**MUQODDIMAH**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Atas nama Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang, saya menyambut baik upaya tim Ubudiyah OSPAM mengumpulkan wirid harian dan tradisi yang sudah diistiqomahkan di lingkungan Pesantren mahasiswa Alhikam dalam bentuk buku saku ini. Semoga buku kecil ini mendatangkan manfaat.

Seperti yang pernah di dawuhkan *Almarhum Almaghfurlahu Kyai Ahmad Hasyim Muzadi* “**Do’a itu adalah ikhtiyar batiniyah, sedangkan ikhtiyar adalah do’a lahiriyah”**. Semoga buku saku ini dapat memandu kita melaksanakan dawuh tersebut secara istiqomah. Sehingga kita dapat menjalani hidup sehari-hari secara seimbang antara berikhtiyar dan berdo’a, berdoa dan berikhtiyar.

Malang, 9 Muharram 1439 H

Moh. Nafi’

**الفهرس**

مقدمة

**الأوراد بعد المكتوبة 4**

**دعاء بعد الصلاة 8**

**سورة يس 11**

**سورة الواقعة 22**

**سورة الملك 29**

**التهليل 34**

**دعاء التهليل 44**

**الاستغاثة 48**

**الراتب الحداد المشهور 51**

**الورد اللطيف 67**

**البردة 79**

**مولد الدبعي 113**

**نظم الأسماء الحسنى 179**

**إجازة الكياهى الحج أحمد هاشم مزادي 191**

**مناقب الكياهي الحج أحمد هاشم مزادي 1194**

**شاعر ابن مزادي 200**

**دعاء الفجر/نصف اليل 203**

**دعاء قبل التعلم 213**

**دعاء بعد التعلم 214**

**دعاء نصف شعبان 216**

**دعاء آخر السنة 218**

**دعاء أول السنة 219**

**﴿ الأوراد بعد المكتوبة ﴾**

أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ الَّذِيْ لۤا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ (x3 (

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (x3 (

اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ. وَمِنْكَ السَّلَامُ. وَإِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ. فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامُ. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامُ. تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ اهْدِنَا الصِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞ أۤمِيْنْ

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ. لآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ. اللهُ لآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ؕ لَهُ مَا فِيْ السَّموَاتِ وَمَا فِيْ الأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهٖ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ ۚ وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

إِلٰهِيْ يَا رَبِّيْ أَنْتَ مَوْلاَنَا........ سُبْحَانَ اللهِ(x33)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ دَائِمًا أَبَدًا ........ الْحَمْدُ ِللهِ (x33)

الْحَمْدُ ِللهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَنِعْمَةٍ .......... اللهُ أَكْبَرُ (x33)

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ ِللهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً، لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ .......... (x3( إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

أَفْضَلُ الذِّكْرِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ .......... لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (x33)

لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

يَا الله يَا كَافِي ..... (x41)

**﴿ الدعاء بعد الصلاة ﴾**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ. يَارَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ. اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. صَلاَةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ. وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ. وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ. وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلٰى الدَّرَجَاتِ. وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصٰى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِيْ الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ.

اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ سَلاَمَةً فِيْ الدِّيْنِ. وَعَافِيَةً فِيْ الْجَسَدِ. وَزِيَادَةً فِيْ الْعِلْمِ وَبَرَكَةً فِيْ الرِّزْقِ وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ. اللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا فِيْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ. رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَلِمَشَايِخِنَا وَلِمُعَلِّمِيْنَا وَلِمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا وَلِمَنْ أَحَبَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا وَلِكَافَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ أَجْمَعِيْنَ.

اللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ. وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ. وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ. اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ عِلْمِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ عُمُرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ رِزْقِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ ذُرِّيَّاتِنَا. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. رَبَّنَا أَتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِيْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. بِفَضْلِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلَامٌ عَلٰى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. (بِسِرِّ الْفَاتِحَةْ)

**﴿ سورة يس ﴾**

يٰسۤ﴿١﴾ وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنْذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُوْنَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰىۤ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَٰقِهِمْ أَغْلَٰلًا فَهِيَ إِلٰى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَءَاثَٰرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَٰهُ فِيْ إِمَامٍ مُبِيْنٍ ﴿١٢﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَٰبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوۤا إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالُوْا مَآ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا الْبَلَٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾ قَالُوۤا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَٰۤئِرُكُمْ مَعَكُمْ ۚ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوْا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾ اِتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾ ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهِۦۤ ءَالِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٣﴾ إِنِّيۤ إِذًا لَّفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّيۤ ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٥﴾ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِيْنَ ﴿٢٨﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾ يَاحَسْرَةً عَلٰى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا كَانُوْا بِهِۦ يَسْتَهْزِئُوْنَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ الْقُرُوْنِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾ وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَءَايَةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَّخِيْلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيْهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَءَايَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۖ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوۤا أَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللَّهُ أَطْعَمَهٗ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتَىٰ هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلٰىۤ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الأَجْدَاثِ إِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾ قَالُوْا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلٰى الأَرَآئِكِ مُتَّكِؤُوْنَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوْا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِيۤ ءَادَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنِ اعْبُدُونِيْ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰىۤ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰىۤ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوْا الصِّرَاطَ فَأَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِيْ لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ ﴿٧٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَآ أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىۤ أَنْشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰىۤ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِيْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

**﴿ سورة الواقعة ﴾**

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًّا ﴿٦﴾ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَآ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٩﴾ وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ ﴿١٠﴾ أُوْلَٰۤئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْأٰخِرِينَ ﴿١٤﴾ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾ مُتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِيْنَ ﴿١٦﴾ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾ لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيْمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَآ أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾ وَمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّآ أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الأَخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُوْمٍ وَحَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلٰى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾ أَوَءَابَآؤُنَا الأَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الأَوَّلِيْنَ وَالأَخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوْعُوْنَ إِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾ لَأٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِؤُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾ عَلٰىۤ أَنْ نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُوْلَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾ أَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِي تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءَ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُوْنَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾ فِيْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُوْنَهَآ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

**﴿ سورة الملك ﴾**

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌۙ ﴿١﴾ ۨالَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ ﴿٢﴾ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصٰبِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ﴿٥﴾ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٦﴾ إِذَآ أُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَهِيَ تَفُوْرُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ أُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴿٨﴾ قَالُوْا بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١۰﴾ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١٢﴾ وَأَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوْا بِهِۦٓ ۖ إِنَّهُۥ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾ ءَأَمِنْتُمْ مَّنْ فِيْ السَّمَآءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِيْ السَّمَآءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلٰى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمٰنُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ۚ إِنِ الْكٰفِرُوْنَ إِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢۰﴾ أَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ ۚ بَل لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَنُفُوْرٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَنْ يَمْشِيْ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّنْ يَمْشِيْ سَوِيًّا عَلَىٰ صِرٰطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيٓ أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصٰرَ وَالْأَفْـِٔدَةَ ۖ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَأَكُمْ فِيْ الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتَىٰ هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِۦ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍۭ ﴿٣۰﴾

**﴿ التهليل ﴾**

إِلٰى حَضْرَةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَشَفِيْعِنَا وَأُسْوَتِنَا وَحَبِيْبِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا رَسُوْلِ اللهْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ابْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْفَاتِحَة)

ثُمَّ إِلٰى حَضْرَةِ إِخْوَانِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيْنَ وَالْمُصَنِّفِيْنَ وَجَمِيْعِ الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ  خُصُوْصًا سَيِّدَنَا الشَيْخِ عَبْدِالْقَادِرِ الجَيْلاَنِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (الْفَاتِحَة)

ثُمَّ إِلٰى جَمِيْعِ أَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ مَشَارِقِ الأَرْضِ إِلٰى مَغَارِبِهَا بَرِّهَا وَبَحْرِهَا خُصُوْصًا أٰبَاءَنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَجْدَادَنَا وَجَدَّاتِنَا وَمَشَايِخَنَا وَمَشَايِخَ مَشَايِخِنَا وَلِمَنِ اجْتَمَعْنَا هَهُنَا بِسَبَبِهِ وَخُصُوْصً (Nama arwah yang dikirimi hadiah tahlil)(الْفَاتِحَة)

بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ ۞ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ۞ اللهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدْ۞ (x 3 (

(لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرْ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِيْ الْعُقَدِ ۞ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

(لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ واللهُ أَكْبَرْ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞ إِلٰهِ النَّاسِ ۞ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۞ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞

(لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ اهْدِنَا الصِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞ أۤمِيْنْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ. الۤمۤ. ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لاَرَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ. الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالأٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ. أُوْلَٰۤئِكَ عَلٰى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهُ وَاحِدٌ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَحْمٰنُ الرَّحِيْمُ. اللهُ لَاۤ إِلٰهَ إِلَّآ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَاتَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَافِيْ السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِيْ الأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُۥۤ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَايُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِۦۤ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۞ لِلّٰهِ مَا فِيْ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ۖ فَيُغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ ۗ وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ ءَامَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبَّهِۦ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ أٰمَنَ بِاللهِ وَمَلٰۤئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ. لاَيُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ. رَبَّنَا لاَتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَعْنَا. رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ،

وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا (7 x)

أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ. بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ،

إِرْحَمْنَا يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (7 x).

وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا. إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمَا.

اللّٰهُمَّ صَلِّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ عَلٰى أَسْعَدِ مَخْلُوْقَاتِكَ نُوْرِ الْهُدٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ. عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ. وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ.

اللّٰهُمَّ صَلِّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ عَلٰى أَسْعَدِ مَخْلُوْقَاتِكَ شَمْسِ الضُّحَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ. وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ.

اللّٰهُمَّ صَلِّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ عَلٰى أَسْعَدِ مَخْلُوْقَاتِكَ بَدْرِ الدُّجَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ. عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ. وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ.

وَسَلِّمْ وَرَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْ سَادَتِنَا أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ أَجْمَعِيْنَ. وَحَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ. وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْم ( 3 x)

أَفْضَلُ الذِّكْرِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ..... حَيٌّ مَوْجُوْدٌ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ..... حَيٌّ مَعْبُوْدٌ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ..... حَيٌّ بَاقٍ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (50/100x)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الله

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدْ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ (2 x)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدْ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ x)33/x3(

سُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ الله (x3(

يَا اللهُ يَا رَحْمٰنُ يَا اللهُ يَا رَحِيْم (x3(

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلٰى أٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلٰى أٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلٰى أٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ أَجْمَعِيْنَ. (الْفَاتِحَة)

**﴿ دعاء التهليل ﴾**

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ، حَمْدَ النَّاعِمِيْنَ، حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ. يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ.

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِيْ الأَوَّلِيْنَ. وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِيْ الْآخِرِيْنَ.  وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْنٍ. وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِيْ الْملَإِ الأَعْلٰى إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ وَأَوْصِلْ وَتَقَبَّلْ مَا قَرَأْنَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَمَا هَلَّلْنَاهُ وَمَا سَبَّحْنَاهُ وَمَا صَلَّيْنَاهُ عَلٰى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً وَّاصِلَةً وَّرَحْمَةً نَّازِلَةً وَّبَربكَةً شَامِلَةً وَصَدَقَةً مُتَقَبَّلَةً نُقَدِّمٌ ذٰلِكَ وَنُهْدِيْهِ إِلٰى حَضْرَةِ سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلٰى جَمِيْعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسلِيْنَ، وَالأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْعُلَمَإِءِ الْعَامِلِيْنَ وَالْمُصَنِّفِيْنَ الْمُخْلَصِيْنَ وَجَمِيْعِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ خُصُوْصًا إِلٰى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجَيْلَانِي رَضِيَ الله عَنْهُ، وَخُصُوْصًا إِلٰى حَضْرَةِ رُوْحِ (sebutkan nama ruh yang dituju)

ثُمَّ إِلٰى جَمِيْعِ أَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا بَرِّهَا وَبَحْرِهَا خُصُوْصًا إِلٰى آبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَأَجْدَاتِنَا وَجَدَّاتِنَا وَنَخُصُّ خُصُوْصًا إِلٰى مَنِ اجْتَمَعْنَا هَاهُنَا بِسَبَبِهِ وَلِأَجْلِهِ. اللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ. اللّٰهُمَّ أَنْزِلِ الرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ عَلٰى أَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ أَهْلِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ. رَبَّنَا آتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِيْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. الْفَاتِحَةُ



**﴿ الاستغاثة ﴾**

1. أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ (x21)
2. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (x11)
3. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (x11)

4- يَا اللهُ يَا قَدِيْمُ (x33)

5- يَا سَمِيْعُ يَا بَصِيْرُ (x33)

6- يَا مُبْدِئُ يَا خَالِقُ (x33)

7- لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ (x11)

8- يَا حَفِيْظُ يَا نَصِيْرُ يَا وَكِيْلُ يَا الله (x11)

9- يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ (x11)

10- يَا هَادِيُّ يَا عَلِيْمُ يَا خَبِيْرُ يَا مُبِيْنُ (x11)

11- يَا لَطِيْفُ (x33)

12- يَا رَحْمٰنُ يَارَحِيْمُ (x33)

13- اللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تآمًا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى أٰلِهِ وَصَحْبِهِ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفْسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ (x3)

14- رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيْهِ فَاجْمَعْ لَنَا أُمَّتَكَ عَلٰى دِيْنِكَ وَسَبِيْلِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (x3)



**﴿ الراتب الحداد المشهور ﴾**

**للحبيب عبد الله بن علوى الحداد**

إلى حضرة النبي المصطفى محمدٍ صَلَّى اللهُ عليهِ وَآلِهِ وصَحبِه وَسَلَّمَ الفاتحة : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَيطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُۗ﴿٥﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ﴿٧﴾

اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌۗ لَه مَا فِيْ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِيْ الأَرْضِۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ إِلَّا بِإِذْنِهِۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِه إِلَّا بِمَا شَاءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضَۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾ ﺁمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْـزِلَ إِلَـيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَۚ كُلٌّ أٰمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲٨٥﴾ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لاَ تُأٰخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلَتَهٗ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَاۚ أَنْتَ مَوْلنَا فَانْصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴿۲٨٦﴾

لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ x..٣

سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ واللهُ أَكبَرُ ... x٣

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيْمِ ... x٣

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ... x٣

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ x... ٣

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ x... ٣

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الأَرْضِ وَلاَ فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ... x٣

رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّاx... ٣

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ بِمَشِيْئَةِ اللهِ x... ٣

أٰمَنَّا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ تُبْنَا إِلٰى اللهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا ... x٣

يَا رَبَّنَا وَاعْفُ عَنَّا وَامْحُ الَّذِيْ كَانَ مِنَّا ... x٣

يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ، أَمِتْنَا عَلٰى دِيْنِ الْإِسْلاَمِ ... x٧

يَا قَوِيُّ يَا مَتِيْنُ اِكْفِ شَرَّ الظَّالِمِيْنَ ... x٣

أَصْلَحَ اللهُ أُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ صَرَفَ اللهُ شَرَّ الْمُؤْذِيْنَ ... x٣

يَا عَلِيُّ يَا كَبِيْرُ، يَا عَلِيْمُ يَا قَدِيْرُ، يَا سَمِيْعُ يَا بَصِيْرُ، يَا لَطِيْفُ يَا خَبِيْرُ ... x٣

يَا فَارِجَ الْهَمِّ، يَا كَاشِفَ الْغَمِّ، يَا مَنْ لِعَبْدِهِ يَغْفِرُ وَيَرْحَمُx... ٣

أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبَّ الْبَرَايَا أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنَ الْخَطَايَاx... ٤

لآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُx... ٥٠

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّفَ وَمَجَّدَ وَعَظَّمَ، وَرَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْ أَهْلِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، وَأَصْحَابِ الأَكْرَمِيْنَ المُهتَدِينَ، وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ وَفِيْهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۲﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿۳﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِيْ الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿۲﴾ إِلٰهِ النَّاسِ ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

الْفَاتِحَةُ إِلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا رَسُوْلِ اللهِ مُحَمَّدِ بِن عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ، أَنَّ اللهَ يُعْلِيْ دَرَجَاتِهِمْ فِيْ الْجَنَّةِ، وَيَنْفَعُنَا بِأَسْرَارِهِمْ وَأَنْوَارِهِمْ وَعُلُوْمِهِمْ فِيْ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةِ، وِيَجْعَلُنَا مِنْ حِزْبِهِمْ، وَيَرْزُقُنَا مَحَبَّتَهُمْ، وَيَتَوَفَّانَا عَلٰى مِلَّتِهِمْ، وَيَحْشُرُنَا فِيْ زُمْرَتِهِمْ فيِ خَيرٍ وَلُطْفٍ وَعَافِيَةٍ ﴿بِسِرِّ الفَاتِحَةِ﴾

الْفَاتِحَةُ إِلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا المُهَاجِرِ إِلٰى اللهِ أَحْمَدِ بْنِ عِيْسَى، وَسَيِّدِنَا الْفَقِيْهِ الْمُقَدَّمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بَاعَلَوِيِّ، وَأُصُوْلِهِمَا وَفُرُوْعِهِمَا وَذَوِى الْحُقُوْقِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ، أَنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ وَيُعْلِى دَرَجَاتِهِمْ فِيْ الْجَنَّةِ، وَيَنْفَعُنَا بِأَسْرَارِهِمْ وَأَنْوَارِهِمْ وَعُلُوْمِهِمْ وَنَفَاحَتِهِمْ فِيْ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْأخِرَةِ ﴿الفَاتِحَة﴾

الْفَاتِحَةُ ثُمَّ إِلٰى أَرْوَحِ جَمِيعِ سَادَاتِنَا الصُّوْفِيَةِ أَيْنَمَا كَانُوا وَحَلَتْ مِنْ مَشَارِقِ الأَرْضِ إِلٰى مَغَارِبِهَا وَجَمِيعِ سَادَاتِنَا آلِ أَبِي عَلَوِي وَأُصُولِهِمْ وَفُرُوعِهِمْ، أَنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ وَيُعْلِيْ دَرَجَاتِهِمْ فِيْ الْجَنَّةِ، وَيُكَثِّرُ مِنْ مَثُوبَاتِهِمْ، وَيُضَاعِفُ حَسَنَاتِهِمْ، وَيَحْفَظُنَا بِجَاهِهِمْ، وَيَنْفَعُنَا بِهِمْ، وَيُعِيدُ عَلَينَا مِنْ بَرَكَاتِهِمْ فِيْ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴿الفَاتِحَة﴾

الْفَاتِحَةُ إِلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَعُمْدَتِنَا صَاحِبِ الرَّاتِبِ قُطْبِ الدَّعْوَةِ الْإِرْشَادِ وَغَيْثِ العِبَادِ وَالبِلاَدِ، الْحَبِيْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلْوِي الْحَدَّادِ، وَأُصُوْلِهِ وَفُرُوْعِهِ وَذَوِى الْحُقُوْقِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ، أَنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ وَيُعْلِيْ دَرَجَاتِهِمْ فِيْ الْجَنَّةِ، وَيَنْفَعُنَا بِأَسْرَارِهِمْ وَأَنْوَارِهِمْ وَعُلُوْمِهِمْ وَنَفَاحَتِهِمْ فِيْ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْأخِرَةِ ﴿الفَاتِحَة﴾

الْفَاتِحَةُ إِلٰى أَرْوَحِ الأَوْلِيَاءِ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالحِيْنَ، وَالأَئِمَّةِ الرَّاشِدِيْنَ، ثُمَّ إِلٰى أَرْوَحِ وَالِدِيْنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَمَشَايِخِنَا وَمُعَلِّمِيْنَا وَذَوِيْ الحُقُوْقِ عَلَيْنَا أَجْمَعِيْنَ، خُصُوْصًا إِلٰى مُؤَسِّسِ هٰذَا الْمَعْهَدِ **الْحَجِ أَحْمَد هَاشِم مُزادي وَابنِه الأَستَاذ الحَجِ حِلْمَان وَجْدِى**، وَأُصُوْلِهِمْ وَفُرُوْعِهِمْ وَذَوِي الحُقُوقِ عَلَينَا أَجْمَعِينَ، ثُمَّ إِلٰى أَرْوَحِ أَمْوَاتِ المُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ، أَنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ وَيُعْليْ دَرَجَتِهِمْ فِيْ الجَنَّةِ وَيَنْفَعُنَا بِأَسْرَارِهِمْ وَأَنْوَارِهِم وَعُلُوْمِهِمْ وَنَفَحَاتِهِمْ فِيْ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةِ ﴿الفَاتِحَة﴾

