اللَّطِيْفِ الْحَفِيْظِ الَّذِى لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ وَنُعِيْذُهُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ وَبِاَسْمَائِهِ الْمُعَظَّمَةِ وَاَيَاتِهِ الْكَرِيْمَةِ وَحُرُوْفِهَا الْمُبَارَكَةِ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَاْلاِنْسِ وَمِنْ مَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَجَمِيْعِ الْبَلاَءِ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْخَارِجِ مِنَ اْلاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِى الْعُقَدِ وَمِنْ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۞ اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وَلَدًا صَالِحًا وَرَجُلاً كَرِيْمًا سَالِمًا عَنِ الْعُيُوْبِ عَاقِلاً كَامِلاً نَافِعًا مُبَارَكًا اَيْنَمَا كَانَ وَحَيْثُمَاكَانَ اَللَّهُمَّ زَيِّنْهُ بِزِيْنَةِ اْلاَخْلاَقِ الْكَرِيْمَةِ وَالصُّوْرَةِ الْجَمِيْلَةِ ذِى الْهَيْبَةِ وَالْهَيْئَةِ الْمَلِيْحَةِ وَرُوْحُهُ عَلَى فِطْرَةِ اْلاِسْلاَمِ وَاكْتُبْهُ مِنْ جُمْلَةِ السُّعَدَاءِ وَارْزُقْهُ عَمَلاً يُقْرِبُهُ اِلَى الْجَنَّةِ مَعَ اْلاَنْبِيَاءِ بِجُوْدِكَ وَكَرَمِكَ يَااَكْرَمَ اْلاَكْرَمِيْنَ وَ يَا خَيْرَ الرَّازِقِيْنَ وَارْزُقْهُ وَاُمَّهُ فِى طَاعَتِكَ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ وَاحْفَظْهُ مِنَ السِّقْطِ وَالنَّقْصِ وَالْكَسْرِ حَتَّى وَضَعَتْهُ اُمُّهُ عَلَى صِحَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسُهُوْلَةٍ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَتَعَبٍ وَعُسْرَةٍ وَشِدَّةٍ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّ نْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

دُعَاءْ اَوَّلْ تَاهُوْنَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهُ السَّارِىْ فِىْ سِرِّ حَيَاتِهِ, شَفَاعَتُهُ الْجَارِ اِلَى َيْومِ الْقِيَامَةِ فِى حَيَاةِ اُمَّتِهِ دِيْنُهُ اَللَّهُمَّ اَنْتَ اْلاَبَدِىُّ الْقَدِيْمُ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الْكَرِيْمُ الْمَنَّانُ الْحَنَّانُ وَهَذِهِ سَنَةٌ جَدِيْدَةٌ نَسْئَالُكَ بِبَرَكَتِهَا الْعِصْمَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَاَعْوَانِهِ وَالْعَوْنَ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ اْلاَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ وَاْلاِشْتِغَالِ بِمَا يُقَرِّبُهُ اِلَيْكَ وَنَسْئَالُكَ بِفَضْلِكَ مَعْرِفَتَكَ حَقَّ مَعْرِفَتَكَ كَمَا يَنْبَغِى اَنْ تُعْرَفَ يَا ذَا الْجَلاَلِ اْلاِكْرَامِ اَللَّهُمَّ بِسِرِّ عَامٍ جَدِيْدٍ بِزَمَانٍ مَدِيْدٍ فَاعْطِنَا فِكْرَةً نَافِذَةً وَهِمَّةً عَالِيَةً وَعَزِيْمَةً قَوِيَّةً نُتَقَرِّبُ بِهَا اِلَيْكَ الْمُسَافَاتِ حَتَّى اِذَا زَادَ الْعُمْرُ زَادَ الْقُرْبُ مِنْكَ فَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَاحْشُرْنَا بِقُرْبِكَ مَعَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ اَللَّهُمَّ فَكَمَا صُنْتَ وُجُوْهَنَا عَنِ السُّجُوْدِ لِغَيْرِكَ فَصُنْهُ عَنْ ذُلِّ السُّؤَالِ لِغَيْرِكَ وَخَلِّصْنَا مِنَ الْعُجْبِ وَالرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ وَالسَّمْعَةِ وَسُوْءِ الظَّنِّ اِلَيْكَ يَا نَافِعُ يَا نُوْرُ يَا هَادِى