## वर्ग-8

## जुमे के दिन और रात की फ़्ज़ीलत और दुआएं

## जुमे के दिन की फ़्जीलत

जुमे की रात और दिन को दूसरे दिनों और रातों को एक ख़ास इमतियाæज, रफ़अत, शरफ़ हासिल है। रसूले अक्रम (स) से नक़्ल किया गया है कि जुमे की रात और दिन के चौबीस घंटे हैं और उनमे परवरदिगार हर घंटे में छे लाख लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी इनायत फ़रमाता है।
इमाम सादिक़ (अ) से नक़्ल किया गया है के जो व्यक्ति जु मेरात के ज़वाल से लेकर ज़वाले रोज़े जुमा के दरमियान मर जाए ख़ुदा उसे िफ़शारे कब्र से महफ़ूज़ रखेगा।
यह भी नक्ल किया है के जुमा की ख़ास हुरमत और उसका एक अज़ीम हक़ है। लेहाज़ा ख़बरदार उसकी हुरमत उसका हक़ ज़ाया न होने पाए। और इस दौरान परवरदिगार की इबादत में और उसका तर्रूर्ब हासिल करने में सुस्ती नहीं दिखाना चाहिए। बेहतरीन आमाल अंजाम देना चाहिए और तमाम सब हराम कामों और चीज़ों को छोड देना चाहिए के ख़ुदा इस दौरान सवाबे इताअत को दुगना कर देता है। और गुनाहों के अज़ाब को मिटा देता है। दुनिया और आख़ेरत में मोमिनीन के दरजात को बुलंद करता है।
शबे जुमा भी फ़ज़ीलत में जुमा के दिन की तरह है के अगर इंसान इस शब में नमाज़ और दुआ के साथ शब्बेदारी कर सकता है तो करना चाहिए के परवरदिगारे आलम मलाएका को मोमिनीन के एहतेराम के लिए पहले आसमान पर भेजता है। के उनकी नेकियों को ज़्यादा बनाए और उनके गुनाहों को मिटा दें। ख़ुदा बेहतरीन मेहेरबान और करीम है। हदीसे मोअतबर में उन्हीं हज़रत (इमामे सादिक़) से नक़्ल किया गया है:

कभी ऐसा होता है के मोमिन किसी काम के लिए दुआ करता है और परवरदिगार इस दुआ की कुबूलियत को इतनी देर ढाल देता है के जुमे का दिन आजाए तो उसकी हाजत को पूरा कर दिया जाए और जुमा की बरकत से इस में इज़ाफा कर दिया जाए।
फ़रमाया के बिरादराने यूसुफ़ ने जब हज़रते याक़ूब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी तो उन्होंने फ़रमाया के मैं अनक़रीब तुम्हारे लिए परवरदिगार से इस्तेग़फ़ार करूंगा और उन्होंने इस्तेग़फ़ार की जुमा की सहेर तक के लिए मुलतवी कर दिया ताकी यह दुआ क़ुबूल हो जाए।
उनही हज़रत से नक़्ल किया है जब शबे जुमा आती है तो दरया की मछलियां पानी से सर निकलाती हैं और जंगल के जानवर आसमान की तरफ़ सर उठाते हैं और सब परवरदिगार को आवाज़ देते हैं: ख़ुदाया हम पर लोगों के गुनाहों का अज़ाब न करना।
इमाम मोहम्मद बाक़र (अ) से मनक़ूल है के परवरदिगारे आलम एक मलक को हर शबे जुमा में अर्शे आज़म से हुक्म देता है और वह उसी बुलंदी से अव्वले शब से आख़े शब तक मालिक की तरफ़ से आवज़ देता रहता है के आया कोई बंदा मोमिन है जो तुलूए सुबह से पहले अपनी दुनियाओ आख़ेरत के लिए कोई दुआ करे ताके ख़ुदा उसकी दुआ को क़ुबूल करे? आया कोई बंदे मोमिन है जो तुलूए सुबह से पहले अपने गुनाहों से तौबा करले ताके ख़ुदा उसकी तौबा को क़ुबूल करले? आया कोई बंदे मोमिन है जिसकी रोज़ी तंग हो और वोह उस से सवाल करे और वो उसकी रोज़ी में वुसअत पैदा कर दे? आया कोई बंदे मोमिन है जो बीमार हो और तुलूए सुबह से पहले उससे गुज़ारिश करे और वह उसे सेहत दे दे? आया कोई बंदे मोमिन है जो गिरफ़्तारियों में मुब्तेला हो और वो तुलूए सुबह से पहले सवाल करे और वो उसे क़ैद से रिहाई दिलाकर उसके रंज ओ ग़म को दूर कर दे? आया कोई बंदे मोमिन है जो मज़लूम हो और तुलूए फ़ज्रो से पहले उससे सवाल करे के वो उसे ज़ालिम के ज़ुल्म से नजात दिला दे और उसके हक़ का बदला लेकर उसका हक़ उसके हवाले कर दे? मलक की ये आवाज़ तुलूए फ़ज्रो तक यूं ही बरक़रार रहती है।

अमीरूल मोमिनीन (अ) से मन्क्रूल है के परवरदिगार ने जुमा के दिन को तमाम दिनों पर मुनतख़ब और रोज़े ईद क्रार दिया है। और उसकी रात को भी वही मरतबा ब.ख्शा है। और जुमा के दिन के फ़ज़ाएल में से यह भी है के अगर कोई इंसान उस दिन परवरदिगार से कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ क़बूल कर दी जाती है। और अगर कुछ लोग अज़ाब के लाएक़ हो जाए और शबे जुमा या जुमे के दिन परवरदिगार से दुआ करे तो परवरदिगार उसके अज़ाब को बरक़रार कर देता है। और जिन ओमूर को शबे जुमा मुकद्दर करता है मोहकम और मुसतहकम बना देता है। लेहाज़ा शबे जुमा बेहतरीन शब और जुमा का दिन बेहतरीन दिन है।
इमामे जाफ़रे सादिक़ (अ) से रिवायत की गई है के शबे जुमा गुनाह करने से ख़ुसूसियत के साथ परहेज़ करे के उस रात के गुनाहों का अज़ाब दोहरा हो जाता है जिस तरह के नेकियों का सवाब भी दोहरा होता है। और अगर कोई शख़्स मासियत न करे तो परवरदिगार उसके दूसरे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और अगर कोई व्यक्ति खुल्लम खुल्ला शबे जुमा गुनाह करता है तो परवरदिगार उसके ज़िंदगी भर के गुनाहों का हिसाब करता है और उसके अज़ाब को दुगना कर देता है।
इमामे रज़ा (अ) से मोतबर सनद से नक़्ल किया है के रसूले अक्रम (स) ने फ़रमाया के जुमे का दिन अफ़ज़लतरीन दिन है और परवरदिगार उस दिन नेकियों के सवाब को दुगना कर देता है। और ग्नाहों को माफ़ कर देता है और इंसान के दरजात को बुलंद कर देता है। दुआओं को क़बूल करता है और रंजओ ग़म को दूर कर देता है। बड़ी बड़ी हाजतें उसी दिन पूरी होती हैं। मालिक अपने बंदो पर ख़ुसूसी मेहेरबानी फ़रमाता है और बहुत से लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करता है। तो जो व्यक्ति भी उस दिन अल्लाह से दुआ करे और उस दिन के हक को और उस दिन की हुरमत को पहचान ले अल्लाह उसे जहन्नम की आग से आज़ाद कर देगा और अगर कोई व्यक्ति जुमे की रात या दिन को मर जाए तो उसे शहीदों का सवाब इनायत करेगा। और क़यामत के दिन अज़ाब से महफ़्ज़ उठाया जाएगा। लेकिन कोई अगर जुमा की तौहीन करेगा और उसके हक़ को बरबाद करेगा

के नमाज़े जुमा अदा न करे या हराम से परहेज़ न करे तो अल्लाह के लिए ज़रूरी है के अगर तौबा न करे तो उसे जहन्नम में डाल दें।
इमाम बाकिर (अ) से नक़्ल किया गया है के कोई दिन जुमा से बेहतर नहीं है। हद ये है के जुमा के दिन परिंदे भी जब मुलाक़ात करते हैं तो कहते हैं आज का दिन बेहतरीन दिन है।
???इमाम सादिक़ (अ) से नक़्ल किया गया है के जो जुमा का दिन हासिल करे उसे चाहिए के इबादत के अलावा किसी और अमल में मशग़ल न हो। के ख़ुदा उस दिन अपने बंदो को बख़्शता है और अपनी रहमत नाज़ल करता है। जुमा के दिन के फ़ज़ाएल और ज़्यादा हैं।

## जुमे की रात के आमाल

इस सिलसिले में बहुत सी ची०जें हैं। जिनमें से सिर्फ़ चंद का ज़िक्र किया जा रहा है।
पहले: इन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना:
???ख़दा पाको पाकीज़ा है व ख़्या सबसे बड़ा है व अललाह के सिवा कोई खुदा नही। ख़ुदाया मुहम्मद व आले मुहम्मद पर रहमत नाज़ल फ़र्मा।
रिवायत है के जुमा की रात नूरानी है और दिन और ज़्यादा नूरानी है लेहाज़ा कसरत के साथ ऐसा कहो और मोहम्मद और आले मोहम्मद (अ) पर सलवात पढ़ो।
इमामे सादिक़ (अ) से नक़्ल है के जुमे की रात को मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात पढ़ना हज़ार नेकीयों के बराबर है। और ख़ुदा उसकी वजह से हज़ार बुराईयों को मिटा देता है। इनसान के हज़ार दरजे बुलंद करता है। मुस्तहब है के नमाज़े अस्र जु मेरात से आख़रे जुमा तक मुसलसल सलवात पढ़ता रहे।
इमामे सादिक़ (अ) से नक़्ल है के जब जुमेरात को अस्र हो ता है तो मलाएका सोने के क़लम और चांदी के अवराक़ लेकर आते हैं और जुमेरात की शाम से जुमे के दिन मग़रिब तक सिवाए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात के किसी और नेकी को दर्ज नहीं करते।

शेख़ तूसी ने कहा के जुमेरात के दिन मुस्तहब है के हज़ार बार मोहम्मद और आले मोहन्मद पर सलवात पढ़े और मुस्तहब है इस सलवात को इस तरह पढ़ा जाए:

॰खदाया मुहम्मद (स) व आले मुहम्मद (स) पर रहमत ना॰जल ${ }^{\circ}$ मर्मा। उन के सुकून में ताजील ${ }^{\circ}$ फर्मा और


उन के दुश्मनों को हलाक कर दे चाहे जिन्नात में से हों या इन्सानों मे से, अव्वलीन हों या आ॰खरीन में।

शेख़ तूसी ने यह भी फ़रमाया है के आख़िर जुमेरात के दिन इस प्रकार इस्तेग़फ़ार करना भी मुस्तहब है:

## 

मैं उस ख़दा से माफ़ी चाहता हूँ जिस के अलावा कोई ख़दा नहीं है। वो ही ज़िन्दा और पाँदूा है और मैं
 उस की बार्गाह में इस तरह तौबा करता हूँ जिस तरह एक बंदा ख़ाज़ा ओ मिस्कीन ओ ज़लील तौबा करता
 है जिस के इख़तियार में न हालात का बदलना है और न कोई फ़ाएदा है और न कोई नुक्सान है, न मौत व
 जिंदगी है और न हश्न व नश्न। पर्वर्दिगार हज़रत मुहम्मद (स) ओर उनकी तय्यबो ताहिर और नेक किर्दार

अज़ीम औलाद पर रहमत और सलाम नाज़ल फ़र्माए।
दूसरा: जुमे की रात को इन सूरों का पढ़ना भी फ़ायदेमंद और सवाब दायक है:
१. सूरह बनी इसराईल
२. सूरह कहफ
३. जो सूरह तासीन से शुरू होते है: शूरह नम्ल और क़सस
४. सूरह सजदा
५. सूरह यासीन
६. सूरह साद
७. सूरह अहक़ाफ़
८. सूरह वाक़ेआ
९. सूरह फ़ुस्सेलत
१०. सरहह दुखान
११. सूरह तूर
१२. सूरह क़मर
१३. सूरह जुमा

और अगर इतनी फ़ुरसत न हो तो सिर्फ़ सूरह वाक़ेआ और जो सूरह उस से पहले बताए गए हैं उन्हें पढ़े।
इमामे सा॰दिक (अ) से रिवायत है के जो भी जुमे की रात को सूरह बनी इसराईल पढ़ेगा वह उस समय तक इस दुनिया से न जाएगा जब तक इमामे ज़माना (अ.त.फ.श.) की ज़ियारत न कर ले और फिर उन्हीं के असहाब में शुमार होगा।
फ़रमाया के जो व्यक्ति जुमे की रात को सूरह कहफ़ पढ़ेगा वो राहे खुदा में शहीद होकर जाएगा। ओर परवरदिगार उसे शोहदा के साथ महशूर करेगा। जो व्यक्ति तीनों तासीन जुमे की रात को पढ़ेगा वह खुदा के दोस्तों में

शुमार होगा और अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में रहेगा। ग़रीबी से महफ़्ज़ रहेगा और आख़ेरत में खुदा बेहिश्त में इस क़दर नेमतें अता करेगा के बंदा राज़ी हो जाए। उसके अलावा करामतें भी इनायत फ़रमाएगा और सौ हूराने जन्नत से उसकी शादी कर देगा।
जो व्यक्ति जुमा की रात को सूरह सजदा की तिलावत करेगा क़यामत में उसका नामे आमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा और आमाल का हिसाब न होगा और वह आले मोहम्मद के साथियों में महशूर होगा। इमामे मोहम्मद बाक़िर (अ) से मोअतबर सनद के साथ नक़्ल किया गया है के जो व्यक्ति जुमे की रात को सूरह साद की तिलावत करेगा उसे दुनिया और आख़ेरत में इतना ख़ैर दिया जाएगा जितना पैग़म्बरे मुरसल और मुक़र्रब फ़रिश्तों के अलावा और किसी को नहीं दिया जाता है। और उसे बेहिश्त में जगह दी जाएगी जिसके साथ भी वह रहना चाहेगा। यहाँ तक के अगर वो अपने नौकर को जो उसके घर वालों में शामिल नहीं है उसे भी साथ रखना चाहे तो उसे भी साथ कर दिया जाएगा।
इमामे जाफ़रे सादिक़ (अ) से नक़्ल किया गया है के जो व्यक्ति शबे जुमा या जुमा के दिन सूरह अहक़ाफ़ पढ़ेगा तो दुनिया में कोई ख़ाफ़ या रंज न देखेंगा। और आख़ेरत के हौल से भी महफ़ूज़ रहेगा।
आपही ने फ़रमाया के जो व्यक्ति शबे जुमा सूरह वाक़ेआ पढ़ेगा, खुदा उसे महबूब बना लेगा और दुनिया में बद हाली और ग़रीबी से महफ़ूज़ रखेगा और आफ़त उस तक नहीं पहोंचेगी। वो आख़ेरत में अमीरूल मोमिनीन (अ) के रोफ़क़ा में शुमार होगा। और यह सूरह हज़रत ही के साथ मख़सूस है। यह भी रिवायत है के जो व्यक्ति शबे जुमा में सूरह जुमा पढ़ेगा तो यह उसका एक जुमा से दूसरे जुमा तक के गुनाहों का क०प॰ेफारा हो जाएगा। और यही फ़ज़ीलत सूरह कहफ़ के शबे जुमा में तिलावत की भी वारिद हुई है। बल्कि जो शख़्स सूरह कहफ़ को ज़ोहर, अस्र, जुमा के दिन के बाद पढ़ेगा, उसके लिए भी यही फ़ज़ीलत है।
वाज़ेह रहे के शबे जुमा में बहुत सी नमा॰जें भी वारिद हुई हैं जिनमें से एक नमा॰जें अमीरूल मोमिनीन है और दूसरी दो रकत नमाज़ है जिसमें हर

रअत में हम्द और पंद्रह बार सूरह ज़िलज़ाल वारिद हुआ है। जो भी यह नमाज़ पढ़ेगा परवरदिगार इसको अज़ाबे क़ब्र और हौले महशर से महफ़ूज़ रखेगा।
तीसरी: नमाज़े मग़रिब और इशा की पहली रकत में सूरह जुमा पढ़े और दूसरी रकत में मग़रिब में सूरह तौहीद और ईशा में सूरह आला पढ़े।
चौथे: शबे जुमा में शेर पढ़ने से परहेज़ करें, इमामे जाफ़र सादिक़ (अ) से सहीह हदीस में मनक़ूल है के रोज़ादार के लिए, हालत एहराम में, और हरमे में और जुमा की शब और दिन में शेर पढ़ना मकरूह है। रावी ने अर्ज़ किया के चाहे शेर बरहक हो तो? इमाम (अ) ने कहा हाँ, चाहे वह बरहक ही क्यों न हो। हदीसे मोअतबर में इमामे सादिक़ (अ) से नक़्ल किया गया है के रसूले अक्रम (स) ने फ़रमाया:
जो शबे जुमा या जुमे के दिन शेर पढ़ेगा वह उस दिन या रात के हर सवाब के अलावा उस शेर के महरूम रहेगा। दूसरी रिवायत में यह वारिद हुआ है के उस रात में और उस दिन में उसकी नमाज़ कुबूल न होगी। पाँचवे: मोमिनीन के हक़ में दुआ करे जैसा के जनाबे फ़तेमा (स) करती थी और अगर दस अदद मर जाने वाले के हक़ में इस्तेग़फ़ार करेगा तो जन्नत उसके लिए लाज़म हो जाएगी।
छटे: उस शब में वह दुआएं पढ़े जो रिवायात में वारिद हुई हैं जिनकी तादाद बहुत है और हम उनमें से चंद का तज़किरा कर रहे हैं।
इमामे जाफ़रे सादिक़ (अ) से सहीह सनद के साथ नक्ल किया गया है जो व्यक्ति शबे जुमा में नाफ़लए शाम के अंतिम सजदे में सात बार इस दुआ को पढ़ेगा उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। और अगर हर शब में ऐसा ही करेगा तो और ज़्यादा बेहतर होगा। दुआ यह है:


ख़ुदाया मैं तुझ से तेरी ज़ात ए अ॰क्दस और तेरे नामे बज़र्ग के वसीले से दुआ करता हूँ के मुहम्मद (स) व

## 

आले मुहम्मद (स) पर रहमत नाज़ल फ़र्मा और मेरे अज़ीम गुनाहों को माफ़ फ़र्मा दे।
रसूले अक्रम (स) से नक़्ल किया गया है जो व्यक्ति भी इस दुआ को शबे जुमा या जुमे के दिन सात बार पढ़ेगा और उस शब या उस दिन मर जाएगा वह बेहिश्त में दाख़ होगा। दुआ यह है:
 ख़ुदाया तू मेरा रब है। तेरे अलावा कौई ख़ुदा नहीं है। तू ने मुझ को पैदा किया है और मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी कनीज़ का


बेटा हैँ, तेरे क़बज़े में हूँ मेरा इख़तियार तेरे हाथ में है, मैं ने तेरे अहद व वादे पर ये शाम की है। जहाँ तक मेर इम्कान में

## 

 होगा अमल करूँगा। ख़ुदाया मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हर उस बुराई से जो मैंने की है और उस बात से मैं तेरी नेमतों में

ज़िंदगी गुज़ारूँ और फिर तेरे गुनाह करता रहूँ। ख़ुदाया मेरे गुनाहों को माफ़ करदे के गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ़

नहीं कर सकता।
शेख़े तूसी, सय्यद इब्ने ताऊस, कफ़अमी और सय्यद बिन बाकी ने फ़रमाया है के शबे जुमा और जुमे के दिन में और शबे अरफ़ा और अरफ़ा के दिन इस दुआ का पढ़ना मुसतहब्बात में है। और हम इस दुआ को मिस्बाहे शेख़ से नक़्ल कर रहे हैं:

#  

ख़ुदाया अगर किसी ने तय्यारी की है या आमदगी की है या एहतेमाम व इंतेज़ाम किया है किसी मख़लूक्र की

## 

बार्गाह में हाज़र होने के लिए ताकी उसके अतिए और उसके जाएज़े व इनाम को हासिल कर ले तो मैं तेरी

## 

 बार्गाह की तरफ़ तय्यारी और एहतेमाम के साथ हाज़र हो रहा ह्ँ। तेरी माफ़ी का उम्मीदवार और तेरे जाएज़े व इनाम का तलबगार हूँ, ख़ुदाया मेरी दुआओं को नाउम्मीद ना करना तेरी बार्गाह में कोई साएल नाउम्मीद नहीं
 होता है। मैं किसी नेक अमल के भरोसे या किसी मख़ल़क की सिफ़ारिश के सहारे हाज़र नहीं हुआ हूं बल्के मैं
 अपने न॰फ्स के बारे मे बुराई और गुनाहों का इक़रार करते हुए इस एतेराफ के साथ हाज़र हुआ हूँ के मेरे पास न
 कोई दलील है और न कोई उज़ो है तेरी अज़ीम माफ़ी का उम्मीदवार ह्ँ जिसके ज़रिए तू ने ख़ताकारों को माफ़
 किया है और गुनाहगारों का मुसलसल बड़े बड़े जुर्म करते रहना तुझे इस बात से रोक नहीं सका है के तू उन पर

## 

मेहेरबानी करे। ऐ वो ख़ुदा जिस की रहमत वसी है और जिस की मफ़्फिरत अज़ीम है। ऐ मेरे अज़ीम ऐ मेरे बुजुर्ग
 ख़ुदा ऐ मेरे बाअ॰ज्मत ख़ुदा तेरे ग़ज़ब को सिवाए तेरे हिल्म के कोई रोक नहीं सकता और तेरी नाराज़गी से सिवाए फ़र्याद के कोई बचा नहीं सकता है। मुझे अपनी कुदरते कामिले से सुकून अता फ़र्मा जिस के ज़रिए तू
 मुर्दा शहरों को ज़िंदा करता है और मुझे किसी ग़म से हलाक न कर देना यहाँ तक के तू मेरी दुआ कुजूल कर ले
 और मुझे उस क्रुबूलियत को दिखला दे। मुझे तमाम ज़िंदगी आ॰फियत का ज़ाएक़ा अता फ़र्माना और दुश्मनों
 को तानें देने का माक़ा न देना, न उन्हें मेरी गर्दन पर मुसल्लत करना। मेरे ख़ुदा अगर तूने मुझे गिरा दिया तो
 उठाने वाला कोई नहीं है और अगर तूने मुझे बुलन्द कर दिया तो कोई मुझे गिरा नहीं सकता है। अगर तूने
 हलाक कर दिया तो कौन है जो तुझसे मेरे बारे में सिफ़ारिश करे या मेरे बारे में सवाल करे। मैं जानता हूँ के तेरे

## 

फ़ैसले में कोई जुल्म नहीं होता है और तेरे अज़ाब में जलदी नहीं होती है के जलदी वो करता है जिसे क़बज़े से
 निकल जाने का ख़तरा होता है और ज़ुल्म वो करता है जो ख़ुद कमज़ोर होता है। तेरी ज़ात उन बातों से बहुत
 ज़्यादा बुलन्द व बाला है। ख़ुदाया मैं तेरी पनाह चाहता हूँ मुझे पनाह दे दे। मैं अमन का तलबगार हूँ मुझे अमन दे
 दे रोज़ी चाहता हूँ मुझे रोज़ी अता फ़र्मा। मैं तुझ पर भरोससा करता हूँ तू मेरे लिए काफ़ी हो जा मैं दुश्मन के


मुक़ाबले में तुझ से मदद चाहता हूँ लेहाज़ा मेरी मदद फ़र्मा। मैं इनायत का तलबगार हूँ लेहाज़ा इनायत फ़र्मा। मैं


तुझ से इस्तेग़फ़ार करता हैँ लेहाज़ा मुझे माफ़ कर दे। आमीन आमीन आमीन।
सातवें: दुआ-ए-कुमैल की तिलावत करे जिसका तज़केरा अगले अध्याय में किया जाएगा।
आठवें: दुआ अल्लाहुम्म या शाहेदा कुल्ले नजवा पढ़े जो शबे जुमा में पढ़ी जाती है और जिसका ज़िक्र सफा नं. ९२३ पर है। ???ऐ अल्ला जो हर छुपी बातों का गवाह है...
नवें: दस बार इस दुआ को पढ़े


ऐ मख़ल़क्रात पर हमेशाँ फ़ज़्ल करने वाले और दोनो हाथ से अता करने वाले, ऐ अज़ीम तरीन अताया के


मालिक, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर रहमत नाज़ल फ़रमा, जो अपने किरदार मे सबसे बरतर हैं। और ऐ


ख़ुदा बुलंद व बरतर आज की शाम हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा दे।
यह दुआ भी ईदे फ़ित्र की शब में पढ़ने के लिए कहा गया है।
दसवे: अनार खाए के इमाम सादिक़ (अ) हर जुमा की शब में अनार खाते थे। अगर सोते समय खाए तो ज़्यादा बेहतर होगा जैसा कि रिवायत में है कि जो भी सोते समय अनार खाए वह सुबह तक मामून और सलामत रहेगा। बेहतर यह है कि जब अनार खाए तो उसके नीचे एक रूमाल बिछा ले और हर दाने को खाए और किसी को अपना शरीक न बनाए। ग्यारहवें: शेख़ जाफ़र क़ुम्मी इबने अहमद कुम्मी ने किताबे उरूस में इमामे सादिक़ (अ) से नक़्ल किया है के जो शख़्स भी नाफ़ेला नमाज़ सुबह की दो रकत के दरमियान सौ बार ये कहे तो परवरदिगारे आलम उसके लिए जन्नत में मकान बना देता है:
???मेरे रब की ज़ात पाकोपाकीज़ा है उसकी हम्द के साथ ???मैं ख़ुदा से माफी मांदता हूँ व उसकी तरफ़ तौबा के लिए मुड़ता हूँ। बारहवें: शेख़ तूसी और सथ्यद और दीगर हज़रात ने भी इस दुआ का ज़िक्र किया है और फ़रमाया है कि इस दुआ को शबे जुमा की सहेर के समय पढ़ा जाए:
 ख़ुदाया मुहम्मद (स) व आले मुहम्मद (स) पर रहमत नाज़ल फ़र्मा और आज की सुबह मुझे अपनी रिज़ा अता
 फ़र्मा दे, मेरे दिल में अपना ख़ौफ पैदा कर दे और उसे हर एक तरफ़ से क़ता करदे ताके मैं तेरे अलावा न किसी
 का उम्मीदवार बनूँ और न किसी से ख़ौफ़ज़दा हूँ। खुदाया मुहम्मद (स) व आले मुहम्मद (स) पर रहमत नाज़ल

फ़र्मा और मुझे यक़ीने कामिल और इख़लासे कामिल अता फ़र्मा। तौहीद का शरफ़ हमेशाकी इस्तेक़ामात, सब्र का मादन, क़ज़ा पर राज़ी रहने की तौफीक़ अता फ़र्मा। ऐ सारी हाजतों के पूरा करने वाले और ख़ामोश लोगों
 के हाल ए दिल के जानने वाले मुहम्मद व आले मुहम्मद पर रहमत नाज़ल फ़र्मा और हमारी दुआ को कुबूल
 फ़र्माले हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे हमारे रिज़्क़ मे वुसअत अता फ़र्मा और हमारी ज़ात के बारे में और
 बरादरान ए दीनी अ व अयाल के बारे में हाजतों को कुुबूल फ़र्माले। ख़ुदाया तमाम उम्मीदें तेरे अलावा हर

## 

एक के सामने नाकाम हो जाती हैं और तमाम हिम्मतें तेरी बार्गाह के अलावा मुअत्तल और बेकार हो जाती हैं
 अक़ल के सारे रास्ते सिवाए तेरे बंद हो जाते हैं के तू ही उम्मीदों का मर्कज़ है और तू ही पनाहगाह है ऐ करीम
 तरीन मक़सूद और करीम तरीन मसऊल मैं तेरी बार्गाह में भाग कर आया हूँ के तू हर भाग कर आने वाले की
 पनाहगाह है। अपने गुनाहों का बोझ अपनी पुश्त पर लाद कर लाया हूँ। मेरा कोई सिफ़ारिश करनेवाला नहीं
 है। सिवाए इस मारिफ़त के के तू सब से ज़्यादा क़रीब है जिस से तलबगार उम्मीदें वाबस्ता करते हैं या स्ग़बत
 रखने वाले इस का इशतियाक़ रखते है। ऐ वो पर्वर्दिगार जिस नें अक़लों को मारिफ़त के ज़रिए कुशादा किया
 है और ज़बानों को अपनी हम्द से रवाँ किया है और जो कुछ भी अपने बंदों पर अहसान किया है। उस को


अपने हक़ को अदा करने के लिए काफ़ी क़रार दिया है। मुहम्मद (स) व आले मुहम्मद (स) पर रहमत नाज़ल