الْفَاتِحَةُ بِالقَبُوْلِ، وَتَمَامِ كُلِّ سُوْلٍ وَمَأْمُوْلٍ، وَصَلَاحِ الشَأْنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِيْ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةِ، دَافِيَةً لِكُلِّ شَرٍّ، جَالِبَةً لِكُلِّ خَيْرٍ، لَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وأَوْلَادِنَا وَأَحْبَابِنَا وَمَشَايِخِنَا فِيْ الدِّينِ، مَعَ اللُّطْفِ وَالعَافِيَةِ، وَعَلٰى نِيَّةِ أَنَّ اللهَ يُنَوِّرُ قُلُوْبَنَا وَقَوَالِبَنَا مَعَ الهُدٰى وَالتُّقَى، وَالعَفَافِ وَالغِنَى، وَالمَوتِ عَلٰى دِينِ الْإِسْلَامِ بِلَا مِحْنَةٍ وَلَا امْتِحَانٍ، بِحَقِّ سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانٍ، وَعَلٰى كُلِّ نِيَّةٍ صَالِحَةٍ، وَإِلٰى حَضْرَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلىَّ الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ﴿الفَاتِحَة﴾

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّاحِيم، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ، يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلاَلِ وَجْهِكَ الكَرِيْمِ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ، سُبْحَانَكَ لاَنُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ، اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَهْلِ بَيْتِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْفَاتِحَةِ الُمعَظَّمَةِ وَالسَّبْعِ الْمَثَانِيْ، أَنْ تَفْتَحَ لَنَا بِكُلِّ خَيْرٍ، وَأَنْ تَتَفَضَّلَ عَلَينَا بِكُلِّ خَيْرٍ، وَأَنْ تُعَامِلَنَا مُعَامَلَتَكَ لِأَهْلِ الخَيْرِ، وَأَنْ تَحْفَظَنَا فِيْ أَدْيَانِنَا وَأنْفُسِنَا وَأَوْلاَدِنَا وَأَهْلِنَا وَأَصْحَابِنَا وَأَحْبَابِنَا مِنْ كُلِّ مِحْنَةٍ وَفِتْنَةٍ وَبُؤْسٍ وَضَيْرٍ، إِنَّكَ وَلِيُّ كُلِّ خَيْرٍ، وَمُتَفَضَّلٌ بِكُلِّ خَيْرٍ، وَمُعْطٍ لِكُلِّ خَيْرٍ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. وَصَلَّى الله عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارَ ... x٣

يَا عَالِمَ السِّرِّ مِنَّا، لَا تَهْتِكِ السِّتْرَ عَنَّا، وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا، وَكُنْ لَنَا حَيْثُ كُنَّا ... x٣

يَا اللهُ بِهَا يَا اللهُ بِهَا يَا اللهُ بِحُسْنِ الْخَاتِمَة ... x٣

يَا أَمَانَ الخَائِفِيْنَ آمِنَّا مِمَّا نَخَافُ، يَا أَمَانَ الْخَائِفِيْنَ سَلِّمْنَا مِمَّا نَخَافُ، يَامُنَجِّيَ الخَائِفِيْنَ نَجِّنَا مِمَّا نَخَافُ يَا لَطِيْفًا لَمْ يَزَلْ، اُلْطُفْ بِنَا فِيْمَا نَزَلَ، إِنَّكَ لَطِيْفٌ لَمْ تَزَلْ، اُلْطُفْ بِنَا وَالْمُسْلِمِيْنَ ... x٣

يَا لَطِيْفًا لَمْ يَزَلْ، اُلْطُفْ بِنَا فِيْمَا نَزَلَ، إِنَّكَ لَطِيْفٌ لَمْ تَزَلْ، اُلْطُفْ بِنَا وَالْمُسْلِمِيْنَ ... x٣



﴿ **الورد اللطيف** ﴾

**للحبيب عبد الله بن علوي الحداد**

سُوْرَةُ الْإِخْلاَصِ ... x٣

المُعَوِّذَتَيْنِ ... x٣

رَبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ، وَأَعُوْذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنَ ... x٣

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْن ﴿١١٥﴾ فَتَعٰلٰى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّۚ لآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللهِ إِلٰهًا أٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهٖ ۚ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

فَسُبْحٰنَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِيْ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم ... x٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ ۗ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللهُ الَّذِيْ لآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢۲﴾ هُوَ الله الَّذِيْ لآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَۚ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢۳﴾ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنٰىۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِيْ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِيْ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩ ﴾ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِيْ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ... x٣

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الْأَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ... x٣

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ، فَأَتْمِمْ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ... x٣

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ... x٤

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ ... x٣

آمَنْتُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ، وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيمٌ ... x٤

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبـًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنـًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا ... x٣

حَسْـبِيَ اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُـوَ عَلَيْـهِ تَـوَكَّلْتُ وَهُـوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيْـمِ ... x٧

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ ... x١٠

إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فُجَاءَةِ الْخَيْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فُجَاءَةِ الشَّرِّ. اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ، وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِـكَ مِنْ شَرِّ مـَا صَنَعْـتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْلِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلٰهَ إلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْـتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَـرْشِ الْعَظِيْـمِ. مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَـمْ يَكُنْ، وَلَا حَـوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. أَعْلَـمُ أَنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْـرٌ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَـاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًـا.

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ. يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، وَمِنْ عَذَابِكَ أَسْتَجِيْرُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ وَلَا إِلٰى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ. اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ، فِي دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ. اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ. اللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ. اللّٰهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنْتَ تَهْدِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِيْ، وَأَنْتَ تَسْقِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُمِيْتُنِيْ، وَأَنْتَ تُحْيِيْنِيْ، وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيئٍ قَدِيْرٌ. أَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلٰى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَعَلٰى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

اللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ، وَعَلَيْكَ نَتَوَكَّلُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ، أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ، فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ. اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا فِيْهِ، وَخَيْرَ مَا قَبْلَهُ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيُوْمِ وَشَرِّ مَا فِيْهِ، وَشَرِّ مَا قَبْلَهُ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ. اللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ عَلٰى ذٰلِكَ. سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ... x٣

سُبْحَـانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَـاءِ، سُبْحَـانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَـقَ فِيْ الْأَرْضِ، سُبْحَـانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ، سُبْحَـانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَـالِقٌ. الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَـا خَلَـقَ فِيْ السَّمَـاءِ، الْحَمْدُ للهِ عَدَدَ مَـا خَلَـقَ فِيْ الْأَرْضِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَـا بَيْـنَ ذٰلِكَ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَـا هُوَ خَـالِقٌ. لآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَدَدَ مَـا خَلَـقَ فِيْ السَّمَـاءِ، لآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَدَدَ مَـا خَلَـقَ فِيْ الْأَرْضِ، لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَدَدَ مَـا بَيْـنَ ذٰلِكَ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَدَدَ مَـا هُوَ خَـالِقٌ. اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَـا خَلَـقَ فِيْ السَّمَـاءِ، اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَـا خَلَـقَ فِيْ الْأَرْضِ، اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَـا بَيْـنَ ذٰلِكَ، اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَـا هُوَ خَـالِقٌ.

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ الْعَظِيْـمِ عَدَدَ مَـا خَلَقَ فِيْ السَّمَاءِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ الْعَظِيْـمِ عَدَدَ مَـا خَلَقَ فِيْ الْأَرْضِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ الْعَظِيْـمِ عَدَدَ مَـا بَيْـنَ ذٰلِكَ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ الْعَظِيْـمِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ.

لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، عَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ... x٣

بِاسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لَا يَسُوْقُ الخَيْرَ إِلَّا اللهُ، بِاسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لاَ يَصْرِفُ السُّوْءَ إِلَّا اللهُ، بِاسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ، بِاسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ...x٤