اِهْدِنَا فَاِنَّكَ هَادِى الْمُهْتَدِيْنَ وَانْصُرْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ زَمَانٍ لاَ يَنْفَعُنَا التَّقَرُّبُ اِلَيْكَ وَمَكَانٍ يَشْهَدُ لَنَا بِعِصْيَانِكَ وَمِنْ وَقْتٍ لاَ يَسُرُّنَا بِمَحَبَّتِكَ وَمُرَاقَبَتِكَ فِى الْجَالِيَّةِ وَالْخَالِيَّةِ وَمِنْ سَاعَةٍ تَبْغَضُنَا فِيْهَا بِمُخَالَفَةِ وَعْلِكَ فِى الشَّرِيْعَةِ وَالْحَقِيْقَةِ اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ تَجْرِيَانِ الدُّمُوْعَ لِخَسْيَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنَ الدُّمُوْعُ دَمًا وَقَيْحًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسُخْطِكَ فَاغْفِرْ اَللَّهُمَّ لَنَا وَلِوَالِدِيْنَ وَلِمَشَايِخِنَا وَاَقْرِبَائِنَا وَجَوَارِنَا وَالَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِاْلاِيْمَانِ رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّ نْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

دُعَاءْ اَخِيرْ تَاهُونْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُدْوَةِ السَّابِقِيْنَ وَاللاَّحِقِيْنَ خَيْرِ خِيَارِ اْلاَوَّلِيْنَ وَاْلاَخِرِيْنَ صَلاَةً نُعِيْذُ بِكَ بِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَمِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَفِتْنَةِ الدَّهْرِ وَالْغَلاَءِ وَمَوْتِ الْفَجْأَةِ وَالْوَبَاءِ اَللَّهُمَّ مَاعَمِلْنَاهُ مِنْ عَمَلٍ فِىْ هَذِهِ السَّنَةِ مِمَّا نَهَيْتَنَا عَنْهُ وَلَمْ تَرْضَهُ وَ نَسِيْنَاهُ وَلَمْ تَنْسَهُ وَحَلِمْتَ عَنَّا بَعْدَ قُدْرَتِكَ عَلَى عُقُوْبَتِنَا وَدَعَوْتَنَا اِلَى التَّوْبَةِ بَعْدَ جُرْأَتِنَا عَلَيْكَ فَاغْفِرْلَنَا وَعْفُ عَنَّا يَاغَفُوْرٌ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٍ اَللَّهُمَّ يَا حَفِيْظُ يَا لَطِيْفُ يَا اَزَلِىُّ يَا اَبَدِىُّ نَسْئَالُكَ السِّتْرَ وَالْعَفْوَ مِنْ جَمِيْعِ الْعُيُوْبِ وَالذُّنُوْبِ حَتَّى مَضَتِ السَّنَةِ وَمَحَتِ السَّيِّئَاتُ لاَ عَلَيْنَا اِثْمٌ وَلاَ ذَنــْبٌ فَمَتَى رَجَعْنَا اِلَى جِوَارِكَ فَاجْعَلْنَا مِنَ الطَّاهِرِيْنَ وَقُمْنَا عِنْدَكَ مِنَ الْمَرْحُوْمِيْنَ وَفِى جَنَّتِكَ مِنَ الدَّاخِلِيْنَ وَاخْشُرْنَا مَعَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فِىْ جِوَارِ اْلاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ اَبَدًا ِلأَبَدِيْنَ لاَنَسْمَعُ فِيْهَا لَغْوًا اِلاَّ قَلِيْلاً سَلاَمًا فِىْ سِدْرٍ مَخْضُوْدٍ وَطَلْحٍ مَنْضُوْدٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوْعَةِ اَللَّهُمَّ وَكَمَا قَضَيْتَ لَنَا بِلِقَاءِ اَخِرِ هَذِهِ السَّنَةِ فِى رَحْمَتِكَ فَارْزُقْنَا عُمْرًا طَوِيْلاً فِى طَاعَتِكَ وَعِلْمًا فِى نَشْرِ كَلِمَتِكَ وَجِسْمًا صَحِيْحًا بِعِبَادَتِكَ وَمَالاً حَلاَلاً طَيِّبًا مُبَارَكًا فِى اِقَامَةِ دِيْنِكَ وَاِيْمَانًا ثَابِتًا فِى تَوْحِيْدِكَ وَرِضًا دَائِمًا فِى مَعْرِفَتِكَ وَمَعْرِفَةِ قُدْرَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللَّهُمَّ افْتَحْ قُلُوْبَنَا بِحِكْمَتِكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ وَذَكِّرْنَا بِمَا نَسِيْنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ اَللَّهُمَّ عَمِّرْ قُلُوْبَنَا بِذِكْرِكَ وَاشْرَحْ صُدُوْرَ نَا بِمُرَاقَبَتِكَ وَاعِنَّا عَلَى مَحَبَّتِكَ وَقَرِّبْنَا اِلَيْكَ الْمُسَافَاتِ وَاكْشِفْ عَنَّا الدَّوَاءَ وَالْمُصِيْبَاتِ وَاسْتُرْلَنَا جَمِيْعَ الْعُيُوْبِ وَالْخَطِيْئَاتِ رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّ نْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