#  

फ़र्मा और शैतान को हमारी अक़ल पर रास्ता न देना और न बातिल का गुज़र हमारे आमाल पर होने पाए।
उसके बाद जब जुमे के दिन सुबह तुलू हो जाए तो यह दुआ पढ़े:
 मैं पर्वर्दिगार उस के फ़रिश्तों और उस के अंबिया व मुर्सलीन और हज़रत मुहम्मद (स) व आले मुहम्मद عَا सल्लल्लाहो अलैहे व आलेहा की ज़िम्मेदारी में सुबह कर रहा हूँ। मैं आले मुहम्मद (अलैहेमुस्स लामो)


और उन के वाज़े अमूर, ज़ाहिर व बातिन सब पर ईमान रखता हूँ और इस बात की गवाही देता हूँ कि वो
 लोग इल्म ए पर्वर्दिगार और इतात ए इलाही में हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (सल्लल्लाहो •अलैहे व आलेही व

आलेहा) के मानिंद हैं।
रिवायत में है के जो व्यक्ति भी जुमे के दिन तीन बार यह दुआ पढ़ेगा उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। चाहे वह समुद्र के झाग से ज़्यादा क्यों न हो।

#  

मैं इस्तेग़फ़ार करता हूँ उस अल्लाह से जिस के अलावा कोई ख़ुदा नहीं है।

## जुमे के दिन के आमाल

यह आमाल बहत हैं लेकिन इस मक़ाम पर सिर्फ़ चंद आमाल का ज़िक्र किया जा रहा है।
एक: जुमा के दिन सुबह की नमाज़ में पहली रकत में सूरह जुमा और दूसरी रकत में सूरह तौहीद पढ़े।
दो: नमाज़े सुबह के बाद बग़ैर कोई गुफ़तगू किए यह दुआ पढ़े: ताके आईंदा जुमा तक के लिए उसके गुनाहों का कफ़्फ़ारा क़रार पाए।


ख़ुदाया मैं ने इस जुमा में जो बात कही है या जो भी क़सम खाई है या जो भी नज़र की है उन सब पर तेरी
 मशीयत हावी है। तू जो भी चाहे वो हो जाएगा और न चाहेगा तो वो अंजाम नहीं पा सकता है। ख़ुदाया मेरे


गुनाहों को माफ़ कर दे। ख़ुदाया जिस पर तू सलवात भेजे उस पर मेरी सलवात है और जिस पर तेरी लानत


है उस पर मेरी भी लानत है।

कम से कम इस अमल को एक महीने में एक बार अंजाम दें।
रिवायत में है जो जुमा के दिन जो भी नमाज़े सुब्ह के बाद मुसल्ले पर बैठ कर तुलूए आफ़ताब तक ताक़ीबात में मशग़ूल रहेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में सत्तर दर्जे बुलंद करेगा।
शेख़ तूसी ने रिवायत की है के सुन्नत है के नमाज़े सुबह की ताक़ीबात में जुमा के दिन यह दुआ पढे:


पर्वर्दिगार मैं तेरी बार्गाह का इरादा किया हूँ हाजतों के साथ और अपने फ़क्र व फ़ाके और अपनी मिस्कीनी


से ख़़द को तेरे सामने डाल दिया है। मैं अपने अमल से ज़्यादा तेरी मग़ा०फिरत की उम्मीद रखता हूँ और
 जानता हूँ कि तेरी मग़ा॰फिरत और रहमत मेरे गुनाहों से ज़्यादा वसीतर है। ख़ुदाया अपनी क़ुद्रत ए कामिले


से मेरी तमाम हाजतों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी ले ले। ये तेरे लिए बहुत आसान है और मैं इस का
 मोहताज ह्ँ। मुझे कोई ख़र तेरे अलावा कहीं से नहीं मिला है और न किसी शर को तेरे अलावा कोई दफ़ा
 कर सकता है। अपने रोज़ फ़॰क्र व फ़ाके के लिए जब तमाम लोग क़ब्र के हवाले कर देंगे और तेरी बार्गाह

## 

में आना होगा तेरे अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ।
तीन: रिवायत में है कि जो व्यक्ति भी नमाज़े सुबह और नमाज़े ज़ोहर के बाद और दूसरे दिनों में भी यह सलवात पढ़ेगा वह मरने से पहले इमामे ज़माना (अ) से ज़रूर मुलाक़ात करेगा। ऐ खुदा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर रहमत भेज और जल्द उनको विजय दे।
और अगर सौ बार इस सलवात को पढ़े तो परवरदिगारे आलम उसकी तीस दुनियवी और तीस आख़ेरतकी हाजतों को पूरा फ़रमाएगा।
चार: नमाज़े सुबह के बाद सूरह रहमान पढ़े और फ़बे अय्ये आलाए रब्बेकोमा तोक.ज्ज़ेबान के बाद कहे: ला बे शयईम मिन आलाएका रब्बे ओक。ज्ज़ेब. यानी मैं परवरदिगार की किसी भी नेमत का इन्कार नहीं करता हूँ।
पाँच: शेख़ तूसी ने फ़रमाया है के जुमा के दिन नमाज़े सुबह के बाद मुस्तहब है के सौ बार सूरह तौहीद और सौ बार सलवात और सौ बार इस्तेग़फ़ार पढ़े। और उसके बाद सूरह निसा, सूरह हूद, सूरह कहफ़, सूरह साफ़्फ़ात, और सूरह रहमान की तिलावत करे।
छे: सूरह अहक़ाफ़ और सूरह मोमेनून की तिलावत करे। के इमाम जाफ़रे सादिक़ (अ) से मनक़ूल है के जो शख़्स भी शबे जुमा या जुमा के दिन सूरह अहक़ाफ़ की तिलावत करेगा उसे किसी तरह का ख़फ़ नहीं हो सकता है। उसके अलावा आपने फ़रमाया के जो शख़्स जुमा के दिन पाबंदी के साथ सूरह मोमिनून पढ़ेगा परवरदिगार उसका अंजाम अच्छा करेगा और वो ख़ुद अंबिया और मुरसलीन की रिफ़ाक़त में होगा।
सात: सूरज निकलने से पहले दस बार सूरह काफ़ेरून की तिलावत करे। और अगर उसके बाद दुआ करेगा तो उसकी दुआ क़बूल होगी। रिवायत में है के इमाम ज़ैनुल आबेदीन (अ) जुमा के दिन आयतल कुर्सा कि तिलावत

फ़रमाया करते थे ज़ोहर तक। और जब नमाज़ों से फ़ारिग हो जाते थे तो सूरह क़द्र की तिलावत शुरू कर देते थे।
याद रहे के जुमा के दिन आयतल कुर्सा की तिलावत बेहतरीन फ़ज़ाएल की हामिल है।
अल्लामा मजलिसी की रिवायत के मुताबिक़ उनकी शक्ल ये होगी:
आठ: जुमा के दिन गुस्ल करे के यह गुुस्ल सुन्नते मोवक्केदा है। रिवायत में है रसूले अक्रम (स) ने अमीरूल मोमिनीन (अ) से फ़रमाया के: या अली जुमा के दिन अपना रोज़ का खाना बेच कर पानी ख़ीदना पड़े तो भी इंसान को भूका रहना चाहिए। के इससे बेहतर कोई सुन्नत नहीं है। इमामे जाफ़रे सादिक़ (अ) से नक़्ल किया गया है के जो व्यक्ति भी जुमा के दिन ग़ुस्ल करे और यह दुआ पढे।

## 

## मै गवाही देता हूँ के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नही वह एक है उसका कोई शरीक नही और मै गवाही



देता हूँ के मोहम्मद उसके बंदे व रसूल हैं। ख़़ुदाया मुहम्मद (स) व आले मुहम्मद (स) पर रहमत नाज़ल


फ़र्मा। और मुझको तौबा करनेवालों मे से बना दे और पाक लोगों मे से बना दे।
ऐसा व्यक्ति गुनाहों से अगले जुमा तक पाक-ओ-पाकीज़ा रहेगा। और उसे एक मानवी तहारत हासिल होगी।
एहतियात यह है के अगर मुम्किन हो तो गुस्ले जुमा को तर्क न करे और

उसका समय तुलूए सूरज से ज़वाले सूरज है और जिस क़दर भी ज़वाल से नज़दीक हो बेहतर है।
नौ: अपने सर को ख़तमी से धोए के इस तरह इंसान दीवानगी और कोढ़ से महफ़ूज़ रहता है।
दस: नाख़ून और मूछें काटे के उसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। उस से रोज़ी में इज़ाफ़ा होता है और इंसान आईंदा जुमा तक गुनाहों से पाक रहता है। और दीवानगी, कोढ़, वग़ैरा से महफ़्ज़ रहता है। इस समय यह भी कहना बेहतर है:
अल्लाह के नाम से।
और अल्लाह (के हुक्म) से
और मुहम्मद (स) व आले मुहम्मद (स) की सुन्नत पर।
नाख़ून काटते समय बाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करे और दाहिने हाथ की छोटी उंगली पर ख़त्म करे। इसी तरह पैर के नाख़ून भी काटे और फिर नाख़नों को दफ़्न कर दे।
ग्यारह : जुमे के दिन इतर लगाना और अपना बेहतरीन लिबास पहन्ना मुसतहब है।
बारह: जुमा के दिन सदका देना दूसरे दिनों के सदके से हज़ार गुना बेहतर है।
तेरह: अपने परिवार के लिए अच्छी ची.जें मेवा और गोश्त फ़राहम करे। के जुमा की आमद से ख़ुशहाल हो जाए।
चौदह: नाश्ते के समय अनार ख़ाए और कासनी के सात पत्ते ज़वाल से पहले खा ले। इमामे मूसा बिन जाफ़र से नक़्ल किया गया है के जो व्यक्ति नाश्ते के समय अनार खाएगा उसका दिल चालीस दिन तक नूरानी रहेगा। और अगर दो अनार खाएगा तो अस्सी दिन तक, और अगर तीन अनार खाएगा तो १२० दिन तक शैतान के वसवसे से महफ़ूज़ रहेगा। और जो वसवसे शैतानी से महफ़ूज़ हो जाए वह फिर गुनाह नहीं कर सकता। और जो गुनाह नहीं करेगा वह दाख़ले बेहिश्त हो जाएगा। शेख़ ने मिस्बाह में फ़रमाया है के शबे जुमा और जुमा के दिन अनार खाए की बेपनाह

फ़ज़ीलत है।
पंद्रहः अपने को दुनिया के कामों से अलग रखे और मसाएले दीन के सीखने में मशग़ल हो जाए। जुमे के दिन सैरो सेहात बागों में तफ़रीह और ऐसे पस्त लोगों के साथ नशिस्त में बरबाद न करे जिनका काम सिवाए मसख़रापन और लोगों की ऐबजुई और फ़ुज़ूल बातों के कुछ न हो। क़हक़हा लगाना, शेर पढ़ना, मोहमल बातों में मशग़ल होना इतने मफ़ासिद रखता है जिसका तज़केरा भी नहीं किया जा सकता है। इमामे सादिक़ (अ) ने फ़रमाया के हैफ़ है उस मुसलमान पर जो हफ़ते में जुमे के दिन को अपने दीन के मसाएल के सीख़ने में सर्फ़ न करे। और अपने व॰क्त को दीन के लिए ख़ाली न रख सके। रसूले अक्रम (स) से मनक़ूल है के जब देखो के जुमे के दिन कोई बूढ़ा इंसान तारीख़े जाहिलीयत और कुफ्र को लोगों के लिए बयान कर रहा है तो समझो के ऐसा आदमी संगसार कर दिए जाने के क़ाबिल है।
सोलह: हज़ार बार सलवात पढ़े के इमाम मोहम्मद बाक़र (अ) ने फ़रमाया है के जुमे का दिन मेरे नज़दीक मोहम्मद और आले मोहम्मद (अ) पर सलवात से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। अगर हज़ार बार न पढ़ सके तो कम से कम सौ बार ज़रूर पढ़े। के क़यामत के दिन उसका चेहरा नूरानी होगा। रिवायत में है जो भी व्यक्ति जुमे के दिन सौ बार सलवात पढ़ेगा और सौ बार सूरह तौहीद पढ़ेगा वह यकीनन बख्श दिया जाएगा।
मै अल्लाह तआला से मग़फिरत चाहता हूँ (जो मेरा) रब है, और उसी से तौबा करता हूँ।
रिवायत में यहां तक वारिद हुआ है के ज़ोहर और अस्र जुमा के दिन के दरमियान सलवात पढ़ना सत्तर हज का सवाब रखता है।
सतरह: रसूले अक्रम (स) और आइम्मे ताहेरीन (अ) की ज़ियारत पढ़े जिसका तज़केरह ज़ियारत के अधयाय में किया जाएगा। अठ्ठारह: मरहूमीन की ज़ियारत और विशेष रूप से माता पिता की ज़ियारत के लिए जाए। के उसमें बेहद फ़ज़ीलत है। इमाम बाक़र (अ) से मनकूल है के जुमा के दिन अपने मरनेवालों की ज़ियारत करो के उन्हें मालूम होता है

के कौन उनकी ज़ियारत के लिए आया और वो इस प्रकार ख़ुशहाल हो जाते हैं।
उन्नीस: दुआ नुदबा की तिलावत करे के यह चारों ईदों के आमाल में शामिल है और उसका ज़िक्र अपने मक़ाम पर किया जाएगा।
जुमे के दिन की नमा.जें
बीस: याद रखो के जुमा के दिन के लिए नाफ़ेला के अलावा बीस रकत और है जिसकी कै॰फियत बिनाबरे मशह्र यह है के छे रकत तुलूए सूरज के थोड़े बाद पढ़े, छे रकत नाश्ते के समये, और छे रकत नज़दीक ज़वाल और दो रकत बादे ज़वाल नमाज़े जुमा से पहले। या यह के शुरू की छे रकत नमाज़े जुमा या ज़ोहर के बाद पढ़े जैसा िफ़िक्ह की किताबों में नक़्ल किया गया है। उसके अलावा भी बहुत सी नमाज़े जुमा के साथ मख़सूस नहीं हैं लेकिन जुमा के दिन उनका अदा करना बहर हाल ज़्यादा अफ़ज़ल है।
जिनमें से सबसे पहली नमाज़े कामेला है जिसे जनाबे शेख़े तूसी, सय्यद, शहीद और अल्लामा हिल्ली वगैरह ने मोतबर असनाद से इमामे जाफ़रे सादिक़ (अ) से नक़्ल किया है। के अपने आबाओ अजदाद के हवाले से रसूले अक्रम (स) का यह इरशाद नक़्ल किया है के जो व्यक्ति जुमा के दिन ज़ोहर से पहले चार रकत नमाज़ अदा करे और हर रकत में सूरह हम्द को दस बार और चारां क़ुल और Dायतल कुर्सा को दस बार पढ़े। सूरह क़द्र और शहेदल्लाह को भी दस बार पढ़े और चार रकत पढने के बाद इस्तेग़फ़ार करे। और सौ बार इस प्रकार कहे:
मै अल्लाह तआला से माफ़ी मांगता हूँ।
और सौ बार कहे:
अल्लाह तआला पाक है।
और सारि तारा॰फ अल्लाह तआला के लिए है।
और अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नही है।
और अल्लाह सब से बड़ा है।
और कोई ताक़त व क़ुव्वत नही सिवा अल्लाह के जो सबसे बुलंद व बड़ा

है।
और सौ बार यह दुआ पढे:
परवरदिगार उससे तमाम अहले ज़मीनो आसमान, शयातीन और हुक्कामे ज़ालिम के शर को दूर कर देगा और उसके अलावा और भी फ़æजाएल इस नमाज़ के नक़्ल किए गाए हैं।
दूसरी नमाज़
नमाज़े हारिस हमदानी जिसे हारिस ने अमीरूल मोमिनीन (अ) से नक़्ल किया है के अगर मुम्किन हो तो जुमा के दिन दस रकत नमाज़ पढ़ो। रूक् और सजदों को बेहतरीज तरीक़े से अंजाम दो हर दो रकत के बाद सुब्हानल्लाह व बेहम्देह कहो के इस नमाज़ की बेहिसाब फ़ज़ीलत है।
अल्लाह तआला पाक है और सारी तारा॰फ उसी की है।
तीसरी नमाज़
वह नमाज़ जिसे मोतबर सनद के साथ इमाम जाफ़रे सादिक़ (अ) से नक़्ल किया गया है के जो व्यक्ति भी सूरह ईब्राहीम और सूरह हिज्रो को जुमा के दिन दो रकतों में अलग अलग पढ़े वह ज़िन्दगी में परेशान, दीवाना और बला में मुब्तेला नहीं हो सकता।

## नमाज़ हज़रत रसूले अकरम (स)

इन नमाज़ों के अलावा नमाज़े हज़रत रसूले ख़्दा (स) है जिसे मोतबर सनदों के साथ सट्यद इब्ने ताऊस ने इमाम रज़ा (अ) से नक़्ल किया है। आपने फ़रमाया नमाज़े रसूले अक्रम (स) से क्यों ग़ा.फिल हो? शायद वह नमाज़े जाफ़र तय्यार से अलग कोई नमाज़ हो। रावी ने कहा हुज़ुर वह भी नमाज़ ताला॰५फ फ़रमा दीजिए।
फ़रमाया के दो रकत नमाज़ इस तरह अदा करो के हर रकत में एक बार सूरह हम्द और पंद्रह बार सूरह क़द्र पढ़ो। उसके बाद रूक् में और रूके से सर उठाने के बाद और पहले सजदे में और दोनो सजदे के दरमियान और दूसरे सजदे में और दूसरे सजदे से सर उठने के बाद पंद्रह पंद्रह बार सूरह क़द्र पढ़ो। उसके बाद तशहहुद और सलाम पढ़कर नमाज़ तमाम करो।

परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और तमाम हाजतों को पूरा कर देगा। उसके बाद यह दुआ पढ़ो:

अल्लाह के अलावा कोई ख़दा नहीं है। वो ही हमारा और हमारे बुज़ुर्गों का पर्वर्दिगार है। उस के अलावा
 कोई ख़ुदा नहीं है वो ख़ुदा यकता है और हम सब उस के इताअत गुज़ार हैं। उस के अलावा कोई ख़ुदा
 नहीं है। वो एक है, अकेला है, यकता है। उसने अपने वादे को पूरा किया है, अपने बंदों की मदद की है,
 अपने लश्कर को इ॰ज्ज़त दी है और तमाम ग्रोहे कु॰्र को हज़ीमत दी है। उस ही के लिए मुल्क है और
 उस ही के लिए हम्द है और वो हर शै पर क़ादिर है। ख़ुदाया तू आस्मान व ज़मीन और इन के दर्मियान हर


मंज़ल का नूर है। तू ही आस्मान व ज़मीन और उन के माबैन का क़ायम करने वाला है। तेरे ही लिए हम्द


है और तू ही हक है और तेरा वादा बर्हक और तेरा कलाम हक्र है। तेरे वादे की वफ़ा हक है। जन्नत व नार

## 



## 

 ज़रिए लोगों से मुक़ाबला किया है। तेरी ही बार्गाह में अपने फ़ैसले को हवाले कर दिया है। ऐ ख़ुदा, ऐ मालिक, ऐ पर्वर्दिगार हमारे तमाम गुज़शिता और आइनदा गुनाहों को माफ़ कर दे चाहे वो अयाँ या ख़फी
 तरीके पर। तू मेरा ख़ुदा है, तेरे अलावा कोई ख़ुदा नहीं है। मुहम्मद (स) व आले मुहम्मद (स) पर रहमत
 नाज़ल फ़र्मा और मुझे माफ़ कर दे व मेरी तौबा को क़ुबूल करले के तू तौबा क़ुबूल करने वाला है और
التَّرَّابْالرَّرِيْمُ.

मेहरबान ख़्रुदा है।
???
???
???

## नमाज़े हज़रते अमीरूल मोमिनीन (अ)

शेख़ तूसी और सट्यद बिन ताऊस ने इमामे सादिक़ (अ) से नक़्ल किया है के आप ने फ़रमाया तुम में से जो भी चार रकत नमाज़े अमीरूल मोमिनीन (अ) बजा लाएगा वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा जैसे अबी अभी पैदा हुआ है। उसकी तमाम हाजतें पूरी कर दी जाएगी। इस नमाज़ मे हर रकत में सूरह हम्द के बाद पचास बार सूरह तौहीद पढ़ा जाएगा। और नमाज़ के बाद यह दुआ पढ़ी जाएगी जो इमाम की तसबीह में शुमार होती है:

## 

 पाक है वो ख़ुदा जिसके आसार मिटते वाले नहीं। पाक है वो जिसके ख़ज़ाने कम होने वाले नहीं। पाक हैवो ख़ुदा जिस के मख़ज़न में कमी आने वाली नहीं। पाक है वो ख़ुदा जिस की दौलत ख़तम होने वाली


नहीं। और न उसकी मुद्दत तमाम होनेवाली है। पाक है वो ख़ुदा जिसके अम्र में इसका कोई शरीक नहीं उसके बाद अपनी हाजतें तलब करे और ा०फिर यह कहे:
الِلَهَغَيُرُو.

और उसके अलावा कोई ख़दा नहीं
 ऐ वो पर्वर्दिगार जिस ने गुनाहों को माफ़ कर दिया है और उन का बदला नहीं लिया है अपने बंदों पर रहम

## 




खड़ा ह्ँ, ऐ मेरे पर्वर्दिगार! ऐ मेरे ख़़दा! ऐ मेरी उम्मीद! ऐ मुझ पर रहम करने वाले ऐ मेरे फ़र्याद रस! ये तेरा
 बंदा है ये तेरा बंदा है जिस के पास कोई चारा व तदबीर नहीं है। तू उस की रग़बतों की आख़री मंज़ल है
 और तू ही उस की रगों में ख़ून दौड़ाने वाला है। ऐ मेरे मालिक, सरदार, ऐ मेरे मालिक, ऐ वो ख़ुदा जो वो
 ही है जो है और मेरा पालने वाला है, तेरा बंदा तेरा बंदा जिस के पास कोई चारा व तदबीर नहीं है और उस
 के पास अपना कुछ नहीं न अपना नफ़ा व नु॰क्सान की ताक़त रखता है और मेरे पास कोई नहीं है जिस से
 उम्मीद करूँ। सारे धोके देने वाले वसाएल क़ता हो गए हैं और तमाम मोहमिल ख़यालात ख़त्म हो गए हैं
 ज़माने ने मुझ को अकेला छोड़ कर तेरे हवाले कर दिया है। अब मै तेरे सामने इस मंज़ल पर ख़ड़ा हूँ।

#  

ख़ुदाय जो कुछ हुआ है वो सब तेरे इल्म में है। अब देखना ये है कि तू मेरे साथ क्या बरताव करता है। काश
 मुझे मालूम हो जाता कि तू मेरी दुआ पर हाँ कहेगा या ना कहेगा। अगर नहीं कहेगा तो मेरे लिए वामुसीबता
 है। मैं फ़र्याद करूँगा। वाए बरहाले मा। मैं नाला ओ ज़ारी करूँगा। ये मेरी बदू॰ख्ती है ये मेरी शिक़ावत है, ये
 मेरी नालएक़ी है, ये मेरी ज़िल्लत है, ये मेरी बेकसी है। मैं कहाँ जाऊँ, किस से कहूँ, किस के पास फ़र्याद
 करूँ और किस से और कहाँ पनाह तलाश करूँ, किस से उम्मीद करूँ, कौन मुझ पर अपना फ़ज़्ल करेगा। अगर तू छोड़ देगा ऐ वसी मफ़्फिरत वाले। और अगर तूने हाँ कह दिया जैसा के तेरे बारे में मेरा ख़याल है।
 और यही तुझसे उम्मीद भी है। तो मेरे लिये ख़ुशी की बात है। मैं नेक ब०खत हूँ, मैं सईद हूँ, मेरे लिए तूबा

है। मैं तेरी रहमत के क़ाबिल हूँ ऐ मेरे रहेम करने वाले। ऐ मेरे मेहेरबानी करने वाले। ऐ रहेम करने वाले। ऐ
 बड़ी ताक़त वाले। ऐ इ॰ख्तयार वाले। ऐ इन्साफ़ करने वाले। मेरे पास कोई अमल नही है के मै अपनी
 ज़रूरत को पूरा करवा सकूँ। तेरे उस नाम के वसीले से दुआ करता हूँ जिसे तूने अपने ग़ैब में छुपा रखा है
 और वो तेरे ही पास सुरिक्षत है। तुझसे निकल कर किसी और की तरफ़ नही जा सकता उसी नाम के वासते
 से और तेरी ज़ात के वासते से। वो नाम जो अजिल और अशरफ़ है। मेरे पास इसके अलावा कुछ नही है
 और न तुझसे ज़्यादा कोई मेहेरबानी करने वाला है। ऐ कामिल हसती ऐ हसती देनेवाले ऐ वो ख़ुदा जिसने
 अपनी मारेफ़त दी और अपनी इताअत का हुकम दिया और अपनी मासियत से रोका ऐ वो ख़ुदा जिस से


 तेरा कहना नही माना। वरना अगर तेरे हुकमों को मान लेता तो तामाम मामेलात के लिए काफ़ी हो जाता।


मगर मैं अपनी मासियत के बावजूद तुझसे उम्मीदवार हूँ। लेहाज़ा मेरे और मेरी उम्मीदों के दरमियान हाएल


न हो जाना। ऐ मेहेरबानी करनेवाले मुझे सामने से पीछे से ऊपर से नीचे से और हर तरफ़से अपनी पनाह मे


लेले। ख़ुदाया मेरे सरदार, हज़रत मुहम्मद (स) मेरे वली और तमाम हादी इमामों (अ) के वास्ते से मुझपर

## 

अपनी रहमत, राफ़त और मेहेरबानी क़रार देदे। मेरे रिज़्क़ को बढ़ा दे, मेरे कर्ज़ को अदा करदे। और मेरी


ज़रूरियात पूरी करदे। या अल्लाहो या अल्लाहो या अल्लाहा, तू हर शै पर क़ादिर है।
हज़रत ने फ़रमाया के जो व्यक्ति भी इस नमाज़ को पढ़ेगा और इस दुआ को पढ़ेगा। जब नमाज़ से फ़ारिग होगा तो उसके और उसके ख़ुदा के दरमियान तमाम गुनाह ब०खशे जा चुके होंगे।
इस चार रकत नमाज़ के बारे में शबो रोज़े जुमा बेशुमार हदीसों में फ़ज़ीलत वारिद हुई है। और अगर नमाज़ के बाद यह कहे तो रिवायत में है के उसके पहले के सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और ऐसा मालूम होगा के उसने बारह दफ़ा क़ुरान ख़त्म किया है। और परवरदिगार उसको क़यामत के दिन की भूख और प्यास से महफूज़ कर देगा। ख़ुदाया नबी ए अरबी (स) व उसकी आल (स) पर रहमत नाज़ल फ़र्मा।

## जनाबे ज़हरा (स) की नमाज़

रिवायत में है के जनाबे ज़हरा (स) दो रकती नमाज़ पढ़ती थीं जो उन्हें जिब्रईल (अ) ने तालीम की थी। पहली रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह क़द्र सौ बार पढ़े। दूसरी रकत में स्रह हम्द के बाद सौ बार सूरह तौहीद है। नमाज़ के बाद आप यह दुआ पढ़ती थीं:


पाक ओ पाकीज़ा है वो ख़ुदा जो बुलंद और अज़ीम इ॰ज्ज़त का मालिक है। पाकीज़ा है वो ख़ुदा जो साहेबे
 ज़लाल अज़ीम बुजुर्ग है। पाकीज़ा है वो ख़ुदा जो साहेबे मुल्के अज़ीम व क़दीम है। पाकीज़ा है वो ख़ुदा
 जिसका लिबास रौनक जमाल और हुस्त है। पाकीज़ा है वो ख़ुदा जिसकी रिदा नूर और विक़ार है। पाकीज़ा
 है वो ख़ुदा जो पत्थर पर चूटियों के पैरों के निशान देखलेता है। जो िफ़िज़ा मे उड़ते हुए परिदों की


परवाज़ा। वो ख़ादा वो है जिसके अलावा कोई ऐसा नही है।
सर्यद बिन ताऊस के फ़रमाया है के दूसरी रिवायत में यह भी वारिद हुआ है के इस नमाज़ के बाद तसबीहे जनाबे फ़ातेमा पढ़े जो हर नमाज़ के बाद पढ़ी जाती है और उसके बाद मोहम्मद और आले मोहम्मद (अ) पर