**﴿ البردة ﴾**

**للإمام البوصيري**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أَمِنْ تَذَكُّـرِ جـِيْرَانٍ بِذِيْ سَلَمِ | | | | |  |
|  | | مَزَجْتَ دَمْعًا جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِـدَمِ | | | |
| أَمْ هَبَّتِ الرِّيْحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ | | | | |  |
|  | | وَأَوْمَضَ الْبَـرْقُ فِيْ الظَّلْمَاءِ مِنْ إِضَمِ | | | |
| فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَا | | | | |  |
|  | | وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِمِ | | | |
| أَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ | | | | |  |
|  | | مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمُضْطَرِمِ | | | |
| لَوْلَا الْهَوَى لَمْ تُرِقْ دَمْعًا عَلٰى طَلَلٍ | | | | |  |
|  | | وَلَا أَرِقْتَ لِذِكْرِ الْبَانِ وَالْعَلَمِ | | | |
| فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ | | | | |  |
|  | | بِهِ عَلَيْكَ عُدُوْلُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ | | | |
| وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ عَبْـرَةٍ وَضَنَى | | | | |  |
|  | | مِثْلَ الْبَهَارِ عَلٰى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمِ | | | |
| نَعَمْ سَرَى طَيْفُ مَنْ أَهْوَى فَأَرَّقَنِيْ | | | | |  |
|  | | وَالْحُبُّ يَعْتَـرِضُ اللَّذَّاتِ بِالأَلَمِ | | | |
| يَا لَائِمِيْ فِي الْهَوَى الْعُذْرِيِّ مَعْذِرَةً | | | | |  |
|  | | مِنِّـيْ إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ تَلُمِ | | | |
| عَدَتْكَ حَالِيَ لَا سِرِّيْ بِمُسْتَتِرٍ | | | | |  |
|  | | عَنِ الْوُشَاةِ وَلَا دَائِيْ بِمُنْحَسِمِ | | | |
| مَحَّضْتَنِي النُّصْـحَ لَكِنْ لَسْتُ أَسْمَعُهُ | | | | |  |
|  | | إِنَّ الْمُحِبَّ عَنِ الْعُذَّالِ فِيْ صَمَمِ | | | |
| إِنِّي اتَّهَمْتُ نَصِيْحَ الشَّيْبِ فِيْ عَذَلِي | | | |  | |
|  | | وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ فِيْ نُصْحٍ عَنِ التُّهَمِ | | | |
| فَإِنَّ أَمَّارَتِيْ بِالسُّوْءِ مَا اتَّعَظَتْ | | | | |  |
|  | | مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيْرِ الشَّيْبِ وَالْهَرَمِ | | | |
| وَلَا أَعَدَّتْ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيْلِ قِرَى | | | | |  |
|  | | ضَيْفٍ أَلَمَّ بِرَأْسِيْ غَيْـرَ مُحْتَشِمِ | | | |
| لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنِّيْ مَا أُوَقِّرُهُ | | | | |  |
|  | | كَتَمْتُ سِرَّا بَدَا لِيْ مِنْهُ بِالْكَتَمِ | | | |
| مَنْ لِيْ بِرَدِّ جِمَاحٍ مِنْ غَوَايَتِهَا | | | | |  |
|  | | كَمَا يُرَدُّ جِمَاحُ الْخَيْلِ بِاللُّجُمِ | | | |
| فَلَا تَرُمْ بِالْمَعَاصِيْ كَسْرَ شَهْوَتِهَا | | | | |  |
|  | | إِنَّ الطَّعَامَ يُقَوِّيْ شَهْوَةَ النَّهِمِ | | | |
| وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تُهمِلْهُ شَبَّ عَلٰى | | |  | | |
|  | | حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ | | | |
| فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرْ أَنْ تُوَلِّيَهُ | | | | |  |
|  | | إِنَّ الْهَوَى مَا تَوَلَّى يُصْمِ أَوْ يَصِمِ | | | |
| وَرَاعِهَا وَهْيَ فِي الأَعْمَالِ سَائِمَةٌ | | | | |  |
|  | وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْـمَرْعَى فَـــــــــلَا تُسِــمِ | | | | |
| كَمْ حَسَّنَتْ لَذَّةً لِلْمَرْءِ قَاتِلَةً | | | | |  |
|  | مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ السُّمَّ فِي الدَّسَمِ | | | | |
| وَاخْشَ الدَّسَائِسَ مِنْ جُوْعٍ وَمِـــنْ شِبَعٍ | | |  | | |
|  | | فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِنَ التُّخَمِ | | | |
| وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدِ امْتَلأَتْ | | | |  | |
|  | | مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ | | | |
| وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا | | | |  | |
|  | | وَإِنْ هُمَا مَحَّضَاكَ النُّصْـحَ فَاتَّهِمِ | | | |
| وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا | | | | |  |
|  | | فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ | | | |
| أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ قَوْلٍ بِلَا عَمَلٍ | | | | |  |
|  | | لَقَدْ نَسَبْتُ بِهِ نَسْلاً لِذِيْ عُقُمِ | | | |
| أَمَرْتُكَ الْخَيْـرَ لَكِنْ مَا ائْتَمَرْتُ بِهِ | | | | |  |
|  | | وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِيْ لَكَ اسْتَقِمِ | | | |
| وَلَا تَزَوَّدْتُ قَبْلَ الْمَوْتِ نَافِلَةً | | | | |  |
|  | | وَلَمْ أُصَلِّ سِوَى فَرْضٍ وَلَمْ أَصُمِ | | | |
| ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْيَا الظَّلَامَ إِلٰى | | | | |  |
|  | | أَنِ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرَّ مِنْ وَرَمِ | | | |
| وَشَدَّ مِنْ سَغَبٍ أَحْشَاءَهُ وَطَوَى | | | | |  |
|  | | تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْـحًا مُتْـرَفَ الأَدَمِ | | | |
| وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ  وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ | | | | |  |
|  | | عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهَا أَيَّمَا شَمَمِ | | | |
| وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيْهَا ضَرُوْرَتُهُ | | | | |  |
|  | | إِنَّ الضَّرُوْرَةَ لَا تَعْدُوْ عَلٰى الْعِصَمِ | | | |
| وَكَيْفَ تَدْعُوْ إِلٰى الدُّنْيَا ضَرُوْرَةُ مَنْ | | | | |  |
|  | | لَوْلَاهُ لَمْ تُخْرَجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ | | | |
| مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ | | | | |  |
|  | | وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ | | | |
| نَبِيُّنَا الْآمِرُ النَّاهِيْ فَلَا أَحَدٌ | | | | | |  |
|  | | أَبَرَّ فِيْ قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَمِ | | | |
| هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِيْ تُرْجَى شَفَاعَتُهُ | | | | |  |
|  | | لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الأَهْوَالِ مُقْتَحَمِ | | | |
| دَعَا إِلٰى اللهِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ | | | | |  |
|  | | مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلٍ غَيْـرِ مُنْفَصِمِ | | | |
| فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِيْ خَلْقٍ وَفِيْ خُلُقٍ | | | | |  |
|  | | وَلَمْ يُدَانُوْهُ فِيْ عِلْمٍ وَلَا كَرَمِ | | | |
| وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ مُلْتَمِسٌ | | | | |  |
|  | | غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ | | | |
| وَوَاقِفُوْنَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمِ | | | | |  |
|  | مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ | | | | |
| فَهْوَ الَّذِيْ تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُوْرَتُهُ | | | | |  |
|  | | ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَارِئُ النَّسَمِ | | | |
| مُنَـزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِيْ مَحَاسِنِهِ | | | | |  |
|  | | فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْـرُ مُنْقَسِمِ | | | |
| دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَى فِيْ نَبِيِّهِمِ | | | | |  |
|  | وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِمِ | | | | |
| وَانْسُبْ إِلٰى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ | | |  | | |
|  | وَانْسُبْ إِلٰى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ | | | | |
| فَإِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللهِ لَيْسَ لَهُ | | | | |  |
|  | | حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ | | | |
| لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظَمًا | | | | |  |
|  | | أَحْيَا اسْمُهُ حِيْنَ يُدْعَى دَارِسَ الرِّمَمِ | | | |
| لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَا الْعُقُوْلُ بِهِ | | | | |  |
|  | | حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِمِ | | | |
| أَعْيَا الْوَرَى فَهْمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَى | | | | |  |
|  | | فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيْهِ غَيْـرُ مُنْفَحِمِ | | | |
| كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُعُدٍ | | | | |  |
|  | | صَغِيْرَةً وَتُكِلُّ الطَّرْفَ مِنْ أَمَمِ | | | |
| وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيْقَتَهُ | | | | |  |
|  | | قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ | | | |
| فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ أَنَّهُ بَشَرٌ | | | | |  |
|  | | وَأَنَّهُ خَيْـرُ خَلْقِ اللهِ كُلِّهِمِ | | | |
| وَكُلُّ آيٍ أَتَى الرُّسْلُ الْكِرَامُ بِهَا | | | | |  |
|  | | فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُوْرِهِ بِهِمِ | | | |
| فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا | | | | |  |
|  | | يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ | | | |
| أَكْرِمْ بِخَلْقِ نَبـِيٍّ زَانَهُ خُلُقٌ | | | | |  |
|  | | بِالْحُسْنِ مُشْتَمِلٍ بِالْبِشْرِ مُتَّسِمِ | | | |
| كَالزَّهْرِ فِيْ تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِيْ شَرَفٍ | | | | |  |
|  | | وَالْبَحْرِ فِيْ كَرَمٍ وَالدَّهْرِ فِيْ هِمَمِ | | | |
| كَأَنَّهُ وَهْوَ فَرْدٌ مِنْ جَلَالَتِهِ | | | | |  |
|  | | فِيْ عَسْكَرٍ حِيْنَ تَلْقَاهُ وَفِيْ حَشَمِ | | | |
| كَأَنَّمَا اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُوْنُ فِيْ صَدَفٍ | | | | |  |
|  | | مِنْ مَعْدِنَيْ مَنْطِقٍ مِنْهُ وَمُبْتَسَمِ | | | |
| لَا طِيْبَ يَعْدِلُ تُرْبًا ضَمَّ أَعْظُمَهُ | | | | |  |
|  | | طُوْبَى لِمُنْتَشِقٍ مِنْهُ وَمُلْتَثِمِ | | | |
| أَبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيْبِ عُنْصُرِهِ | | | | |  |
|  | | يَا طِيْبَ مُبْتَدَاٍ مِنْهُ وَمُخْتَتَمِ | | | |
| يَوْمٌ تَفَرَّسَ فِيْهِ الْفُرْسُ أَنَّهُمُ | | | | |  |
|  | | قَدْ أُنْذِرُوْا بِحُلُوْلِ الْبُؤْسِ وَالنِّقَمِ | | | |
| وَبَاتَ إِيْوَانُ كِسْرَى وَهْوَ مُنْصَدِعٌ | | | | |  |
|  | كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرَى غَيْـرَ مُلْتَئِمِ | | | | |
| وَالنَّارُ خَامِدَةُ الأَنْفَاسِ مِنْ أَسَفٍ | | | | |  |
|  | | عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِي الْعَيْنِ مِنْ سَدَمِ | | | |
| وَسَاءَ سَاوَةَ أَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا | | | | |  |
|  | | وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِيْنَ ظَمِـيْ | | | |
| كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ | | | | |  |
|  | | حُزْنًا وَبِالْمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَمِ | | | |
| وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْأَنْوَارُ ساطِعَةٌ | | | | |  |
|  | | وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنًـى وَمِنْ كَلِمِ | | | |
| عَمُوْا وَصَمُّوْا فَإِعْلَانُ الْبَشَائِرِ لَمْ | | | | |  |
|  | | تُسْمَعْ وَبَارِقَةُ الْإِنْذَارِ لَمْ تُشَمِ | | | |
| مِنْ بَعْدِ مَا أَخْبَـرَ الْأَقْوَامَ كَاهِنُهُمْ | | | | |  |
|  | | بِأَنَّ دِيْنَهُمُ الْمُعْوَجَّ لَمْ يَقُمِ | | | |
| وَبَعْدَ مَا عَايَنُوْا فِي الْأُفْقِ مِنْ شُهُبٍ | | | |  | |
|  | مُنْقَضَّةٍ وَفْقَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ صَنَمِ | | | | |
| حَتَّـى غَدَا عَنْ طَرِيْقِ الْوَحْيِ مُنْهَزِمٌ | | | | |  |
|  | | مِنَ الشَّيَاطِيْنِ يَقْفُوْ إِثْرَ مُنْهَزِمِ | | | |
| كَأَنَّهُمْ هَرَبًا أَبْطَالُ أَبْرَهَةٍ | | | | |  |
|  | أَوْ عَسْكَرٌ بِالْحَصَى مِنْ رَاحَتَيْهِ رُمِيْ | | | | |
| نَبْذًا بِهِ بَعْدَ تَسْبِيْحٍ بِبَطْنِهِمَا | | | | |  |
|  | | نَبْذَ الْمُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِمِ | | | |
| جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الأَشْجَارُ سَاجِدَةً | | | | |  |
|  | | تَمْشِيْ إِلَيْهِ عَلٰى سَاقٍ بِلَا قَدَمِ | | | |
| كَأَنَّمَا سَطَرَتْ سَطْرًا لِمَا كَتَبَتْ | | | | |  |
|  | | فُرُوْعُهَا مِنْ بَدِيْعِ الْخَطِّ فِي الَّلقَمِ | | | |
| مِثْلَ الْغَمَامَةِ أَنَّى سَارَ سَائِرَةً | | | | |  |
|  | | تَقِيْهِ حَرَّ وَطِيْسٍ لِلْهَجِيْـرِ حَمِـيْ | | | |
| أَقْسَمْتُ بِالْقَمَرِ الْمُنْشَقِّ إِنَّ لَهُ | | | | |  |
|  | | مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةً مَبْـرُوْرَةَ الْقَسَمِ | | | |
| وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمِ | | | | |  |
|  | | وَكُلُّ طَرْفٍ مِنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِـيْ | | | |
| فَالصِّدْقُ فِيْ الْغَارِ وَالصِّدِّيْقُ لَمْ يَرِمَا | | | | |  |
|  | | وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرِمِ | | | |
| ظَنُّوْا الْحَمَامَ وَظَنُّوْا الْعَنْكَبُوْتَ عَلٰى | | | | |  |
|  | | خَيْـرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُـجْ وَلَمْ تَحُمِ | | | |
| وِقَايَةُ اللهِ أَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ | | | | |  |
|  | | مِنَ الدُّرُوْعِ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الْأُطُمِ | | | |
| مَا سَامَنِيْ الدَّهْرُ ضَيْمًا وَاسْتَجَرْتُ بِهِ | | |  | | |
|  | | إِلَّا وَنِلْتُ جِوَارًا مِنْهُ لَمْ يُضَمِ | | | |
| وَلَا الْتَمَسْتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ | | | | |  |
|  | إِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْـرِ مُسْتَلَمِ | | | | |
| لَا تُنْكِرِ الْوَحْيَ مِنْ رُؤْيَاهُ إِنَّ لَهُ | | | | |  |
|  | | قَلْبًا إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنَمِ | | | |
| وَذَاكَ حِيْنَ بُلُوْغٍ مِنْ نُبُوَّتِهِ | | | | |  |
|  | | فَلَيْسَ يُنْكَرُ فِيْهِ حَالُ مُحْتَلِمِ | | | |
| تَبَارَكَ اللهُ مَا وَحْيٌ بِمُكْتَسَبٍ | | | | |  |
|  | | وَلَا نَبِـيٌّ عَلٰى غَيْبٍ بِمُتَّهَمِ | | | |
| كَمْ أَبْرَأَتْ وَصِبًا بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ | | | | |  |
|  | | وَأَطْلَقَتْ أَرِبًا مِنْ رِبْقَةِ اللَّمَمِ | | | |
| وَأَحْيَتِ السَّنَةَ الشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهُ | | | | |  |
|  | حَتَّـى حَكَتْ غُرَّةً فِي الأَعْصُرِ الدُّهُمِ | | | | |
| بِعَارِضٍ جَادَ أَوْ خِلْتَ الْبِطَاحَ بِهَا | | | | |  |
|  | | سَيْبٌ مِنَ الْيَمِّ أَوْ سَيْلٌ مِنَ الْعَرِمِ | | | |
| دَعْنِـيْ وَوَصْفِيَ آيَاتٍ لَهُ ظَهَرَتْ | | | | |  |
|  | | ظُهُوْرَ نَارِ الْقِرَى لَيْلًا عَلٰى عَلَمِ | | | |
| فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْناً وَهْوَ مُنْتَظِمٌ | | | | |  |
|  | | وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْرًا غَيْـرَ مُنْتَظِمِ | | | |
| فَمَا تَطَاوُلُ آمَالِ الْمَدِيْحِ إِلٰى | | | | |  |
|  | | مَا فِيْهِ مِنْ كَرَمِ الأَخْلَاقِ وَالشِّيَمِ | | | |
| آيَاتُ حَقٍّ مِنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثَةٌ | | | | |  |
|  | | قَدِيْمَةٌ صِفَةُ الْمَوْصُوْفِ بِالْقِدَمِ | | | |
| لَمْ تَقْتَـرِنْ بِزَمَانٍ وَهْيَ تُخْبِرُنَا | | | | |  |
|  | | عَنِ الْمَعَادِ وعَنْ عَادٍ وعَنْ إِرَمِ | | | |
| دَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجِزَةٍ | | | | |  |
|  | | مِنَ النَّبِيِّيْنَ إِذْ جَاءَتْ وَلَمْ تَدُمِ | | | |
| مُحَكَّمَاتٌ فَمَا تُبْقِينَ مِنْ شُبَهٍ | | | | |  |
|  | | لِذِيْ شِقَاقٍ وَمَا تَبْغِينَ مِنْ حِكَمِ | | | |
| مَا حُوْرِبَتْ قَطُّ إِلَّا عَادَ مِنْ حَرَبٍ | | | | |  |
|  | | أَعْدَى الأَعَادِيْ إِلَيْهَا مُلْقِيَ السَّلَمِ | | | |
| رَدَّتْ بَلَاغَتُهَا دَعْوَى مُعَارِضِهَا | | | | |  |
|  | | رَدَّ الْغَيُورِ يَدَ الْجَانِيْ عَنِ الْحُرَمِ | | | |
| لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِيْ مَدَدٍ | | | | |  |
|  | | وَفَوْقَ جَوْهَرِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيَمِ | | | |
| فَمَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى عَجَائِبُهَا | | | | |  |
|  | | وَلَا تُسَامُ عَلٰى الْإِكْثَارِ بِالسَّأَمِ | | | |
| قَرَّتْ بِهَا عَيْنُ قَارِيْهَا فَقُلْتُ لَهُ | | | | |  |
|  | | لَقَدْ ظَفِرْتَ بِحَبْلِ اللهِ فَاعْتَصِمِ | | | |
| إِنْ تَتْلُهَا خِيْفَةً مِنْ حَرِّ نَارِ لَظَى | | | | |  |
|  | | أَطْفَأْتَ حَرَّ لَظَى مِنْ وِرْدِهَا الشَّبِمِ | | | |
| كَأَنَّهَا الْحَوْضُ تَبْيَضُّ الْوُجُوْهُ بِهِ | | | | |  |
|  | | مِنَ الْعُصَاةِ وَقَدْ جَاؤُوْهُ كَالْحُمَمِ | | | |
| وَكَالصِّرَاطِ وَكَالْمِيْزَانِ مَعْدِلَةً | | | | |  |
|  | فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُمِ | | | | |
| لَا تَعْجَبَنْ لِحَسُوْدٍ رَاحَ يُنْكِرُهَا | | | | |  |
|  | | تَجَاهُلًا وَهْوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِمِ | | | |
| قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ | | |  | | |
|  | | وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ | | | |
| يَا خَيْـرَ مَنْ يَمَّمَ الْعَافُوْنَ سَاحَتَهُ | | | | |  |
|  | | سَعْيًا وَفَوْقَ مُتُوْنِ الأَنْيُقِ الرُّسُمِ | | | |
| وَمَنْ هُوَ الْآيَةُ الْكُبْـرٰى لِمُعْتَبِـرٍ | | | | |  |
|  | | وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَـى لِمُغْتَنِمِ | | | |
| سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيْلًا إِلٰى حَرَمٍ | | | | |  |
|  | | كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِيْ دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ | | | |
| وَبِتَّ تَرْقَى إِلٰى أَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً | | | | |  |
|  | | مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ | | | |
| وَقَدَّمَتْكَ جَمِيْعُ الأَنْبِيَاءِ بِهَا | | | | |  |
|  | | وَالرُّسْلِ تَقْدِيْمَ مَخْدُوْمٍ عَلٰى خَدَمِ | | | |
| وَأَنْتَ تَخْتَـرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ | | | | |  |
|  | | فِيْ مَوْكِبٍ كُنْتَ فِيْهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ | | | |
| حَتَّـى إِذَا لَمْ تَدَعْ شَأْوًا لِمُسْتَبِقٍ | | | | |  |
|  | | مِنَ الدُّنُوِّ وَلَا مَرْقًى لِمُسْتَنِمِ | | | |
| خَفَضْتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالْإِضَافَةِ إِذْ | | | | |  |
|  | | نُوْدِيْتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِ | | | |
| كَيْمَا تَفُوْزَ بِوَصْلٍ أَيِّ مُسْتَتِرٍ | | | | |  |
|  | | عَنِ الْعُيُوْنِ وَسِرٍّ أَيِّ مُكْتَتِمِ | | | |
| فَحُزْتَ كُلَّ فَخَارٍ غَيْـرَ مُشْتَرَكٍ | | | | |  |
|  | | وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْـرَ مُزْدَحَمِ | | | |
| وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا وُلِّيْتَ مِنْ رُتَبٍ | | | | |  |
|  | | وَعَزَّ إِدْرَاكُ مَا أُوْلِيْتَ مِنْ نِعَمِ | | | |
| بُشْرَى لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا | | | | |  |
|  | | مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْـرَ مُنْهَدِمِ | | | |
| لَمَّا دَعَا اللهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهِ | | | | |  |
|  | | بِأَكْرَمِ الرُّسْلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَمِ | | | |
| رَاعَتْ قُلُوْبَ الْعِدَا أَنْبَاءُ بِعْثَتِهِ | | | | |  |
|  | | كَنَبْأَةٍ أَجْفَلَتْ غُفْلًا مِنَ الْغَنَمِ | | | |
| مَا زَالَ يَلْقَاهُمُ فِيْ كُلِّ مُعْتَـرَكٍ | | | | |  |
|  | | حَتَّـى حَكَوْا بِالْقَنَا لَحْمًا عَلٰى وَضَمِ | | | |
| وَدُّوا الْفِرَارَ فَكَادُوْا يَغْبِطُونَ بِهِ | | | | |  |
|  | | أَشْلَاءَ شَالَتْ مَعَ الْعُقْبَانِ وَالرَّخَمِ | | | |
| تَمْضِيْ اللَّيَالِيْ وَلَا يَدْرُوْنَ عِدَّتَهَا | | | | |  |
|  | | مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ لَيَالِيْ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ | | | |
| كَأَنَّمَا الدِّيْنُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمْ | | | | |  |
|  | | بِكُلِّ قَرْمٍ إِلٰى لَحْمِ الْعِدَا قَرِمِ | | | |
| يَجُرُّ بَحْرَ خَمِيْسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ | | | | |  |
|  | | يَرْمِيْ بِمَوْجٍ مِنَ الأَبْطَالِ مُلْتَطِمِ | | | |
| مِنْ كُلِّ مُنْتَدِبٍ لِلّٰهِ مُحْتَسِبٍ | | | | |  |
|  | | يَسْطُوْ بِمُسْتَأْصِلٍ لِلْكُفْرِ مُصْطَلِمِ | | | |
| حَتَّى غَدَتْ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَهْيَ بِهِمْ | | | | |  |
|  | | مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُوْلَةَ الرَّحِمِ | | | |
| مَكْفُوْلَةً أَبَدًا مِنْهُمْ بِخَيْـرِ أَبٍ | | | | |  |
|  | | وَخَيْـرِ بَعْلٍ فَلَمْ تَيْتَمْ وَلَمْ تَئِمِ | | | |
| هُمُ الْجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ | | | | |  |
|  | | مَاذَا رَأَوْا مِنْهُمُ فِيْ كُلِّ مُصْطَدَمِ | | | |
| وَسَلْ حُنَيْنًا وَسَلْ بَدْرًا وَسَلْ أُحُدًا | | | | |  |
|  | | فُصُوْلَ حَتْفٍ لَهُمْ أَدْهَى مِنَ الْوَخَمِ | | | |
| الْمُصْدِرِيْ الْبِيْضِ حُمْرًا بَعْدَ مَا وَرَدَتْ | | | | |  |
|  | | مِنَ الْعِدَا كُلَّ مُسْوَدٍّ مِنَ الِّلمَمِ | | | |
| وَالْكَاتِبِيْنَ بِسُمْرِ الْخَطِّ مَا تَرَكَتْ | | | | |  |
|  | | أَقْلَامُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَيْـرَ مُنْعَجِمِ | | | |
| شَاكِـيْ السِّلَاحِ لَهُمْ سِيْمَى تُمَيِّـزُهُمْ | | | | |  |
|  | | وَالْوَرْدُ يَمْتَازُ بِالسِّيْمَا مِنَ السَّلَمِ | | | |
| تُهْدِيْ إِلَيْكَ رِيَاحُ النَّصْرِ نَشْرَهُمُ | | | | |  |
|  | فَتَحْسَبُ الزَّهْرَ فِيْ الأَكْمَامِ كُلَّ كَمِيْ | | | | |
| كَأَنَّهُمْ فِيْ ظُهُوْرِ الْخَيْلِ نَبْتُ رُبًا | | | | |  |
|  | | مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّةِ الْحُزُمِ | | | |
| طَارَتْ قُلُوْبُ الْعِدَا مِنْ بَأْسِهِمْ فَرَقًا | | | |  | |
|  | | فَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْبَهْمِ وَالْبُهَمِ | | | |
| وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُوْلِ اللهِ نُصْرَتُهُ | | | | |  |
|  | | إِنْ تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِيْ آجَامِهَا تَجِمِ | | | |
| وَلَنْ تَرَى مِنْ وَلِيٍّ غَيْـرَ مُنْتَصِرٍ | | | | |  |
|  | | بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْـرَ مُنْعَجِمِ | | | |
| أَحَلَّ أُمَّتَهُ فِيْ حِرْزِ مِلَّتِهِ | | | | |  |
|  | | كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الأَشْبَالِ فِيْ أَجَمِ | | | |
| كَمْ جَدَّلَتْ كَلِمَاتُ اللهِ مِنْ جَدَلٍ | | | | |  |
|  | | فِيْهِ وَكَمْ خَصَمَ الْبُرْهَانُ مِنْ خَصِمِ | | | |
| كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِيْ الْأُمِّيِّ مُعْجِزَةً | | | | |  |
|  | | فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّأْدِيْبِ فِي الْيُتُمِ | | | |
| خَدَمْتُهُ بِمَدِيْحٍ أَسْتَقِيْلُ بِهِ | | | | |  |
|  | ذُنُوْبَ عُمْرٍ مَضَى فِيْ الشِّعْرِ وَالْخِدَمِ | | | | |
| إِذْ قَلَّدَانِيَ مَا تُخْشَى عَوَاقِبُهُ | | | | |  |
|  | | كَأَنَّنِيْ بِهِمَا هَدْيٌ مِنَ النَّعَمِ | | | |
| أَطَعْتُ غَيَّ الصِّبَا فِي الْحَالَتَيْنِ وَمَا | | | | |  |
|  | | حَصَلْتُ إِلَّا عَلٰى الْآثَامِ وَالنَّدَمِ | | | |
| فَيَا خَسَارَةَ نَفْسٍ فِيْ تِجَارَتِهَا | | | | |  |
|  | | لَمْ تَشْتَرِ الدِّيْنَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسُمِ | | | |
| وَمَنْ يَبِعْ آجِلًا مِنْهُ بِعَاجِلِهِ | | | | |  |
|  | | يَبِنْ لَهُ الْغَبْنُ فِيْ بَيْعٍ وَفِيْ سَلَمِ | | | |
| إِنْ آتِ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِيْ بِمُنْتَقِضٍ | | | | |  |
|  | | مِنَ النَّبِـيِّ وَلَا حَبْلِيْ بِمُنْصَرِمِ | | | |
| فَإِنَّ لِيْ ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسْمِيَتِيْ | | | | |  |
|  | | مُحَمَّدًا وَهْوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ | | | |
| إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ مَعَادِيْ آخِذًا بِيَدِي | | | | |  |
|  | | فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ | | | |
| حَاشَاهُ أَنْ يُحْرِمَ الرَّاجِيْ مَكَارِمَهُ | | | | |  |
|  | | أَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْـرَ مُحْتَـرَمِ | | | |
| وَمُنْذُ أَلْزَمْتُ أَفْكَارِيْ مَدَائِحَهُ | | | | |  |
|  | | وَجَدْتُهُ لِخَلَاصِيْ خَيْـرَ مُلْتَـزِمِ | | | |
| وَلَنْ يَفُوْتَ الْغِنَـى مِنْهُ يَدًا تَرِبَتْ | | | | |  |
|  | | إِنَّ الْحَيَا يُنْبِتُ الأَزْهَارَ فِيْ الأَكَمِ | | | |
| وَلَمْ أُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي اقْتَطَفَتْ | | | | |  |
|  | | يَدَا زُهَيْـرٍ بِمَا أَثْنَـى عَلٰى هَرِمِ | | | |
| يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِيْ مَنْ أَلُوْذُ بِهِ | | | | |  |
|  | | سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمِمِ | | | |
| وَلَنْ يَضِيْقَ رَسُوْلَ اللهِ جَاهُكَ بِيْ | | | | |  |
|  | | إِذَا الْكَرِيْمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ | | | |
| فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا | | | | |  |
|  | | وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ | | | |
| يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِيْ مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ | | | |  | |
|  | | إِنَّ الْكَبَائِرَ فِيْ الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ | | | |
| لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّيْ حِيْنَ يَقْسِمُهَا | | | | |  |
|  | تَأْتِيْ عَلٰى حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِي الْقِسَمِ | | | | |
| يَا رَبِّ وَاجْعَلْ رَجَائِيْ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ | | | |  | |
|  | | لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِيْ غَيْـرَ مُنْخَرِمِ | | | |
| وَالْطُفْ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ لَهُ | | | | |  |
|  | | صَبْرًا مَتَـى تَدْعُهُ الأَهْوَالُ يَنْهَزِمِ | | | |
| وَائْذَنْ لِسُـحْبِ صَلَاةٍ مِنْكَ دَائِمَةٍ | | | | |  |
|  | | عَلٰى النَّبِـيِّ بِمُنْهَلٍّ وَمُنْسَـجِمِ | | | |
| وَالْآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ فَهُمْ | | | | |  |
|  | | أَهْلُ التُّقَى وَالنَّقَى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ | | | |
| مَا رَنَّحَتْ عَذَبَاتِ الْبَانِ رِيْحُ صَبَا | | | | |  |
|  | وَأَطْرَبَ الْعِيْسَ حَادِيْ الْعِيْسِ بِالنَّغَمِ | | | | |
| ثُمَّ الرِّضَا عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرٍ | | | | |  |
|  | | وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ ذِيْ الْكَرَمِ | | | |
| وَاغْفِرْ إِلٰهِـيْ لِكُلِّ الْمُسْلِمِيْنَ بِمَا | | | | |  |
|  | يَتْلُوْهُ فِيْ الْمَسْـجِدِ الأَقْصَى وَفِيْ الْحَرَمِ | | | | |
| بِجَاهِ مَنْ بَيْتُهُ فِيْ طَيْبَةٍ حَرَمٌ | | | | |  |
|  | | وَاِسْمُهُ قَسَمٌ مِنْ أَعْظَمِ الْقَسَمِ | | | |
| وَهٰذِهِ بُرْدَةُ الْمُخْتَارِ قَدْ خُتِمَتْ | | | | |  |
|  | | وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ فِيْ بَدْءٍ وَفِيْ خَتَمِ | | | |
| أَبْيَاتُهَا قَدْ أَتَتْ سِتِّيْنَ مَعْ مِائَةٍ | | | | |  |
|  | | فَرِّجْ بِهَا كَرْبَنَا يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ | | | |



**﴿ مولد الدبعي ﴾**

**(Maulid Diba’)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| يَا رَبِّ صَــــلِّ عَـــلٰى مُحَمَّـدْ | |  |
|  | يَا رَبِّ صَـلِّ عَـلَيْـهِ وَسَـــلِّـمْ | |
| يَا رَبِّ بَـلِّــــغْــهُ الْــوَسِيْــــلَـةْ | |  |
|  | يَا رَبِّ خُصَّــهٗ بِالْـفَضِــيْـــلَـةْ | |
| يَا رَبِّ وَارْضَ عَنِ الصَّحَابَةْ | |  |
|  | يَا رَبِّ وَارْضَ عَنِ السُّلاَلَةْ | |
| يَا رَبِّ وَارْضَ عَنِ الْمَشَايِخْ | |  |
|  | يَا رَبِّ فَـارْحَـــــمْ وَالِـــدِيْـنَـا | |
| يَا رَبِّ وَارْحَـــمْـــنَا جَـــمِيْـــعًـا | |  |
|  | يَا رَبِّ وَارْحَــــمْ كُلَّ مُسْــلِـمْ | |
| يَا رَبِّ وَاغْفِـرْ لِكُلِّ مُـذْنِبْ | |  |
|  | يَا رَبِّ لَا تَـقْـطَــــعْ رَجَـــــانَــا | |
| يَا رَبِّ يَـا سَامِـــــعْ دُعَــــانَـا | |  |
|  | يَا رَبِّ بَـــلِّــــغْــــــنَـا نَـــــزُوْرُهْ | |
| يَا رَبِّ تَـغْــــشَــــانَـا بِـنُــــوْرِهْ | |  |
|  | يَا رَبِّ حِفْــظَانَــكْ وَأَمَـانَـكْ | |
| يَا رَبِّ وَاسْــــكِـنَّا جِـــنَـانَـكْ | |  |
|  | يَا رَبِّ أَجِــرْنَـا مِنْ عَــــذَابِكْ | |
| يَا رَبِّ وَارْزُقْـنَــا الشَّـــهَـادَةْ | |  |
|  | يَا رَبِّ حِـطْــــنَـا بِـالسَّـعَــــادَةْ | |
| يَا رَبِّ وَاصْـلِحْ كُلَّ مُصْـلِحْ | |  |
|  | يَا رَبِّ وَاكْـــفِ كُلَّ مُـــؤْذِيْ | |
| يَا رَبِّ نَخْـــــتِمْ بِالْمُشَـــــفَّـــعْ | |  |
|  | يَا رَبِّ صَـلِّ عَـلَيْـهِ وَسَـــلِّـمْ | |

