****

**صَلاَةُ اْلاِسْتِخاَرَةِ**

**دِيْ كِتَابْ تَحْرِيْر اَدَا حَدِيْث دَارِى اِمَامْ بُخَارِى دَارِى جَابِرْ. اَداَ سِياَفاَ نَبِى (ص) يُعَلِّمُناَ اْلاِسْتِخَارَةَ فِىْ اْلاُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُناَ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُوْلُ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِاْلاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ.**

**جاَرَايَا: دَالَمَ رَكَعَتْ فَرْتَمَا (1) سَاسُوْدَهْ فَاتِحَةْ بَجَا سُوْرَةْ اَلْكَافِرُوْنَ. رَكَعَتْ كَادُوَا (2) سَاسُوْدَهْ فَاتِحَةْ بَجَا سُوْرَةْ اْلاِخْلاَصْ.**

**دُعَاءُ صَلاَةِ اِسْتِخَارَةِ : اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَخِيْرُ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اْلعَظِيْمِ. اَللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ ... خَيْرٌ لِى فِىْ دِيْنِى وَ دُنْيَايَ وَ مَعاَشِى وَ مَعَادِى وَ عَاقِبَةِ اَمْرِى عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ فَاقْدِرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى وَباَرِكْ فِىْ ذَالِكَ وَ أَرِنِى فِىْ مَناَمِى هَذَا بَياَضًا اَوْ حُضْرَةً اَوْ مَاءً جَارِياً وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ ذَالِكَ اْلاَمْرَ شَرٌّ لِى فِىْ دِيْنِى وَ دُنْيَايَ وَ مَعاَشِى وَ مَعَادِى وَ عَاقِبَةِ اَمْرِى عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ فَافْرِقْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ وَاقْدِرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيْهِ بِذَالِكَ وَاَرِنِى فِىْ مَنَامِى هَذَا سَوَادًا وَ دُخاَناً اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ. وَ بِاْلاِجَابَةِ جَدِيْرٌ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.**