सलवात पढ़े।
और शेख़ ने मिसबाहुल मुतहज्जिद में फ़रमाया है के नमाज़े जनाबे फ़ातेमा (स) दो रकत है। पहली रकत में हम्द के बाद सौ बार सूरह क़द्र और दूसरी रकत में हम्द के बाद सौ बार सूरह तौहीद है। नमाज़ के बाद तसबीह जनाबे फ़ातेमा और उसके बाद यह दुआ जिसका ज़िक्र किया गया है। बेहतर है के जो व्यक्ति नमाज़ पढ़े वह तसबीह से फ़ारिग़ होने के बाद अपने ज़ानुओं और कोहनियों को खोलकर ज़मीन से मिला ले और उसके बाद सजदे में निहायत ही ख़ुज़ और ख़ुशू के साथ अपनी हाजतों को तलब करे। और सजदे ही में यह दुआ पढ़े:


ऐ वो ख़दा जिसके अलावा कोई खदा नही है के जिससे माँगा जाए, उससे बालातर कोई माबूद नही के


जिससे डरा जाए। उसके अलावा कोइ बादशाह नही के जिसकी नाराज़गी से बचा जाए। उसका कोइ वज़ीर


नही जिसको वसीला बनाया जाए। उसका कोइ दरबान नही जिसे रिशवत दी जाए। उसका कोइ पहरेदार
 नही जिसको वसीला बनाया जाए। ऐ वो खुदा ज़यादा माग़ने पर जयादा मेहेरबानी करता है और जयादा


गुनाहों पर माफ़ी से काम लेता है। मुहम्मद व आले मुहम्मद पर रहमत भेज और हमारी माँगें पूरी कर।

उसके बाद अपनी हाजत तलब करें।
जनाबे फ़ातेमा (स) की दूसरी नमाज़
शेख़ तुसी और सट्यद बिन ताऊस ने सफ़वान से रिवायत की है के मोहम्मद बिन हलबी जुमे के दिन इमामे सादिक़ (अ) की ख़िदमत में हाज़र हुए और गुज़ारिश की के मैं चाहता हूं के मुझे अमल तालीम फ़रमाएं जो बेहतरीन अमल हो आज के दिन के लिए। तो हज़रत (अ) ने फ़मराया मैं जनाबे रसूले अक्रम (स) की निगाहों में नमाज़े जनाबे हज़रत फ़ातेमा (स) से ज़्यादा अज़ीम नहीं समझा हँ. और जो कछ आपने उन्हें तालीम दी है उससे बेहतर कोई और अमल नहीं समझता हूँ। लेहाज़ा जो व्यक्ति भी जुमा के दिन बेहतरीन अमल करना चाहे उसे चाहिए के गुर्ल करे और चार रकत नमाज़ दो सलाम के साथ अदा करे। पहली रकत में हम्द के बाद पचास बार सूरह तौहीद और दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद पचास बार सूरह आदेयात। तीसरी रकत में सूरह हम्द के बाद पचास बार सूरह ज़िलज़ाल और चौथी रकत में हम्द के बाद पचास बार सूरह नस्र पढ़े। जो नाज़ल होने वाला आख़ी सूरह है। और फिर यह दुआ पढ़े:


मेरे परवरदिगार मेरे मालिक अगर किसी ने आमाल की तययारी की है के किसी बंदे के


दरबार मे हाज़री की के उसके अताया, फ़ाएदे और इनाम हासिल कर सके तो मेरी सारी


तययारी तेरी बारगाह के लिए है। तेरेही फ़ायदे और तेरीही नेकियों और तेरीही जाएज़े और

## 

इनाम से उम्मीद रखता हूँ और नाउम्मीद नही होता हूँ के तेरे अताया मे कमी नही होती है।
 अपने किसी पिछले अमल के सहारे या किसी मख़लूक़ के भरोसे तेरे पास नही आया हूँ।
 बस मुहम्मद व आले मुहम्मद की सिफ़ारिश के ज़रिए तुझसे क़ुरबत चाहता ह्ँ। तेरी अज़ीम
 माफ़ी का उम्मीदवार हूँ। जिससे तूने गुनहगारों को उस समाय माफ़ किया है जब वो अपने
 गुनाहों पर अडे हुए थे। मगर उनकी ये हरकत माने नही हुई है के तू माफ़ न करे। तू हमेशाँ
 नेमतें देनेवाला है और मैं हमेशाँ ग़लतियाँ करनेवाला हूँ। ख़दाया मुहम्मद और उन्की पाक
 आल का वासता मेरे बड़े गुनाहों को माफ़ करदे के तेरी अज़ीम ज़ात के अलावा कोई माफ़
 नही कर सकता है। ऐ अज़ीम। ऐ अज़ीम। ऐ अज़ीम। ऐ अज़ीम। ऐ अज़ीम। ऐ अज़ीम। ऐ

## 

अज़ीम ख़ुदा।
सट्यद बिन ताऊस ने जमालुल उसबू में हर इमाम की तरफ़ से कोई न कोई नमाज़ और दुआ नक्ल की है। मुनासिब है के इस मक़ाम पर उसका ज़िक्र कर दिया जाए।

## नमाजे इमामे हसन (अ)

जुमा के दिन यह चार रकत नमाज़ है। नमाज़े अमीरूल मोमिनीन (अ) की तरह है। और उसके अलावा चार रकत नमाज़ और है। जिसमें हर रकत में सूरह हुम्द के बाद पच्चीस बार सूरह तौहीद है।
इमामे हसन (अ) की दुआ।


परवरदिगार मै तेरी मेहेरबानी के सहारे और हज़रत मुहम्मद जो तेरे बंदे और रसूल हैं और


ख़ास मलाएका और अंबिया और मुरसलीन के वसीले से तेरी क़ुरबत चाहता हूँ ताके तू


मुहम्मद व आले मुहम्मद पर रहमत नाज़िल करे और मेर गुनाहों पर परदा डालदे और

उन्हें माफ़ करदे और हाजतों को पूरा करदे। और मेरे ख़राब आमाल पर अज़ाब न करे।

इस लिए के तेरा करम मेरी सहाएता कर सकता है और तू हर चा॰ $\stackrel{\text { ज पर क़ादिर है। }}{ }$
जुमे के दिन इमाम हुसैन (अ) की नमाज।
यह नमाज़ चार रकत है जिसकी हर रकत में सूरह हम्द पचास बार और सुरह तौहीद पचास बार। रूकू में भी सूरह हम्द और सूरह तौहीद दस दस बार। और रूकू से उठने के बाद फिर इसी तरह और पहले सजदे में और फिर दोनों सजदों के दरमियान और फिर दूसरे सजदे में भी इसी तरह पढे।

## इमाम हुसैन (अ) की दुआ।

नमाज़ के बाद यह दुआ पढ़े:
ऐ ख़ुदा तू वो है जिसने आदम व हव्वा की दुआ कुबूल की। जो बहुत लंबी है किताब के अंत में दी गई है।

## नमाज़े इमाम ०जैनुल आबेद्रीन (अ)

यह नमाज़ चार रकत है। हर रकत में एक बार सूरह हम्द और सौ बार सूरह तौहीद।

## हज़रत की दुआ

 ऐ वो ख़दा जिसने नेकियों को ज़ाहिर किया और बुराइयों पर परदा डाल दिया जराएम की सज़ा नही दी
 और परदे को चाक नही किया। ऐ बड़ी माफ़ी वाले ऐ बेहतरीन दरगुज़र करने वाले। ऐ फैली हुई माफ़ी
 वाले। ऐ दोनो हाथों से दान करने वाले। ऐ राज़ के साथी हर फ़रयाद की अख़री मनिज़ल। ऐ करीम माफ़
 करने वाले। वड़ी उम्मीदों के मरकज़। हक़ होने से पहले नेमतें देने वाले। ऐ मेरे रब ऐ मेरे सरदार ऐ मेरे
 मौला मेरी चाहतों की अंतिम मंज़ल मै तुझसे सवाल करता हूँ के मुहम्मद व आले मुहम्मद (स) पर रहमत


नाज़िल कर।

## नमाज़े इमाम बाक़िर (अ)

यह नमाज़ दो रकत है और हर रकत में एक बार सूरह हम्द और सौ बार पढ़े:

???पाकीज़ा है अल्लाह और सारी तारीफ़ उसी के लिए और उस के अलावा कोई ख़ुदा नही है और वो सबसे बड़ा है।

उसके बाद हज़रत की यह दुआ पढे:

परवरदिगार मै तुझसे सवाल करता हूँ के तू हलीम है बरदाश्त करनेवाला है माफ़ करनेवाला और मोहब्बत
 करनेवाला है। ख़ुदाया मेरी ग़लतियों को माफ़ करदे और मेरी ख़ताआंको अपने एसानों से बख़शदे।
 मुझे वो अतिये अता फ़रमा जो वसी हों और मुझे उन अतियों के साथ ये ताफ़ा॰ ${ }^{\circ}$ क दे के मै तेरी इताअत
 और तेरे रसूल की इताअत कर सकूँ और वो माफ़ी अता फ़रमा के जिसके बाद मै इ॰ज्ज़त व करामत का
 हक़दार बन जाऊँ। ख़ुदाया मुझे वो अता फ़रमादे जिसका तू अहल है। और मेरे साथ वो बरताओ न करना






माँगनेवाले को पनाह देनेवाले और हर मुज़तर कि दुआ क़बूल करनेवाले मुहम्मद व आले मुहम्मद पर

रहमत नाज़ल कर।

## नमाज़े इमाम सादिक़ (अ)

दो रकत नमाज़ है। हर रकत में एक बार सूरह हम्द और सौ बार आयते शहेदल्लाह। उसके बाद हज़रत की दुआ।
 ऐ हर मसनू के बनाने वाले, हर शिकस्ता के जोड़नेवाले। हर इजतिमा के हिज़र, हर नजवा के
 गवाह, हर छुपी बात के जाननेवाले। हर जगह हाज़र रहनेवाले। हर एक पर ग़ालिबआनेवाले।
 सबसे क्रीब रहनेवाले। हर तनहा के मूनिस। ऐ हट्यो क़य्यूम। जो मुरदों को ज़िनदगी और
 ज़िनदोंको मौत देनेवाले और हर न॰फ्स के आमाल की निगरानी करनेवाला है। ऐ वो ज़िनदा जो
 उस समय भी ज़िनदा था जब कोई जीवित न था। तेरे अलावा कोई ख़ुदा नही है। मुहम्मद व

## -و

आले मुहम्मद पर रहमत नाज़ल कर।

## नमाजे इमाम मुसा काजम (अ)

दो रकत नमाज़। हर रकत में एक बार सूरह हम्द और बारह बार सूरह तौहीद। उसके बाद हज़रत की दुआ:
 ख़ुदाया तेरे सामने सारी आवा॰जें दब गई हैं सारी अक़लें गुम हो गई हैं। हर दिल ख़ैफ़जदा है। सब भाग
 कर तेरी ही तरफ़ आ रहे हैं। सारी दुनिया तेरे अलावा तंग है। तेरे नूर ने हर शै को भर दिया है। तू अपने
 जलाल में बुलंद अपने जमाल में हसीन अपनी कुुदरत में अज़ीम है। तू वो है जिसे कोई चीज़ थका नही
 सकती है। ऐ नेमत के नाज़ल करनेवाले ऐ रंज के दूर करनेवाले ऐ हाजतों के पूरा करनेवाले मेरी हाजतों
 को अता फ़रमादे अपनी तौहीद के वासते से मैं तुझपर ख़ुलूस के साथ ईमान लाया। तेरे अहद पर सुबह की


और जहाँ तक मुमिकन हुआ उस पर क़ायम हूँ और अपने गुनाहों से इसतिग़फ़ार कर रहा हूँ। जिन्हे तेरे


अलावा कोई नही माफ़ कर सकता है। ऐ वो ख़ुदा जो बुलंदियों के बावजूद क़रीब है। और क़ुरबत के
 बावजूद बुलंद है। और अपनी नूरानियत में रौशनी देने वाला है और अपनी सलतनत मे क़वी है। मुहम्मद

और आले मुहम्मद पर रहमत नाज़ल फ़रमा।

## नमाजे ईमाम रेजा (अ)

छे रकत नमाज़ है। हर रकत में एक बार सूरह हम्द और दस बार सूरह हल अता। उसके बाद आपकी दुआ:

## 

ऐ श्दित मे मेरे साथी नेमत मे मेरे मालिक मेरे ख़ुदा इब्राहीम इस्माईल इसहाक़ ओ याक़ूब के परवरदिगार ऐ


काफ़ हे या औन साद यासीन और क़ुराने हकीम के मालिक मै तुझसे सवाल कर रहा हूँ के तू बेहतरीन

## 

सवाल किये जाने के लाएक़ है और तुझसे दुआ कर राहा हूँ के तू बेहतरीन दुआ के क़ाबिल है ऐ सबसे


ज़्यादा अता करनेवाले और सबसे बेहतरीन मरकज़े उम्मीद मुहम्मद व आले मुहम्मद पर रहमत नाज़ल


फ़रमा।

## नमाज़े इमाम जवाद (अ)

यह दो रकत नमाज़ है। हर रकत में एक बार सूरह हम्द और सत्तर बार सूरह तौहीद। उसके बाद आपकी दुआ।
 ख़ुदा या ऐ फ़ना होनेवाली अरवाह और मिट जाने वाले अजसाम के मालिक मै तुझसे सवाल
 करता हूँ अरवाह की इताअत के वासते से जो जिस्म तक पलट के आने वाली है और उन
 जिस्मों की इताअत के वासते से जो रगों से जुड़े हुए हैं। तेरे कलमे का वास्ता जो सबमें नाफ़ज़ है

## 

और तेरे हक़ के लेने का वास्ता के तमाम मख़लूक्रात तेरे सामने हैं। तेरे फ़ैसले के मुन्तज़र हैं और
 तेरे अज़ाब से भयबीत हैं। ख़ुदाया मुहम्मद व आले मुहम्मद पर रहमत नाज़ल फ़रमा। मेरी आखों
 मे नूर मेरे दिल मे यक़ीन और मेरी ज़बान पर दिन रात अपने ज़िक्र को जारी कर दे और मुझे

अमले सालेह अता फ़रमा।

## नमाजे इमामे अली नक़ी (अ)

यह दो रकत नमाज़ है। पहली रकत में सूरह हम्द और सूरह यासीन। और दूसरी रकत में सूरह हम्द और सूरह रहमान। आप की दुआ यह है:
 ऐ नेकी करनेवाले ऐ बेहतरीन राबिता रखनेवाले ऐ हर ग़ायब के गवाह हर एक से करीब सब पर ग़ालिब
 आनेवाले। और जिसके अलावा हालात को कोई नही जानता और न कोई उसकी क़ुदरत तक पहुँच सकता


है। मै तुझसे उस नाम के हवाले से जो क़ुदरत के छुपे हुए ख़ज़ाने मे है और हर एक से छुपा दिया गया है
 पाक ओ पाका॰ $\upharpoonright$ जा है। मुक़द्स है नूर है ताम व कामिल है और हययो करयूम अज़ीम है आसमानो का नूर
 ज़मीनो का नूर है और ग़ैब ओ शहूद का जाननेवाला है। ऐ ख़ुदाए कबीर व मुताआल व अज़ीम मेरा सवाल


ये है के मुहम्मद व आले मुहम्मद पर रहमत नाज़िल फ़रमा।

## नमाजजे इमाम हसन अस्करी (अ)

यह चार रकत नमाज़ है। पहली दो रकतों में सूरह हम्द के बाद पंद्रह बार सूरह ज़िलज़ाल और आख़िर की दो रकत में सूरह हम्द के बाद पंद्रह बार सूरह तौहीद। आपकी दुआ यह है:
 ख़ुदाया मै उस वासते से सवाल करता हूँ के तेरे लिए हम्द है तेरे अलावा कोई ख़ुदा नही है। हर शै से पहले
 तेरा वजूद है। तू ज़िंदा है और ज़िंदा रखनेवाला है। तेरे अलावा कोई ख़ुदा नही है। और कोई चीज़ तुझे

## 


 तू हर दिखनेवाली और न दिखने वाली मख़लूक का ख़ालिक है। बग़ैर किसी तालीम के हर शै का जानने
 वाला है। मै तुझसे तेरी नेमतों और बख़शिशों का सवाल करता ह्ँ के तू वो ख़ुदा है जिसके अलावा कोई
 ख़ुदा नही है। तू रहमान व रहीम है। मेरा सवाल इस लिए है के तेरे सिवा कोई ख़ुदा नही है। तू वाहिद है
 अहद है समद है न तेरे कोई बेटा है न कोई बाप है। और न तेरा कोई हमसर है। मै तुझसे इस लिए सवाल
 करता ह्ँ के तेरे अलावा कोई ख़ुदा नही है। तू लता॰ $\stackrel{ }{ }$ फ ओ ख़बीर है। हर न ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ से हाल का निगरान है।
 हर एक की रक्षा करनेवाला है। और मै तुझसे उस वासते से सवाल करता हूँ के तू हर चा॰ r ज से पहले था
 और हर चा॰ ${ }^{\circ}$ ज के बाद रहनेवाला है। हर गहराई पर नज़र रखनेवाला है। लाभ और हान्ंी तेरे हाथ मे है।

## 






 अलावा कोई ख़ुदा नही है। तेरा इल्म हर चाज़ को घेरे हुए है। और तूने ही हर चीज़ का हिसाब अपने
 हाथों मे रखा है। ख़ुदाया मुहम्मद व आले मुहम्मद पर रहमत नाज़ल फ़रमा।

## नमाज़े हज़रत साहेबुज़ ज़मान (अ)

यह दो रकत नमाज़ है। हर रकत में सूरह हम्द को इय्याका ना अबुदू व इट्याका नस्तईन पढने के बाद इसी आयत को सौ बार दोहराए। उसके बाद सूरह को मुकम्मल करे। बाद इसके सूरह तौहीद पढ़े। नमाज़ तमाम होने के बाद यह दुआ पढे:

ख़ुदाया बलाएं बढ़ गई हैं परदे उठ गए हैं और इतमामे हुज्जत ज़ा हिर हो गया है। और ज़मीनो

## 

 आसमान के फ़ैलाओ के बवजूद तंग हो गई है। और अब तेरी ही बारगाह में फ़रयाद है। और हर





 जाएं के मेरे लिए आपही काफ़ी हैं। ए मुहम्मद ए अली ए अली ए मुहम्मद। आप दोनो हमारी
 मदद करें के आपही मददगार हैं। ए मुहम्मद ए अली ए अली ए मुहम्मद। आप हमारी रक्षा करें

के आपही हमारे रक्षक हैं। ऐ मौला ऐ साहिबु॰ज्ज़मान। ऐ मेरे आक़ा ऐ साहिबुल अस्र ऐ मेरे



## 

आप हमारी मदद करें। अमान अमान अमान दें।

## नमाज़े जा़़रे तय्यार (अ)

इस नमाज़ को अकसीरे आज़म और किबरीते अहमर से ताबीर किया गया है। और इन्तेहाई मोतबर असनाद के साथ उसके बेशुमार फ़ज़ाएल वारिद हुए हैं जिनमें बड़े बड़े गुनाहों की बख़शिश भी शामिल है। उसका बेहतरीन समय रोज़े जुमा का आगाज़ है। यह चार रकत नमाज़े है। दो तशÔहुद और सलाम के साथ। पहली रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह ज़िलज़ाल। दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह आदेयात। तीसरी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह नस्र और चौथी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह तौहीद। और हर रकत में िक्रितात के बाद पंद्रह बार पढ़े:
पाकीज़ा है अल्लाह और सारी तारीफ़ उसी के लिए और उस के अलावा कोई ख़ुदा नही है और वो सबसे बड़ा है।
उसके बाद रूकू में। रूकू से सर उठाने के बाद। पहले सजदे में। दोनों सजदों के दरमियान। दूसरे सजदे में। दूसरे सजदे के बाद दस दस बार यही तस्बीहात पढ़े। जो कुल मिलाकर हर रकत में ७५ बार होगा।
शेख़ कुलैनी ने अबू सईद मदाएनी से रिवायत की है के इमामे जाफ़रे सादिक़ (अ) ने फ़रमाया: क्या तुम्हें ऐसी ची ज़ न सिखाऊँ जिसको तुम नमाज़े जाफ़रे तय्यार में पढ़ा करो। तो मैने कहा: बेशक। फ़रमाया: जब चौथी रकत के आख़री सजदे में जाओ तो तसबीहाते अरबा के बाद यह दुआ पढ़ो:


पाकीज़ा है वो जिसका लिबास इ॰ज्ज़तो विक़ार है। पाकीज़ा है वो जो मेहेरबानी और करम करनेवाला है।


पाकीज़ा है वो जिसके अलावा कोई लाएक़े तसबीह नही है। पाकीज़ा है वो जिसका इल्म हर चा॰ $r$ ज को


घेरे हुए है। पाकीज़ा है वो अहसान व नेमतवाला है। पाकीज़ा है वो जो क़ुदरत व करमवाला है। ख़ुदाया मै


तेरे अर्शे आज़म के मक़ामाते इ॰ज्ज़त व जलालत और तेरी किताब के इन्तेहा ए रहमत के वसीले से और


तेरे इस्मे आज़म और तेरे कलेमात ए ताम्मा द्वारा जो सच्चाई और इनसाफ़ के साथ तमाम हुए हैं ये सवाल


करता हूँ के मुहम्मद व आले मुहम्मद पर रहमत नाज़ल फ़रमा दे।
उसके बाद अपनी हाजत तलब करो।
शेख़ और सट्यद ने मुफ़॰ज्ज़ल बिन उमर से रिवायत की है के मैने इमाम जाफ़र सादिक़ (अ) को देखा के आपने नमाज़ जाफ़र तय्यार तमाम करने के बाद हाथों को बुलंद किया और इस तरह हर दुआ एक सांस के बराबर पढ़ी:
ऐ रब, ऐ रब।
ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब।
रब, रब।
ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह।
ऐ जिनदा, ऐ जिनदा।

ऐ रहीम, ऐ रहीम।
सात बार:
ऐ रहमान, ऐ रहमान।
सात बार:
ऐ सबसे ज़यादा रहेम करने वाले।
उसके बाद आपने यह दुआ पढ़ी:
 ख़दाया मै अपनी बात को तेरी तारीफ़ से शुर करता हूँ और तेरी बुजुणारी़ बयान करता हूँ के तेरी
 तारा॰फ की कोई सीमा नही है। मै तेरी तारा॰फ ज़सर करता हूँ लेकिन तेरी तारीफ़ की हद और तेरी
 बुजुज्गी की हद को कौन पा सकता है? और मख़लक़ात के बस मे कहाँ है के तेरी बुजुर्गी को पहचान
 सकें? वो कौनसा ज़माना था जब तू अपने फ़ज़्ल से तारा॰ $\odot$ के लाएक और बुजुर्गी से तौसा $\odot फ ~ क े ~$
 लाएक। और अपने हिल्म से गुनहगारों पर मुसलसल मेहेरबानी करनेवाला नही था? ज़मीन के बाशिंदों ने
 तेरी इताअत से मूह मोड़ लिया। लेकिन तू अपने करम से मेहेरबान है। अपने फज़्ल से अहसान करनेवाला

#  

और अपने करम को मुसलसल शामिले हाल करने वाला है। ऐ वो ख़़दा जिसके अलावा कोई ख़्रादा नही


है। जो इन्तेहाई अहसान करने वाला और साहिबे जालाल व इकराम है।
उसके बाद हज़रत ने फ़रमाया के ऐ मुफ़.ज़़ल, जब भी कोई हाजत दरपेश हो तो नमाज़े जाफ़रे तय्यार अदा करो इस दुआ को पढ़ो और परवरदिगार से हाजत तलब करो। इन्शाअल्लाह हाजत पूरी हो जाएगी।
लेखक: शेख तूसी ने हाजत पूरी होने के लिए इमामे सादिक़ (अ) से रिवायत की है के बुध, जुमेरात और जुमे को रोज़ा रखो और जुमेरात के दिन जब शाम तक वक्त हो जाए तो दस मसाकीन को तीन पाव (७५० ग्राम) नफ़र सदक़ा दो और जुमा के दिन गुस्ल करके सेहरा में जाकर नमाज़े जाफ़रे तथ्यार अदा करो। फिर घुटने खोलकर ज़मीन से मिलाकर यह दुआ पढ़ो:
 ऐ वो परवरदिगार जिसने नेकियाँ दिखाईं और बुरायाँ छुपा दीं। ऐ वो मालिक जिसने जराएम की सज़ा नही
 दी और बुराईयों का परदा चाक नही किया। ऐ बहुत माफ़ करने वाले ऐ बेहतरीन दर गुज़र करनेवाले। ऐ
 बहुतही माफ़ करने वाले। ऐ दोनो हाथों से रहमत अता करनेवाले। ऐ हर मख़फ़ी राज़ के हमराज़ और हर

#  

फ़रयाद की अंतिम मनाज़िल। ऐ बहेकने से संभालनेवाले ऐ बेहतरीन माफ़ करनेवाले। अज़ीम अहसान


वाले। ऐ ज़रूरत से पहले अता करनेवाले।
लेखक का बयान है के इन तीन दिनों में रोज़ा और जुमे के दिन ज़वाल के समय दो रकत नमाज़े हाजत में बुहत सी रिवायत वारिद हुई हैं।
२१. जुमे के दिन के आमाल में यह भी है के ज़वाले आफ़ताब के समय वह दुआ पढ़े जिसे मुहम्मद बिन मुस्लिम ने इमामे सादिक़ (अ) से नक़्ल किया है। और वह मिस्बाहे शेख़ के अनुसार इस प्रकार है:


मुहम्मद (स) व आले मुहम्मद (स) पर रहमत नाज़ल फ़र्मा कसरत से और बेहतरीन जो तूने अपने किसी

मख़ल़क़ को अता किया हो।
 अल्लाह के अलावा कोई ख़ुदा नही है। वो सबसे बड़ा है। वो पाक व पाका॰ $\upharpoonright$ जा है। सारी हम्द उस
 अल्लाह के लिए है जिसने किसी को अपना बेटा नही बनाया न कोई उसका हुकूमत मे भागीदार है और न

उसके बाद यह कहे:
تَكْيُ
कमज़ोरी मे मददगार है। उसके बढ़प्पन को मानना ज़रूरी है।
 ऐ मुकम्मल नेमतोंवाले ऐ अज़ाब के रफ़ा करनेवाले ऐ ज़िन्दगीयों के ईजा द करने वाले। ऐ बुलंद
 इरादोंवाले ऐ अंधेरोंको ढाकनेवाले। ऐ जूद व करमवाले। ऐ रंज व अलम को दूर करनेवाले ऐ अंधेरों मे
 डरे हुए लोगों के साथी। ऐ बग़र तालीम के जानने वाले। मुहम्मद व आले मुहम्मद पर रहमत नाज़ल फ़र्मा
 और मेर साथ वो बरताओ कर जिसका तू अहल है। ऐ वो ज़ात जिसका नाम दवा है और जिसका ज़िक्र
 शिफ़ा है। और उसकी इताअत सरमाया है। उस पर रहम फ़रमा जिसका कुल सरमाया उम्मीद है, और

जिसका असलहा रोना है। ऐ पाक ओ बेनियाज़। तेरे अलावा कोई ख़ुदा नही है। ऐ मोहसिन ऐ मेहेरबान ऐ उसके बाद दस बार:

ज़मिन व आसमान के पैदा करनेवाले। ऐ जलाल व इक्राम वाले।
२२. जुमा के दिन नमाज़े ज़ोहर को सुरह जुमा और मुनाफ़ेकून के साथ और नमाज़ै अस्र को सुरह जुमा और सूरह तौहीद के साथ पढ़े।
शेख़ सदूक्र ने इमामे सादिक़ (अ) से रिवायत की है के हमारे शिओं के लिए यह बात लाज़म है के शबे जुमा की नमाज़ में सूरह जुमा और सूरह आला। और ज़ोहर की नमाज़ में सूरह जुमा और सूरह मुनाफ़ेक्रू पढ़ें। ऐसा करना रसूले अक्रम (स) के अमल का इत्तेबा है और इसका अज्रो सवाब सिर्फ़ बेहिश्त है।
शेख़ कुलैनी ने सहीह जैसी हसन सनद के साथ हलबी से रिवायत की है के मैने इमामे सादिक्र (अ) से सवाल किया के अगर जुमा के दिन फ़ुरादा नमाज़ पढूं या नमाज़े जुमा के बजाए नमाज़े ज़ोहर पढ़ँ तो? क्या उसे भी बुलंद आवाज़ से पढ़ॅ? तो फ़रमाया के बेशक। और सूरह जुमा और मुनाफ़ेक़ून भी पढ़ो।
२३. शेख़ तूसी ने मिसबाह में जुमा के दिन ज़ोहर के बाद के ताक़ीबात में इमामे सादिक़ (अ) से नक़्ल किया है के जो व्यक्ति भी नमाज़े के बाद सात बार सूरह हम्द, सात बार स्रह नास, सात बार सूरह फ़लक़, सात बार सूरह तौहीद, सात बार सूरह कफ़ेरून पढ़कर सूरह बरात का आख़री हिस्सा: लक़द जाअकुम रसलुन मिन अन.फोसेकुम और सूरह हश्र का आख़री हिस्सा: लव अन्ज़ल्ना हाज़ल कुरआन...ता आख़िर सूरह और सूरह आले इम्रान की पॉच आयात: इन्न फ़ी ख़िक़स समावाते वल अर्ज़ इन्नका ला युख़्लेफ़ुल मीआद तक पढ़ ले वह इस जुमा से अगले जुमा तक तमाम दुशमनों के शर और बलाओं से महफूज़ रहेगा। २४. उन्ही हज़रत से यह रिवायत है के जो व्यक्ति भी सुबह या ज़ोहर के बाद कहे:

ख़ुदाया अपने मलाएका और मुसलीन की सलवात पर मुहम्मद और आले मुहम्मद पर क्रार दे

## وُحـَّU

दे।
उसके एक साल तक के गुनाह दर्ज न किए जाएंगे।
और यह कहा के जो व्यक्ति नमाज़े सुबह और नमाज़े ज़ोहर के बाद यह कहे: वह इमामे ज़माना (अ) की ज़ियारत के बग़ैर दुनिया से न जाएंगा।
ख़ुदाया मुहम्मद (स) व आले मुहम्मद (स) पर रहमत नाज़ल कर। और उनकी फ़रज मे जलदी कर।
लेखक के अनुसार अगर पहली दुआ को ज़ोहर के जुमे के दिन के बाद तीन बार पढ़े तो अगले जुमा तक हर बला से महफ़ूज़ रहेगा।
और यह भी रिवायत में है के जो व्यक्ति भी जुमा के दिन दो नमाज़ों के दरमियान सलवात पढ़ेगा उसे सत्तर रकत नमाज़ का सवाब हासिल होगा।
२५. सहीफ़ा कामेला की इन दुआओं को पढ़े:
१. ऐ वो जो रहम करता है उनपर जिसपर बंदे रहम नही करते।
२. ऐ ख़ुदा ये बहुत मुबराक और ख़ुशहाली का दिन है।

फिर दुआ करे क़ुबूल होगी और इमामे ०जैनुल आबेदिन (अ) ऐसा ही करते थे।
२६. शेख़ ने मिस्बाह में फ़रमाया है के अइम्मे मासूमीन (अ) से रिवायत नक़्ल की गई है के: जो व्यक्ति भी जुमा के दिन ज़ोहर के बाद दो रकत नमाज़ अदा करेगा, और हर रकत में सूरह हम्द के बाद सात बार सूरह तौहीद पढ़ेगा, और नमाज़ के बाद इस तरह दुआ करे, हर बला से महफ़ूज़ रहेगा और उसे हज़रत रसूले अक्रम (स) और हज़रत इब्राहीम (अ) की दोस्ती नसीब होगी।


ख़ुदाया मुझे जन्नत का अहल बनादे जिसके अंदर बरकत ही बरकत है और जिसके मेमार

## 

मलाएका हैं और हमारे पैग़मबर हज़रत मुहम्मद (स) और हमारे पूज्या पिता इब्राहीम रहते


हैं।
२७. रिवायत में है के जुमा के दिन सलवात का बेहतरीन समय नमाज़े अस्र के बाद है। जब सौ बार इस प्रकार कहना चाहिए:


बारे इलाहा मुहम्मदो आले मुहम्मद पर रहमत नाज़ल कर व उनके सुकून मे ताजील कर।
शेख़ ने कहा है के मुसतहब है के सौ बार यह सलवात पढ़े:


अल्लाह, मलाएका, अंबिया, मुरसलीन और तमाम मख़ल़क़त की सलवात हज़रत मुहम्मद और आले
 मुहम्मद पर हो और सलाम हो उनपर और उन तमाम हज़रात पर और उनकी अरवाह व अजसाम पर और

अल्लाह की तमाम रहमत व बरकत उनही के लिये है।

शेख़ जलील इब्ने इद्रीस ने किताबे सराएर में जामे बज़ंती से नक़्ल किया है के अबु बसीर का बयान हे के: मैंने इमामे जाफ़रे सादिक़ (अ) को यह कहते हुए सुना है के: ज़ोहर अस्र के दरमियान सलवात ७० रकत नमाज़ के बराबर है। और अगर कोई व्यक्ति अस्रे जुमा के दिन के बाद कहे तो उस व्यक्ति को उस दिन के जिन्नात इंसान के तमाम आमाल के बराबर सवाब अता किया जाएगा।


ख़ुदाया हज़रत मुहम्मद और उनकी आल पर बहेतरीन सलवात नाज़ल फ़रमा जो तेरे पसंदीदा ओसिया हैं


और उन्हे बहेतरीन बरकात अता फ़रमा। सलाम हो उनपर और उनके अरवाह व अजसाम पर और ख़ुदा


की रहमत व बरकत सब उनही हज़रात के लिए है।
लेखक के अनुसार हदीस के बुज़ुर्गों की किताब में इन्तेहाई मोतबर असनाद के साथ और फ़ज़ीलतों के साथ वारिद हुई है। अगर उसे दस या सात बार पढ़े तो और बेहतर है। इस लिए के इमाम सादिक़ (अ) के अनुसार जो व्यक्ति भी जुमा के दिन अस्र के बाद अपनी जगह से उठने से पहले दस बार इस सलवात को पढ़े उस पर जुमा से जुमा तक उसी समय में फ़रिश्ते सलवात पढ़ते रहेंगे। उनही से रिवायत है के जुमा के दिन नमाज़े अस्र के बाद इस सलवात को पढे:
शेख कुलैनी ने काफ़ी में रिवायत की है के हर जुमा के दिन नमाज़ अदा करने के बाद इस प्रकार सलवात पढ़ो। जो व्यक्ति भी जुमा के दिन नमाज़े अस्र के बाद इस सलवात को पढ़ेगा परवरदिगार उसे एक लाख नेकियां

इनायत करेगा। और उसके एक लाख गुनाह मिटा देगा। और उसकी एक लाख हाजतें पूरी कर देगा। और उसके एक लाख दरजात बुलंद कर देगा।


ख़ुदाया हज़रत मुहम्मद व आले मुहम्मद पर रहमत नाज़ल फ़रमा जो तेरे पसंदीदा ओसिया हैं। अपनी


बहेतरीन सलवात और बहेतरीन बरकात उन्हें अता फ़रमा। उनपर तेरा सलाम और तेरी रहमत व बरकत


हो।
शेख़ ने यह भी कहा है के रिवायत में यह भी आया है के जो व्यक्ति इस सलवात को सात बार पढ़ेगा परवरदिगार उसे हर बंदे के बराबर नेकी इनायत फ़रमाएगा और उसके आमाल उस दिन में क़ुबूल होंगे। और क़यामत के दिन इस शान से आएगा के उसकी पेशानी से नूर सातेह होगा। इन्शाअल्लाह अरफ़ा के दिन के आमाल में एक सलवात और बताई जाएगी जिसका पढ़ने वाला मोहम्मद (स) और आले मोहम्मद (अ) की ख़ुशनूदी का हक़दार होगा।
२८. नमाज़े अस्र के बाद सत्तर बार कहे: ता के परवरदिगार उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे।
मै अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता हूँ और उससे माफ़ी चाहता हूँ। २९. सौ बार सूरह क़द्र पढ़े। इमामे मूसा काज़म (अ) से रिवायत हुई है के परवरदिगार की तरफ़ से जुमा के दिन के लिए हज़ार नसीमे रहमत है जिसमे से हर बंदे को अपनी मशीयत के अनुसार अता फ़रमाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अस्रे जुमा के बाद सौ बार सूरह क़द्र पढ़ ले तो

परवरदिगार हज़ार में भी इज़ाफ़ा कर देता है।
३०. दुआ अशरात भी पढ़े जिसका ज़िक्र आने वाला है।
३१. शेख़ तूसी का इरशाद है के क़ुलूलिते दुआ के साथ जुमा के दिन का आख़ी घंटा है। लेहाज़ा इस समय ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। रिवायत में यह भी आया है के क़बूलियत का समय वो समय है जब आधा सूरज दूब जाए के जनाबे फ़ातेमा (स) ऐसे ही समय पर दुआ करती थीं। और मुस्तहब है के इस समय वह दुआ पढ़े जो रसूले अक्रम (स) से नक़्ल की गई है।

## 

पाक व पाकीज़ा है तू ऐ ख़ुदा तेरे अलावा कोई माबूद नही है। ऐ मेहेरबान ऐ मोहसिन ऐ आसमान व ज़मीन


के पैदा करनेवाले ऐ साहेबे जलाल व इक्राम।
इसके अलावा जुमा के दिन आख़री लम्हों में दुआ से मात जिसका ज़िक्र आईंदा आनेवाला है।
वाज़ेह रहे के जुमा के दिन अनेक एतेबार से इमामे ज़माना (अ) से ताल्लुक़ रखता है। एक यह के आपकी विलादते बा सआदत जुमा के दिन हुई है। और दूसरी बात यह के आपका ज़हर भी जुमा के दिन होने वाला है। लेहाज़ा उस दिन ज़हर का इंतेज़ार और उसकी दुआ आम दिनों से ज़्यादा होनी चाहिए। जिसकी तरफ़ आपकी मख़सूस ज़ियारत में भी इशारा किया गया है।

आज जुमे का दिन है। जो आपका दिन है, जिसमे हमे आप के ज़हर्र का इन्तेज़ार है जिसमे आप के हाथों


मोमि नीन को फ़रज हासिल होगी।
बलके जुमा के दिन का ईद होना और उसका चार ईदों में शुमार होना भी हक़ा॰ $卜$ कतन इसी एतेबार से है। के उस दिन दुनिया कुफ्र और शिर्क और मासियात की कसाफ़त और ज़ालिमों जाबिरों मुलहिदों और मुना. फिकों की ख़ासत से पाक हो जाएगी। और आं हज़रत कलमए हक़ के इज़हार शरियते इसलामी की सर बुलंदी से साहेबाने इमान के चश्मे दिल को मुनववर कर देंगे। और मोमिनीन पूरी तरह ख़ुश हो जाएंगे। व अशरक़तिल अर्जो बे नूरे रब्बेहा। मुनासिब है के उस दिन में सलवात कबीर भी पढ़े और वह दुआ भी पढ़े जिसके बारे में इमाम रज़ा (अ) ने हुक्म फ़रमाया है। इसका ज़िक्र सरदाबे गैबबत के आमाल में किया जाएगा।


ऐ ख़ुदा अपने वली, अपने ख़ला॰ $\upharpoonright$ फा और अपने मख़लूक़ पर अपनी हुज्जत की रक्षा कर।
उसके अलावा के दुआ भी पढ़े जिसे शेख़ अमरी ने अबु अली बिन हमाम को लिखाई थी। और कहा था के इसे ज़माने गै़बत में ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह सलवात और यह दुआ तूलानी थी इस लिए इस मक़ाम पर नक़्ल नहीं की जा सकी। हज़रात मिसबाहुल मुतहज्जिद या जमालुल उसबू में मुलाहेज़ा फ़रमा सकते हैं।
अलबत्ता इस मक़ाम पर उस सलवात का ज़िक्र किया जा रहा है जो अबुल हसन ज़र्राब इसफ़हानी की तरफ़ मनसूब है। और उसे शेख़ व सय्यद ने

अस्रे जुमा के आमाल में लिखा है। और सय्यद ने फ़रमाया है के यह सलवात इमामे अस्र (अ.त.फ.श.) से मरवी है। लेहाज़ा अगर किसी वजह से जुमा के दिन के अस्र के ताक़ीबात छूट भी जाएं तो इस सलवात को नहीं छोडना चाहिए। के हमे परवरदिगार की तरफ़ से इसके इमतेयाज़ की ख़बर दी गई है। उसके बाद इस सलवात को असनद के साथ नक़्ल किया है। लेकिन शेख़ ने मिसबाह में यूं नक़ल किया है के यह सलवात इमामे अस्र (अ.त.फ.श.) की तरफ़ से अबुल असन ज़र्राब इस्फ़हानी के लिए मक्के में सादिर हुई है। और हमने इख़तेसार की बिना पर उसकी सनद नहीं लिखी है।
 ख़ुदा के नाम से जो बहुत मेहेरबान व निहायत रहमवाला है। ख़ुदाया रहमत नाज़िल फ़रमा हज़रत मुहम्मद


पर जो मुरसलीन के सरदार अंबियाके ख़ातम और रब्बुल आलामीन की हुज्जत हैं। मीसाक़ के दिन उनका
 इंतिख़ाब हुआ है। ख़ुदा की रहमत के साए मे मुनतख़ब हर आफ़त से पाकीज़ा हर ऐब से बरी नजात के


लिए उम्मीद का मरकज़ शफ़ाअत के लिए तव॰क्क को की मांज़िल हैं। और ख़ुदा का दीन उनके हवाले
 कर दिया गया है।ख़ुदाया उनकी बुनियादों को बुलंदनर फ़रमादे। उनके बुरहान को सबसे बड़ा बनादे।

#  

उनकी दलील को कामयाब करदे उनके दरजे को बुलंद फ़रमा। उनके नूरको रौशन कर। उनके चिहरे को
 रौशनकर और उन्हें फ़ज़्ल व फ़ज़ीलत व मनिज़लत व वसीला व ऊँचा दरजा अता फ़रमा। और उस
 मक़ामे महमूद तक पहुंचादे जिसपर अव्वलीनो आआख़रीन ग़ब्ता करें। ख़ु दाया रहमत नाज़ल फ़रमा
 मोमिनीन के अमीर मुरसलीन के वारिस रौशन पेशानी लोगों के नेता औसिया के सरदार और रब्बुल
 आलमीन की हुज्जत पर ख़ुदाया रहमत नाज़ल फ़रमा हज़रत हसन बिन अली पर जो मोमिनीन के इमाम, मुरसलीन के वारिस और रब्बुल आलामीन की हुज्जत थे। ख़ुदाया रहमत नाज़ल फ़रमा हज़रत हुसैन बिन
 अली पर जो मोमिनीन के इमाम, मुरसलीन के वारिस और रब्बुल आलामीन की हुज्जत थे। ख़ुदाया
 रहमत नाज़ल फ़रमा हज़रत अली बिन हुसैन पर जो मोमिनीन के इमाम, मुरसलीन के वारिस और रब्बुल


आलामीन की हुज्जत थे। ख़ुदाया रहमत नाज़िल फ़रमा हज़रत मुहम्मद बिन अली पर जो मोमिनीन के


इमाम, मुरसलीन के वारिस और रब्बुल आलामीन की हुज्जत थे। ख़ुदाया रहमत नाज़िल फ़रमा हज़रत
 जाफ़र बिन मुहम्मद पर जो मोमिनीन के इमाम, मुरसलीन के वारिस और रब्बुल आलामीन की हुज्जत थे।
 ख़ुदाया रहमत नाज़ल फ़रमा हज़रत मूसा बिन जाफ़र पर जो मोमिनीन के इमाम, मुरसलीन के वारिस और الُّرُمَتَلِيْنَ रब्बुल आलामीन की हुज्जत थे। ख़्रुदाया रहमत नाज़िल फ़रमा हज़रत अली बिन मूसा पर जो मोमिनीन के


 मुहम्मद बिन अली पर जो मोमिनीन के झमम, मुसतीन के वासिस और रब्बल अलामीन की कुज्त थे।
 ख़दाया उहमत नाज़ल फरमा हज्रत अली बिन मुहममद पर जो मोमिनीन के झमम, मुसतीन के वारीस
 और रब्बुल आलामीन की हुज्जत थे। ख़ुदाया रहमत नाज़ल फ़रमा हज़रत हसन बिन अली पर जो
 मोमिनीन के इमाम, मुरसलीन के वारिस और रब्बुल आलामीन की हुज्जत थे। ख़ुदाया रहमत नाज़ल
 फ़रमा फ़रजंदे रसूल हादी महदी पर जो मोमिनीन के इमाम, मुरसलीन के वारिस और रब्बुल आलामीन
 की हुज्जत हैं। ख़ुदाया रहमत नाज़ल फ़रमा हज़रत मुहम्मद और उनके अहलेबैत पर जो इमाम हादी
 ओलमा सादिक़ीन अबरार और मुत्तक़ी हैं। तेरे दीन के सुतून तेरी ताहीद के अरकान और तेरि वही के

## 

तरजुमान। मख़लुक़ात पर तेरी हुज्जत और ज़मीन पर तेरे ख़ुलफ़ा हैं। उन्हें तूने अपने लिए चुना है। और

## 

 अपने बंदों मे चुनिन्दा करार दिया है और अपने दीन के लिए पसंद किया है। और अपनी मारिफ़त के लिए मख़सूस कर दिया है। और अपनी करामत से अ जीमतर बना दिया है। और अपनी रहमत की दरया

##  <br>  <br> 

मे डुबो दिया है। उनह अपनी नेमत से पाला है और अपनी हिकमत की ग़िज़ा दी है। अपने नूरका लिबास


पहनाया है और अपने मलकूत मे बुलंद बनाया है। उन्हें मलाएका के हलके मे रखा है। और अपने नबी के
 ज़रिये शराफ़त और करामत अता फ़रमाई है। ख़ुदाया हज़रत मुहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़ल
 फ़रमा। वो रहमत जो दाएमी और तययब व ताहिर हो। जिसका अहाता तेरे अलावा कोई दूसरा न कर
 सकता हो। और जिसका इल्म तेरे अलावा किसी के पास नही है और उसका शुमार भी किसी के लिए
 मुमकिन नही है। ख़ुदाया रहमत नाज़िल फ़रमा अपने वली पर जो तेरी सुन्नत का ज़िन्दा करनेवाला। तेरे
 अम्रर के साथ क़याम करनेवाला। तेरी तरफ़ दा वत दे नेवाला और तेरे दी न के लिए रहनुमा है। वो

## 

मख़लूक्रात पर तेरी हुज्जत ज़मीन मे तेरा ख़लीफ़ा और बंदों के दरमियान तेरा गवाह है। ख़ुदाया उसे बा

#  

इ॰ज्ज़त नुसरत अता फ़रामा और तूले उम्र अता फ़रमा और उसके तूले बक़ा से ज़मीन को ज़ीनत अता
 फ़रमा। ख़ुदाया उसे हासिदों के जुल्म और मक्कारों के शर से अपनी पनाह मे रखना। ज़ालिमों के इरादों
 को रद कर देना और जाबिरों के हाथों से उसे महफ़ूज़ रखना। ख़़दाया अपने वली को उसकी ज़ात,
 जुर्रियत, उसके शिया, उसकी रिआया, उसके ख़वास व अवाम और उसके दुशमनों और तमाम अहले
 दुनिया के बारे मे वो इनायत फ़रमा जो उसकी आँखों की ठंडक हो। और जिससे उसे दिलको सुर्र
 हासिल हो। उसे दुनिया व आख़िरत की त्माम बहतरी अता फ़रमा के तू हर शै पर क़ादिर है। ख़ुदाया जिस
 क़दर दीन महो हो गया है उसके ज़रिए उसकी तजदीद फ़रमा। किताब के अहकाम जो बदल गए हैं उन्हे
 ज़िदा फ़रमा। और जिन अहकाम को तबदील कर दिया गया है उन्हे ज़ाहिर फ़रमादे ताके उसके ज़रिए


ख़ुदाया हज़रत मुहम्मद मुसतफ़ा अली मुरतज़ा फ़ातिमा ज़हरा हसने रेज़ा और हुसैन मुनतख़ब और तमाम
 औसिया पर रहमत नाज़ल फ़रमा जो अंधेरों के चराग़, हिदायत के परचम, तक़वा के मीनारे, रीसमाने
 हिदायत, हबलुल मतीन और सिराते मुसतक़ीम हैं। ख़ुदाया अपने वाली और अपने इमाम औलिया अहद
 और उन आईम्मा पर जो उसकी औलाद मे हैं रहमत नाज़ल फ़रमा। उन्हे तूले हयात अता फ़रमा और
 उनकी मुद्देते हयात बढ़ा। और उनहे तमाम दीनी दुनयवी और उख़रवी मक़ासिद तक पहुँचा दे के तू हर शै

पर क़ुदरत रखनेवाला है।
हदीस के अनुसार, सनीचर की रात भी जुमे की रातो समान पवित्र है। इस लिए जुमे की सब दुआएं सनीचर की रात को भी पढ़ना चाहिए।

## वर्ग-५

पवित्र मासूमीन और हफ़्ते के दिन

## नबी करीम और अइम्मा (अ) के नामों से हफ़ते के

 दिनों की मुनासिबत और इन दिनों में उन हजजरात की जियारत।सट्यद बिन ताउस ने जमालुल उसबू में लिखा है के इब्ने बाबवय ने अपनी सनद के साथ सक़र बिन अबी दल्फ़ से रिवायत की है के:
जब मुतवक्किल ने इमाम अली नक़ी (अ) को सामर्राह बुलवाया तो एक दिन मैं हज़रत की ख़िदमत में हाज़र हुआ के आप (अ) के हालात पुछूं। उस समय हज़रत ज़राकी दरबाने मुतवक्किल की कैद में थे। जब मैं वहां पहँचा तो उसने पूछा के कैसे आना हुआ?
मैंने कहा के मैं आप की मुलाक़ात के लिए हाज़र हुआ हूँ।
उसके बाद मैं काफ़ी समय वहाँ बैठा रहा और अनेक विष्यों पर बातचीत होती रही। यहाँ तक के जब तमाम लोग चले गए तो उसने फिर पूछा के कैसे आना हआ?
मैंने फिर वही जवाब दिया।
तो उसने कहा शायद तुम अपने मौला की ख़र लेने आए हो।
मैंने डर कर यह कहा के मेरा मौला ख़लीफ़ा है।
उसने कहा ख़ामोश हो जाओ तुम्हारा मौला बरहक़ है और यही मेरा एतेक़ाद भी है।
मैंने कहा अलहम्दो लिल्लाह।
उसके बाद उसने कहा क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? मैंने कहा बेशक।

उसने कहा थोडी देर बैठ जाओ ताके डाक्या उनके पास से बाहर आ जाए।
मैं मुन्तिज़र रहा यहाँ तक के वह व्यक्ति बाहर आ गया।
तो उस समय उसने एक बच्चे को हुक्म दिया के मुझे हज़रत के पास ले जाए।
जब मैं हज़रत के पास पहुँचा तो मैंने देखा के आप चटाई पर बैठे हुए हैं और सामने एक क़बर खोदी हुई है। मैने सलाम किया आपने जवाब दिया और कहा के बैठ जाओ। उसके बाद पूछा के कैसे आना हुआ?
मैंने कहा के आपकी ख़रियत लेने आया हूँ।
उसके बाद जब मेरी निगाह क़ब्र पर पड़ी तो मैं रोने लगा। आप ने कहा न रो इस समय मुझे कोई नुक़सान नहीं पहुँच सकता है। मैने कहा अल हम्दो लिल्लाह। उसके बाद मैंने कहा: मैंने रसूले अक्रम (स) की एक हदीस सुनी है जिसके माने समझ में नहीं आए हैं। फ़रमाया के वह हदीस क्या है?
मैंने कहा के हुज़ूर (स) ने फ़रमाया है अय्याम से दुश्मनी न करो के वह तुमसे दुश्मनी करेंगे। तो आप (अ) ने कहा: यहाँ दिनों से मुराद हम लोग हैं। जब तक के ज़मीनो आसमान क़ायम है। सनीचर रसूले ख़ुदा (स) हैं। इतवार अमीरूल मोमिनीन (अ) हैं। पीर हसन और हुसैन (अ) हैं। मंगल अली बिन हसैन, मोहम्मद बिन अली, और जाफ़र बिन मोहम्मद (अ) हैं। बुध मूसा बिन जाफ़र, अली बिन मूसा, और मोहम्मद बिन अली और मैं हूँ। जुमेरात मेरा बेटा हसन है और जुमा मेरे बेटे का बेटा है। यह हैं दिनों के माने। लेहाज़ा ख़बरदार उनसे दुनिया में दुश्मनी न करना वरना यह आख़ेरत में इसका इंतेकाम लेंगे।
उसके बाद कहा के चले जाओ के मैं तुम्हारे बारे में मुत्मईन नहीं हूँ। और डरता हूँ के तुम्हे भी कोई अिज़यत पहुँच जाए।
सय्यद ने इसी हदीस को दूसरी सनद से क़ुतुब रावंदी से नक़्ल किया है। और उसके बाद ज़ियारतें भी नक़्ल की हैं। सनीचर के दिन रसूले अक्रम (स) की ज़ियारत इस तरह की जाए:

मै गवाही देता हूँ के अल्लाह के अलावा कोई ख़ुदा नही है और उसका कोइ शरीक नही है और आप

## 

अल्लाह के रसूल हैं और आपही हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं। आपने पैग़ामाते इलाही को पहुचाया
 है। और उम्मतको नसीहत की है। राहे ख़ुदा मे हिकमत और नेक मौज़ा के साथ जिहाद किया है। और जो
 हक़ आपके ज़िम्मे था उसे अदा कर दिया है। आपने मोमिनीन पर मेहेरबानी और काफ़रों पर सख़ती की।
 और ख़ुलूस के साथ अल्लाह की इबादत की यहाँ तक के दुनिया से चले गए। परवरदिगार आपको
 मुर्कर्मीन की बुलंदतरीन मनिज़ल पर पहुचाए। शुक्र है उस ख़ुदा का जिसने हमको आपके ज़रिए शिर्क


और ज़लालत से निकाल लिया है। ख़ुदाया मुहम्मद व आले मुहम्मद पर रहमत नाज़ल फ़रमा और अपनी
 अपने मलाएका अंबिया व मुरसलीन व इबादे सालिहीन, तमाम अहले समावात व अर्ज़ और तमाम

## 

अब्वलीन व आख़रीन के तसबीह गुज़ारों की सलवात को हज़रत मुहम्मद पर क़रार दे जो तेरे बंदे तेरे
 रसूल नबीए अमीन मुनतिख़ब पसंदीदा मुख़लिस और ख़ालिस बंदे हैं जिनको तूने मुंतिख़ब किया है। और فُحَتَّهِ عَبْلَكَوَرَسُوِلِكَوَنْبِّكَ उन्हे फ़ज़्ल फ़ज़ीलत वसीला और बुलंदतरीन दर्जा इनायत फ़रमाया है। उन्हे उस मक़ामे महमूद तक पहुचा

## 

 दे जिस पर अव्वलीन व आख़रीन ग़बता करें। ख़ुदाया तूने फ़रमाया है के अगर लोग अपने आप पर जुल्म करने के बाद पैगंबर के पास आ जाएँ और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें और पैगंबर भी उनके हक़ मे
 इस्तिग़फ़ार करदे तो यक़ीनन अल्लाह को तौबा कुबूल करनेवाला और मेहेरबान पाएंगे। ख़ुदाया मै तेरे नबी
 की बारगाह मे आ गया हूँ इस्तिग़फ़ार करते हुए और गुनाहों से तौबा करते हुए। लेहाज़ा मुहम्मद व आले
 मुहम्मद पर रहमत नाज़ल फ़रमा और मेरे गुनाहों को माफ़ करदे। ऐ मेरे सरदार मै आपके और आपके


अहले बैत के ज़रिए ख़ुदा की तरफ़ मुतवज्जे हूँ। जो मेरा और आपका दोनो का रब है। वो मेरे गुनाहों को


माफ़ करदे। ऐ हबीबे क़ुलूब हम आपके ग़म मे सोगवार हैं। और ये बहुत बड़ी मुसीबत है के वही का
फिर तीन बार कहे:

सिमसिला मुनक़ता हो गया है और हमने आपको खो दिया है।
फिर कहे:

हम सब अल्लाह के लिए हैं और उसी की बारगाह में पलट कर जानेवाले हैं।


ऐ मेरे सरदार। ऐ ख़ुदा के रसूल आप पर और आपके अहले बैते ताहिरीन पर सलवात हो। ये दिन
 आपका है और इस दिन मे मै आपका महमान हूँ और फिर आपकी पनाह मे हूँ। लेहाज़ा आप मेरी

ज़ियाफ़त फ़रमाएँ और मुझे पनाह दें के आप करीम हैं और ज़ियाफ़त को पसंद करते हैं और पनाह देने


पर मामूर हैं। मेरी ज़ियाफ़त फ़रमाएं और बेहतरीन ज़ियाफ़त फ़रमाएं और मुझे पनाह दें और बेहतरीन

## 

पनाह दें। आपको उस मांज़िलत का वास्ता जो अल्लाह की आपकी और आपके अहलेबैत के


नज़दीक है। और आप सब की अल्लाह के नज़दीक है। और उस इल्म का वास्ता जो मालिक ने

## 

आपको इनायत किया है के वो बेहतरीन करम करनेवाला है।
लेखक: मैं जब चाहता हूँ के हज़रत की यह ज़ियारत पढूं तो पहले वह ज़ियारत पढ़ता हूँ जो हज़रत इमाम रज़ा (अ) ने बज़ंती को तालीम की थी। इसके बाद यह ज़ियारत पढ़ता हूँ। इस ज़ियारत की कैफ़यत सनदे सही के साथ इबने अबी नस्र बज़ंती से यूं नक़्ल की गई है।
उन्होंने इमामे रेज़ा (अ) से पूछा के नमाज़ के बाद किस तरह रसूले अक्रम (स) पर सलवातो सलाम पढ़ा जाए तो आप (अ) ने फ़रमाया यूँ कहो:
 सलाम हो आप पर ऐ रसूले ख़ुदा। और ख़ुदा की रहमत व बरकत हो आप पर। सलाम हो आप पर
 ऐ हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सलाम हो आप पर ऐ बरगुज़ीदए ख़ुदा। सलाम हो आप पर ऐ
 हबीबे ख़ुदा। सलाम हो आप पर ऐ दोस्त मुख़लिसे परवरदिगार। सलाम हो आप पर ऐ अमीने वही

ए ख़ुदा। मै गवाही देता हूँ के आप अल्लाह के रसूल हैं। आपही हज़रत मुहम्मद बिन अबदुल्लाह हैं


और मै गवाही देता हूँ के आपने अपनी उम्मत को नसीहत की है। राहे ख़ुदा मे जिहाद किया है।
 और ता हयात उसकी इबादत करते रहे हैं। या रासूल अल्लाह ख़ुदा आपको बेहतरीन जज़ादे जो


किसी नबी को उसकी उम्मत की तरफ़से दी गई है। ख़ुदाया मुहम्मद व आले मुहम्मद पर वो


बेहतरीन रहमत नाज़िल फ़रमा जो तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर नाज़ल की है के तू साहेबे


मज्द व बढ़कपन है।
रविवार के दिन की ज़ियारत

## जियारते हजरत अमीरूल मोमिनीन (अ)

उस व्यक्ति की रिवायत की बिना पर जिसने जागने की हालत में देखा है के हज़रत साहेबु.ज्ज़मान (अ.त.फ.श.) इन कलेमात के ज़रिये इतवार के दिन अमीरूल मोमिनीन (अ) की ज़ियारत पढ़ रहे थे।

## 

सलाम हो नबुव्वत के शजरए तययबा और बनी हाशिम के अज़ीम दरखते करम पर जो रौशनी देने वाला है


और नबुव्वत का फल देने वाला और इमामत के फूलोंसे सजा हुआ है। और आपके दोनो हम साए आदम
 व नूह पर सलाम हो। सलाम हो आप पर और आपके अहलेबैते तर्यबीन व ताहिरीन पर। सलाम हो आप
 पर और उन मलाएका पर जो आपकी क़ब्र के चारों ओर जमा हैं। ऐ मौला ऐ अमीरूल मोमिनीन ये
 रवीवार का दिन है जो आपका है और आपके नाम से है। और इसमे मै आपका मेहमान ह्ँ। और आपकी
 पनाह मे हूँ मेरी ज़ियाफ़त फ़रमाएं और मुझे पनाह दें के आप करीम है और ज़ियाफ़त को पसंद करते हैं
 और पनाह देने के मामूर हैं। जो मै चाहता हूँ वही बरताओ मेरे साथ करें। और जो मेरी उम्मीदें है उन्हें पूरा
 फ़रमाएं। उस मांज़िलत के वास्ते से जो आपको और आपके घरवालों को अल्लाह के यहाँ हासिल है और
 जो ख़ुदा की मंजिलत आप हज़रात के नज़दीक है और आपके भाई रसूले अक्रम के हक़ का वास्ता

अल्लाह आप सब पर रहमतें नाज़िल करे।

## ज़ियारते ह.ज़त फ़ातेमा जहरा (स)

## 

सलाम हो उस साबिरा पर जिसका इमतिहान परवरदिगार ने लिया और उसे साबिर पाया। मै आपकी

तसदीक़ करता हूँ और आपके पूजय पिता और उनके वसी के लाए हुए क़ानून पर साबिर व शाकिर हूँ।


आपसे मेरी यही गुज़ारिश है के अगर मेरी तसदीक़ वाक़ई है तो मुझे उन हज़रात की बारगाह तक पहुचा
 दीजिय ताके मेरा दिल ख़़ुश हो जाए। आप गवाह रहें के मैं आप और आपके घरवालोंकी मुहब्बत के


तुफ़ैल तटयब व ताहिर हूँ। और उनकी मवद्दत।

ज़ियारते हज़रत ज़हरा (स) दूसरी रिवायत की बिना पर


सलाम हो आप पर ऐ मुमतहेना जिसकी परिक्षा उसकी ख़िलकत से पहले किया गया था। और आपने
 अपनी परिक्षा मे सबर किया। हम आप के चाहनेवले और जो कुछ भी आपके पूजय पिता लाए (स)
 उसकी तसदीक़ करनेवाले हैं। और जो कुछ उनके वसी (अ) लाए हैं उसके लिए सरापा तसलीम हैं। और
 तुझसे हमारा सवाल है बारे इलाहा के हम उनकी तसदीक करनेवाले हैं। तो हमारी इस तसदा००क की


बिनापर हमे उनके बुलंदतरीन दरजात से मिलादे ताके हम अपने आपको ख़ुशखबरी दे सकें के हम उनकी

विलायत के ज़रिए पाक व पाकीज़ा हो गए।
सोमवार के दिन इमाम हसन और इमाम हुसैन (अ) की ज़ियारत सोमवार का दिन इमाम हसन और इमाम हुसैन (अ) का है। सोमवार के दिन इमाम हसन (अ) की ज़ियारत


 अमीर्ल मोमिनीन के दिलबंद। सलाम हो आप पर ऐ फ़ातिमा ज़हरा के लख़ते जिगर।
 सलाम हो आप पर ऐ हबीबे ख़ुदा। सलाम हो आप पर ऐ मुनतिख़बे ख़ुदा। सलाम हो
 आप पर ऐ अमीने ख़्रुदा। सलाम हो आप पर ऐ हुज्जते ख़ुदा। सलाम हो आप पर ऐ
 रब्बानी नूर। सलाम हो आप पर ऐ सिराते मुसतक़ीम। सलाम हो आप पर ऐ बट्यने हुकमे
 इलाही। सलाम हो आप पर ऐ नासिरे दीने किरदगार। सलाम हो आप पर ऐ सययदे
 पाकीज़ा सिफ़ात। सलाम हो आप पर ऐ मोसिने बावफ़ा। सलाम हो आपपर ऐ क़ायम
 अमानतदार। सलाम हो आप पर ऐ आलिमे तावीले कुरान। सलाम हो आप पर ऐ हादीए

#  


 आप पर ऐ हक्क़े साबित। सलाम हो आप पर ऐ शहीदे सादिक़। सलाम हो आप पर ऐ

अबू मुहम्मद अल हसन बिन अली सब रहमतें और बरकतें आपके लिए हैं।

## सोमवार के दिन इमाम हुसैन (अ) की जियारत

 सलाम हो आप पर ऐ फ़रजंदे रसूल। सलाम हो आप पर ऐ फ़रजंदे अमीरूल मोमिनीन। सलाम हो
 आप पर ऐ फ़रजंदे सटयदते निसाइल आलमीन। मै गवाही देता हूँ के बे शक आपने नामज़ कायम
 की है ज़कात अदा की है। नेकियों का हुकुम गिया है। बुराईयों से रोका है। अल्लाह की सच्ची
 इबादत की है। राहे ख़ुदा मे मुकम्मल जिहाद किया है। यहाँ तक के शहादत से हमकिनार हो गए

## 










 आक़ा हुसैन। आज सोमवार का दिन है और ये दिन आपके नाम से मनसूब है। मै आप हज़रात
 का महमान हूँ। लेहाज़ा मेरी बेहतरीन ज़ियाफ़त फ़रमाईए। आप से बे हतर ज़ियाफ़त करनेवाला
 कौन होगा। मै आपकी ख़िदमत मे हूँ। मुझे पनाह दीजिए के आपसे अच्छा पनाह देनेवाला कौन

होगा। ख़ुदा आप पर और आपकी पाकीज़ा औलाद पर रहमतें भेजे।

## मंगलवार की ज़ियारत

मंगल का दिन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबेदीन (अ), हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर (अ) और हज़रत इमाम जाफ़रे सादिक़ (अ) का है। उन बुज़ुर्गों की ज़ियारत यह है:
 सलाम हो आप हज़रात पर ऐ ख़ुदा के इल्म के ख़ज़ानेदारों। सलाम हो आप हज़रात पर ऐ वही ए ख़ुदा के
 तरजुमानो। सलाम हो आप हज़रात पर ऐ आइम्मा ए ख़ुदा। सलाम हो आप हज़रात पर ऐ तक़वा के
 परचमदार। सलाम हो आप हज़रात पर ऐ औलादे रसूले ख़ुदा। मै आप हज़रात के हक्र का आरिफ़ और
 आपकी शानका जाननेवाला ह्ँ। आपके दुश्मनो का दुश्मन और आपके दोस्तों का दोस्त हैँ। आप पर मेरे
 माँ बाप क़ुरबान हों। और आप पर परवरदिगार की रहमत नाज़ल हो। ख़ुदाया मै इन हज़रात के अब्वल व

## 

आख़िर सब को दोस्त रखता ह्ँ। और उनके गैरों की मुहब्बत से बिलकुल बरी हूँ। मै हर तागूत व सरकश
 और लात व उ॰ज्ज़ा से इन्कार रखता ह्ँ। मेरे आक़ाओं आप पर सलवात व रहमत व बरकाते परवरदिगार
 हो। सलाम हो आप पर ऐ आबिदीन के सरदार और औलिया के ख़ुलासा ख़ानदान। सलाम हो आप पर ऐ
 बाक़रे उलूमे अंबियाए मुरसलीन। सलाम हो आप पर ऐ क़ौलो फ़ेल के सादिक़ व मुसद्धिक। मेरे सरकारों
 ये मंगल का दिन है। आप हज़रात का दिन है। और मै आप हज़रात का मेहमान। और आपकी पनाह का
 तलबगार ह्ँ। आप मेरी ज़ियाफ़त फ़रमाएं और मुझे पनाह दें। आप हजरात के अपने और अपने ख़ानदान

के लोगों के नज़दीक अजमत व मांज़िलते परवरदिगार का वासता।
बुद्ध्रवार की ज़ियारत
बुध के दिन इमाम मूसा बिन जाफ़र, इमाम रेज़ा, इमाम मोहम्मद तक़ी और इमाम अली नक़ी (अ) से मख़ूस है। और ज़ियारत यह है:
 सलाम हो आप पर ऐ औलियाए ख़ुदा। सलाम हो आप पर ऐ हुज्जते परवरदिगार। सलाम हो
 आप पर ऐ ज़मीन के अंधेरे की तेज़ रौशनी। सलवातो सलाम हो आप पर और आपके अहले बैते
 तययबीन व ताहिरीन पर। मेरे माँ बाप आपपर क़ुरबान के आपने ख़ुदा की पुर ख़ुलूस इबादत की
 है और मरते दम तक राहे ख़़ुदा मे जिहाद किया है। ख़ुदा जिन व इन्स मे आपके सारे दुश्मनों पर
 लानत करे के मै उन सबसे बरी व बेज़ार हूँ। मेरे मौला अबू इब्राहीम मूसा इब्ने जाफ़र मेरे मौला
 अबुल हसन अली इब्ने मूसा रज़ा मेरे मौला अबू जाफ़र मुहम्मद बिन अली मेरे मौला अबुल
 हसन अली बिन मुहम्मद मै आप हज़रात का ग़ुलाम और आपके ज़ाहिर व बा तिन पर ईमान
 रखनेवाला हाँ। मै आज बुध्दवार के दिन आप हज़रात का मेहमान और आपकी पनाह मे हूँ। आप


मेरी जियाफ़त फ़रमाएं और मुझे पनाह दें। आपको आपके अहमे बैते ताययबीन व ताहिरीन का

वास्ता।

## गुरूवार की जियारत

जुमेरात का दिन इमाम हसन अस्करी (अ) का दिन है और उनकी ज़ियारत यह है:
 सलाम हो आप पर ऐ वलीए ख़ुदा। सलाम हो आप पर ऐ हुज्जते परवरदिगार। सलाम हो आप
 पर ऐ इमामे मोमिनीन और वारिसे मुरसलीन। ख़ुदा आप और आपके घरवालों पर रहमतें नाज़ील
 फ़रमाए। ऐ मेरे मौला हजरत अबू मुहम्मद अल हसन बिन अली मै आप और आपके
 घरवालोंका गुलाम ह्ँ। और आज गुरूवार का दिन आपका दिन है। लेहाज़ा मै आपका मेहमान हूँ

## 

आपकी पनाह मे ह्ँ। आप मेरी ख़ातिर फ़रमाएं और मुझे पनाह दें। मै आपको आपके तययब व


ताहिर अहले बैत का वास्ता देता हूँ।

## जुमे की जियारत

जुमे का दिन इमामे ज़माना (अ.त.फ.श.) का दिन है, उनही से मनसूब है और यह वही दिन है जिस दिन इमाम ज़हूर फ़रमाएंगे। उनकी ज़ियारत यह है:
 सलाम हो आप पर ऐ रूए ज़मीन के हुज्जते परवरदिगार। सलाम हो आप पर ऐ ख़ुदा के निगरान
 व ज़िम्मेदार। सलाम हो आप पर ऐ नूरे ख़़दा जिस्से तालिबाने हक्र हिदायत पाते हैं और साहिबाने
 ईमान की मुसीबतें दूर होती हैं। सलाम हो आप पर ऐ साहिबे तहज़ीबे ख़ौफे ख़ुदा रखनेवाले। Tr सलाम हो आप पर ऐ वलीए नासेह। सलाम हो आप पर ऐ सफ़ीनए नजात। सलाम हो आप पर ऐ

## 






 माननेवाला ह्ँ। आपके घरवलों से ख़ुदा की क़ुरबत चाहता ह्ँ। और आपके ज़ह्र का मुनतिज़र
 हूँ। के आपके हाथों पर हक का ज़ह्र होगा। और ख़ुदा से सवाल करता हूँ के मुहम्मद व आले
 मुहम्मद पर रहमत नाज़िल फ़रमाए और मुझे आपके मुंन्तजरीन ना सिरीन व आपके माननेवालों
 और दुश्मनों के मुकाबले मे आपकी नुसरत करनेवालों और आपके सामने जामे शहादत पीनेवाले
 साथियों मे क़रार देदे। ऐ मेरे मौला ऐ साहिब्बुज्जमान ख़ुदा वंदे आलम की रहमतें आप पर और

#  

 आपके घर वालों पर। ये जुमे का दिन आपका दिन है जिसमे आपके ज़हर की तव॰व॰ ${ }^{\circ}$ को और मोमिनीन के राहतो इतमिनान की उम्मीद है। आज के दिन कुफ़्फ़र आपके हाथों से क़त्ल होंगे।
 और मौला मै आपका मेहमान और आपके ज़ेरे साया हूँ। और मौला आप करीम और औलादे
 किराम मे से हैं। आपको ख़ातिरदारी व पनाह देने का हुकम दिया गया है। आप ख़ातिरदारी

फ़रमाएँ और मुझे पनाह दें। अल्लाह आप और आपके पाकीज़ा घराने पर रहमतें नाज़ल फ़रमाए। सय्यद इब्ने ताऊस ने कहा के मैं इस ज़ियारत के बाद हज़रत की तरफ़ इशारा करके यह शेर पढ़ा करता हूँ:


जिधर भी जाता हूँ तेरा ही क़सद है मौला।


जहाँ भी ठहर्ंगा तेरा ही मेहमान ह्ँगा।
वर्ग-6

अमुख मशहूर दुआएं

## दुआए सबा

बाज़ मशहूर दुआओं के ज़िक्र में जिनमें से अमीरूल मोमिनीन (अ) की यह दुआ सबा भी है:


ख़ुदा के नामसे जो रहमान व रहीम है। ऐ वो ख़ुदा जिसने सुबह की ज़ुबान को रौशनी की गोयाई से नूरानी
 फ़रमाया है। और अंधेरी रात के टुकड़ों को हौलअंगेज तारीकियों के साथ आज़ाद फ़रमाया है। और
 फ़लके दव्वार की सनत को बुजोंकी मिक़दार से मुसतहकम फ़रमाया है। और आफ़ताब की रौश्नी को
 भड़कते हुए नूर से ताबंदा क़रार दिया है। ऐ वो ख़ुदा जो अपनी ज़ात के लिए ख़ुद ही रहनुमा है। और
 तमाम मख़लूक्रात की मुशाबेहत या उनकी कैफ़यात की मुनासिबत से बुलंदतर और पाकीज़ा है। ऐ वो

#  

## ख़ुदा जो ख़यालात से क़रीबतर और आँखों के मुशाहिदे से दूरतर है। और हर चीज़को उसके वजूद से

 पहले से जानता है। ऐ वो ख़्रुदा जिसने मुझे अम्न व अमान के गहवारे मे सुलाया और एसानों और
 इनामात की दुननिया मे बेदार किया और बुराई के हाथोंको अपने हाथों से और अपनी ताक़त से रद कर
 दिया। रहमत नाज़िल फ़रमा उस इंसान पर जो अंधेरी रात मे तेरी तरफ़ रहनुमाई करनेवाला और अज़ीम
 तरीन शरफ़ के हर वसीले से तमस्सुक करनेवाला और बुलंदियों के अज़ीम दर्जे पर है। रौशन तरीन
 हसब व नसब रखनेवाला और मुश्किलात मे पहले दिन से साबित क़दम रहनेवाला है। और उसकी उस زَحَآِبْغِهَ आल पर जो नेक किरदार और मुनतख़ब है। ख़ुदाया हमारे लिए सुबह के दरवा॰्जों को रहमत व फ़लाह
 की कुजियों से खोल और हमे हिदायत व सलह का बेहतरीन लिबास अता फ़रमा। अपनी अज़मत से
 हमारे दिलोंमे ख़ुज़ू व ख़ुशू के चश्मे रासिख़ फ़रमादे और अपनी हैबत से हमारी आखोंसे आँसुओंको
 जारी कर दे। हमारी बे राह रवी को किनाअत व ख़ुज़ु के एहतेमाम से मोअददिब बान दे। ख़ुदाया अगर
 तेरी रहमत ने बेहतरीन तौफ़ीक से हमारे कामों का आगाज़ न किया। तो हमे रौशन रासते पर ले
 जानेवाला कौन होगा? और अगर तेरी मोहलत ने हमे उम्मीदों और ख़ाहिशात के क़ाएदीन के हवाले कर
 दिया तो हमारी ल॰गिज़शोंको ख़ाहिशात की ठोकर से बचानेवाला कौन होगा? और नफ़्स व शैतान की
 जंग मे तेरी मदद के साथ छोड़ दिया तो गोया के तूने हमे सख़्ती और नाउम्मीदी के हवाले कर दिया।
 ख़ुदाया तुझे मालूम है के मै तेरी बारगाह मे सि॰र्फ उम्मीदों के सहारे आया हूँ। और मैने तेरे रीसमाने
 करमको उस समय पकड़ा है जब मुझे गुनाहों ने तेरे मिलने की जगह से दूर फेक दिया है। वो बदतरीन


 ख़यालात और उम्मीदों की बिना पर जो उसके सामने आरास्ता हो गईं और हलाकत है उसके लिए के
 उसने अपने सरदार और मौला के सामने जुरअत व जसारत दिखाई है। ख़ुदाया मैने उम्मीदों के हाथों तेरे
 बाबे रहमत को खटखटाया है। और ख़ाहिशात के मज़ालिम से तेरी पनाह मे भाग कर आया हूँ। मैने


 और ग़लतियोंको माफ़ कर दे और मुझे हलाकत की तबाही से बचाले। तू मेरा सरदार मेरा मौला मेरा


 आख़री आरज़ है। ख़ुदाया इस मिसकीन को किस तरह हटा देगा जो गुनाहोंसे भाग कर तेरी पनाह मे


आया है? और इस तालिबे हिदायत को कैसे नाउम्मीद कर देगा जो दौड़कर तेरे पास आया है? इस प्यासे
 को कैसे पलटादेगा जो तेरे हाज़ पर पानी पीने आया है? यक़ीनन ये नामुमकिन है के तेरे दरया ए रहमत
 ख़ुश्क तरीन ज़मीनों पर भी छलक रहे हैं? और तेरा बाबे करम हर तलबगार के लिए खुला हुआ है। तू
 आख़री मसऊल है और आख़री मरकज़े उम्मीद है। ख़ुदाया ये मेरे नफ़्स की ज़माम है जिसको मैने तेरी
 मशीअत से बांध दिया है। और ये मेरे गुनाहों का बोझ है जिसको मै तेरे अफ़ू व करम से हटाना चाहता
 हूँ? ये मेरे गुनाह गुमराहकुन ख़ाहिशात हैं जिनको मै तेरे लुत्फ़ व करम की बारगाह के हवाले कर दिया
 है। अब मेरी सुबह को ऐसा बनादे के हिदायत की रौशनी मुझपर नाज़ल हो और मेरे दीन व दुनिया दोनो
 सलामत रहें। मेरी शामको दुशमनोंके शर से और गुमराह कुन ख़ाहिशात की हलाकतों से महफूज़ बना






 मुर्दे को जिंदा से निकाल लेता है। तू जिसे चाहे बेहिसाब रि॰ज्क अता फ़रमा देता है। तेरे अलावा कोई
 ख़ुदा नही है। तू पाक व पाकीज़ा है। और हम्दो सताएश के लाएक़ है। कौन ऐसा है जो तेरी क़दर को
 जानता हो और तुझसे डरता न हो। और कौन ऐसा है जो तुझे पहचानता हो और ख़ौफ़जदा न हो। तूने
 अपनी क़ुदरत के मुताफ़ररिक़ात को जोड़ दिया है। और सुबह को रौशन कर दिया है? तूने अपने करम


से अंधेरी रातोंको नूरानी बना दिया है। और सख़्ततरीन चट्टानो से शीरीन और नमकीन चश्मे जारी कर

## 



चिराग़ बना दिया है। फिर उन तमाम चीजों की ईजाद मे तुझे न कोई ज़हमत हुई है न कोई मशक्क़त
 बरदाश्त करना पड़ी। ऐ वो ख़ुदा जो इज़्ज़त व बक़ा मे अकेला है। और जिसने सारे बंदोंको मौत व फ़ना
 द्वारा दबा दिया है। हज़रत मुहम्मद और उनकी मुत्तक़ी आल पर रहमत नाज़ल फ़रमा। मेरी आवाज़ को


 को दूर करने के लिए पुकारा गया। और जिस से हर मुश्किल मे उम्मीद की जाती है। मैने तेरी बारगाह मे
 अपनी हाजतों को पेश कर दिया है। अब मुझे अपने बुलंद तरीन अताया से मायूस वापस न करना ऐ
 करीम ऐ करीम ऐ करीम। तेरी रहमत का वास्ता के तू सबसे ज़यादा रहमत करनेवाला है। परवपदिगार

## 

बेहतरीन मख़लूकात हज़रत मुहम्मद व उनकी तमाम आल पर सलवात नाज़िल फ़रमाए।

फिर सजदे में जाइये और काहिये:
 ख़दाया मेरा दिल शार्मिदा है मेरा नफ़्स मायूब है। मेरी अक़ल मग़लूब है। मेरी ख़ाहिशात ग़ालिब हैं मेरी
 इताअत कम और मासियत बहुत है। और मेरी ज़बान गुनाहों की इक़रारी है। तो इसके बाद कया चारा ए
 कार है। ऐ ओयूब को छुपानेवाले और ग़ैब के जानने वाले और रंज व ग़म को दूर करनेवाले। मेरे तमाम
 गुनाहों को हजरत मुहम्मद व आले मुहम्मद की हुरमत के वास्ते से माफ़ कर दे। ऐ बख़्शने वाले ऐ गफ़्फ़ार


ऐ माफ़ करनेवाले तेरी रहमत का वास्ता ऐ सबसे ज़यादा मेहेरबानी करनेवाले।
अल्लामा मजलिसी ने इस दुआ को किताबे दुआ बिहार में और किताबुस सलात में तौज़ीह के साथ नक़्ल किया है। और कहा है: यह दुआ मशहूर दुआओं में से है अगर मैंने इसे सर्यद इब्ने बा क़ी की

मिसबाह वे अलावा और कोई मोअतबर किताब में नहीं देखा। लेकिन मशहर यही है के इस दुआ को नमाज़े सुबह के बाद पढ़ा जाए। और सय्यद इब्न बाक़ी ने इसको नाफ़ेला सुबह के बाद नक्ल किया है। लेकिन जिस समय भी पढ़ा जाए बेहतरीन अमल होगा।

## दुआए कुमैल

दुआ कुमैल इब्ने ज़ियाद नख़ई (र) भी मशहूर दुआओं में से है। जिसके बारे में अल्लामा मजलिसी ने फ़रमाया है के यह बेहतरीन दुआ है। और इसका नाम दुआ खि。ज़्र है।
हज़रत अमीरूल मोमिनीन (अ) ने उसे कुमैल को सिखाई थी। जो आपके मख़सूस असहाब में थे। और फ़रमाया है के शबे पंद्रह शा बान और शबे जुमा में इसे पढ़ा जाए। दुश्मनों के शर से महफ़ू रहने के लिए। रोज़ी में बरकत के लिए। गुनाहों की बख़शिश के लिए बेहद मुफ़ीद है। शेख़ तूसी और सय्यद इब्ने ताऊस ने इस दुआ को नक़्ल किया है। इस जगह पर उसे मिस्बाहुल मुतहज्जिद से नक्ल किया जा रहा है।


ख़ुदाके नामसे जो बहुत मेहेरबान निहायत रहेमवाला है। ऐ ख़ुदा मैं तुझसे तेरी उस रहमत का वास्ता देकर सवाल

## 

करता हूँ जो हर चीज़ के बढ़ी हुई है जिसकी वजह से तू हर चीज़ पर ग़ालिब है और हर चीज़ ने उसके आगे


फ़रोतनी की है, व हर चीज़ उससे पस्त है व तेरी उस जबरूत का वास्ता देकर सवाल करता हूँ जिसके सबब से तू

## 


 ठेहरती व तेरी उस अज़मत का वास्ता देकर सवाल करता हूँ जिससे हर चीज़ पुर नज़र आती है व तेरी उस
 हुकूमत का वास्ता देकर सवाल करता हूँ जो हर चीज़ पर छाई हुई है और तेरी उस ज़ात का वास्ता देकर सवाल
 करता हूँ जो हर शै के फ़ना हो जाने के बाद बाक़ी रहेगी और उन मुक़द्स नामों का वास्ता जिनसे हर चीज़ के


 उस चीज़ में चमक-दमक है। ऐ नूर ऐ सबसे ज़्यादा पाको पाकीज़ा, ऐ सब पहलों से पहले ऐ सब आख़रों से
 आख़िर, या ख़दा मेरे वो सब गुनाह बख़्श दे जो नामूस में बट्टा लगा देते हैं ऐ ख़ुदा मेरे वो सब गुनाह बख़्शदे जो
 नुज़ूले बला का बाएस होते हैं या ख़ुदा मेरे वो सब गुनाह बख़्श दे जो नेमतों को बदल देते हैं या मेरे ख़ुदा मेरे वो


सब गुनाह बख़्श दे जो बला का कारण होते हैं या ख़ुदा मेरे वो सब गुनाह बख़्शदे जो नेमतों को बदल देते हैं या मेरे


ख़ुदा मेरे वो सब गुनाह बख़्शदे जो दुआओं को दर्जा मक़बूलियत तक पहुँचने से रोक देते हैं या ख़ुदा मेरे वह सब
 गुनाह बख़्श दे जो उम्मीद को पूरा नहीं होने देते या ख़ुदा मेरे उन सब गुनाहों को बख़्शदे जिनसे बला नाज़ल होती

है या ख़ुदा मैं तेरी याद के ज़रिया से तेरी हुज़ूरी में तक़र्रब चाहता ह्ँ व तेर हुज़ूर में तेरे ज़िक्र व तेरीही ज़ात को
 अपना सिफ़ारिशी ठेहराता हूँ व तेरे जूदो बख़शिश को व करम को ज़रिया गर्दान कर तुझसे सवाला करता हूँ कि
 मेरे लिए अपना क़ुर्ब ज़्यादा कर और मुझे अपनी नेमतों का शुक्रिया बजा लाने की तौफ़ीक़ दे व अपनी याद मेरे
 दिल में डालदे या ख़ुदा मैं तुझसे गिड़गिड़ाने वाले, और रोने पीटने वाले का सा सवाल करता हूँ कि तू मेरी
 ख़ताओं से चश्मपोशी फ़रमाऐ व मुझपर रहम फ़रमाऐ व जो कुछ तूने मेरा हिस्सा लगाया है उसपर मैं राज़ी हूँ व