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيْمًا ۞ وَيَنْصُـرَكَ اللهُ نَـصْرًا عَزِيْزًا ۞ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤٗفٌ رَّحِيْمٌ ۞ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۞ إِنَّ اللهَ وَمَلَآئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلىٰ النَّبِيِّ ۞ يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰٓمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| يَا رَسُوْلَ اللهِ سَــلَامٌ عَلَـيْكَ | |  |
|  | يَا رَفِـــــيْـعَ الشَّــــانِ وَالـدَّرَجٍ | |
| عَـــــطْفَـةً يَا جِــــــيْرَةَ الْعَلَـمِ | |  |
|  | يَا اُهَيْــــلَ الْجُـــوْدِ وَالْـكَـــرَمِ | |
| نَحْنُ جِـيْرَانٌ بِـذَا الْحَــــــرَمِ | |  |
|  | حَــرَمِ الْإِحْسَـــانِ وَالْحَسَنِ | |
| نَحْنُ مِنْ قَـــوْمٍ بِهٖ سَــكَـنُـوْا | |  |
|  | وَبِــهٖ مِنْ خَـــوْفِــهِمْ أَمِـــنُــوْا | |
| وَبِـأٰيَـاتِ الْـــقُـــــرْاٰنِ عُــــنُــوْا | |  |
|  | فَـــاتَّــــئِدْ فِـــيْـنَا أَخَـا الْـوَهَـنِ | |
| نَـعْـرِفُ الْبَـطْـحَـا وَتَــعْـرِفُــنَــا | |  |
|  | وَالصَّـــفَـا وَالْبَــيْـتُ يَـأْلَــفُـنَــــا | |
| وَلَـنَـا الْمَـعْلٰى وَخَـيْـفُ مِـنٰى | |  |
|  | فَاعْـلَـمَـنْ هٰـــذَا وَكُـنْ وَكُـنِ | |
| وَلَـــــنَــا خَـــــيْرُ الأَنَــــامِ أَبُ | |  |
|  | وَعَـلِـيُّ الْـمُرْتَضٰـى حَــــسَبُ | |
| وَإِلٰى السِّبْـطَـيْنِ نَـنْـتَـسِــبُ | |  |
|  | نَـسَــبًا مَّــــا فِــــيْهِ مِنْ دَخَـــنِ | |
| كَــمْ إِمَـامٍ بَـعْــــدَهٗ خَــــلَـفُـــوْا | |  |
|  | مِـنْـهُ سَــادَاتٌ بِـذَا عُـرِفُــوْا | |
| وَبِـهٰذَا الْوَصْـفِ قَـدْ وُصِفُــوْا | |  |
|  | مِنْ قَــدِيْـمِ الدَّهْــرِ وَالزَّمَــنِ | |
| مِثْـــلُ زَيْنِ الْعَـابِـــدِيْنَ عَـلِـيْ | |  |
|  | وَابْـنِــهِ الْـبَــاقِــــرِ خَــــيْرِ وَلِـيْ | |
| وَالْإِمَـامِ الـصَّـــادِقِ الْحَــــفِلِ | |  |
|  | وَعَـلِـيِّ ذِى الْعُــلَا الْـيَـقِــيْنِ | |
| فَــهُمُ الْـقَــوْمُ الَّـذِيْنَ هُــــدُوْا | |  |
|  | وَبِـفَضْــلِ اللهِ قَدْ سَـعِدُوْا | |
| وَلِـغَـيْرِ اللهِ مَـــا قَـصَـــــدُوْا | |  |
|  | وَمَـعَ الْـقُــرْاٰنِ فِـيْ قَـــــــرَنِ | |
| أَهْلُ بَيْتِ الْمُصْطَفٰى الطُّهُرِ | |  |
|  | هُــــمْ أَمَـانُ الأَرْضِ فَــادَّكِـرِ | |
| شُـبِّهُـــوْا بِالْأَنْـجُــــمِ الـزُّهُــرِ | |  |
|  | مِـثْـلَـمَـا قَـدْ جَــآءَ فِيْ السُّنَنِ | |
| وَسَــــفِــــيْنٌ لِلــــنَّـجَــــــاةِ إِذَا | |  |
|  | خِفْتَ مِنْ طُـوْفَانِ كُلِّ أَذٰى | |
| فَانْــجُ فِـيْهَـــا لَا تَكُـوْنُ كَــذَا | |  |
|  | وَاعْــــتَصِمْ بِاللهِ وَاسْــــــتَعِنِ | |
| رَبِ فَـانْـفَـعْـنَــــا بِـبَرْكَـتِـهِــــمْ | |  |
|  | وَاهْــدِنَا الْحُسْنٰـى بِحُرْمَتِـهِـــمْ | |
| وَأَمِـتْـنَــــا فِيْ طَــرِيْـقَــــتِـهِـــمْ | |  |
|  | وَمُعَــــــافَـاةٍ مِـنَ الْـفِــــــــتَنِ | |

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْقَوِيِّ الْغَالِبْ ۞ الْوَلِيِّ الطَّالِبِ ۞ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ الْمَانِحِ السَّالِبِ ۞ عَالِمِ الْكَآئِنِ وَالْبَآئِنِ وَالزَّآئِلِ وَالذَّاهِبِ ۞ يُسَبِّحُهُ الْأَٓفِلُ وَالْمَآئِلُ وَالطَّالِعُ وَالْغَارِبُ ۞ وَيُوَحِّدُهُ النَّاطِقُ وَالصَّامِتُ وَالْجَامِدُ وَالذَّآئِبُ ۞ يَضْـرِبُ بِعَدْلِهِ السَّاكِنُ وَيَسْكُنُ بِفَضْلِهِ الضَّارِبُ ۞ (لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) ۞ حَكِيْمٌ أَظْهَرَ بَدِيْعَ حِكَمِهٖ وَالْعَجَآئِبِ ۞ فِيْ تَرْتِيْبِ تَرْكِيْبِ هٰذِهِ الْقَوَالِبِ ۞ خَلَقَ مُخًّا وَعَظْمًا وَعَضُدًا وَعُرُوْقًا وَلَحْمًا وَجِلْدًا وَشَعْرًا بِنَظْمٍ مُؤْتَلِفٍ مُتَرَاكِبٍ ۞ مِنْ مَآءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۞ (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) ۞ كَرِيْمٌ بَسَطَ لِخَلْقِهٖ بِسَاطَ كَرَمِهٖ وَالْمَوَاهِبِ ۞ يَنْزِلُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ إِلٰى سَمَآءِ الدُّنْيَا وَيُنَادِيْ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ تَآئِبٍ ۞ هَلْ مِنْ طَالِبِ حَاجَةٍ فَأُنِيْلَهُ الْمَطَالِبَ ۞ فَلَوْ رَأَيْتَ الْخُدَّامَ قِيَامًا عَلىٰ الأَقْدَامِ وَقَدْ جَادُوْا بِالدُّمُوْعِ السَّوَاكِبِ ۞ وَالْقَوْمَ بَيْنَ نَادِمٍ وَتَآئِبٍ ۞ وَخَآئِفٍ لِنَفْسِهٖ يُعَاتِبُ ۞ وَآبِقٍ مِنَ الذُّنُوْبِ إِلَيْهِ هَارِبٍ ۞ فَلاَ يَزَالُوْنَ فِي الْإِسْتِغْفَارِ حَتَّى يَكُفَّ كَفُّ النَّهَارِ ذُيُوْلَ الْغَيَاهِبِ ۞ فَيَعُوْدُوْنَ وَقَدْ فَازُوْا بِالْمَطْلُوْبِ وَأَدْرَكُوْا رِضَا الْمَحْبُوْبِ وَلَمْ يَعُدْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ خَآئِبٌ ۞ (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) ۞ فَسُبْحَانَهٗ وَتَعَالىٰ مِنْ مَلِكٍ أَوْجَدَ نُوْرَ نَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نُوْرِهٖ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اٰدَمَ مِنَ الطِّيْنِ اللّاَزِبِ ۞ وَعَرَضَ فَخْرَهٗ عَلىٰ الْأَشْيَآءِ وَقَالَ هٰذَا سَيِّدُ الْأَنْبِيَآءِ وَأَجَلُّ الْأَصْفِيَآءِ وَأَكْرَمُ الْحَبَآئِبِ ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

قِيْلَ هُوَ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قَالَ اٰدَمُ بِهٖ أُنِيْلُهٗ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ ۞ قِيْلَ هُوَ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قَالَ نُوْحٌ بِهٖ يَنْجُوْ مِنَ الْغَرَقِ وَيَهْلِكُ مَنْ خَالَفَهٗ مِنَ الْأَهْلِ وَالأَقَارِبِ ۞ قِيْلَ هُوَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِهٖ تَقُوْمُ حُجَّتُهٗ عَلىٰ عُبَّادِ الأَصْنَامِ وَالْكَوَاكِبِ ۞ قِيْلَ هُوَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ. قَالَ مُوْسىٰ أَخُوْهُ وَلٰكِنْ هٰذَا حَبِيْبٌ وَمُوْسٰى كَلِيْمٌ وَمُخَاطِبٌ ۞ قِيْلَ هُوَ عِيْسٰـى عَلَيْهِ السَّلَامُ. قَالَ عِيْسٰـى يُبَشّـِرُ بِهٖ وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْ نُبُوَّتِهٖ كَالْحَاجِبِ ۞ قِيْلَ فَمَنْ هٰذَا الْحَبِيْبُ الْكَرِيْمُ الَّذِيْ أَلْبَسْتَهٗ حُلَّةَ الْوَقَارِ ۞ وَتَوَّجْتَهٗ بِتِيْجَانِ الْـمَهَابَةِ وَالْاِفْتِــخارِ ۞ وَنَشَـرْتَ عَلىٰ رَأْسِهِ الْعَصَآئِبِ ۞ قَالَ هُوَ نَبِيُّ نِاسْتَخَرْتُهٗ مِنْ لُؤَيِّ ابْنِ غَالِبٍ ۞ يَمُوْتُ أَبُوْهُ وَأُمُّهٗ وَيْكْفُلُهٗ جَدُّهٗ ثُمَّ عَمُّهُ الشَّقِيْقُ أَبُوْ طَالِبٍ ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

يُبْعَثُ مِنْ تِهَامَةَ بَيْنَ يَدَيِ الْقِيَامَةِ ۞ فِيْ ظَهْرِهٖ عَلاَمَةٌ تُظِلُّهُ الْغَمَامَةُ ۞ تُطِيْعُهُ السَّحَآئِبُ ۞ فَجْرِيُّ الْجَبِيْنِ لَيْلِيُّ الذَّوَآئِبِ ۞ أَلْفِـيُّ الأَنْفِ مِيْمِـيُّ الْفَمِ نُوْنِيُّ الْحَاجِبِ ۞ سَمْعُهٗ يَسْمَعُ صَرِيْرَ الْقَلَمِ بَصَرُهٗ إِلٰى السَّبْعِ الطِّبَاقِ ثَاقِبٌ ۞ قَدَمَاهٗ قَبَّلَهُمَا الْبَعِيْرُ ۞ فَأَزَالَا مَا اشْتَكَاهُ مِنَ الْمِحَنِ وَالنَّوَآئِبِ ۞ أٰمَنَ بِهِ الضَّبُّ وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ الْأَشْجَارُ وَخَاطَبَتْهُ الأَحْجَارُ ۞ وَحَنَّ إِلَيْهِ الْجِذْعُ حَنِيْنَ حَزِيْنٍ نَادِبٍ ۞ يَدَاهُ تَظْهَرُ بَرَكَتُهُمَا فِيْ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ ۞ قَلْبُهٗ لاَ يَغْفُلُ وَلاَ يَنَامُ وَلٰكِنْ لِلْخِدْمَةِ عَلىٰ الدَّوَامِ مُرَاقِبٌ ۞ إِنْ أُوْذِيَ يَعْفُ وَلاَ يُعَاقِبُ ۞ وَإِنْ خُوْصِمَ يَصْمُتْ وَلاَيُجَاوِبُ ۞ أَرْفَعُهٗ إِلٰى أَشْرَفِ الْمَرَاتِبِ ۞ فِيْ رَكْبَةٍ لَا تَنْبَغِـيْ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ لِرَاكِبٍ ۞ فِيْ مَوْكِبٍ مِنَ الْمَلَآئِكَةِ يَفُوْقُ عَلٰى سَآئِرِ الْمَوَاكِبِ ۞ فَإِذَا ارْتَقٰى عَلٰى الْكَوْنَيْنِ وَانْفَصَلَ عَنِ الْعَالَمَيْنِ ۞ وَوَصَلَ إِلٰى قَابِ قَوْسَيْنِ كُنْتُ لَهٗ أَنَا النَّدِيْمَ وَالْمُخَاطِبَ ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

ثُمَّ أَرُدُّهٗ مِنَ الْعَرْشِ ۞ قَبْلَ أَنْ يَّبْرُدَ الْفَرْشُ ۞ وَقَدْ نَالَ جَمِيْعَ الْمَأٰرِبِ ۞ فَإِذَا شُرِّفَتْ طُرْبَةَ طَيْبَةَ مِنْهُ بِأَشْرَفِ قَالَبٍ ۞ سَعَتْ إِلَيْهِ أَرْوَاحُ الْمُحِبِّيْنَ عَلٰى الْأَقْدَامِ وَالنَّجَآئِبِ ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| صَــــلاَةُ اللهِ مَا لاَحَــــتْ كَــــوَاكِـبْ | |  |
|  | عَلٰى احْـمَدْ خَيْرِ مَنْ رَّكِبَ النَّجَآئِبْ | |
| حَدٰى حَادِى السُّرٰى بِاسْمِ الْحَبَائِبْ | |  |
|  | فَـهَـزَّ الشُّكْـــرُ أَعْـــــطَافَ الـرَّكَائِبْ | |
| أَلَـمْ تَـرَهَـــا وَقَــدْ مَــــدَّتْ حُــــطَاهَــــا | |  |
|  | وَسَـــالَتْ مِنْ مَّــــدَامِــعِــــهَــا سَـحَآئِبْ | |
| وَمَــالَتْ لِـلْـــــحِـمٰـى طَرَبًـا وَحَــنَّـتْ | |  |
|  | إِلٰى تِـلْكَ الْـمَـعَــالِـمِ وَالْمَــــــلاَعِبْ | |
| فَــدَعْ جَــذْبَ الـزِّمَـامِ وَلَا تَـسُــــقْـهَـا | |  |
|  | فَـقَـائِـدُ شَــــــوْقِـهَـا لِلْـــحَيِّ جَـاذِبْ | |
| فَــهِـمْ طَــــــرَبًـا كَـمَـا هَــــامَــــتْ وَإِلَّا | |  |
|  | فَـإِنَّـكَ فِيْ طَـــرِيْــقِ الْـحُـــبِّ كَاذِبْ | |
| أَمَّــا هٰــذَا الْـعَـقِـيْـقُ بَـــــدَا وَهٰـــذِيْ | |  |
|  | قِـبَـابُ الْـحَـيِّ لَاحَـتْ وَالْمَــضَارِبْ | |
| وَتِـلْكَ الْـقُـبَّـةُ الْـخَـــــــضْرَا وَفِــيْـهَـــا | |  |
|  | نَبِـــــيٌّ نُــوْرُهٗ يَـجْـــلُــوْ الْـغَــــيَـــاهِــبْ | |
| وَقَــــدْ صَحَّ الـــرِّضَى وَدَنَـا الـتَّــلَاقِـيْ | |  |
|  | وَقَـــدْ جَــاءَ الْـهَـنَا مِنْ كُلِّ جَــــــانِبْ | |
| فَـقُـلْ لِّلنَّـفْـسِ دُوْنَـــكِ وَالـتَّـمَــــــلِّيْ | |  |
|  | فَــمَــادُوْنَ الْحَـبِـيْبِ الْيَـوْمَ حَــــاجِبْ | |
| تَـمَــلَّى بِـالْـحَبِـيْـبِ بِــــكُلِّ قَصْـــــــدٍ | |  |
|  | فَـقَـدْ حَـصَـلَ الْـهَـنَـا وَالضِــــدُّ غَـائِبْ | |
| نَبِـيُّ اللهِ خَـيْرُ الْـخَـلْـقِ جَـمْــــــــعَـا | |  |
|  | لَـهٗ أَعْـلٰى الْـمَـنَـاصِــــبِ وَالْمَــــرَاتِبْ | |
| لَـهُ الْجَــــاهُ الـرَّفِــيْــــعُ لَـهُ الْـمَـعَـــــالِـيْ | |  |
|  | لَـهُ الـشَّــرَفُ الْـمَــؤَبَّـدُ وَالْـمَـنَــــاقِبْ | |
| فَــــــلَـوْ أَنَّــا سَـعَـيْـنَـــــا كُلَّ يَــــــوْمٍ | |  |
|  | عَــلٰى الْأَحْــدَاقِ لَا فَـوْقَ الـنَّـجَــــائِبْ | |
| وَلَـــوْ أَنَّا عَـمِـلْـــــنَـا كُلَّ حِــــــــــيْنٍ | |  |
|  | لِأَحْـمَـــــدَ مـَوْلـِدًا قَــدْ كَانَ وَاجِـبْ | |
| عَلَـيْــــهِ مِـنَ الْـمُــــهَـــيْـمِــنِ كُلَّ وَقْتٍ | |  |
|  | صَــــلاَةٌ مَّــا بَــــدَا نُــــوْرُ الْكَــــوَاكِبْ | |
| تَعُــــــــمُّ الْأٰلَ وَالْأَصْحَــــــابَ طُــــرًّا | |  |
|  | جَـمِـــــــــيْـعَـهُـمْ وَعِـتْـرَتَـهُ الْأَطَـايِبْ | |

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

فَسُبْحَانَ مَنْ خَصَّهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَشْرَفِ الْمَنَاصِبِ وَالْمَرَاتِبِ ۞ أَحْمَدُهٗ عَلىٰ مَا مَنَحَ مِنَ الْمَوَاهِبِ ۞ وَأَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبْ ۞ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ إِلٰى سَآئِرِ الأَعَاجِمِ وَالأَعَارِبِ ۞ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلىٰ أٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أُوْلِـيْ الْمَآَثِرِ وَالْمَنَاقِبِ ۞ صَلاَةً وَسَلاَمًا دَآئِمَيْنِ مُتَلاَزِمَيْنِ يَأْتِيْ قَآئِلُهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ خَآئِبِ ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ بِـإِيْرَادِ حَدِيْثَيْنِ وَرَدَا عَنْ نَبِيٍّ كَانَ قَدْرُهٗ عَظِيْمًا ۞ وَنَسَبُهٗ كَرِيْمًا ۞ وَصِرَاطُهٗ مُسْتَقِيْمًا ۞ قَالَ فِيْ حَقِّهٖ مَنْ لَّمْ يَزَلْ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۞ إِنَّ اللهَ وَمَلَآئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ ۞ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

)الْحَدِيْثُ الْأَوَّلُ) عَنْ بَحْرِ الْعِلْمِ الدَّافِقِ ۞ وَلِسَانِ الْقُرْأٰنِ النَّاطِقِ ۞ أَوْحَدِ عُلَمَآءِ النَّاسِ ۞ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسِ ۞ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهٗ قَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ نُوْرًا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ اٰدَمَ بِأَلْفَيْ عَامٍ يُسَبِّحُ اللهَ ذٰلِكَ النُّوْرُ وَتُسَبِّحُ الْمَلَآئِكَةُ بِتَسْبِيْحِهٖ ۞ فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ اٰدَمَ أَوْدَعَ ذٰلِكَ النُّوْرَ فِيْ طِيْنَتِهٖ ۞ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَهْبَطَنِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلٰى الْأَرْضِ فِيْ ظَهْرِ اٰدَمَ ۞ وَحَمَلَنِيْ فِيْ السَّفِيْنَةِ فِيْ صُلْبِ نُوْحٍ وَّجَعَلَنِيْ فِيْ صُلْبِ الْخَلِيْلِ إِبْرَاهِيْمَ حِيْنَ قُذِفَ بِهٖ فِيْ النَّارِ ۞ وَلَمْ يَزَلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنَقِّلُنِيْ مِنَ الأَصْلاَبِ الطَّاهِرَةِ ۞ إِلٰى الأَرْحَامِ الزَّكِيَّةِ الْفَاخِرَةِ ۞ حَتّٰى أَخْرَجَنِيَ اللهُ مِنْ بَيْنِ أَبَوَيَّ وَهُمَا لَمْ يَلْتَقِيَا عَلىٰ سِفَاحٍ قَطُّ ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