دُعَاءْ عَاشُوْرَاءَ (10 محرام)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

سَارَعْ-سَارَعْ جَمَاعَةْ مَاهَوسْ :

1. حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ (70 كَالِى)
2. سُبْحَانَ اللهُ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَزِيْنَةَ الْعَرْشِ. لاَمَلْجَاءَ وَلاَمَنْجَاءَ مِنَ اللهِ اِلاَّ اِلَيْهِ. سُبْحَانَ اللهُ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا اَسْئَالُكَ السَّلاَمَةَ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِالله ِالْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ وَهُوَ حَسْبِىْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (7 كَالِى)
3. لاَجَعْ اِمَامِيْفُونْ دُعَاء:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّى وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ اْلاَمِرِ بِصِيَامِ عَاشُوْرَاءَ وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْفُقَرَاءِ وَالرَّحْمَةِ لِلاَرَامِلِ وَاْلاَيْتَامِ مِنْ غَيْرِ مِرَاءٍ وَلاَرِيَاءٍ اَللَّهُمَّ يَا قَابِلَ تَوْبَةِ اَدَمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَيـَا رَافِعَ اِدْرِيْسَ فِيْهِ اِلَى السَّمَاءِ وَيَا غَافِرَ ذَنْبِ دَاوُدَ وَيَامُنْجِى اِبْرَاهِيْمَ وَيـَاجَامِعَ نَمْلِ يَعْقُوْبَ بِيُوْسُفَ وَيـَاكَاشِفَ ضُرَّ اَيُّوْبَ وَ يَاسَامِعَ دَعَوَاتِ مُوْسَى وَهَرُوْنَ وَرَافِعَ عِيْسَى بِنْ مَرْيَمَ اِلَى السَّمَاءِ وَ نَاصِرَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذَالِكَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اُنْصُرْنَا وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاَلْقِ الرُّعْبَ وَالْهَيْبَةَ عَلَى قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاَعْدَاءِ الدِّيْنِ اِلَهِى اَنْتَ خَالِقُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَخَالِقُ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِىِّ وَاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَالسَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَيـَاخَالِقُ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَعِزْرَائِيْلَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اِقْضِ لَنَا الْحَاجَاتِ وَمُكَفِّرَ السَّيِّئَاتِ وَغَافِرَ الْخَطِيْئَاتِ بِبَرَكَةِ عَاشُوْرَاءَ اِفْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَصُبَّ عَلَيْنَا كَنْزَ نَصْرِكَ وَ نَوِّرْ قُلُوْبَنَا بِشَمْسِ هِدَايَتِكَ وَاكْشِفْ عَنَّا جَمِيْعَ الْبَلاَءِ وَقِنَا شَرَّ اْلاَسْوَاءِ وَلاَ تُمَكِّنْ فِيْنَا اْلاَعْدَاءَ وَتُسَلِّطْهُمْ عَلَيْنَا بِذُنُوْبِنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ اَللَّهُمَّ يَسِّرْ لَنَا وَلِلْيَتَامَى عَلَى حَيَاتٍ طَيِّبَةِ فِى عَيْشِهِمْ وَلِبَاسِهِمْ وَتَرْبِيَّتِهِمْ حَتَّى يَكُوْنَ شُبَّانُهُمْ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمِ وَاْلاَدَبِ جَاهِدِيْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ ِلاِعْلاَءِ كَلِمَاتِ اللهِ وَاَكْرِمْنَا وَاِيَّاهُمْ فِى الْحَيَاةِ وَفِى الْمَوْتِ وَفِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَدْخِلْنَا وَاِيَّاهُمْ فِى جَنَّتِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِهِمْ يَوْمَ الدِّيْنِ رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّ نْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