## 

 क़िनाअत करूँ और हर हाल में तेरे (बन्दोंसे) बेतवज्जो पेश आऊं या ख़ुदा मैं तेरे ह्ज़र में उस शख़्स का सा सवाल करता हैँ जिस पर फ़ाक़े के कड़ाके गुज़रते हों मगर तेरी ही बारगाह में उसने सख़्तियों की हालत में अपनी
 हाजत पैश की हो और जो तेरे ख़ज़ाने में हो उसके बारे में उसकी ख़्वाहिश बढ़ी हुई हो या ख़ुदा! तेरी दलील बड़ी
 क़वी है और तेरा स्तबा बहुत बुलंद है और तेरा बदला लेना समझ से बाहर है और तेरा हुक्म ज़ाहिर है और तेरा
 क़हर ग़ालिब है और तेरी क़ुदरत का निज़ाम चल रहा है और तेरी हुकूमत से भाग कर निकल जाना ना मुमकिन
 है, या ख़ुदा मैं तो अपने गुनाहों के लिए बख़्श देनेवाला और बुराईयों के लिए पर्दा पोशी करनेवाला और जो भी
 मेरी बद आमली हो उसको नेकी से बदल देनेवाला तेरे सिवा किसीको नहीं पाता, सिवाए तेरे कोई माबूद नहीं तू

मुन॰ज्ज़ा है और मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ मैंने अपनी ज़ातपर ज़ल्म किया है और अपनी जिहालत से जरी हो गया

#  

 हूँ और चुंकि तू हमेशा से मुझ पर एहसान करता रहा है और तेरी याद मेरे दिल में बैठी हुई है इससे इत्मिनान कर लिया है या अल्लाह ऐ मेरे मालिक। तूने मेरी कितनी बुराईयों पर पद्दा डाला है व कितनी सख़्तसे सख़्त बलाओं
 को तुने टाल दिया व कितनी ख़ताओं से तुने बचा लिया व कितनी अज़ीयतों को तुने दफा फ़रमा दिया व कितनी
 मेरी ख़बिबियां जिनका मैं मुसतहिक़ न था तुने लोगों में मश्हुर कर दीं। या ख़ुदा मेरी आज़माइश उस वक्त बढ़ गई है


 मेरी उम्मीदों की दराज़ी ने मुझे नफ़े से बाज़ रखा और दुनियाने मुझको अपनी फ़रेबदेही से धोके में रखा व मेरे

नफ़्स ने अपनी ख़यानत व टाल मटोल से (मुझे) धोखा दिया ऐ आक़ा पस सवाल करता हूँ तुझसे तेरी इज़्ज़त का
 वास्ता देकर कि मेरी बदअमली व किरदार मेरी दुआको तेरे हुज़ूर में पहुंचने से न रोकें व मेरे जिन पोशीदा रा॰जों

## ,

से तू मुत्तेला है (उनको ज़ाहिर करके) मुझे रूसवा न कर व मैं अपनी गफ़लत, ख़्वाहिशों की कसरत, अपनी

## 

जिहालत व नेकी की तरफ़ हमेशा की कम रग़बती के सबब जो बुाइईयां छुप छुप कर कर चुका हँ उनकी मुझे
 सज़ा देने में जलदी न फ़रमा और ऐ अल्लाह तेरी इज़ज़त का वास्ता मुझ पर हर हाल में मेहेरबानी दिखला ऐ मेरे
 माबूद! और मेर परवरदिगार। मेरा तेर सिवा और है कौन जिससे मैं अपनी मुसीबत के दूर करने का और अपने
 मामले में ग़रर करने का सवाल करं ऐ मेरे माबूद ऐ मेरे मालिक तूने मेरे लिए ये हुक्म जारी किया जिसमें मैंने
 अपनी ख़्वाहिशे नफ़्सानी की पैरवी की और उसकी कोई निगरानी न की मेरे दुश्मन ने इस ख़्वाहिशे नफ़्सानी को
 मेरी नज़र में ज़ीनत दे दी इस तरह जो ख़्वाहिश मेरे दिल में पैदा हुई थी उसके ज़रिया से मेरे दुश्मन ने मुझे धोखा
 दिया और कज़ा व कद्व ने इस मामला में उसकी मुसाइदत की इस तरह तेरी मुक्र्रर की हुई हुद्द से और तेर जारी

## 

किऐ हुए हुक्म से कुछ तजावुज़ कर गया व तेरे बाज़ एहकाम की मुझसे मुख़ालिफ़त हो गई बहर हाल इन तमाम

## 

 मामलात में मेर ज़िम्मे तेरी हम्द बजा लाना वाजिब है व जिस जिस अम्र में तेरे फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ जारी हुआ व तेरा हुक्म व आज़माइश मेरे लिए लाज़म हुई इसमें मेरी कोई हुज्जत नहीं है और मेरे माबूद बाद अपनी कोताही व
## 

 अपने नफ़्स पर ज़ियादती करने के उज़ करता हूँ व निदामतके साथ इंकिसार की हालत में तलबे मग़़्िरत करता व गिड़गिड़ाता इक़रार करता हुआ गुनाहों से दूर होने के यकीन के साथ तेरी दरगाह में हाज़र हुआ ह्ँ इस लिए कि जो कुछ मुझसे हो गया है इससे न भागने का ठिकाना पाता हूँ न रोने पीटने की जगह कि वहीं अपना मामला पेश
 करूं सिवाऐ इसके कि तू मेरा उज़ क़बुल कर ले और अपनी वुस्अते रहमत में मुझे दाख़ल करले या ख़ुदा अब
 मेरा उज़ कुबूल कर व मेरी तकलीफ़ की सख़्ती पर रहम कर और मेरी जकड़बंदियों को दूर कर और मेरे
 परवरदिगार मेरे जिस्म की नातवानी और मेरी जिल्द के हलके पन और मेरी हड्डियों की कम॰जोरी पर रहम कर,
 ऐ वह जिसने मेरे वुजूद का आगाज़ फ़रमाया मेरा नाम भी निकाला मेरी परवरिश का सामान भी किया मेरे हक़ में

इस तरह की नेकी भी की और मुझे ग़िज़ा देने के असबाब बहम पहुंचाऐ जैसे तुने करम की इब्तेदा की थी और


जिस तरह पहले से मेरे हक़ मे नेकी करता आ रहा है वैसे ही बरक़रार रख ऐ मेरे सरदार ऐ मेरे परवरदिगार बाद
 इसके कि मैं तेरी तौहीद का मुक़िर हूँ और बाद इसके कि मेरा दिल तेरी मोहब्बत से सरशार हो चुका और मेरी
 ज़बान तेरी याद में चल रही है और मेरा दिल तेरी मोहब्बत की गिरह बांधे है और बाद इसके मैं तुझे परवरदिगार
 मान कर सच्चे दिल से अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ और गिड़गिड़ा कर तुझसे दुआ मांगता हूँ क्या तू इसको

पसन्द फ़रमाऐगा कि मुझे अपने जहन्नम में अज़ाब मे देखे ऐसा तो नहीं हो सकता तेरा करम इससे कहीं ज़्यादा है


कि तू इसको ज़ाया कर दे जिसकी तूने परवरिश की या उसको दूर कर दे जिसको कुर्ब दिया या उसको निकाल दे
 जिसको तूने पनाह दी या उसे बला के हवाले कर दे जिसके लिए तूने किफ़ायत की व जिसपर तूने रहम किया। ऐ
 मेरे सरदार! ऐ मेरे माबूद! ऐ मेरे मौला! यह बात मेरी समझ में तो आती नहीं कि तू आतिशे जहन्नम को उन चेहरों
 पर मुसल्लत करेगा जो तेरी अज़मत के लिए तेरी हुज़ूर में सजदा कर चुके व उन ज़बानों पर जो सच्चाई के साथ
 तेरी तौहीद के बारे में गोया हो चुकी व तेरे शुक्र में तेरी मदह कर चुकी व उन दिलों पर जो इज़हारे हक़ीक़त के
 तौर पर तेर माबूद होने का एतराफ़ कर चुके हों और उन ख़यालात पर जिन्हें तेरा इल्म इस क़दर मयस्सर हुआ
 कि वह तेरी ही हुज़ूर में पस्त हुए व उन आज़ा व जवारे पर जिनकी बाग डोर उसी हद तक महदूद रही हो कि
 ख़ाज़े व तेरी फरमांबरदारी का इक़रार करें व यकीन के साथ तुझसे तलबे मफ़्फ़ित करें ऐ साहिबे करम! न तो तेरी

#  




कम॰जोरी को जानता है कि दुनिया की ज़रा सी आज़माइश व उसकी छोटी छोटी सी तकलीफ़ें व जो मकसूहात एहले दुनिया पर गुज़रती रहती हैं (मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता) बावजूदे कि वह आज़माइश व वह तकलीफ़ देरपा
 नहीं होती उसकी मुद्त थोड़ी और बका चन्द रोज़ी है, तो भला फिर मुझसे आख़रत की बला व वहां की बड़े
 बड़े मकसूहात की बर्दाश्त क्योंकर हो सकेगी? हालांकि वहां की बला की मुद्तत तूलानी और क़याम दवामी होगा व जो इसमें फंस जाऐंगे उनके अज़ाब में कभी तख़फ़ीफ़ न की जाऐगी इस लिए कि वो अज़ाब तेरे गज़ब, इंतेकाम

व गुस्से के सबब से होगा व तेरे गुस्से को न आसमान बर्दाश्त कर सकते हैं व न ज़मीन ऐ मेरे मौला तो भला मेरी


क्या हालत होगी हालांकि मैं तेरा एक कम॰जोर ज़लील हक़ीर मिसकीन व आजिज़ बन्दा हूँ ऐ मेरे माबूद ऐ मेरे
\% परवरदिगार ऐ मेरे वाली ऐ मेरे मौला किन किन मामलात की तेरी हुज़ूरी में शिकायत करूँ व किन किन बातों के
 लिए रोऊं व चिल्लऊं दर्दनाक अज़ाब व उसकी सख़्ती के बाइस या तूलानी बला व उसकी तवील मुद्दत के बाइस
 पस अगर तूने अज़ाब में अपने दुश्मनों के साथ कर दिया व जो अज़ाब के लाएक़ हैं उनका मेरा गठजोड़ कर
 दिया नीज़ अपने दोस्तों व मोहब्बत करनेवालों में और मुझमें जुदाई कर दी तो ऐ मेरे माबूद व ऐ मेरे सरदार व मेरे

## 

 मौला व मेरे परवरदिगार तुझे एखतेयार है मैं तेरे अज़ाब पर तो सब्र कर लूंगा पर तेरी रहमत से जुदाई पर क्योंकर सब्र करूंगा और माबूद में तेरी आग की हरारत को तो सह जाउंगा मगर तेरी नज़रे करामत के बदल जाने को
 क्योंकर बर्दाश्त करंगा या आतिशे जहन्नम में क्योंकर रह सकूंगा जबकि मुझे तेरे अफ़्व की उम्मीद है पस ऐ मेरे
 सरदार व ऐ मेरे मौला तेरीही इज़ज़त की क़सम अगर तूने मुझे बोलने का ऐख़तेयार दे दिया तो मैं एहले जहन्नम के

# تَرَكَتَيْيَ <br>   

दरमियान उसी तरह से तेरा नाम लेकर चीखूंगा जिस तरह उम्मीदवार चींखते हैं व ज़सर तेरे हुज़ूर में हाऐवाऐ

## 

करूंा जैसा फ़रयदी करते हैं व ज़सरू तेरी रहमत के फ़िरक्र में रोंगंगा जैसे ना उम्मीद हो जाने वाले रोते हैं व

## 

ज़रूर बार बार तुझे पुकारंगा कि ऐ मोमिनों के मालिक ऐ मारिफ़त रखने वालों की उम्मीदगाह ऐ फ़रयाद करने
 वालों के फ़रयाद रस ऐ सच्चों के दिलों को लुभाने वाले ऐ तमाम आलम के माबूद तू कहां है? ऐ मेरे माबूद तेरी
 ज़ात मुनज़्ज़ह है, व तेरी ही हम्द करता हूँ, क्या यह बात समझ में आती है कि तू उसी आग में से एक
 फ़रमांबरदार बन्दा की आवाज़ सुने जो अपनी मुख़ालिफ़त की पादाश में क़ैद किया गया हो व अपनी नाफ़रमानी
 की सज़ा में उसके अज़ाब का मज़ा चख रहा हो व अपने जुर्म व खता के बदले में उसकी तहों में महबूस किया
 गया हो व वह तेरी रहमत के उम्मीदवार की सी आवाज़ से तेरे हुज़ूर में चींखता हो व तेरी तौहीद के मानने वालों



मेरे मालिक फिर वह अज़ाब में कैसे रह सकेगा जबकि उसे तेरे साबिक़ हिल्म व राफ़त व रहमत की उम्मीद लगी

हुई हो या उसे आतिशे जहन्नम तकलीफ़ कैसे पहुंचाऐगी जबकि वह तेरे फ़ज़्ल व रहमत की आस लगाऐ हुऐ हो

## 

 या उसको जहन्नमका शोला क्योंकर जलाऐगा, जबकि तू ख़ुद उसकी आवाज़ सुन रहा हो व उसकी जगह देख रहा हो या उसे जहन्नम की आवाज़ परेशान क्यों कर करेगी? जब कि तू उसकी कम॰जोरी से आगाह हो, या वह
 उसकी त्बकों मेंहकत क्योंक कर सकता है जबकि तुसकी मच्चाइं पे वाकिक हो, या उसके गेगे उसको




क्योंकर हो सकता है कि वह तो रिहाई के बारे में तेरे फ़ज़्ल की उम्मीद रखता हो व तु उसे उसी में पड़ा रहने दे

## 

 ऐसा हो ही नहीं सकता न तेरी निसबत यह गुमान है व न तेरे करम ही से ऐसी किसी को यह सूरत पेश आई व न अपनी नेकी व एहसान के बाइस तूने एहले तौहीद के साथ कभी इस तरह का मामला किया। पस मैं यक़ीन के
 साथ अर्ज़ करता हूँ कि अगर तुने अपने मुंकिरों को अज़ाब देने का हुक्म न लगा दिया होता व अपने मुख़ालिफ़
 को आतिशे जहन्नम में दवामी सज़ा देने का फ़ैसला न फ़रमा दिया होता तो आतिशे जहन्नम को बिल्कुल सर्द
 फ़रमा देता व वह भी इस तरह कि सलामती ही सलामती रहती व किसी एक का भी इसमें मक़ाम व जाऐ क़याम
 मुक्रर्र न फ़रमाता लेकिन ख़ुद तूने कि तेरे नाम भी मुक़दस हैं यह क़सम खाली है कि जहन्नम को तमाम
 नाफ़रमान जिनों व आदमियों से पाट देगा व अपनी ज़ात से इनाद रखने वालों को हमेशा के लिए इसमें डालदेगा
 व तू कि तेरी तारीफ़ जलील व अज़ीम है तू पहले ही फ़रमा चुका व अज रूऐ तफ़जज़ुलो इनामो इकराम कि क्या

## 

 वह जो मोमिन हो उसके मानिंद हो सकता जो फ़ासिक (हो) ये कभी बराबर नहीं हो सकते। ऐ मेरे माबूद ऐ मेरे सरदार तो अब तुझे इस क़ुदरत का वास्ता जो तुझको हासिल है व उस फ़ैसला का वास्ता जो तूने हतमी फ़रमाया
 व जिन पर तुने उनकी जज़ा फ़रमाया उन सबपर उनका निफ़ाज़ हो गया है तुझही से सवाल करता हूँ कि उस
 सिरात में व ख़ास कर उस व॰क्त में मेरा हर एक जुर्म बख़्श दे व हर वो गुनाह जो मुझसे सरज़द हो गया हो माफ़

## 

 कर व हर बुराई जो मैंने छुपा कर की व हर जिहालत जिसको मैं अमल में लाया हूँ जिसको मैंने छुपाया हो या ज़ाहिर किया हो या पोशीदा इसका इरतेकाब किया हो या अलल ऐलान व हर ऐसी बदी जिसके इंद्राज़ का तूने
 किरामन कातिबीन को हुक्म दिया हो, माफ़ फ़रमा, जिनको तूने मेरे ही काम की निगरानी सुपुर्द फ़रमाई है, व मेरे目 आज़ा व जवारेहके साथसाथ उनको भी तुने मेरे आमालो अफ़आल का गवाह क़रार दिया है व उनके मा वरा तू


ख़ुद मेरे आमाल व अफ़आल का निगरां है व उन ची॰ ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ तक का गवाह है जो उन सब की नज़र से मख़फ़ी रहती
 हैं हालांकि अपनी रहमत से तू उन सब ची॰जों को छुपाता रहता है अपने फ़ज़्ल से उनपर पर्दा डालता है और यह
 सवाल करता हूँ कि हर ख़ैरो ख़ूबी में हो तू नाज़ल फ़रमाऐ व हर एहसान में जो तू अपने फ़ज़्ल से फ़रमा दे व हर
 नेकी में जिसे तू फैलाऐ व हर रि॰्क्क़ में जिसमे तू वुस्अत फ़रमाऐ व हर गुनाह की बख़शिश में व हर ख़ता के
 पोशीदा फ़रमाने में मेरा भी बड़ा हिस्सा लगा दे ऐ मेरे परवरदिगार ऐ मेरे परवरदिगार ऐ मेरे परवर दिगार। ऐ मेरे
 माबूद। ऐ मेरे सरदार ऐ मेरे मौला ऐ मेरी आज़ादी के मालिक ऐ वो जिसके हाथ मेरी तक़दीर है ऐ मेरे नुक़सान व
 मिस्कीनी की हालत जाननेवाले ऐ मेरे फ़॰क्रो फ़ाक़े में मेरी ख़बरगीरी करनेवाले ऐ मेरे मालिक ऐ मेरे मालिक ऐ
 मेरे मालिक मैं तुझसे तेरे हक़ का वास्ता देकर व तेरी कुछूसियत का वास्ता देकर व तेरी बड़ीसे बड़ी सिफ़त व

## 

बड़ेसे बड़े नाम का वास्ता देकर सवाल करता ह्ँ कि मेर रातो दिन के औक़ात को अपनी यादसे भरपूर कर द

अपनी ख़िदमत में लगे रहने की धुन लगा दे व मेरे आमाल को अपने हुज़ूर में क़ाबिले क़ुबूल क़रार दे ताकि मेरे
 कुल आमालो औरादो वज़ाएफ़ की एक ही लै हो जावे व मुझे तेरी ही ख़िदमत करते रहने में दवाम हासिल हो

जावे ऐ मेरे सरदार ऐ वो जिसका मुझे आसरा व जिसकी हुज़ूर में अपनी हर हालत की शिकायत पेश करता हैँ मेरे

## 

 माबूद। ऐ मेरे माबूद ऐ मेरे माबूद मेरे हाथ पाओं को अपनी ख़िदमत के लिए मज़बूत व इसी इरादे के लिए मेरे क़ल्ब को मुस्तहकम कर व मुझे यह तौफ़ीक़ दे कि मैं तुझसे डरता हूँ व मदाम तेरी ख़िदमत में लगा रहता ह्ँ ताकि सबक़त करने वालों के मैदानों में तेरी हुज़ूरी हासिल करने के लिए आगे बढ़ता रहूँ व तेरी सरकार में पहुंचने के

लिए जल्दी करने वालों में तेज़तेज़ क़दम उठाऊं व तेरा कुर्ब हासिल करनेका इश्तियाक़ रखने वालों का सा शौक़

#  

 मुझे भी हासिल रहे व तेरी जनाब में इख़लास रखनेवालों की सी नज़दीकी मुझे भी हासिल हो व तेरी ज़ात वाला सिफ़ात पर यक़ीन रखने वालों की तेह मैं भी डरता रह्ँ व तेरी बारगाह में ईमान रखने वालों के साथ मुझे भी
 शामिल होने का मौक़ा मयस्सर आऐ या अल्लाह जो मेरे साथ किसी तरह की बदी करने का इरादा करे तू तो वैसा
 ही इरादा उसके हक़ में कर व जो मुझसे चाल चले तो तू वैसा ही बदला उससे ले व अपने उन बन्दों में क़रार दे
 जो हिस्सा पाने में तेरे नज़दीक अच्छे हों व तेरा क़ुर्ब हासिल करने में बड़ी से बड़ी मंज़लत रखते हों व तेरी हुज़ूरी

में उनको ख़ुसूसियत हासिल हो इस लिए कि यह रूतबा बग़ैर तेरे ख़ास फ़ज़्ल के नहीं मिल सकता व अपनी ख़ास
 दीन से मुझे बहरावर फ़रमा व अपनी शान के मुताबिक़ मुझ पर मेहरबानी फ़रमा व अपनी ख़ास रहमत मबज़ल


फ़रमाकर मेरी हिफ़ाज़त फ़रमा व मेरी ज़बान को अपनी याद में चलता रख व मेरे दिल को अपनी मोहब्बत में
 मुस्तग़रक़ फ़रमा व मेरी दुआ ख़ूबी के साथ क़ुबूल फ़रमा मुझ पर एहसान कर व मेरी बुराईयां दूर फ़रमा दे व मेरी
 लगिज़शें बख़्श दे इस लिए कि तूने अपने बन्दों के बारे में यह फ़रमा दिया है कि वह तेरी इबादत किया करें व
 उनको तूने यह हुक्म दे दिया है कि तुझ ही से दुआ मांगा करें व उनकी ख़ातिर से क़बूलियते दुआ की ख़ुद तुने
 जमानत फ़रमाई है ऐ मेरे परवरदिगार। तेरी हुज़ूर में अपने हाथ फैला दिऐ पस अपनी इज़ज़त के सदके में मेरी
 यह दुआ क़ुबूल फ़रमा जा मेरी मुंतहाऐ आर्जू तक मुझे पहुंचा दे व अपने फ़ज़लो करम में मुझे ना उम्मीद न कर व
 जिनों व आदमियों से जितने भी मेरे दुश्मन हों उन सबके शरसे मुझे बचा ले ऐ सबसे जल्दी राज़ी होनेवाले उसे बख़श दे जिसका दुआ करने के सिवा बस नहीं चलता इस लिए कि तू जो चाहे उसे बे धड़क कर गुज़रता है ऐ
 वह कि जिसका नाम (हर जिसमानी मर्ज़ की) दवा व जिस की याद (हर र्हानी मर्ज़ की) शि फ़ा व जिसकी

#  

इताअत बेनियाज़ी की शाद पैदा कर देनेवाली है उस पर शख़्स रहम कर जिसकी पुंजी उम्मीद है व जिसके
 हथियार रोना (पीटना) है ऐ नेमतों को गवारा बनानेवाले ऐ बलाओं को दफ़ा करनेवाले ऐ अंधेरों में घबरानेवालों
 को रौशनी पहुंचाने वाले ऐ उसका सा इल्म रखने वाले जिसे कोई तालीम नहीं दी जाती, तू मोहम्मदो आले
 मोहम्मद पर रेहमत भेज व मेरे हक़ में वो कर जो तेरी शानमें ज़ेबा है व ऐ अल्लाह अपने रसूल पर व उनकी


औलाद में जो साहिबे बरकत इमाम हैं उन पर रहमत व ऐसा सलाम भेज जैसा भेजने का हक है बहुत बहुत


सलाम।

## दुआए अरारात

यह भी इन्तेहाई मोअतबर दुआओं में है जिसके नुसखों में काफ़ी इ.खतेलाफ़ है लेकिन हम यहाँ इसे मिस्बाहे शेख से ॰नक्ल कर रहे हैं और मुस्तहब है के इसे सुबहो शाम पढ़ा जाए। और इसका बेहतरीन समय अस्र के बाद है।

## 

 ख़ुदाए मेहेरबान और रहीम के नाम से। ख़ुदाया पाकीज़ा है सारी हम्द उसके लिए है। उसके अलावा कोई ख़ुदा नही है और वो हर शै से बड़ा है। उस ख़ुदाए अज़ीम व अलीम के अलावा कोई क़ुण्वत व


 है। उसकी तसबीह सुबह के शुरू मे और शाम के शुरू मे है। उसकी तसबीह हर शाम और सुबह है। वो
 तारीफ़ के क़ाबिल है। जब भी शाम या सुबह होती है उसके लिए हम्द है आस-मानों मे और ज़मीनों मे
 शाम के समय और दोपहर के समय के वो ज़िन्दा को मुर्दा से और मुर्दा को ज़िन्दा से निकालता है। और


 परवरदिगार जो साहिबे इज़्ज़त और हर वरणन से उच्च है। सलाम है मुरसलीन पर और हम्द है ख़ुदाए

## 

रब्बुल आलमीन के लिए। पाकीज़ा है वो जो साहेबे मुल्क व मलकूत है। पाकीज़ा है वो जो साहेबे
 इज़्ज़त व जबसूत है। पाकीज़ा है वो जो साहेबे किबरिआई व अज़मत है। वो बादशाह बरहक है। हर शै
 का निगरान है। पाकीज़ा सिफ़ात है। वो जो बादशाह हई है जिकसे लिए मौत नही है। पाकीज़ा है वो
 बादशाह हई जो कुदूस है। पाकिज़ा है वो जो क़ायम व दायम है। पाकीज़ा है वो जो दायम व क़ायम है।
 पाकीज़ा है ख़ुदाए अज़ीम। पाकिज़ा है ख़ुदाए आला। पा किज़ा है ख़ु दाए हर्यो क़र्यूम। पाकीज़ा है
 ख़ुदाए अली व आला। पाकीज़गी है उस ख़ुदाए के लिये जो बुलंद और इनताहाई पाकीज़ा और पाकिज़ा
 सिफ़ात है हमारा रब। जो मलाएका और रूह का भी परवरदिगार है। पाकिज़गी है उसके लिए जो दाएम
 है और गिफ़ल नही है। आलिम है और तालीम का मोहताज नही। पाकीज़गी उसके लिए है जो हर

## 

दिबने वाली और न दिखने वाली चीज़ का बननेवाला है। पकिक्ज़ी उसके लिए है जो निज़ामों को

देखता है और निगाहें उसे नही देख सकती हैं के वो लतीफ़ भी है और ख़ीर भी है। ख़दाया मैने तेरी
 तरफ़ से नेमत व ख़ैर व बरकत व आफ़यत मे सुबह की है। लेहाज़ा मुहम्मद व आले मुहम्मद पर रहमत
 नाज़िल फ़रमा और मुझपर अपनी नेमत अपने ख़ैर अपनी बरकात और अपनी आफ़यत को यूँ मुकम्मल
 कर दे के मुझे जहन्नम से नजात देदे। और मुझे शुक्र की ताफ़ीक और फ़ज़्ल व करामत इनायत फ़रमादे।

## 

 जब तक इस दुनिया मे जिंदा रखे ख़ुदाया मैने तेरे नूर से हिदायत पाई और तेरे फ़ज़्ल के ज़रिए बेनियाज़ हो गया। और तेरी नेमत मे सुबह व शाम की है। ख़ुदाया मै तुझही को गवाह बनाता हूँ और तेरी गवाही
 काफ़ी है। तेरे मलाएका अंबिया व मुरसलीन हामिलाने अर्श सुक्काने समावात व अर्ज़ और तमाम

मख़लूक़ात को जमा करके कहता हूँ के तू अल्लाह है। तेरे अलावा कोई ख़ुदा नही है। अकेला है। तेरा
 कोई शरीक नही है। हज़रत मुहम्मद (स) तेरे बंदे और रसूल हैं। तू हर शै पर क़ादिर है। हयात व मौत,
 मौत व जिंदगी सब तेरे हाथ मे है। मै गवाही देता हूँ के जन्नत और जहन्नम हक़ हैं। हशर और नशर हक़
 है। क़यामत आनेवाली है। उसमे कोई शक नही है। और अल्लाह सबको कब्रोंसे उठानेवाला है। और मै
 गवाही देता हूँ के हज़रत अली इब्ने अबी तालिब यक़ीनन मोमिनीन के अमीर हैं। और उनकी औलाद

## 

के आइम्मा हादी और महदी न गुमराह हैं और न गुमराह करनेवाले वो तेरे चुनिंदा औलिया हैं। और तेरी


ग़ालिब आनेवाली जमात मे हैं। तेरे ख़ास मख़लूकात मे चुने हुए और तेरे ख़ालिस बंदे हैं। जिनको तूने