)الْحَدِيْثُ الثَّانِيُّ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ۞ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ ۞ قَالَ: عَلَّمَنِيْ أَبِيْ التَّوْرَاةَ إِلَّا سِفْرًا وَاحِدًا كَانَ يَخْتِمُهٗ وَيُدْخِلُهُ الصُّنْدُوْقَ ۞ فَلَمَّا مَاتَ أَبِيْ فَتَحْتُهٗ فَإِذًا فِيْهِ نَبِيٌّ يَخْرُجُ اٰخِرَ الزَّمَانِ ۞ مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ ۞ وَهِجْرَتُهٗ بِالْمَدِيْنَةِ ۞ وَسُلْطَانُهٗ بِالشَّامِ ۞ يَقُصُّ شَعْرَهٗ وَيَتَّزِرُ عَلٰى وَسَطِهِ ۞  يَكُوْنُ خَيْرَ الْأَنْبِيَآءِ وَأُمَّتُهٗ خَيْرَ الْأُمَمِ ۞ يُكَّبِرُوْنَ اللهَ تَعَالٰى عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ ۞ يَصُفُّوْنَ فِيْ الصَّلاَةِ كَصُفُوْفِهِمْ فِيْ الْقِتَالِ ۞ قُلُوْبُهُمْ مَصَاحِفُهُمْ يَحْمَدُوْنَ اللهَ تَعَالٰى عَلٰى كُلِّ شِدَّةٍ وَّرَخَآءٍ ۞ ثُلُثٌ يَّدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ وَثُلُثٌ يَّأْتُوْنَ بِذُنُوْبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ فَيُغْفَرُلَهُمْ ۞ وَثُلُثٌ يَّأْتُوْنَ بِذُنُوْبٍ وَخَطَايَا عِظَامٍ ۞ فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالىٰ لِلْمَلَآئِكَةِ ٱذْهَبُوْا وَزِنُوْهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ يَارَبَّنَا وَجَدْنَاهُمْ أَسْرَفُوْا عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَوَجَدْنَا أَعْمَالَهُمْ مِّنَ الذُّنُوْبِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ ۞ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ۞ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

فَيَقُوْلُ الْحَقُّ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ ۞لَا جَعَلْتُ مَنْ أَخْلَصَ لِيْ بِالشَّهَادَةِ كَمَنْ كَذَّبَ بِيْ ۞ أَدْخِلُوْهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ ۞ يَا أَعَزَّ جَوَاهِرِ الْعُقُوْدِ ۞ وَخُلاَصَةَ إِكْسِيْرِ سِرِّ الْوُجُوْدِ ۞ مَادِحُكَ قَاصِرٌ وَّلَوْ جَآءَ بِبَذْلِ الْمَجْهُوْدِ ۞ وَوَاصِفُكَ عَاجِزٌ عَنْ حَصْرِ مَا حَوَيْتَ مِنْ خِصَالِ الْكَرَمِ وَالْجُوْدِ ۞ الْكَوْنُ إِشَارَةٌ وَأَنْتَ الْمَقْصُوْدُ ۞ يَا أَشْرَفَ مَنْ نَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ ۞ وَجَآءَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ لٰكِنَّهُمْ بِالرِّفْعَةِ وَالْعُلَا لَكَ شُهُوْدٌ ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

أَحْضِرُوْا قُلُوْبَكُمْ يَا مَعْشَرَ ذَوِي الْأَلْبَابِ ۞ حَتَّى أَجْلُوَ لَكُمْ عَرَآئِسَ مَعَانِيْ أَجَلِّ الْأَحْبَابِ ۞ الْمَخْصُوْصِ بِأَشْرَفِ الْأَلْقَابِ ۞ الرَّاقِيْ إِلٰى حَضْــرَةِ الْمَلَكِ الْوَهَّابِ ۞ حَتَّى نَظَرَ إِلٰى جَمَالِهٖ بِلَا سِتْرٍ وَّلاَ حِجَابٍ ۞ فَلَمَّا اٰنَ أَوَانُ ظُهُوْرِ شَمْسِ الرِّسَالَةِ ۞ فِيْ سَمَآءِ الْجَلاَلَةِ ۞ خَرَجَ بِهِ مَرْسُوْمُ الْجَلِيْلِ ۞ لِنَقِيْبِ الْمَمْلَكَةِ جِبْرِيْلَ ۞ يَا جِبْرِيْلُ نَادِ فِيْ سَآئِرِ الْمَخْلُوْقَاتِ ۞ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ وَالسَّمٰوَاتِ ۞ بِالتَّهَانِيْ وَالْبِشَارَاتِ ۞ فَإِنَّ النُّوْرَ الْمَصُوْنَ ۞ وَالسِّـرَّ الْمَكْنُوْنَ ۞ الَّذِيْ أَوْجَدْتُهٗ قَبْلَ وُجُوْدِ الأَشْيَآءِ ۞ وَإِبْدَاعِ الأَرْضِ وَالسَّمَآءِ ۞ أَنْقُلُهٗ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ إِلٰى بَطْنِ أُمِّهٖ مَسْــرُوْرًا ۞ أَمْلَاءُ بِهِ الْكَوْنَ نُوْرًا ۞ وَأَكْفُلُهٗ يَتِيْمًا وَأُطَهِّرُهٗ وَأَهْلَ بَيْتِهٖ تَطْهِيْرًا۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

فَاهْتَزَّ الْعَرْشُ طَرَبًا وَاسْتِبْشَارًا ۞ وَازْدَادَ الْكُرْسِيُّ هَيْبَةً وَوَقَارًا ۞ وَامْتَلَأَتِ السَّمٰوَاتُ أَنْوَارًا ۞ وَضَجَّتِ الْمَلَآئِكَةُ تَهْلِيْلًا وَتَمْجِيْدًا وَاسْتِغْفَارًا ۞ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرْ 3× ۞ وَلَمْ تَزَلْ أُمُّهٗ تَرٰى أَنْوَاعًا مِنْ فَخْرِهِ وَفَضْلِهِ ۞ إِلٰى نِهَايَةِ تَمَامِ حَمْلِهِ ۞ فَلَمَّا اشْتَدَّ بِهَا الطَّلْقُ ۞ بِـإِذْنِ رَبِّ الْخَلْقِ ۞ وَضَعَتِ الْحَبِيْبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ سَاجِدًا شَاكِـرًا حَامِدًا كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِيْ تَمَامِهِ ۞

**مَحَلُّ الْقِيَامِ**

**﴿ الْمَقْرُوْءَةُ فِـيْ مَحَلِّ الْقِيَامِ ﴾**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| يَـا نَـبِيْ سَــــلَامٌ عَـلَـيْــكَ | |  |
|  | يَـا رَسُـوْلَ سَــــلَامٌ عَـلَـيْــكَ | |
| يَـا حَبِيْبْ سَــــلَامٌ عَـلَـيْــكَ | |  |
|  | صَــــــــلَـوٰاتُ اللهِ عَـلَـيْــكَ | |
| أَشْـرَقَ الْبَــــدْرُ عَـلَيْـــــــــنَا | |  |
|  | فَـاخْـتَــــفَـــتْ مِنْــــهُ الْـبُــــدُوْرُ | |
| مِثْلَ حُسْنِــــكْ مَا رَأَيْـــــــنَا | |  |
|  | قَــــطُّ يَا وَجْــــهَ السُّــــــرُوْرِ | |
| أَنْتَ شَمْــــسٌ أَنْتَ بَــــــــدْرٌ | |  |
|  | أَنْتَ نُــــوْرٌ فَــــــوْقَ نُــــوْرٍ | |
| أَنْتَ إِكْسِـــــــيْرٌ وَغَــالِـــــيْ | |  |
|  | أَنْتَ مِصْبَــــاحُ الصُّـــــــدُوْرِ | |
| يَـا حَبِيْبِـــــــيْ يَـا مُـحَــمَّــــدُ | |  |
|  | يَـا عَـرُوْسَ الْخَـــــافِقَـــــيْنِ | |
| يَـا مُــؤَيَّــدْ يَـا مُـمَـجَّـــــــــدُ | |  |
|  | يَـا إِمَـــامَ الْـقِـبْـلَـتَــــــــــــيْنِ | |
| مَـنْ رَاٰى وَجْهَكَ يَسْعَــــــدُ | |  |
|  | يَـا كَـــــــــرِيْمَ الْـــــــوَالِدَيْنِ | |
| حَـوْضُكَ الصَّـــافِيْ الْمُبَــــرَّدُ | |  |
|  | وِرْدُنَا يَــــوْمَ النُّشُـــــــــوْرِ | |
| مَــــــا رَأَيْــــنَا الْعِيْسَ حَنَّـــتْ | |  |
|  | بِالسُّـــرٰى إِلَّا إِلَيْــــــــــــكَ | |
| وَالْغَــــمَامَةْ قَـــــدْ أَظَلَّــــــتْ | |  |
|  | وَالْمَـــــــــلاَ صَــــــلَّوْ عَلَيْكَ | |
| وَأَتَاكَ الْعُــــــــوْدُ يَبْـــــــكِيْ | |  |
|  | وَتَـــــــــذَلَّلْ بَـيْنَ يَــــــدَيْكَ | |
| وَاسْتَجَــــــــارَتْ يَاحَبِيْـــبِيْ | |  |
|  | عِنْدَكَ الظَّــــبْيُ النُّـــــــــفُوْرُ | |
| عِنْدَمَا شَـــــــدُّوْا الْمَحَامِـلْ | |  |
|  | وَتَنَادَوْا لِلــــــــرَّحِيْـــــــــــلِ | |
| جِئْتُهُمْ وَالدَّمْــــــعُ سَائِــــــلْ | |  |
|  | قُلْــــتُ قِفْ لِيْ يَا دَلِيْــــــــلُ | |
| وَتَحَمَّلْ لِيْ رَسَـــــــائِــــــــلْ | |  |
|  | أَيُّهَا الشَّــــــــوْقُ الْجَـــزِيْلُ | |
| نَحْوَ هَاتِيْــــــــكَ الْمَنَـــــازِلْ | |  |
|  | بِالْعَشِــــــــيِّ وَالْبُكُــــــــوْرُ | |
| كُلُّ مَنْ فِيْ الْكَــوْنِ هَـامُـوْا | |  |
|  | فِيْــــكَ يَا بَاهِيْ الْجَــبِــــــــيْنِ | |
| وَلَهُمْ فِيْــــــكَ غَـــــــــــــرَامُ | |  |
|  | وَاشْـــــــتِـيَــاقٌ وَحَنِـــــــيْنُ | |
| فِيْ مَعَــــــــــــــانِيْــــكَ الْأَنَامُ | |  |
|  | قَـدْ تَبَدَّتْ حَـــــــــآئِــــرِيْنَ | |
| أَنْتَ لِلرُّسْـــــلِ خِتَــــــــــامُ | |  |
|  | أَنْتَ لِلْمَــــــوْلٰى شَكُــــــوْرُ | |
| عَبْدُكَ الْمِسْـــــكِيْنُ يَرْجُـــوْ | |  |
|  | فَضْلَكَ الْجَـــــمَّ الْغَفِـــــــيْرَ | |
| فِيْكَ قَدْ أَحْسَــــنْتُ ظَنِّــــيْ | |  |
|  | يَـا بَشِـــــــيْرُ يَـا نَــــــــذِيْرُ | |
| فَأَغِــثْــنِـــيْ وَأَجِــــــــــرْنِــــيْ | |  |
|  | يَـا مُـجِيْرُ مِنَ السَّــــعِــــــيْرِ | |
| يَـا غِـــــيَاثِيْ يَـا مَــــــلَاذِيْ | |  |
|  | فِـيْ مُـهِـمَّــاتِ الْأُمُـــــــــوْرِ | |
| سَعْدَ عَبْــــدٌ قَـــدْ تَمَــــــــلّٰى | |  |
|  | وَانْجَـــلٰى عَنْــــــــهُ الْحَــزِيْنُ | |
| فِـيْكَ يَـا بَــــــدْرٌ تَجَــــــلّٰى | |  |
|  | فَلَكَ الْوَصْـــفُ الْحَسِـــــيْنُ | |
| لَيْــــسَ أَزْكٰى مِـنْـكَ أَصْــــلاً | |  |
|  | قَــــــطُّ يَـا جَـدَّ الْحُــــسَيْنِ | |
| فَـعَـلَـيْـكَ اللهُ صَـــــــــــلّٰى | |  |
|  | دَآئِـمًــا طُـــــــوْلَ الدُّهُـــوْرِ | |
| يَـا وَلِيَّ الْحَــــــــسَنَــــــاتِ | |  |
|  | يَـا رَفِيْـــــعَ الدَّرَجَــــــــــاتِ | |
| كَفِّرْ عَنِّـــــــيَ الذُّنُــــــــوْبَ | |  |
|  | وَاغْــــفِرْ عَنِّـيْ سَــــــيِّـئَــــاتِ | |
| أَنْتَ غَــــــــفَّارُ الْخَــــطَايَـا | |  |
|  | وَالذُّنُوْبِ الْمُــــــوْبِقَـــــــاتِ | |
| أَنْتَ سَــتَّـارُ الْمَسَـــــــاوِيْ | |  |
|  | وَمُقِيْــــــــلُ الْعَــــــــــثَرَاتِ | |
| عَالِـــــــمُ السِّـــــرِّ وَأَخْــفٰى | | |  |
|  | مُسْتَجِيْبُ الـدَّعَــــــــوَاتِ | |
| رَبِّ فَارْحَمْــــنَا جَمِيْـــــــــــعًـا | |  |
|  | وَامْحُ عَنـَّا السَّــــيِّــــــــئَاتِ | |
| صَــــــلّٰى اللهُ عَلٰى مُحَمَّــــدٍ | |  |
|  | عَــــدَّ تَـحْـرِيْرِ السُطُـــــــوْرِ | |
| أَحْمَـــــدَ الْـهَـــــادِيْ مُحَمَّـدْ | |  |
|  | صَــــــاحِبَ الْوَجْـهِ الْمُنِــيْرِ | |
| رَبِّ فَارْحَمْنَا جَمِيْعًا | |  |
|  | بِـجَمِيْعِ الصَّالِحَـــــــــــــاتِ | |

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

وَوُلِدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْتُوْنًا بِيَدِ الْعِنَايَةِ ۞ مَكْحُوْلاً بِكُحْلِ الْهِدَايَةِ ۞ فَأَشْرَقَ بِبَهَآئِهِ الْفَضَا ۞ وَتَلَأْلَأَ الْكَوْنُ مِنْ نُوْرِهٖ وَأَضَا ۞ وَدَخَلَ فِيْ عَقْدِ بَيْعَتِهٖ مَنْ بَقِـيَ مِنَ الْخَلَآئِقِ كَمَا دَخَلَ فِيْهَا مَنْ مَّضٰـى ۞ أَوَّلُ فَضِيْلَةِ الْمُعْجِزَاتِ ۞ بِخُمُوْدِ نَارِ فَارِسَ وَسُقُوْطِ الشُّــرُفَاتِ ۞ وَرُمِيَتِ الشَّيَاطِيْنُ مِنَ السَّمَآءِ بِالشُّهُبِ الْمُحْرِقَاتِ ۞ وَرَجَعَ كُلُّ جَبَّارٍ مِنَ الْجِنِّ وَهُوَ بِصَوْلَةِ سُلْطَنَتِهٖ ذَلِيْلٌ خَاضِعٌ ۞ لَمَّا تَأَلَّقَ مِنْ سَنَاهُ النُّوْرُ السَّاطِعُ ۞ وَأَشْرَقَ مِنْ بَهَآئِهِ الضِّيَاءُ اللّاَمِعُ ۞ حَتَّى عُرِضَ عَلٰى  الْمَرَاضِعِ ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

قِيْلَ مَنْ يَّكْفُلُ هٰذِهِ الدُّرَّةَ الْيَتِيْمَةَ ۞ الَّتِيْ لاَ تُوْجَدُ لَهَا قِيْمَةٌ ۞ قَالَتِ الطُّيُوْرُ نَحْنُ نَكْفُلُهٗ وَنَغْتَنِمُ هِمَّتَهُ الْعَظِيْمَةَ ۞ قَالَتِ الْوُحُوْشُ نَحْنُ أَوْلٰى بِذٰلِكَ لِكَيْ نَنَالَ شَرَفَهٗ وَتَعْظِيْمَهُ ۞ قِيْلَ يَا مَعْشَرَ الْأُمَمِ اسْكُنُوْا فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ فِيْ سَابِقِ حِكْمَتِهِ الْقَدِيْمَةِ ۞ بِأَنَّ نَبِيَّهٗ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ رَضِيْعًا لِحَلِيْمَةَ الْحَلِيْمَةِ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ مَرَاضِعُ الْإِنْسِ لِمَا سَبَقَ فِيْ طَيِّ الْغَيْبِ ۞ مِنَ السَّعَادَةِ لِحَلِيْمَةَ بِنْتِ أَبِيْ ذُؤَيْبٍ ۞ فَلَمَّا وَقَعَ نَظَرُهَا عَلَيْهِ ۞ بَادَرَتْ مُسْــرِعَةً إِلَيْهِ ۞ وَوَضَعَتْهُ فِيْ حِجْرِهَا ۞ وَضَمَّتْهُ إِلٰى صَدْرِهَا ۞ فَهَشَّ لَهَا مُتَبَسِّمًا ۞ فَخَرَجَ مِنْ ثَغْرِهٖ نُوْرٌ لَّحِقَ بِالسَّمَآ ۞ فَحَمَلَتْهُ إِلٰى رَحْلِهَا ۞ وَارْتَحَلَتْ بِهٖ إِلٰى أَهْلِهَا ۞ فَلَمَّا وَصَلَتْ بِهِ إِلٰى  مُقَامِهَا ۞ عَايَنَتْ بَرَكَتُهٗ عَلٰى أَغْنَامِهَا ۞ وَكَانَتْ كُلَّ يَوْمٍ تَرٰى مِنْهُ بُرْهَانًا ۞ وَتَرْفَعُ لَهٗ قَدْرًا وَّشَانًا ۞ حَتَّى انْدَرَجَ فِيْ حُلَّةِ اللُّطْفِ وَالْأَمَانِ ۞ وَدَخَلَ بَيْنَ إِخْوَتِهٖ مَعَ الصِّبْيَانِ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ نَاءٍ عَنِ الأَوْطَانِ ۞ إِذْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ۞ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۞ فَانْطَلَقَ الصِّبْيَانُ هَرَبًا ۞ وَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَجِّبًا ۞ فَأَضْجَعُوْهُ عَلٰى  الْأَرْضِ إِضْجَاعًا خَفِيْفًا ۞ وَشَقُّوْا بَطْنَهُ شَقًّا لَطِيْفًا ۞ ثُمَّ أَخْرَجُـوْا قَلْبَ سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ ۞ وَشَرَّحُوْهُ بِسِكِّيْنِ الْإِحْسَانِ ۞ وَنَزَّعُوْا مِنْهُ حَظَّ الشَّيْطَانِ ۞ وَمَلَؤُهُ بِالْحِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْيَقِيْنِ وَالرِّضْوَانِ ۞ وَأَعَادُوْهُ إِلٰى مَكَانِهِ فَقَامَ الْحَبِيْبُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ سَوِيًّا كَمَا كَانَ ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

فَقَالَتِ الْمَلَآئِكَةُ يَاحَبِيْبَ الرَّحْمٰنِ ۞ لَوْ عَلِمْتَ مَا يُرَادُ بِكَ مِنَ الْخَيْرِ ۞ لَعَرَفْتَ قَدْرَ مَنْزِلَتِكَ عَلٰى  الْغَيْرِ ۞ وَازْدَدْتَ فَرَحًا وَسُرُوْرًا ۞ وَبَهْجَةً وَّنُوْرًا ۞ يَامُحَمَّدُ أَبْشِـرْ فَقَدْ نُشِــرَتْ فِيْ الْكَآئِنَاتِ أَعْلَامُ عُلُوْمِكَ ۞ وَتَبَاشَرَتِ الْمَخْلُوْقَاتُ بِقُدُوْمِكَ ۞ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللهُ تَعَالٰى إِلَّا جَآءَ لِأَمْرِكَ طَائِعًا ۞ وَلِمَقَالَتِكَ سَامِعًا ۞ فَسَيَأتِيْكَ الْبَعِيْرُ ۞ بِذِمَامِكَ يَسْتَجِيْرُ ۞ وَالضَّبُّ وَالْغَزَالَةُ ۞ يَشْهَدَانِ لَكَ بِالرِّسَالَةِ ۞ وَالشَّجَرُ وَالْقَمَرُ وَالذِّيْبُ ۞ يَنْطِقُوْنَ بِنُبُوَّتِكَ عَنْ قَرِيْبٍ ۞ وَمَرْكَبُكَ الْبُرَاقُ ۞ إِلٰى جَمَالِكَ مُشْتَاقٌ ۞ وَجِبْرِيْلُ شَاوُوْشُ مَمْلَكَتِكَ قَدْ أَعْلَنَ بِذِكْرِكَ فِيْ الْأٰفَاقِ ۞ وَالْقَمَرُ مَأْمُوْرٌ لَكَ بِالْإِنْشِقَاقِ ۞ وَكُلُّ مَنْ فِيْ الْكَوْنِ مُتَشَوِّقٌ لِظُهُوْرِكَ ۞ مُنْتَظِرٌ لِإِشْرَاقِ نُوْرِكَ ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