دُعَاءْ رَبَوْ وَكَاسَانْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ صَلاَةً نَدْفَعُ بِهَا الطَّعْنَ وَالطَّاعُوْنَ وَالْبَلاَءَ وَاْلاَسْقَامَ وَالْجُنُوْنَ وَالْعُجْبَ وَالْكِبْرَ وَالظُّنُوْنَ اَللَّهُمَّ يَا كَافِىَ الْمُهِمَّاتِ وَيَا كَاشِفَ الْكُرُوْبِ وَمُحِلَّ الْمُشْكِلاَتِ وَيَادَافِعَ الْبَلِيَّاتِ اِصْرِفْ عَنَّا الْبَأْسَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالنَّاسِ وَمِنْ وَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالظُّلْمِ وَالنِّفَاقِ وَالزَّيْغِ وَسُوْءِ اْلاَخْلاَقِ وَالْخُدْلاَنِ وَقَطْعِ اْلاَرْزَاقِ وَمِنَ الْحَرْقِ وَالْغَرَقِ وَالْخَوْفِ وَالطَّلاَقِ اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْخَلاَّقِ وَ نَسْتَعِيْذُكَ مِنْ سُوْءِ يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ الَّذِىْ قَدْ قُدِرَ وَالْطُفِ بِنَا فِيْمَا جَرَتْ فِيْهِ الْمَقَادِيْرِ اِلَهِى وَاِلَهَ كُلِّ شَيْئٍ إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِسِرِّ الْحَسَنِ وَاَخِيْهِ وَجَدِّهِ وَاَبِيْهِ وَاُمِّهِ اِكْفِنَا شَرَّ هَذَا الْيَوْمِ وَمَا بَعْدَهُ وَمَا يَنْزِلُ فِيْهِ وَاعْصِمْنَا عَنِ الْمَعْصِيَّةِ فِيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجَهْلِ وَجَهْدِ الْبَلاَءِ وَشَمَاتَةِ اْلاَعْدَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَحَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَدَرْكِ الشِّقَاءِ وَعُضَالِ الدَّاءِ وَالْقَحْطِ فِى السَّرَّاءِ وَالْهَجْرِ مِنَ الرُّفَقَاءِ وَالْبُغْضِ لِلْعُلَمَاءِ وَاْلاِيْذَاءِ لِلاَوْلِيَاءِ وَالْبَغْىِ لِلاُمَرَاءِ وَالْقَطْعِ لِلاَحِبَّاءِ وَالْيَأْسِ لِلْجَزَاءِ اَللَّهُمَّ بَاعِدْنَا مِنْ شَرِّ اْلاَسْقَامِ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَمِ وَالْحُمَى وَشَرِّ السَّامِ مِنَ الْفُجْأَةِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْجِنِّ وَاْلاَنَامِ اَصَابَنَا فِى الْيَقْظَةِ اَوْ فِى الْمَنَامِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عُقْدَةِ اْلاَسْحَارِ وَكَبْدِ اْلاَشْرَارِ وَرِفْقِ الْفُجَّارِ وَمُؤَثِّرَاتِ الْمُلاَعِيْنَ وَمَسِّ النَّارِ لاَاِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ سَلاَمٌ عَلَى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ سَلاَمٌ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ سَلاَمٌ عَلَى مُوْسَى وَهَرُوْنَ سَلاَمٌ عَلَى اِلْيَاسِيْنَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْ هَا خَالِدِيْنَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّ نْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