दीन के लिए चूना है। मख़लूक्रात मे मख़सूस क़रार दिया है। बंदों मे से मुनतिख़ब बनाया है। और
 आलामीन पर अपनी हुज्जत करार दिया है। सलवात हो उन सब पर और सलाम और रहमत और
 बरकात हो। ख़ुदा या मेरे लिए इस शहादत के अपने यहाँ दर्ज करले ताके क़यामत के दिन मुझे उसकी
 तलक़ीन कर दे और तू मुझसे राज़ी रहे इस लिए के तू हर शै पर क़ादिर है। ख़ुदाया तेरे लिए वो हम्द है
 जिसकी इबतिदा बुलंद और जिसकी इंतिहा न होनेवाली है। ख़ुदाया तेरे लिए हम्द है। वो हम्द जिसके
 सामने आसमान झुक गए हैं। और जिसकी बिना पर ज़मीन और अहले ज़मीन तेरी तसबीह कर रहे हैं।
 ख़ुदाया तेरे लिए सरमदी अबदी हम्द है। जो न ख़त्म होनेवाली और न फ़ना होनेवाली है। तेरे शायाने
 शान है। और तेरी ही तरफ़ पलट कर आनेवाली है। जो ज़ाहिर होती है मेरे अंदर मेरे ऊपर मेरे पास। मेरे
 साथ। मुझसे पहले मेरे बाद। मेरे सामने मेरे ऊपर मेरे नीचे मेरे मरने के बाद। और फिर जब मै तन ओ

## 

तनहा रह जाऊँ और फ़नाह हो जाऊँ। तेरे लिए हम्द है जब मै क़बर से उठाया जाऊँ मेरे परवरदिगार तेरे

लिए हम्द है और तेरे लिए शुक्र है। तमाम नेमतों पर तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। यहाँ तक के ये हम्द
 उस मंजिल तक पहुँच जाए जिसको तू पसंद करता है। ख़ुदाया तेरे लिए हम्द है हर खाने पर पीने पर
 ताक़त पर बंद और खुलने पर और शरीर के हर रोंए की मंजिल पर। ख़ुदाया तेरे लिए हम्द है जो हमेशाँ
 रहने वाली है। और तेरे लिए हम्द है जिसकी कोई इन्तेहा नही है। तेरे इल्म से पहले तेरे लिए वो हम्द है
 जिसकी तेरी मशीयत के अलावा कोई इन्तेहा नही है। और तेरे लिए वो हम्द है जिसके हम्द गुज़ारों की
 कोई उजरत तेरी रज़ा के अलावा कुछ नही है। तेरे लिए हम्द है के तू इल्म के बाद भी हिल्म रखता है।


और क़ुदरत के बाद भी माफ़ कर देता है। तेरे लिए हम्द है के तू हम्द का मौजिद है। तेरे लिए हम्द है के

## S 5

 तू हम्द का वारिस है। तेरे लिए हम्द है के तू हम्द का मौजिद है। तेरे लिए हम्द है और आख़री दरर्जे की हम्द है। तेरे लिए हम्द है ऐ हम्द के मौजिद। तेरे लिए हम्द है ऐ हम्द के ख़रीदार व क़दरदान। तेरे लिए
 हम्द है ऐ हम्द के वली। तेरे लिए हम्द है जो हमेशा से है। तेरे लिए हम्द है के तू सादिक़ुल वाद है। अहद
 का पूरा करनेवाला है। तेरा लशकर ग़ालिब और तेरी बुजुर्गा दाएमी है। तेरे वास्ते हम्द है के तू दर्जात को
 बुलंद करनेवाला है। दुआओं को क़बूल करनेवाला है। सातों आसमानों की बुलंदी से आयात का नाज़ल
 करने वाला अज़ीम बरकतों वाला नूर को जुलमतों से निकालने वाला। और जुलमतों मे मुबद्धिला को
 नूर तक पहुचाने वाला है। बुराईयों को नेकियों से बदलने वाला और नेकियों को दर्जात मे बदलने
 वाला। ख़ुदाया तेरे लिए हम्द है के तू गुनाहोंका बख़्शने वा ला तौ बा का क़बूल करने वाला। सख़्त


अज़ाब करने वाला। और बेहतरीन मेहेरबान है। तेरे अलावा कोई ख़ुदा नही है। तेरी तरफ़ सबकी
 बाजंगश्त है। ख़ुदाया तेरे ही लिए हम्द है। जब रात छा जाए। और तेरे ही लिए हम्द है जब दिन रौशन हो
 जाए। तेरे ही लिए हम्द है शुरू मे और अंत मे। तेर ही लिए हम्द है हर आसमान के सितारों और
 फ़रिश्तों के अंक के बराबर। तेर ही लिए हम्द है जमीन की रेत के ज़र्रात के बराबर। तेरे ही लिए हम्द है
 आसमान की ा०फिज़ा के मख़लूक्रात के बराबर। तेरे ही लिए हम्द है ज़मीन के अंदर रहनेवाली
 मख़लूक्जात के बराबर। तेरे लिए हम्द है समंदर के वजन के बराबर। तेरे लिए हम्द है दरख़तों के पत्तों के
 बराबर। तेरे लिए हम्द है तमाम ज़मीन की मख़लूक़ात के बराबर। तेरे लिए हम्द है उन तमाम चीजों के
 बराबर जिनको लौहे महफ़ूज मे गिना किया गया है। तेरे लिए हम्द है उतनी जिस पर तेरा इल्म मोहीत है।

#  

तेर लिए हम्द है तमाम इंसान जिन्नात जानवर परिंदे सबके अंकों के बराबर। बेशुमार हम्द तय्यब व


पाकीज़ा व मुबारक हम्द जैसी हम्द तू चाहता है और पसंद करता है। और जैसी हम्द तेरी शाने करम
 और इज़्ज़त व जलाल के शायाने शान है।

इसके बाद हर एक को दस बार कहे:


उस ख़ुदाके अलावा कोई ख़ुदा नही है। और उसका कोई शरीक नही है। उसीके लिए मुल्क है और
 उसीके लिए हम्द है। वो लतीफ़ भी है और ख़बीर भी है।
 खुदाके अलावा कोई ख़ुदा नही है। वो अकेला है और उसका कोई शरीक नही है। उसीके लिए मुल्क है


और उसी के लिए हम्द है। वो जिंदगी और मौत और मौत और जिंदगी देने वाला है। वो जिंदा है जिसे लिए

#  

मौत नही। उसके क्रबज़े मे ख़ैर है। और वो हर शै पर कादिर है।


मै इसतिग़फ़ार करता हूँ उस अल्लाह की बारगाह मे जिसके अलावा कोई ख़ुदा नही है। और वो हर्यो


क़ययूम है। और उसी से तौबा करता हूँ। ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह।


ऐ रहमान ऐ रहमान।
يَابَبِيْحَ السَّنُوِّوَوَ الْرَرْضِ

ऐ रहीम ऐ रहीम।

ऐ आसमान और ज़मीन के ख़ालिक।
يَاَحَّنَّنُيَيَمَنَّنُ

ऐ साहेबे जलाल व इक्राम।


ऐ मेहेखबान ऐ मोहसिन।

## 

ऐ हययो ऐ क़टयूम।

ऐ जिंदा जिसके अलावा कोई ख़ुदा नही है।
رِسَمِالنُوالرَّرَّمِّ الرَّحِحْيِمِ

ऐ अल्लाह ऐ तेरे अलावा कोई ख़्रुदा नही है।


ख़ुदा के नाम से जो रहमान व रहीम है।

बारे इलाहा मुहम्मद व आले मुहम्मद पर रहमत भेज।

ख़ुदाया मेरे साथ वो बरताओ कर जिसका तू अहल है।


आमीन आमीन ।

ऐ रसूल ख़ुदा कह दीजिए के वो अल्लाह अहद है।

## 

 परवरदिगार मेरे साथ वो सुलूक करना जिसका तू अहल है और वो सुलूक न करना जिसका मै अहल ह्ँ।
## 

इस लिए के तू अहले तक़वा और अहले मग़्फ़ित है। और मै अहले जुनूब व मासी ह्ँ। ख़ुदा मुझपर रहम
 फ़रमा के तू बेहतरीन रहेम करने वाला है।


ख़ुदा के अलावा कोई क़ुण्वत और ताक़त नही है। मेरा एतेमाद उस ख़ुदा ए जिंदा पर है। जिसको मौत नही


है। सारी हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसने किसी को बेटा नही बनाया। उसकी हुकूमत मे कोई शरीक


नही है। उसकी कम॰जोरी मे कोई मददगार नही है। और उसकी मुसलसल तकबीर होनी चाहिए।

## दुआए सिमात

जो दुआ शबूर के नाम से मशहूर है और जिसका जुमा के दिन आखरी समय में पढना मुस्तहब है। ओलमा सलफ यह दुआ को बराबर पढा करते थे। मिस्बाहे शेख तूसी और जमालुल उसबू सय्यद इब्ने ताऊस और अल्लामा कफ्अमी की किताबों में मोअतबर सनदों के साथ जनाब मोहम्मद

बिन उसमान अमरी से नक्ल की गई है। जो इमामे अस्र (अ.त.फ.श.) के नाएबीने खास में से थे। और इसकी रवायत इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक (अ) से की गई है। अल्लामा मजलिसी ने बेहार में इसकी शरह भी की है। मिस्बाहे शेख के अनुसार दुआ इस प्रकार है:


ऐ ख़ुदा। तेरा वह नाम जो बहुत बड़ा है बेहद अज़ीम बहुत बा इज्ज़त व कमाल दरजे के नमा हैं इसके वास्ते से
 अर्ज़ गुज़ार हूं कि तेरा वह नाम नामी जिसके ज़रिये अगर आसमान के बन्द दरवा॰ ${ }^{\circ}$ के खेलने की दुआ मांगी
 जाये तो रहमत व बरकत के साथ वह खुल जायें और जो यह नाम ले कर तेरे हुज़ूर गुज़ारिश हो कि ज़मीन का


सुकड़ा हुआ दामन फैल जाये तो न मुश्किल की कोइ तह रहे और ना सऊबत की कोई शिकन दिखाई दे नीज़


अगर यह दुश्वारियों का आसान बनाने के लिए लिया जाये तो हर व॰्क सह्लत इि़्त्तयार करले इसी तरह
 अगर मुर्दों को दोबारा ज़िन्दगी दिलाने के लिए इस नाम का साहरा लिया जाये तो मरनेवाले जी उठें और जो

ग़मो अंदोह, रंजो मुसीबत से बचने के लिए उसे वास्ता बनायें तो न दुख की घटा उठे और न दर्द के बादल छायें
عَنَتُ لَهُ الُوُجُوُهُ وَ َخَعَتُ لَهُ الرِّقَابُ وَ خَشَحَتُ لَهُ नीज़ तेरी बा करामत ज़ात के जलालो अज़मत की क़सम। हां तेरी वह ज़ाते अक़दस जो सेहने इम्कान में सबसे
 बुजुर्ग और आलमे हस्तोबूद में हर एक से अफ़ज़ल है जिसके आस्ताने पर माथा झुका हुआ और सब की गर्दनें
 ख़मीदा नज़र आती हैं नीज़ जिसके हरीमे किब्राई में आवाज़ की मौ॰जें दम साथे हुए और दिल पर ख़ौफ तारी
 रहता है। व माबूद तेरी इस कुुदरत की सोगंध जो आसमान को ज़मीन पर गिरने से बचाये हुए व वह भी जब तक
 तू चाहता है हां तेरी उसी ॰ताक़त की क़सम जिससे निज़ामे फ़लकी किएम है और तेरी इस मशीअत का वास्ता
 जो तमाम जहांनों को गिरफ़्त में रखती है नीज़ तेरे इस लत्फ के ज़रिये जिससे तूने आलम की तख़लीक़ की
 मालिक तेरी इस हिकमत पर जिससे तूने दुनिया को वजूद अता किया अंधेरे को नुमूद दी फिर तारीकी को रात में

## 

ढाल दिया और रात को लोगों को आराम के लिए बनाया नीज़ अपनी इसी तदबीर से तूने रौशनी पैदा की और
 रौशनी को दिन बनाया दिन को देख भाल कर ज़स्रयाते ज़िन्दगी फ़राहम करने का व॰क्त क़रार दिया और
 अपनी हिकमते कामिला से तूने सूरज को ख़िलअते हस्ती ब॰ख्शा और फिर उसे ज़ियाबार किया चांद की
 आफ़रीनश भी तेरी ही मंशे से हुई तूही ने उसे ताबानी दी सट्यारे तेरी संनअतगिरी की चमकती हुई निशानियां हैं
 उनही के दामन में सितारे टांके उनको बुर्जों का पेराया दिया। यही तेरे हुकम से चिरागां का काम करते हैं उनहीसे
 बज्मे इमकां का सजाया और उनही को शिहाबे साक़ब बनाया, जितने कवाकिब है उन्हें तेरे ही कमाले सन्नाई से
 तुलू व ग़रूब की जेहत नसीब हुई जुहर व नुमूद के मक़ामात मिले गुजरगाहें मयस्सर आयीं इसके अलावा तूने
 उनकी हरकत के लिए फलक व गर्दिश के वास्ते मदार बनाये; आसमान पर सबकी मंज़लें मुक़र्र की फिर किस

खूबी व नपे तुले अंदाज़ में यह काम हुआ। तूने ही इन सबकी सूरतगरी की कितने प्यारे न॰क्श उभारे इसके


अलावा अपने असमा की बरकत से उन्हें शुमार व क़तार में रखा रात के राज़, दिन की रियासत व॰क्त के
 इंजबात और माह व साल के हिसाब से कारगाहे से पहर को एक बंधा-टिका निज़ाम दिया; तूने अपने इस
 शाहकार की नुमाइश और देखने के मामले में सबके लिए एक जैसा बरताव रखा जो चाहे और जब तक चाहे
 आंखे सेंकता रहे। परवरदिगार तेरी इस बुजुर्गा और बरतरी के सहारे अर्ज़ है जिससे तू सरापा तक़दुस फ़रिश्तों के
 सामने अपने ख़ास बन्दे और नबी मूसा बिन इम्रान (अ) से हमकलाम हुआ तेरी वह बातें मुकर्बे मलाएका की
 समझ से बालातर और नूर के बुक़ओं पर जलवा रेज़ थीं ना॰ ${ }^{\circ}$ ज मूसा और आले हारून के इल्म व इरफ़ान से भरे हुए इस मुतर्बर्रिक संदूक से भी ऊपर जिसके आगे आगे तूरे सेना, कोहे हवेरिस मुक़द्स वादी और मुबारक


ा०खित्ते में फ़रो॰जां मशआलें, उजाला करती थीं और इस फ़िज़ा में भी जहां तूर की दाहनी जानिब से तूने
 दरख़्त के ज़रिये मूसासे ख़िताब फ़रमाया और फिर मिस्र की ज़मीन पर झिलमिलाती हुई नो निशानियों से जलवा
 नुमाई की और जिस दिन तूने बनी इस्रईल के लिए चादर आबे रवां को चीर कर रूदे नील में रास्ता बनाया व यह

## 

तेरा ही क़रिश्मा था कि पत्थर से 12 चश्में निकले जिनसे तूने दरियाए सूफ़ में हैरत अंगेज़ करिश्मे दिखाये कि

बहते पानी को भरपूर नदी के गहराइयों में संग व ख़श्त बनाकर रख दिया नीज़ बनी इस्रईल को दरया पर से
 गुज़ार दिया और उनके हक़ में तेरा वादा पूरा हुआ क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया था फिर उन्हों मशरिक़ व首 मग़रिब का वारिस बनाया जिन्हें तूने तमाम जहानों की बरकतें दीं व तूने फ़िरौन के लश्कर व सवारियों को
 ॰डुबो दिया, व इस बुजुर्ग बहुत अज़ीज़ व पुर जलाल इस्म की क़सम व इस नूरे मज्दो अज़मत का वास्ता

## 


 इब्राहीम को मस्जिदे ०खीफ़ में अपना जलवा दि खा चुका था, इसी तरह अपने ख़ास बन्दे इसहाक़ के लिए
 उनकी इबादतगाह चाहे शी पर व अपने नबी याक़ूब के लिए हरमे ईल में ज़ियाबारी की नीज़ तेरी इसी बुज़जगा व

बरतरी का वास्ता जिससे तूने इब्राहीम के साथ किये हुए वादे की तकमील फ़रमाई इस्हाक़ के लिए अपनी क़सम


पूरी की याक़ूब के हक़ में गवाही दी व तमाम मोमिनीन से ईफ़ाए अहद किया नीज़ जिन लोगों ने भी व जब
 कभी तेरे अज़ीम नामों से तुझे पुकारा उनकी दुआओं को तूने क़ुबूल किया मालिक। तेरी इस शानो शौक़त के
 सद॰के जिसकी एक झलक तूने क़ुब्ब-ए-सम्मान में मूसा को दिखाई नीज़ तेरी इन निशानियों के वसीले से अर्ज़

है जो मिस्र मे हुई जिन्हें इज़्ज़तो जलाल की मिसाल व कुदरत की दलील कहना चाहिए व इस कामिल लफ़्ज़

## 

(कुन) के फ़ैज से नीज उन कलिमात से जिससे तूने आसमान के बासियों ज़मीन के बाशिनदों और दुनिया हो कि
 आख़रत दोनों जहां से तअल्लुक़ रखने वालों को अपने लुत॰फो करम से नवाज़ा व तेरी उस रहमत का सदक़ा



रखवाली की और तेरे उस नूर की सौगंध जिसकी तजल्ली से तूरे सीना ज़मीन पर आरहा बारे इलाहा। तूझे
 अपने उस इल्म व जलाल व इज़्ज़तो जबसूत का वास्ता जिसके आगे अर्साए गीती बेसबात काखे फ़लक ज़मीन
 गीर व जिसके रूअब से समुन्द्र की अथाह गहराई तलामुत दर किनार। हां डर के मारे नदी सागर बख़ुद ऊँचे
 ऊँचे पहाड सरनिगूं ख़ौफ की शिद्दत से धरती चुप साथे हुए हर पस्त व बुलंद पर सन्नाटा छाया हुआ व सारी

ख़िलक़त गर्दनें डाले हुए है, नीज़ जिसके सामने हवा के झोंको में चलने की सकत नहीं रहती व भड़कते हुए

आतिश कदों पर पाला पड़ जाता है मेरे मालिक तेरे इस इक़तिदारे के तुफ़ेल जिसके ग़लबे व गिरफ्त इस ख़ूबी
 से आसमानो ज़मीन तेरे सताइश गर व सिपास गुज़ार हैं नीज़ तेरे उस हर्फे रहमत के वसीले से जो कमाले
 सदाक़त का मज़हर व जिसकी बरकत से हमारे मूरिसे आला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व उसकी ज़र्रियत
 मुजिबे लुतफ़ करार पाई फिर तेरे उस कलमें के सहरे सवाली हूँ जो दुनिया की हर चीज़ पर ग़ालिब है नीज़ तेरी
 ज़ाते अक़दस के उस नूर का वास्ता जिसकी तजल्ली से तूर चकनाचूर हुआ व मूसा ग़श खाकर ज़मीन पर आ
 रहे नीज़ तुझे उस बुजुर्गा व बतरी की क़सम जिसका जुह्र कोहे सीना पर हुआ व फिर जिसके तवस्सुत से तूने
 अपने बन्दे मुसा से गुफ़्तगू की नीज़ तेरे इस जलवे का वास्ता जिससे ईसा का इबादत ख़ाना साईर जगमगाने लगा
 व जिसकी ताबिश से फ़राना दमक उठा तेरे उस जमाल के तुफ़ैल जिसने सरापा तकदुस फ़रिश्तों के परों, क़तार

## 

 दर क़तार साफ़ बस्ता तसबीह खां मलाएका के झुरमुट में जोत जगाई नीज़ तेरी उन बरकतों के सदके जो तूने अपने दोस्त इब्राहीम के ज़रिये उम्मते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम को अर॰जां की और
 अपने बरगुज़ीदा बन्दे इसहाक़ के बाइस जनाबे ईसा की ${ }^{\circ}$ ौौम को अता फ़रमाई फिर अपने ख़ास बन्दे याक़ूब के
 वसीले तेरी क़ुदरत से यह बरकतें हज़रत मूसा की मिल्लत को मरहमत हुई और बिल आख़र उन तमाम बरकात
 को तूने अपने हबीब मुहम्मद मुस्तफ़ा (स) के सबब उनकी इतरत ज़ुर्रियत और उम्मत का मक़सूम बना दिया,
 बारे इलाहा तेरी उन नवाज़शों व इनायतों के हंगाम हम तो थे नहीं चुनाँचे वह बहार लुत्फ़ व करम हम अपनी
 आँखों से ने देख सके मगर उन तमाम अनदेखी हक़ीक़ों पर ईमान व दीदार से महरूम रहने के बा वजूद इस


सच्चाई और इंसाफ के साथ उन पर यक़ीन रखते हैं अब तू अपने वतरि के मुताबिक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद

## 

पर दस्द भेज उनपर अपनी रहतमें नाज़ल कर व रहमत का साया बर क़ार रख मुहम्मद पर और उनकी औलाद


पर जिस तरह तूने इब्राहीम व आले इब्राहीम को बे हतरीन अंदाज़ में दरूदो बरकतो रहमत से निहाल किया।



क़ादिर है।



तेरे सिवा और कोई नहीं जानता मुहम्मद व आले मुहम्मद पर तेरा दुस्द और माबूद मुझ से वह सलूक फ़रमा जो

## 

 तेरे शायाने शान है, वह तरी॰के कार रवा न रखता जिसका मैं सज़ावार हूँ या अल्लाह मेरे पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे और आइंदा की ल॰गिज़शों से भी दर गुज़र फ़रमाना, नीज़ मेरे दामन को रिज़॰के हलाल से भर दे,


इसके अलावा तू मुझे बुरे आदमियों ना हंजार पड़ोसियों बद र॰ फ्तार हम नीशनों व ग़लतकार हा किमों का


नियाज़मन्द होने से महफूज़ रख बेशक तू सब कुछ कर सकता है व हर बात से आगाह है ऐ रब्बुल आलमीन


मेरी दुआ को क़ुबूल कर और हर चीज़ पर तुझे क़ुदरत हासिल है।

लेखक: बाज़ नुस्खों में आ॰खरी वाक्यों के बाद है के अपनी हाजतें ि॰जक्र करे और फिर कहे:
 ऐ अल्लाह ऐ चाहने वाले ऐ करम गुस्तर ऐ आसमान और ॰जमीन के ॰खालि॰क ऐ जलाल व अ॰जमत के

मालिक ऐ सबसे बड़े मेहरबान। ऐ अल्लाह इस दुआ की हुरमत का वास्ता।
उसके बाद फिर आखिर तक पढ़े "अल्लाहुम्म बेहक्के हाज़द दोआ"। अल्लामा मजलिसी ने मिस्बाह सय्यद इब्ने बाकी से नक़्ल किया है के दुआ सेमात के बाद पढ़े:
 ऐ अल्लाह! इस दुआ की हुरमत का वास्ता और उन नामों की करामत का सदक़ा जिनके मतलबो मक़सद
 और जिन के ज़ाहिरो बातिन के बारे में जुज़ तेरे और किसीको मालूम नाही ख़ुन्दवन्दा! मुहम्मद व आले

मुहम्मद (अ) पर दरूद भेज, नीज़ ख़ैरे दुनिया व ख़ैरे खिख़रत दे।

उसके बाद हाजतें तलब करे और फिर यह कहे:
 ऐसे पेश आ जो तेरी शाने करम न के जिसका ये बंदा मुस्तहक़ है और ॰फुलां बिन ॰फुलां से मेरा बदला


चुका दे...

इस जगह पर अपने दुश्मन का नाम ले और फिर कहे:

मेरे गुज़श्ता ज़माने के गुनाहों को माफ़ कर दे और मुस्तक-बिल की लज़िज़शों से भी दर गुज़र फ़रमा

नीज़ मेरे वालेदैन और तमाम मोमिनीनो मोमिनात को भी बख़श दे और मरे दामने तलब को अपने
 हलाल रिज़्क़ से भर दे और ख़ुदाया तू मुझे बिगड़े हुए इंसान शरीर पड़ोसी शरीर हुकमरान बुरे साथी
 ख़राब दिन व कठिन घड़ी से बचाये रखना और जो मुझ से मक्कारी करे मेरे साथ ज़्यादती करे नीज़
 मेरे घरवालों मेरी औलाद मेरे भाइयों मेरे हमसायों और मोमिनीन व मोमिनात में मेरे क़राबत दारों को
 जो सितम करना चाहे तू उससे इंतेकाम ले मालिक तू हर शैय पर क़ादिर है व हर बातसे वाक़फ़ है।

फिर यह कहे:


आमीन रब्बुल आलमीन।


 सरवतमन्द बना दे वह मोमिनीन व मोमिनात जो बीमार हों उन्हें शिफ़ा दे सेहत दे नीज़ वह ईमानदार


मर्द और औरतें जो ज़िन्दा सलामत हैं उनको अपनी निगाहे लुतफ़ व करम से सरफ़राज़ कर जो
 अरबाबे ईमान इस दुनिया से जा चुके, ख़ुदा तू उन सबको अपने साया अ॰ फ्वो रहमत में जगह दे व
 उन तमाम मोमिनों को जो सफ़र में हों कमाले आफ़यत और मुंतहाये सूद व बहबूद के साथ अपने
 घरों को पहुंचा दे, तुझे अपनी रहमत का वास्ता ऐ सबसे बड़े महरबान और ख़ुदावन्दा हमारे आक़ा
 ख़ातिमुल अंबिया मुहम्मदे मुस्तफ़ा (स) व उनके पा कीज़ा इतरत पर ते रा दरूद और बहतु बहुत


सलाम।

शेख बिन फहद: दुआ के बाद यह दुआ भी पढ़े व कज़ा के बजाए अपनी हाजतें बयान करे:


या ख़ुदा इस दुआ की हुरमत के वसीले व तेरे जो नाम इसमें ज़िक्र हैं उनके तुफ़ेल व तफ़सीर व तदबीर

## 

के जो हक़ाएक़ इसमें शामिल हैं और तेरे सिवा जिनपर कोई दस्तरस नहीं रखता उन सबके तसद्युक में
फिर अपनी निजी दुआ मंगे


मेरी यह मुरादें पूरी कर।

## दुआए मशालूल

यानी अपाहिज आदमी की दुआ। इस दुआ को उस जवान की दुआ जो अपने गुनाहों में गिर.फ्तार हो गया था। यह दुआ कुतबे कफमी और मोहिज्जुद दावात से नक़्ल की गई है जिसको अमीरूल मोमिनीन (अ) ने उस जवान को सिखाई थी जो अपने गुनाह और पिता के हक़ में ज़ुल्म करने की बिना पर फ़ालिज का शिकार हो गया था। जब उसने इस दुआ को पढ़ा तो ख़्वाब में रसूले अकरम (स) को देखा के आपने इसके शरीर पर हाथ फेर दिया और फ़रमाया के इस दुआ को याद रखना के इसमे इस्मे आज़म है। तेरा अंजाम बख़ैर होगा। जब वह बेदार हुआ तो अपने को सही और तंदुरस्त पाया। दुआ यह है:


ख़ादा नाम से जो बहुत मेहेखबान और निहायत रहेमवाला है। ऐ ख़ुदा मै तेरे नाम से मांगता हूँ। अल्लाह के नाम


से जो बहुत मेहेरबान व निहायत रहेमवाला है। ऐ जलाल व बुज़ूर्गा वाले ऐ हमेशा ज़िन्दा रहने वाले ऐ कायम

#  



जात कि कोई और गही जानता कि बह क्य है, और क्योंकह है, औओ कहांते, और किस तरह है, ब्स वह
 खद ही आतिम है, ऐ मुल्क न मलतन वाले ऐ हाकिम ऐ ऐज्जात वाते और इक्वेवरा वाले, ऐ मालिक, ऐ
 पाकीज़ा, ऐ (हमा) सलामती, ऐ अम्न देनेवाले, ऐ पासबान, ऐ इज़ज़त व मर्तबा वाले, ऐ ज़बरदस्त ऐ बुज़ूर्गा






मरकज़, ऐ माबूद ऐ ज़ाहिरन दूर करने वाले (बन्दा से) ऐ क़रीब रहने वाले, ऐ दुआओं के क़ुबूल करने वाले ऐ


निगहबानी करने वाले ऐ हिसाब रखने वाले ऐ ईजाद करने वाले ऐ बुलन्द व बरतर, ऐ हमलों से महफ़ूज़ रखने

## 

 वाले ऐ सुन्नेवाले ऐ जानने वाले ऐ हिल्मवाले, ऐ करम करने वाले ऐ हिकमत वाले, ऐ हमेशा रहने वाले, ऐ बरतर व बाले, ऐ अज़मत वाले, ऐ एहसान करनेवाले, ऐ तरस खाने वाले, ऐ जज़ा देने वाले ऐ मदद के लिए