فَبَيْنَمَا الْحَبِيْبُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْصِتٌ لِسَمَاعِ تِلْكَ الأَشْبَاحِ ۞ وَوَجْهُهٗ مُتَهَلِّلٌ كَنُوْرِ الصَّبَاحِ ۞ إِذْ أَقْبَلَتْ حَلِيْمَةُ مُعْلِنَةً بِالصِّيَاحِ ۞ تَقُوْلُ وَاغَرِيْبَاهُ ۞ فَقَالَتِ الْمَلَآئِكَةُ يَامُحَمَّدُ مَا أَنْتَ بِغَرِيْبٍ ۞ بَلْ أَنْتَ مِنَ اللهِ قَرِيْبٌ ۞ وَأَنْتَ لَهُ صَفِـيٌّ وَحَبِيْبٌ ۞ قَالَتْ حَلِيْمَةُ وَوَاحِدَاهُ ۞ فَقَالَتِ الْمَلَآئِكَةُ يَا مُحَمَّدُ مَا أَنْتَ بِوَحِيْدٍ ۞ بَلْ أَنْتَ صَاحِبُ التَّأْيِيْدِ ۞ وَأَنِيْسُكَ الْحَمِيْدُ الْمَجِيْدُ ۞ وَإِخْوَانُكَ إِخْوَانُكَ مِنَ الْمَلَآئِكَةِ وَأَهْلِ التَّوْحِيْدِ ۞ قَالَتْ حَلِيْمَةُ وَايَتِيْمَاهُ ۞ فَقَالَتِ الْمَلَآئِكَةُ لِلّٰهِ دَرُّكَ مِنْ يَتِيْمٍ ۞ فَإِنَّ قَدْرَكَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

فَلَمَّا رَأَتْهُ حَلِيْمَةُ سَالِمًا مِنَ الْأَهْوَالِ ۞ رَجَعَتْ بِهٖ مَسْــرُوْرَةً إِلٰى الأَطْلَالِ ۞ ثُمَّ قَصَّتْ خَبَرَهُ عَلٰى بَعْضِ الْكُهَّانِ ۞ وَأَعَادَتْ عَلَيْهِ مَا تَمَّ مِنْ أَمْرِهٖ وَمَا كَانَ ۞ فَقَالَ لَهُ الْكَاهِنُ: يَا ابْنَ زَمْزَمَ وَالْمَقَامِ ۞ وَالرُّكْنِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ ۞ أَفِيْ الْيَقَظَةِ رَأَيْتَ هٰذَا أَمْ فِي الْمَنَامِ ۞ فَقَالَ وَحُرْمَةِ الْمَلِكِ الْعَلَامِ ۞ شَاهَدْتُهُمْ كِفَاحًا لَا أَشُكُّ فِيْ ذٰلِكَ وَلاَ أُضَامُ ۞ فَقَالَ لَهُ الْكَاهِنُ أَبْشِـرْ أَيُّهَا الْغُلاَمُ ۞ فَأَنْـتَ صَاحِبُ الْأَعْلاَمِ ۞ وَنُبُوَّتُكَ لِلْأَنْبِيَآءِ قُفْلٌ وَخِتَامٌ ۞ عَلَيْكَ يَنْزِلُ جِبْرِيْلُ ۞ وَعَلٰى بِسَاطِ الْقُدْسِ يُخَاطِبُكَ الْجَلِيْلُ ۞ وَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَحْصُرُ مَا حَوَيْتَ مِنَ التَّفْضِيْلِ ۞ وَعَنْ بَعْضِ وَصْفِ مَعْنَاكَ يَقْصُـرُ لِـسَانُ الْمَادِحِ الْمُطِيْلِ ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خَلْقًا وَخُلُقًا ۞ وَأَهْدَاهُمْ إِلٰى الْحَقِّ طُرُقًا ۞ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ ۞ وَشِيْمَتُهُ الْغُفْرَانُ ۞ يَنْصَحُ لِلْإِنْسَانِ ۞ وَيَفْسَحُ فِيْ الْإِحْسَانِ ۞ وَيَعْفُوْ عَنِ الذَّنْبِ إِذَا كَانَ فِيْ حَقِّهٖ وَسَبَبِهِ ۞ وَإِذَا ضُيِّعَ حَقُّ اللهِ لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ لِغَضَبِهِ ۞ مَنْ رَاٰهُ بَدِيْهَةً هَابَهُ ۞ وَإِذَا دَعَاهُ الْمِسْكِيْنُ أَجَابَهُ ۞ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَلَوْكَانَ مُرًّا ۞ وَلاَ يُضْمِرُ لِمُسْلِمٍ غِشًّا وَلاَ ضُرًّا ۞ مَنْ نَظَرَ فِيْ وَجْهِهِ عَلِمَ أَنَّهٗ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ ۞ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِغَمَّازٍ وَلاَ عَيَّابٍ ۞ إِذَا سُرَّا فَـكَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ۞ وَإِذَا كَلَّمَ النَّاسَ فَكَأَنَّمَا يَجْنُوْنَ مِنْ كَلَامِهٖ أَحْلٰى ثَمَرٍ ۞ وَإِذَا تَبَسَّمَ تَبَسَّمَ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ ۞ وَإِذَا تَكَلَّمَ فَكَأَنَّمَا الدُّرُّ يَسْقُطُ مِنْ ذٰلِكَ الْكَلاَمِ ۞ وَإِذَا تَحَدَّثَ فَكَأَنَّ الْمِسْكَ يَخْرُجُ مِنْ فِيْهِ ۞ وَإِذَا مَرَّ بِطَرِيْقٍ عُرِفَ مِنْ طِيْبِهٖ أَنَّهٗ قَدْ مَرَّ فِيْهِ ۞ وَإِذَا جَلَسَ فِيْ مَجْلِسٍ بَقِـيَ طِيْبُهٗ فِيْهِ أَيَّامًا وَإِنْ تَغَيَّبَ ۞ وَيُوْجَدُ مِنْهُ أَحْسَنُ طِيْبٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَطَيَّبَ ۞ وَإِذَا مَشٰـى بَيْنَ أَصْحَابِهٖ فَكَأَنَّهُ الْقَمَرُ بَيْنَ النُّجُوْمِ الزُّهْرِ ۞ وَإِذَا أَقْبَلَ لَيْلاً فَكَأَنَّ النَّاسَ مِنْ نُوْرِهٖ فِيْ أَوَانِ الظُّهْرِ ۞ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ ۞ وَكَانَ يَرْفُقُ بِالْيَتِيْمِ وَالْأَرْمَلَةِ ۞ قَالَ بَعْضُ وَاصِفِيْهِ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِيْ لِمَّةٍ سَوْدَآءَ ۞ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَآءَ ۞ أَحْسَنَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

وَقِيْلَ لِبَعْضِهِمْ كَأَنَّ وَجْهَهُ الْقَمَرُ ۞ فَقَالَ بَلْ أَضْوَأُ مِنَ الْقَمَرِ إِذَا لَمْ يَحُلْ دُوْنَهُ الْغَمَامُ ۞ قَدْ غَشِيَهُ الْجَلَالُ ۞ وَانْتَهٰى إِلَيْهِ الْكَمَالُ ۞ قَالَ بَعْضُ وَاصِفِيْهِ مَا رَأَيْتُ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهٗ مِثْلَهُ ۞ فَيُعْجِزُ لِسَانُ الْبَلِيْغِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْصِيَ فَضْلَهُ ۞ فَسُبْحَانَ مَنْ خَصَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَحَلِّ الْأَسْنٰى ۞ وَأَسْرٰى بِهٖ إِلٰى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى ۞ وَأَيَّدَهٗ بِالْمُعْجِزَاتِ الَّتِيْ لاَ تُحْصٰى ۞ وَأَوْفَاهُ مِنْ خِصَالِ الْكَمَالِ بِمَا يَجِلُّ أَنْ يُسْتَقْصٰـى ۞ وَأَعْطَاهُ خَمْسًا لَمْ يُعْطِهِنَّ أَحَدًا قَبْلَهُ ۞ وَاٰتَاهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ فَلَمْ يُدْرِكْ أَحَدٌ فَضْلَهُ ۞ وَكَانَ لَهٗ فِيْ كُلِّ مَقَامٍ عِنْدَهٗ مَقَالٌ ۞ وَلِكُلِّ كَمَالٍ مِنْهُ كَمَالٌ ۞ لاَ يَحُوْلُ فِيْ سُؤَالٍ وَلاَ جَوَابٍ ۞ وَلاَ يَجُوْلُ لِسَانُهٗ إِلَّا فِيْ صَوَابٍ ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

وَمَا عَسٰى أَنْ يُقَالَ فِيْ مَنْ وَصَفَهُ الْقُرْاٰنُ ۞ وَأَعْرَبَ عَنْ فَضَائِلِهٖ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ وَالزَّبُوْرُ وَالْفُرْقَانُ ۞ وَجَمَعَ اللهُ لَهٗ بَيْنَ رُؤْيَتِهٖ وَكَلَامِهِ ۞ وَقَرَنَ اسْمُهٗ مَعَ اسْمِهٖ تَنْبِيْهًا عَلىٰ عُلُوِّ مَقَامَهِ ۞ وَجَعَلَهٗ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ وَنُوْرًا ۞ وَمَلَأَ بِمَوْلِدِهِ الْقُلُوْبَ سُرُوْرًا ۞

**اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ**

يَابَــــــــدْرَتِمٍّ حَــــــازَ کُلَّ كَــمَــالِ

مَــــاذَا يُـعَـبّـِرُ عَنْ عُـــلاَكَ مَقَـــــالِيْ

أَنْتَ الَّذِی أَشْرَقْتَ فِيْ أُفُقِ الْعُلاَ

فَمَــحَوْتَ بِالْأَنْــوَارِ کُلَّ ضَــــــلاَلِ

وَبِكَ اسْتَنَارَ الْكَوْنُ يَا عَلَمَ الْهُدٰى

بِالنُّـــوْرِ وَالْإِنْعَـــــــامِ وَالْإِفْضَــــالِ

صَـــلَّى عَـلَيْـــكَ اللهُ رَبِّيْ دَإِئمًـــــا

أَبَــــدًا مَـــــــعَ الْإِبْكَارِ وَالْأٰصَــــــالِ

وَعَلٰى جَمِيْــــعِ الْأٰلِ وَالْأَصْحَابِ مَنْ

قَـــدْ خَصَّـهُمْ رَبُّ الْعُــــلَا بِكَـمَـالِ

**﴿ الدعاء ﴾**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۞ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ ۞ جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ يَسْتَوْجِبُ شَفَاعَتَهُ ۞ وَيَرْجُوْ بِذٰلِكَ رَحْمَتَهُ وَرَأْفَتَهُ ۞ اللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ هٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ ۞ وَاٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ السَّالِكِيْنَ عَلٰى مَنْهَجِهِ الْقَوِيْمِ ۞اِجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ أُمَّتِهٖ ۞ وَاسْتُرْنَا بِذَيْلِ حُرْمَتِهِ ۞ وَاحْشُـرْنَا غَدًا فِيْ زُمْرَتِهِ ۞ وَاسْتَعْمِلْ أَلْسِنَتَنَا فِيْ مَدْحِهٖ وَنُصْـرَتِهِ ۞ وَأَحْيِنَا مُتَمَسِّكِيْنَ بِسُنَّتِهِ وَطَاعَتِهِ ۞ وَأَمِتْنَا عَلٰى حُبِّهٖ وَجَمَاعَتِهِ ۞ اللّٰهُمَّ أَدْخِلْنَا مَعَهُ الْجَنَّةَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُهَا ۞ وَأَنْزِلْنَا مَعَهٗ فِيْ قُصُوْرِهَا ۞ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَنْزِلُهَا ۞ وَارْحَمْنَا يَوْمَ يَشْفَعُ لِلْخَلَآئِقِ فَتَرْحَمُهَا ۞ اللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا زِيَارَتَهٗ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ ۞ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِيْنَ عَنْكَ وَلاَ عَنْهُ قَدْرَ سِنَةٍ ۞ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ فِيْ مَجْلِسِنَا هٰذَا أَحَدًا إِلَّا غَسَلْتَ بِمَاءِ التَّوْبَةِ ذُنُوْبَهُ ۞ وَسَتَرْتَ بِرِدَآءِ الْمَغْفِرَةِ عُيُوْبَهُ ۞اللّٰهُمَّ إِنَّهٗ كَانَ مَعَنَا فِيْ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ ۞ إِخْوَانٌ مَنَعَهُمُ الْقَضَآءُ عَنِ الْوُصُوْلِ إِلٰى مِثْلِهَا ۞ فَلَا تَحْرِمْهُمْ مِنْ ثَوَابِ هٰذِهِ السَّاعَةِ وَفَضْلِهَا ۞ اللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا إِذَا صِرْنَا مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُوْرِ ۞ وَوَفِّقْنَا لِعَمَلٍ صَالِحٍ يَبْقٰى سَنَاهُ عَلٰى مَمَرِّ الدُّهُوْرِ ۞ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا لِأٰلَآئِكَ ذَاكِرِيْنَ ۞ وَلِنَعْمَآئِكَ شَاكِرِيْنَ ۞ وَلِيَوْمِ لِقَآئِكَ مِنَ الذَّاكِرِيْنَ ۞ وَأَحْيِنَا بِطَاعَتِكَ مَشْغُوْلِيْنَ ۞ وَإِذَا تَوَفَّيْتَنَا فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُوْنِيْنَ ۞ وَلاَ مَخْذُوْلِيْنَ ۞ وَٱخْتِمْ لَنَا مِنْكَ بِخَيْرٍ أَجْمَعِيْنَ ۞ اللّٰهُمَّ اكْفِنَا شَرَّ الظَّالِمِيْنَ ۞ وَاجْعَلْنَا مِنْ فِتْنَةِ هٰذِهِ الدُّنْيَا سَالِمِيْنَ ۞ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ هٰذَا الرَّسُوْلَ الْكَرِيْمَ لَنَا شَفِيْعًا ۞ وَارْزُقْنَا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامًا رَفِيْعًا ۞ اللّٰهُمَّ اسْقِنَا مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْئَةً لَا نَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا ۞ وَاحْشُــرْنَا تَحْتَ لِوَآئِهِ غَدًا ۞ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا بِهٖ وَلِاٰبـَآئِنَا وَلِأُمَّهَآتِنَا وَلِمَشَايِخِنَا وَلِمُعَلِّمِيْنَا ۞ وَذَوِي الْحُقُوْقِ عَلَيْنَا وَلِمَنْ أَجْرٰى هٰذَا الْخَيْرَ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ ۞ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۞ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ۞ الأَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ ۞ إِنَّكَ كَرِيْمٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ ۞ وَقَاضِــــيَ الْحَاجَاتِ ۞ وَغَافِرُ الذُّنُوْبِ وَالْخَطِيْئَاتِ ۞ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۞ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ ۞ سُبْحَانَ رَبِّــكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۞ وَسَلاَمٌ عَلٰى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۞ ﴿الْفَاتِحَة﴾

﴿**القصائد النبوية﴾**

فَيَــآ أَيُّـهَا الرَّاجُــوْنَ مِنْــهُ شَــفَاعَــةً

صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

وَيَآ أَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ إِلٰى رُؤْيَا جَمَالِـهْ

صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

وَيَآ مَنْ يَخْطُبُ وِصَالَهُ يَقَظَةً وَمَنَامًا

صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

**﴿ أَحْمَــــدْ يَـا حَـبِـيْبِـي ﴾**

أَحْمَــــدْ يَـا حَـبِـيْبِـيْ ۰۞۰ سَــــــلَامٌ عَـلَيْــــكَ

جِـئْتَ بِالتَّـوْحِـيْـــدِ ۰۞۰ سَــــــلَامٌ عَـلَيْــــكَ

جِـئْتَ بِالتَّـمْـجِيْـــدِ ۰۞۰ سَــــــلَامٌ عَـلَيْــــكَ

دِيْنُكَ الْإِسْـــــلَامُ ۰۞۰ سَــــــلَامٌ عَـلَيْــــكَ

يـَا عَـوْنَ الْغَــرِيْبِ ۰۞۰ سَــــــلَامٌ عَـلَيْــــكَ

يَـا جَالِيْ الْكُـرُوْبِ ۰۞۰ سَــــــلَامٌ عَـلَيْــــكَ

يَـا خَـيْــــرَ الْأَنَــــامِ ۰۞۰ سَــــــلَامٌ عَـلَيْــــكَ

يَـا بَــــــدْرَ التَّمَــامِ ۰۞۰ سَــــــلَامٌ عَـلَيْــــكَ

يَـا نُــــوْرَ الظَّـــلَامِ ۰۞۰ سَــــــلَامٌ عَـلَيْــــكَ

يَـا كُـــــلَّ الْمَــــرَامِ ۰۞۰ سَــــــلَامٌ عَـلَيْــــكَ

يَـا ذَا الْـمـُعْجِـزَاتِ ۰۞۰ سَــــــلَامٌ عَـلَيْــــكَ

يَـا ذَا الْـبَــــيِّــــنَـــاتِ ۰۞۰ سَــــــلَامٌ عَـلَيْــــكَ

**﴿ السَّلاَمُ عَلَيْك ﴾**

السَّــــــــــلاَمُ عَــلَـيْـكَ ۰۞۰ زَيْــــــــــنَ الأَنْــبِــيَـــــــــآءِ

السَّــــــــــلاَمُ عَــلَـيْـكَ ۰۞۰ أَتْـــقَــى الأَتْــقِــــــيَـــــــآءِ

السَّــــــــــلاَمُ عَــلَـيْـكَ ۰۞۰ أَصْـــفَى الأَصْفِــيَـــــــــآءِ

السَّــــــــــلاَمُ عَــلَـيْـكَ ۰۞۰ أَزْ كَى الأَزْكِـــــــيَــــــــآءِ

السَّــــــــــلاَمُ عَــلَـيْـكَ ۰۞۰ مِــنْ رَّبِّ السَّــمَــــــــآءِ

السَّــــــــــلاَمُ عَــلَـيْـكَ ۰۞۰ دَائِـــــمْ بِــلَا انْقِـضَــــــآءِ

السَّــــــــــلاَمُ عَــلَـيْـكَ ۰۞۰ أَحْـمَــــــدْ يَــــاحَـبِــيْبِــي

السَّــــــــــلاَمُ عَــلَـيْـكَ ۰۞۰ طَــــــهَ يَــا طَـبِــيْــبِــــيْ

السَّــــــــــلاَمُ عَلٰى الْـ ۰۞۰ مُشَــفَّعِ فِيْ الْقِـيَــامَـــــــةْ

السَّــــــــــلاَمُ عَلٰى الْـ ۰۞۰ مُظَـــلَّـلِ بِــالْـغَـمَـــامَـــــــةْ

السَّــــــــــلاَمُ عَلٰى الْـ ۰۞۰ مُتَــــــــوَّجِ بِـالْكَـــــرَامَـــةْ

**﴿ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدْ ﴾**

اللّٰهُمَّ صَـلِّ عَلٰى مُحَمَّــــدْ

يَا رَبِّ صَلِّ عَـلَيْـــهِ وَسَـلِّمْ

إِنْ قِـيْلَ زُرْتُـمْ بِـمَا رَجَـعْــتُمْ

يَا أَكْـرَمَ الْخَلْـقِ مَـا نَقُـوْلُ

قُـوْلُوْا رَجَعْـــنَا بِكُلِّ خَــــيْرٍ

وَاجْـتَـمَــعَ الْـفَـــرْعُ وَالْأُصُـوْلُ

لَـوْلَاكَ يَــا زِيْـــنَـــةَ الْوُجُـوْدِ

مَاطَابَ عَيْشِيْ وَلَا وُجُوْدِيْ

وَلَا تَـرَنَّـمْـتُ فِــيْ صَلَاتـِيْ

وَلَا رُكُــوْعِــيْ وَلَا سُجُـوْدِيْ

أَيَا لَـيَــالـِيْ الـرِّضَـا عَـلَــيْـنـَا

عُوْدِيْ لِيَخْضُرَ مِنْكَ عُوْدِيْ

عُــوْدِيْ عَـــلَيْنَا بِكُلِّ خَـــيْرٍ

بِـالْمُصْطَـفَى طَيِّبِ الْجُـــدُوْدِ

**﴿ السَّلَامُ عَلَيْكَ ﴾**

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله

۞

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبِيْ يَا نَبِيَّ الله يَا رَسُوْلَ الله