دُعَاءْ مَوْلُوْدَانْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ الَّذِىْ نَادَتِ الْكَائِنَاتِ عِنْدَ وِلاَدَتِهِ اَهْلاً بِالْحَبِيْبِ وَسَهْلاً بِالنَّبِىِّ الْحَبِيْبِ اْلاَدِيْبِ اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ اَوْلِيَآءِكَ وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنَا اِلَى حُبِّكَ وَحُبِّ مَنْ اَحْبَبْتَهُ وَمَنْ يَنْفَعُ حُبُّهُ اِلَيْكَ عِنْدَكَ اَللَّهُمَّ يَا اللهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا قَوِىُّ يَا مَتِيْنُ فَكَمَا خَلَقْتَ الْكَوْنَ وَاْلاَفْلاَكَ مِنْ نُوْرِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوِّرْ قُلُوْبَنَا بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ وَمَعْرِفَةِ حُكْمِكَ وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ حَيْثُمَا كُنَّا عَلَى قَدَمَيْهِ عَلَى اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اِلَى اَنْ نَمُوْتَ عَلَى دِيْنِ اْلاِسْلاَمِ وَاحْشُرْنَا مَعَهُمْ فِى دَارِ السَّلاَمِ اَللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجَهْلِ وَالْجُبْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَمِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَمِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ وَالْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْحَزَنِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَاعَةِ وَمِنْ نَفْسٍ لاَتَشْبَعْ مِنَ الْجُوْعِ بِئْسَ الْضَجِيْعُ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ اْلاَخِرَةِ بِشَفَاعَةِ هَذَا النَّبِىِّ الْحَبِيْبِ الْمَحْبُوْبِ اَللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ اْلاِجَابَةُ بِشَفَاعَتِهِ شَفِّعْهُ فِيْنَا عِنْدَكَ وَهَذَا الْحَمْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلاَنُ فَنَسْئَالُكَ يَا اللهُ رِضَاكَ وَرِضَا نَبِيِّكَ وَرِضَا وَالِدِيْنَا وَمَشَايِخِنَا وَاجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَآلِّيْنَ وَلاَ مُضِلِّيْنَ وَلاَ فَاتِنِيْنَ وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ سَلَمًا ِلاَوْلِيَآءِكَ وَحَرْبًا ِلاَعْدَاءِكَ وَبِمُعْجِزَاتِهِ افْتَحْ لَنَا كَمَا فَتَحْتَ قُلَوْبَ اْلاَنْبِيَآءِ وَاَلْهَمْنَا كَمَا اَلْهَمْتَ اْلاَوْلِيَاءَ وَافْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْفَتْحِ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ وَاهْدِنَا وَاِيَّاهُمْ فِى تَوْحِيْدِكَ وَالْعَمَلِ فِى شَرِيْعَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّ نْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

دُعَاءْ رَجَبَانْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ الَّذِىْ اُسْرِىَ بِهِ اِلَى مَحَلِّ الْقُرْبِ وَاْلاِنْسِ الْمَأْمُوْرِ ِلاُمَّتِهِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَجَعَلَ اللهُ مَا وَقَعَ فِى سَيْرِهِ ذِكْرَى وَمَوَاعِظَ لِلْجِنِّ وَاْلاِنْسِ اَللَّهُمَّ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ وَذَا الْفَضْلِ وَاْلاِعْظَامِ وَاْلاِحْسَانِ وَ يَاذَا الْعَظَمَةِ وَالسُّلْطَانِ وَ يَا ذَا الْعِزِّ وَالْبُرْهَانِ نَسْئَالُكَ الْفَوْزَ وَالْفَضْلَ وَالظَّفْرَ لِفَضْلِ الصَّلاَةِ بِإِتْيَانِهَا وَبِمَا سَمِعْنَا الْمَوَاعِظَ وَاْلاَمْثَالَ فِى اْلاِسْرَاءِ اِجْعَلْ لَنَا رُشْدًا دَائِمًا وَتَبْصِرَةً وَذِكْرَى وَتَعْلِيْمًا تَنْتَفِعُ بِهَا ِلاِصْلاَحِ الْقُلُوْبِ وَكَشْفِ الْكُرُوْبِ وَجَلاَءِ الْعُيُوْبِ وَعِلْمِ الْغُيُوْبِ وَتَقِرُّبِهَا الْعُيُوْنُ وَتُثَبِّتُ بِهَا اْلاِيْمَانَ لاَيُخَالِطُهُ الشَّكُّ وَالظُّنُوْنُ وَلاَ يَشُوْبُهُ النِّفَاقُ وَالشِّرْكُ وَالْجُنُوْنُ اَللَّهُمَّ افْتَح ْلَنَا يَا فَتَّاحُ وَلِقَوْمِنَا وَجَمَاعَتِنَا وَاَهْلِ قَرْيَتِنَا وَبِلاَدِنَابِالْفَتْحِ وَاَنْتَ الْخَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ وَكَمَا فَتَحْتَ مَكَّةَ بِاْلاِسْلاَمِ وَقُلُوْبَ اْلاَنْبِيَاءِ وَاْلاَوْلِيَاءِ بِالْوَحْىِ وَاِلاِلْهَامِ فَافْتَحْ بِلاَدِ اِنْدُوْنِسِيَّا بِعِزِّ الْمُسْلِمِيْنَ بِاَحْكَامِ اللهِ وَحُدُوْدِهِ اَمِنِيْنَ وَاجْعَلْ اُمَّتَهُمْ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَاَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ وَاَهْلِ الذِّكْرِ مِنَ الْمُتَصَوِّفِيْنَ وَاَهْلِ الْمَحَبَّةِ لِلْعُلَمَاءِ الصَّالِحِيْنَ آمِيْنَ-آمِيْنَ-آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَاجْعَلْ خاَصَّتَهُمْ وَعَامَّتَهُمْ مِنْ اَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ مُخْلِصِيْنَ وَمُوَحِّدِيْنَ فِى دِيْنِكَ الْحَقِّ اْلاَمِرِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهِيْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ غَيْرَ مُتَفَارِقَيْنِ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمُعْجِزَاتِهِ وَمَا تَرَكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اُنْصُرْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ وَنـَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ وَالْمُبْتَدِعَةِ وَالْمُعَانِدِيْنَ بِالدِّيْنِ اَللَّهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَرَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ اَهْلَنَا وَقَوْمَنَاوَالْمُسْلِمِيْنَ عَلَى حُبِّكَ وَحُبِّ رَسُوْلِكَ وَحُبِّ اَوْلِيَآءِكَ وَحُبِّ البِّرِّ وَالْجَمَاعَةِ وَحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَالصَّلَوَةِ وَالنَّوَافِلِ وَالْجُمْعَةِ اَللَّهُمَّ يَسِّرْ لَنَا زِيَارَةَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ عَلَى اِتْبَاعِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَحُبِّ الْعُلَمَاءِ بِالْخِدْمَةِ وَاِحْيَاءِ اللَّيْلِ وَالصِّيَامِ فِى النَّهْرِ وَحُبِّ اْلاَوْلِيَآءِ بِالْوَسِيْلَةِ وَالْقُرْبِ اِلَيْكَ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْفَنَاءِ اِلَيْكَ بِالسَّكِيْنَةِ وَالشَّوْقِ لَكَ بِالطُّمَأْنِيْنَةِ وَاللِّقَاءِ لَكَ بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّ نْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

دُعَاءْنِصْفُ شَعْبَانْ (بَعْدَ يس 3 كَالِى)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِىْ يُحَدِّثُ اَصْحَابَهُ بِفَضْلِ اللَّيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَيُنَاجِى رَبَّهُ سَجَدَلَكَ وَجْهِى وَاَمَنَ بِكَ فُؤَادِىْ يَا عَظِيْمُ هَلْ يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ اِلاَّرَبٌّ عَظِيْمٌ فَاغْفِرْ اَللَّهُمَّ يَا ذَا الْفَضْلِ وَ يَا ذَا الْمَنِّ وَلاَ يَمُنُّ عَلَيْهِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ يَا ذَا الطَّوْلِ وَاْلاَنْعَامِ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ جَارُ الْمُسْتَجِرِيْنَ وَاَمَانُ الْخَائِفِيْنَ هَبْ لَنَا قَلْبًا تَقِيًّا نَقِيًّا مِنَ الشِّرْكِ وَفَهْمًا صَفِيًّا مِنَ الْوَسْوَاسِ وَعِلْمًا رَاسِخًا عَنِ الْخَوَاطِرِ اِلَهِى اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنَا فِىْ اُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا اَوْ مَحْرُوْمًا اَوْ مَطْرُوْدًا اَوْ مُقَتَّرًا عَلَيْنَا فِى اْلاَرْزَاقِ فَامْحُ اَللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتَنَا وَحِرْمَانَنَا بَلْ اِثْبَتْنَا عِنْدَكَ فِيْهِ سَعِيْدًا مَرْزُوْقًا مُوَفِّقًا لِلْخَيْرَاتِ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبِبَرَكَةِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِى كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِى عَلَى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ يَمْحُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ اِلَهِى بِالتَّجَلِّى اْلاَعْظَمِ فِى اللَّيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ الَّتِى يُفْرَقُ فِيْهَا كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ وَيُبْرَمُ اَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلاَءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لاَ نَعْلَمُ وَمَا اَنْتَ بِهِ اَعْلَمُ إِنَّكَ اَنْتَ اْلاَعَزُّ اْلاَكْرَمُ اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ تَجْرِيَانِ الدُّمُوْعَ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنَ الدُّمُوْعَ دَمًا وَقَيْحًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَللَّهُمَّ يَا عَظِيْمُ يَا فَتَّاحُ يَاعَلِيْمُ عَلِِّمْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَاجْعَلْ اَعْمَالَنَا خَالِصَةً لِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ اَللَّهُمَّ طَوِّلْ اَعْمَارَ نَا فِى طَاعَتِكَ وَزِدْ حَسَنَاتِنَا بِمَعْرِفَتِكَ وَاَحْسِنْ خَاتِمَهَا لِلرُّجُوْعِ اِلَيْكَ فِى جَوَارِكَ مَعَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللَّهُمَّ نَوِّرْ بِالْعِلْمِ قُلُوْبَنَا وَاسْتَعْمِلْ بِطَاعَتِكَ اَبْدَانَنَا وَخَلِّصْ مِنَ الْفِتَنِ اَسْرَارَنـَا وَاسْتَغِلْ بِاْلاِعْتِبَارِ اَفْكَارَنَا وَقِنَا شَرَّ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ وَاَجِرْنَا مِنْهُ وَمِنَ النَّارِ اَللَّهُمَّ يَا بَاسِطُ وَيـَا وَهَّابُ يَا رَزَّاقُ يَا فَتَّاحُ اُبْسُطْ عَلَيْنَا رِزْقًا وَاسِعًا حَلاَلاً طَيِّبًا مُبَارَكًا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِنْ خَزَائِنِ غَيْبِكَ بِغَيْرِ مِنَّةٍ مَخْلُوْقٍ وَمَحْضٍ فَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَبِحُرْمَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ بَارِكْ لَنَا فِى حَيَاتِنَا وَفِى مَوْتِنَا وَبَعْدَهُ وَمَا بَعْدَ النُّشُوْرِ آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّ نْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

*كينتنى سامفون يكافى وونتن اع جاتتان عادات استيادة جاوى اعكع بتاهاكن داتع دعاء. سجاتوسيفون دعاء بوتن ديفون شرطاكن افال ميلا امفون عانتوس نسخة فونيكا ويوال ساكيع ديفون بكطا. موكى-موكى نسخة فونيكا منفعة آمين يا رب العالمين.*