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| رَقَّتْ عَيْنَايَ شَوْقًا | |  |
|  | وَلِطَيْبَةَ ذَرْفَتَ عِشْقًا | |
| فَأَتَيْتُ إِلٰى حَبِيْبِـيْ | |  |
|  | فَاهْـدَأْ يَا قَـلْبُ وَرِفْقًا | |

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدْ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| قَلْبٌ بِالْحَقِّ تَعَلَّقْ | |  |
|  | وَبِـغَارِ حِــرَاءَ تَـأَلَّـقْ | |
| يَبْكِيْ يَسْأَلُ خَالِقَهُ | |  |
|  | فَأَتَاهُ الْوَحْيُ فَأَشْرَقْ | |

اِقْرَأْ اِقْرَأْ يَا مُحَمَّدْ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| يَا طَـيْـبَـةُ جِـئْـتُـكِ صَـبًّا | |  |
|  | لِـرَسُــــوْلِ اللهِ مُحِـــبًّا | |
| بِالرَّوْضَةِ سَكَنَتْ رُوْحِيْ | |  |
|  | وَجِوَارِ الْهَادِيْ مُحَمَّدْ | |

**﴿ شَيْخَنَا ﴾**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| مَعَ السَّلَامَةْ فِيْ أَمَانِهْ شَيْخَـنَا | |  |
|  | اللهُ رَبِّ ارْحَمْ مُرَبِّ رُوْحِـنَا | |
| عَيْنُ الْمُحِبِّ بِالدُّمُوْعِ حَازِنًا | |  |
|  | رَوْعًا عَلٰى افْتِرَاقِ مَنْ قَدْ أَحْصَنَا | |
| رَوَّضَــــنَا بِأُسْـوَةٍ مَحَـــاسِنَـــا | |  |
|  | شَــرَّفَـــهُ اللهُ فِيْ جِـوَارِ نَبِيِّـنَا | |
| وَنَتَّبِـعْ عَزْمَكْ وَكُنْتَ مُـتْـقِـنَا | |  |
|  | أَرِحْ وَنَـوْمًـا كَالْعَـرُوْسِ أَمِنَا | |
| فَاعْفُ إِذَا لَمْ تَرْضَ مِنْ أَعْمَالِنَا | |  |
|  | دَوْمًا دُعَاءً رَبَّنَا اغْـفِـرْ شَيْخَنَا | |

**﴿ نُوْرُ الْمُصْطَفَى ﴾**

نُوْرُ الْمُصْطَفَى نُوْرُ الْمُصْطَفَى

مَلَأَ الْأَكْـوَانْ مَلَأَ الأَكْوَانْ

حَبِيْبِيْ مُحَمَّدْ مُحَمَّدْ مُحَمَّدْ خَيْرِ الْمُرْسَلِيْنْ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اللهُ الْجَـلَالْ أَعْطَاكَ الْجَمَالْ | |  |
|  | يَا شَمْسَ الْكَمَالْ يَا نُوْرَ الْعَيْنْ | |
| نُوْرُكَ الْوَضَّاحْ مَالِكُ الأَرْوَاحْ | |  |
|  | كَـمْ مُحِبٍّ رَاحْ إِلٰى الْحَـرَمَيْنْ | |
| كَفَاكَ فَضْلًا بِالْعُلَى الْأَعْلَى | |  |
|  | دَنَا فَتَـــدَلَّى قَابَ قَـــوْسَــيْنْ | |
| يَا الله يَا بَـدِيْعْ بَلِّغْنَا جَمِيْعْ | |  |
|  | حَضْـرَةَ الشَّـفِيْــعْ خَـــيْرِ الثَّقَلَيْنْ | |

**﴿ سِـــــدْنَـا النَّـبِيْ ﴾**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| سِــــدْنَـا النَّـبِيْ سِــــدْنَـا النَّـبِيْ سِــــدْنَـا النَّـبِيْ | |  |
|  | الشَّيْخْ عَبْــدُ الْقَادِرْ الْجِيْلَانِيْ حَبِيْبِ النَّبِيْ | |
| أَحْمَدُكَ اللّٰـهُمَّ حَمْدًا مُـسْتَـمِـرْ | |  |
|  | عَدَّ عَطَايَاكَ الَّـتِـی لَا تَـنْحَصِـرْ | |
| مُصَلِّــيًا عَلَی خِتَامِ الْأَنْبِيَـآءْ | |  |
|  | وَالْآلِ وَالصَّحْبِ الْـهُدَاةِ الْأَتْـقِــيَآءْ | |

**﴿ يَـا طَــيْـبَــةْ ﴾**

يَاطَـيْبَةْ يَاطَيْبَةْ يَا دَوَا الْــعَـيَانَا

اِشْتَقْنَا لَكْ وَالْـهَـوٰى نَـدَانَا

مُحَمَّدْ مُحَمَّدْ أَرْسَلَـهُ مَـوْلَانَا

فِـيْ لَـيْلَةِ عِيْدْ مَوْلِـدُهُ هَنَّانَا

سَـيِّـــدِيْ يَـا أَبَـا بَــكْـرٍ

حُـــبُّـــكُمْ فِـيْ الْــقِـــيَــامِ ذُخْرِيْ

يَا عُــمَـرْ اِقْـضِــــهِ بِــعُـــمْـرِيْ

وَكَــذَا سَـيِّـــدِيْ عُــثْــمَـانَ

صَاحِبُ الْقَبْضَةِ الْأَصْلِــيَّةْ

وَذَوِي الْــبَـهْجَـــةِ السَّــنِــيَّـــةْ

وَلَــــهُ الـرُّتْــبَـــةُ الْــعَــلِــــيَّـــةْ

مَـــنْ إِلَــيْـــهِ بَــــابُ الــرَّيَّــانَ

يَاعَـلِـيْ يَـا ابْـنَ أَبِـيْ طَالِبْ

مِنْكُمُ الْمَصْدَرُ الْمَـوَاهِــبْ

هَلْ تُرٰى هَلْ أُرٰى لِحَاجِبْ

عِـنْـدَ كُمْ أَفْـضَلُ الْـغِلْمَانَ

أَسْـيَادُ الْـحَسَنْ وَالْـحُسَيْنِ

إِلٰى الــنَّـــبِــيْ قُــرَّةُ عَــيْــنِــيْ

وَيَـا شَبَــابَ الْـجَـنَّـــتَـــيْـنِ

جَــــدُّ كُــمْ صَاحِبُ الْفُــرْقَـانِ

وَصَــــلَاةُ اللهِ تَعَالٰى

عَـــلٰى مَنْ كَـلَّــمَ الْــغَـــزَالَــــةْ

وَالْآلِ أَصْـحَــابِ الْكَـمَــالِ

وَالأَصْحَـابِ مَنْ عَالَـوْا شَانَـا

**﴿ يَــا سَــــيِّـــدِيْ ﴾**

يَـا سَــيِّـــدِيْ يَـا رَسُوْلَ الله

يَـا مَنْ لَـهُ الْـجَـــاهُ عِـــنْدَ الله

إِنَّ الْــمُـسِيْـئِـيْنَ قَدْ جَاؤُوكَ

لِـلـذَّنْـبِ يَـــسْـــتَــغْـفِـرُوْنَ الله

يَــا سَـــيِّــدِ الــرُّسْلِ هَـادِيْـــنَـــا

هَـــيَّــا بِـــغَــارِهْ إِلَـــيْــــنَــا الْأَنَ

يَـا هِــمَّــةَ السَّـادَاتِ الْأَقْـطَابْ

مَـعَـادِنَ الصِّدْقِ وَالـسِّـرِّ

ثُــمَّ الْـمُـقَـدَّمْ وَلِــيَّ الله

غَـوْثُ الـوَرَى قُــدْوَةَ الْـقَــادَاتْ

ثُــمَّ الْـوَجِيْــهَ لِــدِيْـنِ الله

سَــقَّــــافَــنَـا خَـارِقَ الْــعَــادَاتْ

الــسَّـيِّــدَ الكَامِلَ الأَوَّابَ

الْــعَــيْـــدَرُوْسْ مُطْهِرَ الْــقَـطْرِ

قُوْمُوْا بِـــنَــا وَاكْــــشِـفُـوْا عَــنَّـــا

يَــا سَادَاتـِيْ هَـــذِهِ الأَسْوَى

وَاحْـمُـوْا مَدِيْـنَـتْـكُـمُ الْـغَــنَّـا

مِنْ جُمْـلَـةِ الـشَّرِّ وَالْــبَــلْـوَى

يَا أَهْلَ الْحَسَبِ وَالنَّسَبِ الْأَسْنَى

وَالْعِـلْمِ وَالحِلْمِ وَالتَّـقْوَى

بـِجَــدِّكُـمْ وَبِــكُمْ تَـــنْـجَـابْ

سُحْــبُ الْــبَــلِــيَّـاتِ وَالضُّرِّ

﴿ **نظم الأسماء الحسنى ﴾**

**(Nadzom Asmaul Husna)**

بِسْمِ اللهِ الرّحْمنِ الرّحِيْمِ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بِحَمْدِكَ حَمْدًا مَعَ صَلَاةٍ عَلٰى النَّبِيْ | | | | |  |
|  | | دَعَوْتُكَ يَا اللهُ فَاقْبَلْ تَكَرُّمَا | | | |
| وَنَـرْجُـوْكَ يَا رَحْمٰنُ إِتْـمَامَ نِعْمِةٍ | | | | |  |
|  | | فَأَنْتَ رَحِيْمٌ كُنْ بِفَضْلِكَ رَاحِمَا | | | |
| وَمَالِكُ مَلِكْنَا زِمَمَا نُفُوْسِيْنَا | | | | |  |
|  | | وَقُدُّوْسُ قَدِّسْهَا سَلَامٌ فَسَلِّمَا | | | |
| وَمُؤْمِنُ أَمِّنَّا الْمَخَاوِفَ كُلَّهَا | | | | |  |
|  | | مُهَيْمِنُ أَشْهِدْنَا الجَنَابَ الْمُعَظَّمَا | | | |
| عَزِيْـزٌ فَـتَـوِّجْنَا بِـتَاجِ مَعَزَّةٍ | | | | |  |
|  | | وَجَبَّارُ خُذْ أَهْلَ الْتَّجَبُّرِ وَاقْصِمَا | | | |
| مِنَ الْكِبْـرِ طَهِّرْنَا أَيَا مُتَكَبِّـرُ | | | | |  |
|  | | وَيَا خَالِقٌ أَحْسِنْ لِخُلْـقِـيْ وَأَكْرِمَا | | | |
| وَيَا بَارِئٌ بَرِّئْ مِنَ الشَّكِّ مُهْجَتِـيْ | | | | |  |
|  | | مُصَوِّرُ صَوِّرْ حُسْنَا حَالِيْ مُتَمِّمَا | | | |
| بِفَضْلِكَ يَا غَفَّارُ فَاغْفِرْ ذُنُوْبَنَا | | | | |  |
|  | | وَقَهَّارُ فَاقْهَرْ كُلَّ بَاغٍ تَأَثَّمَا | | | |
| بِمَنِّكَ يَا وَهَّابُ هَبْ لِيْ مَعَارِفَا | | | | |  |
|  | | وَلِلرِّزْقِ يَا رَزَّاقُ وَسِّعْ وَأَنْعِمَا | | | |
| بِفَتْحِكَ يَا فَتَّاحُ أَكْـثِـرْ فُـتُـوْحَنَا | | | | |  |
|  | | عَلِيْمٌ فَزُدْنَا فِيْ الْعُلُوْمَ تَفَهُّمَا | | | |
| وَيَا قَابِضٌ كُنْ لِيْ عَلٰى الْشَّرِ قَابِضَا | | | | |  |
|  | | وَيَا بَاسِطٌ كُنْ لِيْ بِبَسْطِكَ مُكْرِمَا | | | |
| وَيَا خَافِضُ اخْفَضْ مَنْ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى | | | |  | |
|  | | وَيَا رَافِعُ ارْفَعْنَا لَدَيْكَ وَعَظِّمَا | | | |
| مُـعِزٌّ فَـعَـزِّزْ نَـفْسَنَا بِكَ دَائِـمًا | | | | |  |
|  | | مُذِلٌّ فَذَلِّلْهَا إِلَيْكَ لِتَكْرُمَا | | | |
| بِحَقِّكَ فَاسْمَعْ يَاسَمِيْعٌ دُعَاءَنَا | | | | |  |
|  | | بَصِيْـرٌ فَـبَصِّرْنَا الْعُيُوْبَ لِنَسْلَمَا | | | |
| وَيَا حَكَمٌ عَدْلٌ بِعَدْلِكَ نَفِّذَنْ | | | | |  |
|  | | لِحُكْمِيْ عَلٰى جُنْدِ الْهَوَى إِذْ تَحَكَّمَا | | | |
| لَطِيْفٌ بِنَا الْطُفْ يَاخَبِيْـرٌ بِحَالِنَا | | | | |  |
|  | | حَلِيْمٌ فَسَامِحْ يَا عَظِيْمًا تَعَظَّمَا | | | |
| غَفُوْرٌ لَأَوْزَارِى شَكُوْرٌ فَأَهِّلَنْ | | | | |  |
|  | | لِشُكْرٍ عَلِيٌّ يَّا كَبِيْرًا تَفَخَّمَا | | | |
| حَفِيْظٌ لَنَا فَاحْفَظْ مُقِيْتٌ فَأَنْعِمَنْ | | |  | | |
|  | | بِأَقْوَاتِنَا حِسًّا وَمَعْنًى وَنَعِّمَا | | | |
| حَسِيْبٌ فَيَسِّرْ لِيْ حِسَابِيْ وَكُنْ لَنَا | | | | |  |
|  | | جَلِيْلٌ مُجِلَّا يَا كَرِيْمٌ لِنُكْرَمَا | | | |
| رَقِيْبٌ عَلٰى الْأَعْدَا مُجِيْبٌ لِمَنْ دَعَا | | | | |  |
|  | فَوَسِّعْ لَنَا يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ مَغْنَمَا | | | | |
| حَكِيْمٌ فَجُدْلِيْ مِنْ لَدُنْكَ بِحِكْمَةٍ | | | | |  |
|  | وَدُوْدٌ بِوُدِّ يَا مَجِيْدٌ تَرَحَّمَا | | | | |
| وَيَابَاعِثًا لِلْخَلْقِ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ | | |  | | |
|  | | فَكُنْ يَوْمَ بَعْثٍ يَاشَهٍيْدٌ فَسَلِّمَا | | | |
| وَيَا حَقُّ عَرِّفْنَا حَقِـيْـقَـتَنَا وَقُمْ | | | |  | |
|  | | بِكُلِّ أُمُورِيْ يَا وَكِيْلُ فَأَتْمِمَا | | | |
| قَوِيٌّ عَلٰى الطَّعَاتِ قَوِّ لِضُعْفِنَا | | | |  | |
|  | | مَتِيْنٌ فَمَتِّنْ حَبْلَ عَهْدٍ تَقَدَّمَا | | | |
| وَلِيٌّ تَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِنَصْرِهِمْ | | | | |  |
|  | | لَنَا يَا حَمِيْدُ الْفِعْلَ حَمِّدْ وَكَّرِمَا | | | |
| وَمُحْصِيْ جَمِيْعِ الْخَلْقِ يَا مُبْدَأَ لَهُمْ | | | | |  |
|  | | مُعِيْدٌ فَسَامِحْهُمْ لَدَى الْعَوْدِ وَارْحَمَا | | | |
| بِذِكْرِكَ يَا مُحْيِى فَأَحْيِ قُلُوْبَنَا | | | | |  |
|  | | مُمِيْتٌ أَمِتْ نَفْسًا هَوَاهَا تَرَاكَمَا | | | |
| وَيَا حَيُّ بَلِّغْنَا حَيَاةً هَنِـيْـئَـةً | | | | |  |
|  | | وَأَصْلِحْ أَيَا قَـيُّـوْمُ حَالِيْ وَقَـوِّمَا | | | |
| وَأَوْجِدْ لَنَا يَا وَاجِدٌ كُلَّ مَطْلَبِ | | | | |  |
|  | | وَيَا مَاجِدٌ كُنْ لِيْ بِمَجْدِكَ مُنْعِمَا | | | |
| وَيَا وَاحِدٌ قَدْ وَحَّدَ الْكُلُ ذَاتَهُ | | | | |  |
|  | | وَيَا صَمَدٌ بِالْخَيْرِ مِنْكَ فَعَمِّمَا | | | |
| وَيَا قَادِرٌ لَازِلْتَ مُقْتَدِرًا فَجُدْ  وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ | | | | |  |
|  | | وَفِيْ زُمْرَةِ الْأَحْبَابِ كُنْ لِيْ مُقَدِّمَا | | | |
| مُؤَخِّرُ أَخِّرْنَا عَنِ الْفُحْشِ وَالرَّدَى | | | | |  |
|  | | لَنَا أَوَّلٌ فِيْ السَّابِقِيْنَ فَقَدِّمَا | | | |
| وَيَا آخِرُ اسْتُرْنَا إِلٰى يَوْمِ آخِرِ | | | | |  |
|  | | وَيَا ظَاهِرٌ أَظْهِرْ لِسِرٍّ تَكَـتَّـمَا | | | |
| وَيَا بَاطِنٌ زَيِّنْ مَعَارِفَ بَاطِنِيْ | | | | |  |
|  | | وَيَا وَالِيًا هَبْ لِيْ الْوَلَاؤَ الْمُفَخَّمَا | | | |
| وَيَا مُتَعَالِيْ إِعْلِ قَدْرَ أُولِى التُّقَى | | | | | |  |
|  | | وَيَا بَرُّ بِالْإِحْسَانِ كُنْ لِيْ مُعَمِّمَا | | | |
| عَلَيْنَا أَيَا تَوَّابُ فًامْنُنْ بِتَوْبَةٍ | | | | |  |
|  | | وَمُـنْـتَـقِـمٌ لِلْـمُعْـتَـدِيْنَ فَأَعْدِمَا | | | |
| عَفُوٌّ رَؤُوْفٌ فَاعْفُ عَنَّا بِرَأْفَةٍ | | | | |  |
|  | | وَلِلنَّفْسِ كُنْ يَا مَالِكَ الْمُلْكِ مُلْجِمَا | | | |
| وَأَنْتَ إِلٰهِيْ ذَا الْجَلَالِ فَهَبْ لَنَا | | | | |  |
|  | | جَلَالًا وَذَا الْإِكْرَامِ كُنْ مُتَكَرِّمَا | | | |
| وَيَا مُقْسِطٌ لَازِلْتَ فِيْ الْعَدْلِ حَكَمَا | | | | |  |
|  | | وَيَا جَامِعُ اجْمَعْنَا فَـهَانَحْنَ فِيْ الْحِـمَا | | | |
| وَأَنْتَ غَنِيٌّ كُنْ لِفَقْرِيَ مُغْنِيَا | | | | |  |
|  | فَجُوْدُكَ كَمْ أَغْنَى فَقِيْرًا وَمُعْدِمَا | | | | |
| وَيَا مَانِعُ امْنَعْنَا مِنَ السُّوْءِ وَاحْمِنَا | | | | |  |
|  | | وَلِلضُّرِّ يَا ضَارُّ فَاكْشِفْ وَمَغْرَمَا | | | |
| وَيَا نَافِعُ انْفَعْنَا وَيَا نُوْرُ نَوِّرَنْ | | | | |  |
|  | | إِذَا جَنَّ لَيْلُ الحَادِثَاتِ وَأَظْلِمَا | | | |
| بِهَدْيِكَ يَاهَادِيْ عَلَيْكَ فَدُلَّنَ | | | | |  |
|  | وَأَوْصِلْ بِقُرْبٍ مِنْكَ صَبًّا مُتَيَّمَا | | | | |
| وَصَيِّرْ فُؤَادِيْ يَابَدِيْعٌ مُشَاهِدًا | | |  | | |
|  | بَدِيْعَ جَمَالٍ فِيْهِ لَازِلْتَ مُغْرِمَا | | | | |
| بِدَارِ الْبَقَايَا بَاقِيًا كَـمِلِ الْبَقَا | | | | |  |
|  | | لِنَرْقَى بِهَا أَعْلَى مَقَامٍ وَأَفْخَمَا | | | |
| وَيَا وَارِثًا وَرِثْنِيْ الْعِلْمَ وَالْهُدَى | | | | |  |
|  | | رَشِيْدٌ فَكُنْ لِلْقَلْبِ بِالرُشْدِ مُلْهِمَا | | | |
| بِصَبْرٍ جَمِيْلٍ يَاصَبُوْرٌ فَحَلِّنَا | | | | |  |
|  | | وَأَتْمِمْ بِإِحْسَانٍ وَبِالخَيْرِ فَاخْتِمَا | | | |
| بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى سَأَلْنَاكَ سَيِّدِيْ | | | | |  |
|  | | فَجُدْبِقَبُوْلٍ وَامْحُ عَنَّا الْمَأٰثِمَا | | | |
| بِهَا قَدْ دَعَوْنَاكَ اسْتَجِبْ مِثْلَ مَالَنَا | | | | |  |
|  | | وَعَدْتَ بِتَنْزِيْلٍ لَقَدْ جَآءَ مُحْكَمَا | | | |
| وَدَاوِ بِهَا قَلْبِيْ كَذَاكَ وَقَالَبِيْ | | | | |  |
|  | | وَصَحِّحْ بِهَا مُضْنًى بِحُبِّكَ أَسْقَمَا | | | |
| وَأَصْلِحْ بِهَا كُلَّ الشُّؤُوْنِ بِأَسْرِهَا | | | | |  |
|  | | مِنَ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَأُخْرٰى لِنَـغْـنَمَا | | | |
| وَلِلْوَالِدَيْنِ اغْفِرْ كَذَا وَشُيُوْخِنَا | | | | |  |
|  | | وَإِخْوَانِنَا وَامْنَحْ لِكُلٍّ مَكَارِمَا | | | |
| وَأَسْبِلْ بِهَا السِّتْرَ الْجَمِيْلَ وَكُنْ لَنَا | | | | |  |
|  | | بِحُسْنِ خِتَامٍ يَا إِلٰهِيْ خَاتِمَا | | | |
| وَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلٰى | | | | |  |
|  | | شَفِيْعِ البَرَايَا مَنْ لَهُ الرَّبُّ عَظَّمَا | | | |
| كَذَا الأٰلِ وَالأَصْحَابِ مَا قُلْتُ فِيْ ابْتِدَا | | | | |  |
|  | | بِحَمْدِ إِلٰهِيْ وَالصَّلَاةِ مُسَلِّمَا | | | |



﴿**إجازة الكياهى الحج أحمد هاشم مزادي﴾**

**)Ijazah KH. Ach. Hasyim Muzadi(**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢﴾ وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِيۤ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوۤا إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٤﴾ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عِندَ اللهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٥﴾ **x٣**

لَقَدْ جَاۤءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَآ إِلـٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾ **x7**

)Surat al-Fath ayat 1-5 (3x) dan Surat at-Taubah ayat 128-129 (7x) dibaca setiap ba’da sholat Maghrib dan Shubuh(

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَىٰۤ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ **x٣**

Akhir surat al-Kahfi dibaca sebelum tidur sebanyak 3x

صَـــلَّى الله عَلٰى مُـحَـمَّـــدْ

Sholawat Jibril dibaca setiap hari paling sedikit 313x

﴿**مناقب الكياه الحج أحمد هاشم مزادي﴾**

**(Sajak Manaqib KH. Ach. Hasyim Muzadi)**

*Seorang guru yang sangat mulia*

*Pembimbing hidup jiwa manusia*

*Lahir di Tuban Buminya Wali*

*Diberi Nama Ahmad Hasyim Muzadi*

*Orang tuanya bukan Kyai*

*Hanya seorang penjual roti*

*Dengan mengaji, ia buktikan diri*

*Menjadi kyai beribu santri*

*Masa kecilnya rajin mengaji*

*Masa mudanya s’mangat mengabdi*

*Masa tuanya masih mengabdi*

*Tak lupakan santri mengajar ngaji*

*Usia remaja ia berhijrah*

*Ke kota Malang yang penuh berkah*

*Sebagai saksi Musholla At Taubah*

*Awal berjuang dalam berdakwah*

*Engkau berkhidmat dengan rasa cinta*

*Pada Agama, Nahdlatul Ulama'*

*Tak lupa juga pada negara*

*Rohmatan lil 'Alamin sebagai konsepnya*

*Kalam hikmahmu penyejuk hati*

*Sikapmu penuh rendah hati*

*Lintas agama engkau senyumi*

*Ulama dunia pun menghormati*

*Didalam negeri kau dicintai*

*Diluar negeri kau dihormati*

*Semua itu menjadi bukti*

*Perjuanganmu karena Ilahi*

*Islam moderat engkau buktikan*

*Sosok 'ulama yang mendamaikan*

*Tersemat banyaklah penghargaan*

*Menginspirasi jadi panutan*

*Tak hafal Qur'an menjaga Qur'an*

*Dengan menjaga penghafal Qur'an*

*Niat mulia kan terbalaskan*

*Oleh syafaat penghafal Qur'an*

*Pesantren Al Hikam itu namanya*

*Abah Hasyim sbagai pendirinya*

*Seorang guru yang sangat mulia*

*Putra putrinya yang meneruskannya*

*Al Hikam Malang pesantren pertama*

*Al Hikam Depoklah yang kedua*

*Dua-duanya tempat mulia*

*Penghasil Ulama dan cendikia*

*Dengan Al Hikam engkau berjuang*

*Agama Allah engkau sampaikan*

*Akhlaqnya Nabi engkau kenalkan*

*Bekal ilmumu engkau ajarkan*

*Dalam sakitmu masih sempatkan*

*Mengkaji ilmu tentang Al-Qur’an*

*Hadist, Tasawuf tak ketinggalan*

*Kitab Al-Hikam jadi andalan*

*Menjelang wafat masih kau ingat*

*Santri-santrimu dan juga ummat*

*Seperti saat Nabi Muhammad*

*Menjelang wafat fikirkan ummat*

*Dunia berduka saat kau wafat*

*Tetes air mata ribuan pelayat*

*Lintas agama ikut melayat*

*Ulama 'Umaro pun tak terlewat*

*Sholat jenazah hingga banyaknya*

*Sholat Ghoib pun dimana-mana*

*Di Indonesia dan penjuru dunia*

*Mendo'akanmu Sang Guru Bangsa*

*Terimakasih wahai guruku*

*Kau didik kami bagai anakmu*

*Pengorbananmu tak terbalaskan*

*Oleh permata intan berlian*

*Walau jasadmu telah tiada*

*Namun jasamu tampaklah nyata*

*Pada agama juga negara*

*Mengharap ridlo Allah Ta'ala*

*Sungguh beruntung kami semua*

*Menjadi santri dan mahasiswa*

*Bersyukur pada Allah Ta'ala*

*Atas segala karunia-Nya*

*Maafkan kami santri-santrimu*

*Banyak bersalah dosa padamu*

*Ridloi kami dalam pondokmu*

*Agar manfaat semua ilmuku*

*Kami berdo'a setiap hari*

*Pada Allah Yang Maha Pemberi*

*Untukmu guru Murobbirruhi*

*Semoga Allah slalu merahmati*

﴿**شاعر ابن مزادي﴾**

**(Syair Ibnu Muzadi)**

**يَا مُرْشِدِيْ وَيَا وَالِدِيْ يَا ابْنَ مُزَادِيْ**

*Wahai Mursyid (penunjuk kehidupan)-ku، wahai Ayahku, wahai putra (Mbah) Muzadi*

**أَنْتَ تُحْيِ الْقُلُوْبَ بِأَنْوَاعِ الْمَدَدِ**

*Engkau selalu menghidupkan hati-hati (mati) dengan berbagai (nasihat) yang berkah*

**وَأَقْطَرْتَ اللَّطَائِفَ بِقَطْرِ الْحِكَمِ**

*Engkau telah meneteskan kelembutan hikmah-hikmah (dalam jiwa kami)*

**حَتَّى نَعْرِفَ مَعْنَى الْحَقِّ بِلَا وَهِمِ**

*Hingga kami mengetahui sebenarnya makna kebenaran tanpa keraguan*

**فَيَا رَبِّيَ اللهُ ذَا الْمَنِّ وَالْكَرَمِ**

*Wahai Tuhanku Allah yang memiliki karunia dan kedermawanan*

**تَوَسَلْنَا إِلَيْكَ بِأَشْرَفِ الأَنَامِ**

*Kami bertawassul pada-Mu dengan Nabi Muhammad, Manusia yang paling mulia*

**وَاجْمَعْنَا بِشَيْخِنَا أَحْمَدْ هَاشِمْ مُزَادِي**

*Kumpulkan kami dengan Guru Mulia Kami, KH. Achmad Hasyim Muzadi*

**فِي دَارِكَ الْفِرْدَوْسِ يَا وَاسِعَ الْجَوَّادِ**

*Di surga firdaus-Mu wahai Dzat yang luas akan kedermawanan-Nya*

**﴿ دعاء الفجر/نصف اليل ﴾**

**(Doa Fajar/Sepertiga Malam)**

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ، حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ، يَارَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ، سُبْحَانَكَ لَا نُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ، فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ، وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِيْ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِيْ، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِيْ، وَتُصْلِحُ بِهَا دِيْنِيْ، وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِـبِيْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُزَكِّيْ بِهَا عَمَلِيْ، وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِيْ، وَتُلْهِمُنِيْ بِهَا رُشْدِيْ، وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ.

اللّٰهُمَّ إِنّيْ أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا دَائِمًا يُبَاشِرُ قَلْبِيْ، وَأَسْأَلُكَ يَقِيْنًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيْبَنِيْ إِلَّا مَا كَتَبْتَهُ عَلَيَّ، وَأَرْضِنِيْ بِمَا قَسَمْتَهُ لِيْ، اللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ إِيْمَانًا صَادِقًا وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ عِنْدَ الْقَضَاءِ، وَالْفَوْزَ عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَمَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلٰى الأَعْدَاءِ، وَمُرَافَقَةَ الأَنْبِيَاءِ.

اللّٰهُمَّ إِنّيْ أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِيْ، وَإِنْ ضَعُفَ رَأْيِيْ، وَقَصُرَ عَمَلِيْ، وَافْتَقَرْتُ إِلٰى رَحْمَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ يَاقَاضِيَ الْأُمُوْرِ، وَيَا شَافِيَ الصُّدُوْرِ، كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ، أَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ، وَفِتْنَةِ الْقُبُوْرِ.

اللّٰهُمَّ وَمَا ضَعُفَ عَنْهُ رَأْيِيْ، وَقَصُرَ عَنْهُ عَمَلِيْ، وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِيْ وَأُمْنِيَّتِيْ، مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ، أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيْهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَإِنّيْ رَاغِبٌ إِلَيْكَ فِيْهِ وَأَسْأَلُكَهُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَآلِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ، حَرْبًا لِأَعْدَائِكَ، وَسِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ النَّاسَ، وَنُعَادِيْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ.

اللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَمِنْكَ الْإِجَابَةُ، وَهٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، وَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، ذِيْ الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْأَمْرِ الرَّشِيْدِ، أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ، مَعَ الْمُقَرّبِيْنَ الشُّهُوْدِ، الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ، وَالْمُوْفِيْنَ لَكَ بِالْعُهُوْدِ، إِنَّكَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ.

سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِيْ التَّسْبِيْحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِيْ الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِيْ الْقُدْرَةِ وَالكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِيْ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ.

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ نُوْرًا فِيْ قَلْبْيْ، وَنُوْرًا فِيْ قَبْرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ سَمْعِيْ، وَنُوْرًا فِيْ بَصَرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ شَعْرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ بَشَرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ لَحْمِيْ، وَنُوْرًا فِيْ دَمِيْ، وَنُوْرًا فِيْ عِظَامِيْ، وَنُوْرًا فِيْ عَصَبِيْ، وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِيْ، وَنُوْرًا عَنْ يَمِيْنِيْ، وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِيْ، وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِيْ، وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِيْ.

اللّٰهُمَّ زِدْنِي نُوْرًا، وَأَعْطِنِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اِرْحَمْنَا، وَصَلَّى الله عَلٰى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

وَلِلّٰهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا نَسْأَلُكَ

﴿يَــا الله يَــا الله يَــا الله﴾ يَــا رَحْــمٰنُ، يَا رَحِـــيْمُ، يَا مَـــالِكُ، يَـا قُدُّوْسُ، يَا سَـــــلَامُ، يَا مُـــؤْمِنُ، يَا مُـهَيْمِـنُ، يَا عَـزِيْـزُ، يَـا جَــــبَّارُ، يَا مُتَكَــبِّرُ، يَـا خَــالِقُ، يَا بَــارِئُ، يَـا مُــصَـوِّرُ، يَا غَـــفَّارُ، يَا قَــــهَّارُ، يَا وَهَّــابُ، يَا رَزَّاقُ، يَا فَــــتَّاحُ، يَا عَـــلِيْمُ، يَا قَابِــضُ، يَا بَـاسِـــطُ، يَا خَــافِضُ، يَا رَافِــــعُ، يَا مُـعِـــزُّ، يَـــا مُـــذِلُّ، يَا سَـــمِيْعُ، يَا بَصِـــيْرُ، يَا حَــكَـمُ، يَـــا عَــدْلُ، يَا لَطِــيْفُ، يَا خَـبِــيْرُ، يَا حَـــلِيْمُ، يَا عَــظِــيْمُ، يَـا غَـــفُوْرُ، يَا شَــكُوْرُ، يَـا عَـــلِيُّ، يَــا كَــبِـيْرُ، يَا حَـفِـيظُ، يَا مُقِــيْتُ، يَا حَـسِيْبُ، يَا جَــلِيْلُ، يَا كَرِيْـــمُ، يَا رَقِــيْبُ، يَا مُـجِيْبُ، يَا وَاسِـــعُ، يَا حَــكِيْمُ، يَا وَدُوْدُ، يَا مَــجِيْدُ، يَـا بَـاعِــثُ، يَا شَـــهِيْدُ، يَـا حَـــقُّ، يَا وَكِـــيْلُ، يَــا قَــــوِيُّ، يَا مَــــتِيْنُ، يَـا وَلـــِيُّ، يَا حَمِـيْــدُ، يَــا مُـحْصِيْ، يَا مُــبْـدِئُ، يَـا مُـعِـيْدُ، يَا مُـحْيِـي، يَــا مُـمِـيْتُ، يَــا حَـــيُّ، يَا قَـــيُّـوْمُ، يَا وَاجِـــدُ، يَـا مَـاجِــدُ، يَا وَاحِـــدُ، يَا أَحَــــدُ، يَا فَـــــرْدُ، يَا صَـمَــدُ، يَا قَـــادِرُ، يَا مُقْـتَدِرُ، يَا مُقَـدِّمُ، يَـا مُـــؤَخِّرُ، يَــــا أَوَّلُ، يَـا آخِـــرُ، يَا ظَـاهِرُ، يَــا بَــاطِنُ، يَا وَالِيْ، يَا مُتَعَال، يَا بَرُّ، يَا تَــوَّابُ، يَامُــــنْعِمُ، يَـا مُنْـتَقِمُ، يَا عَـفُـــوُّ، يَـــا رَؤُوْفُ، يَا مٰــلِكَ الْـمُـلْكِ يَا ذَا الْجَــلَالِ وَالْإِكْــــــرَامِ، يَا مُـقْـسِطُ، يَا جَـــامِعُ، يَا غَــنِـيُّ، يَـا مُـغْـــنِيْ، يَـا مَـــانِعُ، يَا ضَـــارُّ، يَا نَــافِعُ، يَـــا نُـــوْرُ، يَا هَـــادِيْ، يَا بَــدِيْـعُ، يَا بَـاقِـــي، يَا وَارِثُ، يَا رَشِـــيْدُ، يَا صَـبُوْرُ.

لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ الْمَوْجُــــــوْدُ فِيْ كُلِّ زَمَانٍ، لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ الْمَعْبُوْدُ فِيْ كُلِّ مَــــــكَانٍ، لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ الْمَـــــذْكُوْرُ بِــكُلِّ لِسَانٍ، لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ الْمَعْـــــرُوْفُ بِالْإِحْـسَانٍ، لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ كُلَّ يَــــــوْمٍ هُوَ فِيْ شَــأْنٍ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ. مِنْ زَوَالِ الْإِيْمَانِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الشَّيْطَانِ، يَا قَدِيْمَ الْإِحْسَانِ كَمْ لَكَ عَلَيْنَا مِنْ إِحْسَانٍ، إِحْسَانُكَ الْقَدِيْمُ، يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، يَا رَحِيْمُ يَا رَحْمٰنُ، يَا غَفُوْرُ يَا غَفَّارُ، اِغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

**﴿ دعاء قبل التعلم ﴾**

**(Doa Sebelum Belajar)**

نَوَيْتُ التـَّعَلـُّمَ وَالتـَّعْلِيْمَ، وَالتـَّذَكـُّرَ وَالتـَّذْكِيْرَ، وَالنَّفـْعَ وَالْاِنْتِفَاعَ، وَالْإِفَادَةَ وَالْاِسْتِفَادَةَ، وَالحَثَّ عَلٰى التـَّمَسُّكِ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالٰى، وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ، وَالدُّعَــاءَ إِلٰى الهُدَى، وَالدَّلاَلَةَ عَلٰى الخَيْرِ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ، وَقُرْبِهِ وَثـَوَابِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى.

**﴿دعاء بعد التعلم﴾**

**(Doa Setelah Belajar)**

يَا رَبَّنَا اعْتَرَفْنَا ۞ بِأَنَّنَا اقْتَرَفْنَا  
وَأَنَّنَا أَسْرَفْنَا ۞ عَلٰى لَظَى أَشْرَفْنَا  
فَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً ۞ تَغْسِلْ لِكُلِّ حَوْبَةً  
وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ ۞ وَآمِنِ الرَّوْعَاتِ  
واغْفِرْ لِوَالِدِيْنَا ۞ رَبِّ وَمَوْلُوْدِيْنَا  
وَالْآلِ وَالْإِخْوَانِ ۞ وَسَائِرِ الْخِلَّانِ  
وَكُلِّ ذِيْ مَحَبَّةْ ۞ أَوْ جِيْرَةٍ أَوْ صُحْبَةْ  
وَالْمُسْلِمِيْنَ أَجْمَعْ ۞ أَمِيْنَ رَبِّ اِسْمَعْ  
فَضْلًا وَجُوْدًا مَنَّا ۞ لَا بِاكْتِسَابٍ مِنَّا  
بِالْمُصْطَفَى الرَّسُوْلِ ۞ نَحْظَى بِكُلِّ سُوْلِ  
صَلَّى وَسَلَّمْ رَبِّي ۞ عَلَيْهِ عَدَّ الْحَبِّ  
وَآلِهِ وَالصَّحْبِ ۞ عَدَدَ طَشِّ السُّحْبِ  
وَالْحَمْدُ لِلْإِلٰهِ ۞ فِيْ الْبَدْءِ وَالتَّنَاهِيْ

**﴿دعاء نصف شعبان﴾**

**(Doa Nisfu Sya’ban)**

اللّٰهُمَّ يَا ذَا المَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الطَّوْلِ وَالْإِنْعَامِ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِيْنَ وَجَارَ المُسْتَجِيْرِيْنَ وَمَأْمَنَ الخَائِفِيْنَ.

اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِـيْ عِنْدَكَ فِيْ أُمِّ الكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُوْمًا أَوْ مُقْتَرًّا عَلَيَّ فِيْ الرِزْقِ، فَامْحُ اللّٰهُمَّ فِيْ أُمِّ الكِتَابِ شَقَاوَتِيْ وَحِرْمَانِيْ وَاقْتِتَارَ رِزْقِيْ، وَاكْتُبْنِيْ عِنْدَكَ سَعِيْدًا مَرْزُوْقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْـرَاتِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الحَقُّ فِيْ كِتَابِكَ المُنْزَلِ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكَ المُرْسَلِ "يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ" وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ

****

**﴿دعاء آخر السنة﴾**

**(Doa Akhir Akhir Tahun)**

اللّٰهُمَّ مَا عَمِلْتُ مِنْ عَمَلٍ فِيْ هَذِهِ السَّنَةِ مَا نَهَيْتَنِيْ عَنْهُ وَلَمْ أَتُبْ مِنْهُ وَحَلُمْتَ فِيْهَا عَلَيَّ بِفَضْلِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ عَلٰى عُقُوْبَتِيْ وَدَعَوْتَنِيْ إِلٰى التَّوْبَةِ مِنْ بَعْدِ جَرَاءَتِيْ عَلٰى مَعْصِيَتِكَ فَإِنِّيْ اسْتَغْفَرْتُكَ فَاغْفِرْلِيْ وَمَا عَمِلْتُ فِيْهَا مِمَّا تَرْضَى وَوَعَدْتَّنِي عَلَيْهِ الثّوَابَ فَأَسْئَلُكَ أَنْ تَتَقَبَّلَ مِنِّيْ وَلَا تَقْطَعْ رَجَائِيْ مِنْكَ يَا كَرِيْمُ (3×)

**﴿دعاء أول السنة ﴾**

**(Doa Awal Tahun)**

اللّٰهُمَّ أَنْتَ الْأَبَدِيُّ القَدِيْمُ الْأَوَّلُ وَعَلٰى فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ وَكَرِيْمِ جُوْدِكَ الْمُعَوَّلُ، وَهَذَا عَامٌ جَدِيْدٌ قَدْ أَقْبَلَ، أَسْأَلُكَ الْعِصْمَةَ فِيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ، وَالْعَوْنَ عَلٰى هَذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ، وَالْاِشْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنـِيْ إِلَيْكَ زُلْفَى يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (3×)