 ऐ सबसे पहले ऐ सब के बाद रहनेवाले ऐ ज़ाहिर ऐ मख़फी ऐ क़ायम, ऐ हमेशा रहने वाले ऐ जानने वाले ऐ
 हुक्म करने वाले ऐ फ़ैसला करने वाले, ऐ इंसाफ करने वाले, ऐ जुदा करने वाले, ऐ साहिबे कुुदरत, ऐ साहिबे
 इख़तेयार ऐ बुज़ूर्ग, ऐ बुज़ूर्गा वाले, ऐ तंहा ऐ यकता ऐ सरदार नाफ़जुल इरादा, ऐ वह जो किसी का बाप नहीं व
 न वो किसी से पैदा हुआ, और न कोई उसका हमसर है और न कोई उसकी ॰ जौजा है न कोई उसका वज़ीर है
 और न उसने अपना किसी को मुशीर बनाया व न वह किसीकी पुश्त पनाही का मोहताज है व न उसके सिवा

कोई दूसरा ख़ुदा है, बस तेरे सिवा कोई दूसरा ख़ुदा नही है, बस तेरे सिवा कोई दुसरा ख़ुदा नहीं, तेरी ज़ात (उन
 अक़वाल से) बुलन्दो बाला है जो तेरे बारे में ज़ालिमीन कह रहे हैं, ऐ बुलन्द ऐ बरतर ऐ बहुत देने वाले, ऐ
 खोलने वाले, ऐ हवाओं के चलाने वाले, ऐ राहतों के देने वाले, ऐ गमों के दूर करने वाले, ऐ मदद करने वाले,

## 

 ऐ मदद देने वाले ऐ पाने वाले ऐ हलाक करने वाले, ऐ इंतेकाम लेने वाले, ऐ मुर्दो को उठाने वाले, ऐ वारिस, ऐ तलब करने वाले, ऐ सब पर ग़ालिब, ऐ वह ज़ात जिसकी गिरफ़्त से भागने वाले भाग नही सकता, ऐ बार बार


पलटने वाले, ऐ तौबा क़ुबूल करनेवाले ऐ बहुत अता करने वाले, ऐ ज़रियों के मुहयया करने वाले, ऐ बन्द

दरवा॰जों के खोलने वाले, ऐ वह कि जिस तरह भी पुकारा जाऐ दुआ कुजूल करता है, ऐ पाकों के पाक ऐ
 शुक्रगुज़ारों के बदला देने वाले, ऐ माफ़ करने वाले, ऐ बख़्शने वाले, ऐ नूरों के नूर, ऐ कामों के दुस्स्त करने

## 

वाले, ऐ लुत्०फो करम वाले, ऐ ख़बर रखने वाले, ऐ पनाह देने वाले, ऐ रौशनी देने वाले, ऐ बीना, ऐ मुईन व
 मुहाफ़ज़, ऐ बुजुर्ग ऐ यगाना ऐ बेमिस्ल, ऐ हमेशा रहने वाले, ऐ जाऐ पनाह, ऐ बे नियाज़, ऐ किफ़ायत करने
 वाले, ऐ शिफ़ा देने वाले, ऐ वफ़ा करने वाले, ऐ दर गुज़र करने वाले, ऐ अच्छाई करने वाले, ऐ नेकी करने
 वाले, ऐ नेमत देनेवाले, ऐ फ़ज़ीलत देने वाले, ऐ साहिबे बुजुजग्गा व करामत ऐ यगाना ऐ वह किजो बुलन्द हो कर

ग़ालिब रहा ऐ वह जो मालिक हो कि साहिबे कुुदरत रहा, ऐ वह जो पोशीदा होकर भी बा ख़बर रहा ऐ वह

जिसकी परसतिश की गई और उसने जज़ा दी ऐ वह कि जिसने अपनी नाफ़रमानी पर भी ब०ख्शा, ऐ वह कि

जिसको इंसानी फिक्रें घेर नहीं सकती और आँख देख नहीं सकती और न कोई चीज़ उससे पोशीदा है, ऐ
 इंसानों को रि॰ज्क देने वाले, ऐ क़िस्मतों का तअय्युन करने वाले ऐ बुलन्द जगह वाले, ऐ मज़बूत रूकनों
 वाले, ऐ ज़माने के बदलने वाले, ऐ क़ुरबानियों के क़ुूूल करने वाले, ऐ नेकी और एहसान करने वाले, ऐ
 इज़्ज़त व ग़लबा और हुकूमत वाले, ऐ रहम करने वाले, ऐ सबसे ज़्यादा तरस खाने वाले, ऐ वह कि हर रोज़
 जिसकी नई शान है, ऐ वह कि जिसे एक अम्र और दुसरे अम्र से नहीं रोकता ऐ बुज़र्ग मर्तबा वाले, ऐ वह कि
 जो हर जगह है, ऐ आवा॰जों के सुनने वाले ऐ दुआओं के कुबूल करने वाले, ऐ मुरादों के पूरा करने वाले, ऐ
 हाजतों के बर लाने वाले, ऐ बरकतों के नाज़ल करने वाले, ऐ आंसुओं पर रहम करने वाले, ऐ लगिज़शों में
 दस्तगीरी करने वाले, ऐ गमों के दूर करने वाले, ऐ नेकियों के वाली, ऐ रूतबों के बढ़ाने वाले, ऐ सवालों के
 अता करने वाले, ऐ मुर्दों के ज़िन्दा करने वाले, ऐ पिछड़े हुओं के मिलाने वाले, ऐ नियतों से वाक़फ़ ऐ खोई
 हुई ची॰जों के पलटाने वाले ऐ वह कि जिस पर आवाज़े (मिली हुई फ़रयादें) मुश्तबा नहीं होतीं ऐ वह कि जो

सवालों की कसरत से दिल तंग नहीं होता, और जिसे तारीकियां नहीं छुपातीं ऐ रौशनी ज़मीन और आसमानें
 की ऐ नेमतों के कामिल करनेवाले ऐ बलाओं के टालने वाले ऐ जानदारों के पैदा करने वाले, ऐ उम्मतों के
 इकठ्टा करने वाले, ऐ बीमारों को शिफ़ा देने वाले, ऐ उजाले और अंधेरे के पैदा करने वाले, ऐ जूद व करम

## 

वाले, ऐ वह जिसके अर्श को किसी के पाओं ने नहीं कुचला, ऐ जवादों मे सबसें ज़्यादा जवाद, ऐ करम करने
 वालों में सबसे ज़्यादा करम करने वाले, ऐ सुनने वाले ऐ देखने वालों ऐं सबसे ज़्यादा देखने वाले ऐ पनाह ढुंढने
 वालों की जाऐ पनाह ऐ डरने वालों के लिए अमान, ऐ पनाह चाहने वालों की पुश्त पनाह, ऐ ईमान वालों के
 दोस्त और मददगार, ऐ फ़रयाद करने वालों के फ़रयाद रस, ऐ हाजतमंदों की इंतेहा मुराद, ऐ हर मुसाफ़र के
 साथी, तन्हा के हमदम और मोनिस ऐ हर दर बदर फिरने वाले के जाऐ पनाह, ऐ हर खदेरे हुऐ शख़्स के


मुहाफ़ज़ ऐ खोई हुई चीज़ के हिफ़ाज़त करने वाले ऐ बूढों पर तरस खाने वाले, ऐ छोटे बच्चों को रि॰न्क देने
 वाले, ऐ टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाले, ऐ हर क़ैदी को रिहाई दिलाने वाले, ऐ परेशान हाल मोहताज को
 मालदार बनाने वाले, ऐ पनाह चाहने वाले, ख़ौफ़ज़दा का बचाव करने वाले, ऐ वह ज़ात कि उसके लिए तदबीर और तक़दीर है, ऐ वह कि जिस पर दुशवारियों सहल और आसान हैं, ऐ वह कि जिसे अपने लिए
 तौज़ीह और त॰फ्सीर की ज़रूरत नहीं ऐ वह कि जो हर चीज़ की ख़बर रखता है, ऐ वह कि जो हर चीज़ को
 जानता है और देखता है, ऐ हवाओं के चलाने वाले, ऐ सुबह की पौ फाड़ने वाले, ऐ स्हों के भेजने वाले ऐ जूद
 व सख़ावत वाले, ऐ वह कि जिसके हाथ में हर चीज़ की कुँजी है ऐ हर सदा के सुनने वाले ऐ हर गुज़रे हुऐ से
 पहले ऐ मौत के बाद हर जानदार को ज़िन्दा करने वाले, ऐ मेरी सख़तियों में मेरी पनाह, ऐ आलमे मुसाफ़रत में

# de 

मेरी हिफ़ाज़त करने वाले, ऐ मेरे रफ़ीक़ हालते तंहाई में ऐ मेरे वलीए नेमत, ऐ मेरे मलजा (उस व०क्त) जब मेरी

## 

सब राहें बन्द हो जाऐं और रास्ते मुझे थका डालें, ऐ मेरे मावा जब कि रिशतेदार मेरा साथ छोड़ दें और मेरे
تُحْبِنِّ

साथी मुझे बे मदद छोड़ दें उसकी तकिया गाह जिसकी कोई तकियागाह न हो, ऐ उसके भरोसे जिसका कोई
 भरोसा न रहे। ऐ उसके सरमाऐ जिसका कोई सरमाया नहीं, ऐ उसकी अमान जिसकी कोई अमान नहीं, ऐ
 उसकी जाऐ पनाह जिसकी कोई जाऐ पनाहग नहीं ऐ उस शख़्स के ख़ज़ाने जिसका कोई ख़ज़ाना नहीं, ऐ كَرْفَ لَّ उसकी पुश्तपनाह जिसकी कोई पुश्तपनाह नहीं ऐ उस शख्स के फ़रयाद रस जिसका कोई फ़रयाद रस नहीं, ऐ
 उसके हमसाया जिसका कोई हमसाया नहीं जो हर व॰क्त मुझसे मुत्तसिल है, ऐ मेरे मज़बूत रूक्न ऐ मेरे ख़ुदाऐ
 हक़ा॰${ }^{\circ}$ की व तहक़ा॰ ${ }^{\circ}$ की ऐ काबा के मालिक ऐ मेहरबानी करने वाले ऐ साथ रहनेवाले मुझे ज़माने के फनदों

## 



सकता उनके शरसे मुझको महफ़ूज़ रख व जिनके बरदाश्त करनेकी ताक़त रखता ह्ँ उसमें मेरी मदद कर, ऐ युसुफ़ को याकूब की तरफ पलटानेवाले अय्यूब की बीमारियों और सख़तियों को दूर करनेवाले, ऐ दाऊद की
 लगिज़शों को बख़शने वाले, ऐ ईसा बिन मरयम को आसमान पर चढ़ाने वाले और यह्दियों के हाथ से उन्हें
 नजात देन वाले, ऐ यूनुस की फ़रयाद तारीकी में सुनने वाले, ऐ मूसा को अपने कलाम से मुख़ातिब करके
 मुंतख़ब करने वाले ऐ वह कि जिसने आदम के तर्क ऊला दो बख़शा व इदरीस को मक़ामे बुलन्द पर अपनी
 रहमत से उठा लिया ऐ वह कि जिसने नूह को डूबने से बचा लिया ऐ वह कि जिसने आदे ऊला और समूद को
 बिल्कुल हलाक कर दिया और उनके क़ब्ल नूह की॰ कौम को जो बड़ी ज़ालिम और सर्कश थी और उजड़ी

## 


 शुऐब पर अपना ग़ज़ब नाज़ल किया, ऐ वह ज़ात जिसने इब्राहीम को अपना खलील बनाया ऐ वह कि जिसने
 मूसा को अपना कलीम बनाया ऐ वह कि जिसने (हज़रत) मोहम्मद मुस्तफ़ा उन पर और उनकी आल पर ख़़दा
 की सलात और रहमत हो को अपना हबीब बनाया ऐ लुक़मान को हिकमत अता करनेवाले, ऐ सुलेमान को वह
 मुल्क देनेवाले जो उनके बाद किसी को न पहुंचे, ऐ जाबिर बादशाहों के ख़िलाफ़ ज़ुलक़र-नैन की मदद
 करनेवाले, ऐ वह कि जिसने ि० खिज़र को हयाते जावेद अता की व युशा बिन नून के लिए आफ़ताब को
 डूबने के बाद पलटाया, ऐ वह कि जिसने अपने इलहाम से मादरे मूसा के दिल को मज़बूत कर दिया और
 मरयम को किलए इ॰प॰।फत में महफूज़ रखा, ऐ वह कि जिसने याहया बिन ज़करिया को ख़िलाफ़े इसमत

## 

बातों से बचाया मुसा के गुस्से के भड़कते हुए शोलों को साकिन किया ऐ वह कि जिसने ज़करियया को याहया
 की विलादत की ख़बर दी ऐ वह कि जिसने इस्माईल का फ़िदया ज़िब्हे अ जीम एक बड़ी क़ुरबानी से बदल
 दिया, ऐ वह कि जिसने हाबील की क़ुरबानी क़ुबूल और क़ाबील पर लानत मुक़र्रर की, ऐ फ़ौजे कुफ़्फ़ार के

## 

 भगानेवाले, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा (स) के लिऐ ऐ ख़ुदा उनपर और उनकी आल पर दसूद भेज ऐ ख़ुदा तु

 फ़रिशतों पर व तमाम इताअत गुज़ार बन्दों पर (ऐ ख़ुदा) मैं तुझसे मां गता हूँ हर उस सवाल के वास्ते से जो
 किसी ऐसे शख़्स ने तुझसे किया हो जिससे तू राज़ी हो और तूने उसके क़ुबूल करने पर हत्मो ज॰ज्म कर लिया
 हो ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ रहम करने वाले ऐ रहम करने वाले ऐ रहम करने वाले ऐ मेहरबान ऐ

मेहरबान ऐ मेहरबान, ऐ जलालत व बुजुजारा वाले, ऐ जलालत व बुजुज्गा वाले, ऐ जलालत व बुजुराईा वाले, उसी

का वास्ता, उसी का वास्ता, उसी का वास्ता, उसी का वास्ता, उसी का वास्ता उसी का वास्ता उसी का वास्ता,
 ऐ ख़ुदा मैं सवाल करता ह् तुझसे हर उस ज़ाती नाम के वसीलेसे जो तूने अपने लिए तजवीज़ किया है, या
 अपने सही॰फों में से किसी भी एक में इख़तियार किया है, या उसे तूने अपने इल्मे ग़ब में मख़सूसो पोशीदा रखा
 है, और उन मक़ामाते इज़्ज़त का वास्ता दे के मांगता हूँ जो तेरे अर्श में व उस मुंतहाऐ (मंज़ल) रहमत के वास्ते
 से जो तेरी किताब में है और उसका वास्ता ख़ास से मैं दुआ करता हूँ कि अगर तमाम दरख़्त जो ज़मीन पर हैं
 वह क़लम हो जाएं और सातों समुंद्र सियाही हो जाऐं जब भी ख़़दा के कलेमात तमाम न हों यक़ीनन अल्लाह بَعْلِهِ سَبْعَةُ اَبَمُرٍ बड़ा इज़्ज़त व हिकमत वाला है और ऐ ख़ुदा मैं तुझसे तेरे असमाऐ हुसना के वसीला से सवाल करता हूँ

## 

जिसकी तौसीफ़ तूने अपनी किताब में की है और तूने कहा है की तमाम असमाए हुसना ख़ुदा के लिए हैं (ऐ
 बन्दों) उनके वास्ते से ख़दाको पुकरे और तूने यह भी क़हा कि मुझसे दुआ करो मैं कुबूल करूंगा और तूने यह


 वह मुझे पुकारता है लेहाज़ा (बन्दों को) चाहिए कि वह मुझसे दुआ करें ताकि मैं उसको क़ुबूल करूं और तूने
 यह भी कह कि ऐमें बन्दों बिन्हों अं अपनी जानों प प जुल किया ख़्दा की हुमम मे माय़स न हों यकीजन
 ख़ुदा तमाम गुनाहों को बख़शने वाला है, क्योंकि वह रहम व करमवाला है (अब) मैं ऐ मेरे ख़ुदा। तुझसे सवाल


 रखता हूँ जैसा कि तूने वादा किया और मैंने तो तुझे उसी तरह पुकारा जैसा तूने हुक्म दिया अब ऐ करीम

## 

कारसाज़ जिसका तू अहल है वह ही मुझे दे और तमाम हम्द उसी ख़ुदा के लिए ${ }^{\circ}$ जो कुल जहानों का पालंहार


है और ऐ अल्लाह सलात भेज मोहम्मद और उनकी तमाम आल पर।
उसके बाद अपनी हाजतों का ज़िक्र करे के इन्शाअल्लाह पूरी होंगी। मोहिज्जुद दावात की रिवायत है के जब भी इंसान इस दुआ को पढ़े तो उसे बातहारत होना चाहिए ताकी पाकीज़गी के ज़ेरे असर उसकी दुआ क़ुबूल हो जाए।

## दुआए यस्तशीर

यानी मशविरा करने की दुआ। सैट्यद बिन ताउस ने मोहिज्जुद दावात में अमीरूल मोमिनीन (अ) से नक़्ल किया है के रसूले अक्रम (स) ने मुझे यह दुआ सिखाई है। और फ़रमाया है के हर रंजो राहत में इस दुआ की तिलावत करूँ। और अपने बाद अपने जानशीन को इसकी दावत दूँ और आख़िर दम तक इसका सिलसिला जारी रखूँ और फ़रमाया है के या अली हर सुबहो शाम इस दुआ को पढ़ो के यह अर्षे इलाही के खज़ानों में से एक खज़ाना है। उसके बाद उबय बिन काब ने ख़्वाहिश की के या रसूलल्लाह इस दुआ की फ़ज़ीलत बयान फ़रमाएं तो आं हज़रत (स) ने इसके बेशुमार सवाब में से बाज़ चीज़ों का तज़केरा फ़रमाया जिन्हें किताब मोहिज्जुद दावात में देखा जा सकता है। दुआ इस प्रकार है:


ख़ुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमवाला है। हम्दो सिपास उस खुदाए यकता के लिए जिसके सिवा और


कोई माबूद नहीं काएनात का असली मालिक जो बज़ाते ख़ुद हक़ है व हक़ को उजागर फ़रमाने वाला है ऐसा

मुदब्बिर जिसका न कोई मुआविन है न मददगार व इस तरह का मुंजिज़म कि उसके बन्दों में से न कोई उसका
 मुशीर है न सलाहकार। वह अव्वल है मगर उसकी सिफ़त की तारीफ़ मुमकिन नहीं वह हर शैय की फ़ना के बाद
 भी बाक़ी रहेगा। उसकी शाने रबूबिय निहायत बुलन्द, वह आसमान की रौशनी है, ज़मीन का उजाला है, उसी ने
 उन्हें हसती का ख़िलअत बख़शा। हां वही उनका मुजिद है ख़ल्लाके आलम ने कोई आसरा सहारा दिए बग़र इतनी
 अज़ीम इमारत खड़ी करदी व फिर अ॰्जो समा को एक दूसरे से अलग भी कर दिया आसमान उसके हुकम के


 कि हमारे पालने वाले का मक़ामे अज़मत सिपरे बरीं, और अर्शे आला उसी रहमानो रहीम के ज़ेरे रंगीन है आकाश

## 

से से ज़मीन तक नीज़ इन दोनों के बीच में जो कुछ है वह सब और फिर कोह व दस्त की गहराईयां जो कुछ
 ज़॰खीरा किये हुए हैं वह तमाम का तमाम उसी मालिके हक़ीक़ी की मिलकियत हैं पस मैं गवाही देता हूँ कि बस तू آلّ آْ ही वह ख़ुदा है जिसे तू झुका दे उसे कोई उठा नही सकता व जिसे तू बुलन्दी पर पहुंचा दे उसे कोई नीचा नहीं दिखा
 सकता। मालिक तू जिसे ख़ार कर दे उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं और अगर तू किसी को शरफ़ अता करे तो
 फिर किसकी मजाल कि उसे आँख उठा कर देख सके, तेरी अता किसी के रोके रूकनेवाली नहीं व जिसे तू न दे
 उसे कोई कुछ नहीं दे सकता। नीज़ तू ही वह माबूदे यगाना है जिसका कोई शरीक नहीं तू उस व॰क्त भी था जब न
 आसमान था न ज़मीन, न सूरज न अंधेरी रात। न रौशन दिन था, और न तूफ़ाने ॰खेज़ समुन्द्र न के पहाड़ थे न घूमते كُقْتِ قَّدَ फिरते सितारे न नूर में झुला हुआ चांद था व ना लहरें लेती हुई हवायें न बरसते बादल थे न लपकती बिजली, न


ग़रज चमक थी व न जान में जान। फिर न उड़ते हुए परिन्दे न देहकती आग व न बहता हुआ पानी। पैदा करनेवाले


तू हर मौजूद से पहले था तूही ने हर चीज़ की सूरत गरी की तूही हर श पर क़ुदरत रखता है और तूही मुमकिन का
 आफ़रीदागर है तू जब चाहता है ख़ुशहाली देता है और तेरी ही मशीयत आदमी को मोहताज बना देती है मौत तेरे
 क़ब्ज़े में है ज़िन्दगी पर भी तेरा ही इख़तियार है तूही हंसाता है तूही रूलाता है और अर्शे अज़ीम तो तेरे लिए फ़र्शे
 जेरे पा है, मेरे मालक ऐ अल्लाह तू बहुत बड़ा फ़ैज़ रसां है बे हद बुजुर्ग है, तूही वह यकता और बेहमता माबूद है
 कि तेरे सिवा और कोई लाएके परस्तिश नहीं तूही सबका ख़ालिक हर एक का मददगार दुनया वमा फ़ीहा तेरे
 हुक्म के ताबे सारी ख़िलक़त पर तेरे इल्म की गिरफ़्त व तेरी हर तदबीर बेमिसाल तेरा वादा सच्चा तेरा कौल बरहक
 तेर फ़ैसले सरासर इंसाफ़ और बातें हिदायत आसार। बारे इलाहा। तेरी वही, रौशनी तेरी रहमत, आम, तेरी बाख़्शिस

#  


 हमेशा दसतियाब तेरी पनाह में आने वाला कामरान तेरा क़हर व ग़ज़ब शदीद और तेरी हिकमते अमली का कोई
 तोड़ नहीं पालने वाले बस तूही सबकी सुनता है दिल में छुपी हुई तमाम बातों से बाख़बर हर जगह मौजूद और
 सबका देखनेवाला है तेरी ही सरकार हमारी तरह तरह की हाजतों और सारी ज़रूरतों की आमाजगाह है तू हर दर्द व
 अलम का चारागर और हर बे नवा की तवंगरी है गमें दौरां से उकता कर फ़रार का रास्ता देखनेवालों की जाये
 पनाह खौफ़ज़दा लोगों का मरकज़े अम्न व आिफ़यत कमज़ोरों का निगहबान और जिनके पास कुछ नहीं उनके
 लिए तो ख़़जानएए आमिरा है। कर्व व अंदोह को दू करने वाला अपने नेक बन्दों का यावर व नासिर हां वही
 अल्लाह हम सब का पालने वाला है और उसके अलावा कोई ख़ुदाई के क़ाबिल नहीं परवरदिगार तेरे वो बन्दे जो


 व इंकेसार के तेरी दरगाह का र्ख करे उसे भी तू अपनी पनाह में ले लेता है और जो तुझे मदद के लिए पुकार ले


 ख़ताओं को माफ़ करता है हर तवाना से ज़्यादा कुुदरतमंद व हर बड़े से बहुत बड़ा जितने भी बुज़ुर्ग हैं उन सबका




 देखने वाला, तमाम मुंसिफ़ों से बड़ा मुंसिफ़ एहतेसाब करने वालों में सबसे तेज़तर मुहतसिब व ऐसा मेहरबान जो
 सारे करम फ़रमाओं में आप अपनी मिसाल है तू सबसे अच्छा बख़्शने वाला अरबाबे ईमान का हाजत रवां, व अपने

## 

नेक बन्दों का हामी व मददगार है, बस तू ही वह अल्लाह है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं तूही तमाम जहानों
 का परवरदिगार है नीज़ तू ख़ालिक और मैं मख़लूक तू मालिक मैं तेरी मिलकियत तू पालनेवाला मैं तेरा बन्दा हूँ तू
 रिज़्क़ रसां मैं रोज़ी का तलबगार तू अता करनेवाला मैं तेरे दर का सवाली, तू सरचश्मा जूद व करम, मैं तंग दिल
 बुख़्ले मुजस्सम तू हर तरह से तवाना मैं हर लिहाज़ से नातवां तू नियाज़ मैं सरापा इहतियाज तू ख़्वाजाए ख़ाजगां मैं
 बन्दा ए बन्दगां, तू मगिफ़रत व किनार मैं गुनहगारो मासयत कार, तू आलिम मैं जाहिल तू बा विक़ार मैं उजलत शआर तू रहमत बदामां व मै बेरहम मैं तेरी नवाज़शों की गवाही देता हूँ कि बस तूही अल्लाह है व जुज़ तेरे कोई
 मबाद नहीं, तू बेमांग अपने बन्दों को देता है खुदाए यकता यगाना व बे हमता तू बरहॉक है बेनियाज़ है व तेरा कोई
 शरीक नहीं तेरी ही पास सबकी बाज़गश्त होगी। ख़ुदा का दरूद उसकी रहमत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा और उनके

## 

 पाक व पाकीज़ा अहलेबैत पर, बारे इलाहा। मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दे मेरी बुराइयों की पर्दा पोशी फ़रमा, और अज़ राहे लुत्फ़ व इनायत तू मुझपर अपनी रहमत और रिज़्के कसीर दे, ऐ सबसे बड़े रहम करनेवाले, सिपास व
 सताइश मख़सूस है अल्लाह के लिए जो जग-जगका पालनहार है ख़ुदा हमारे लिए काफ़ी है वही बेहतरीन मददगार


है, नीज़ पुर कुष्वत व हर तवानाई वाहिद ज़रिया खुदाए बुजुर्ग व बरतर की जातवाला सिफ़ात है।

## दुआए मुजीर

यानी उदार सहायक की दुआ। यह एक अज़ीमुश शान दुआ है जो हज़रत रसूले अक्रम (स) से मनक़ूल है के जिब्रईल आपके लिए इस दुआ को उस समय लाए थे जब आप मक़ामे इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ रहे थे। कफअमी ने बलदुल अमीन और मिस्बाह में इस दुआ का ज़िक्र किया है। और इसके हाशिए पर इसके फ़ज़ाएल बयान किए हैं। जिनमें से एक यह भी है के जो शख़्स माहे रहमज़ान की तेरह, चौदह और पंद्रह तारीख़ को यह दुआ पढ़ेंगा परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा चाहे वह बारिश के क़तरों, दरख़्त के पत्तों और सेहरा की रेत के बराबर क्यों न हों। मरी॰जो की शिफ़ा, कर्ज़ की आदाएगी, मालदारी और तवंगरी और रंजो ग़म दूर करने के लिए यह दुआ बहुत ही मुफ़ीद है।

## 

ख़ुदा के नामसे जो रहमानो रहीम है। पाक व मुनज्जा है तू ऐ अल्लाह। बुलंद है तू ऐ रहमान। पनाह देने

## 

वाले हमे जहन्नम से पनाह देदे। पाकीज़ा है तू ऐ रहीम। बुलंद मरतबा है ऐ करीम। हमे जहन्नम से पनाह दे
 दे। पाकीज़ा है तू ऐ रहीम। बुलंद मरतबा है ऐ करीम। हमे जहन्नम से पनाह दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ
 बादशाह। बुलंद मरतबा है ऐ मालिक। हमे जहन्नम से पनाह दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ पाकीज़ा सिफ़ात। बुलंद
 मरतबा है ऐ सलामती बख़श। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ अमान देनेवाले। बुलंद मरतबा
 है तू ऐ निगरानी करनेवाले। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकिज़ा है तू ऐ साहेबे इज्जत। बुलंद मरतबा है तू

## 

ऐ साहेबे जबरूत। हमे जहन्नम से नजात देदे। पाकीज़ा है तू ऐ साहेबे किब्राई। बुलंद मरतबा है ऐ साहेबे
 बुजुर्गा। हमे जहन्नम से पनाह अता कर दे। पाकीज़ा है तू ऐ ख़ालिक़। बुलंद मरतबा है ऐ मौजिद। हमे

#  

 जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ सूरतगर। बुलंद मरतबा है ऐ तक़दीर साज। हमे जहन्नम से नजात अता कर दे। पाकिज़ा है तू ऐ हादी। बुलंद मरतबा है ऐ तू बाक़ी अबदी। हमे जहन्नम से नजात अता कर
 दे। पाकिज़ा है तू ऐ अता करने वाले। बुलंद मरतबा है तू ऐ तौबा क़ुबूल करने वाले। हमे जहन्नम से नजात

## 

 अता कर दे। पाकीज़ा है तू ऐ कुशादगी देने वाले। बुलंद मरतबा है ऐ आराम देने वाले। हमे जहन्नम से नजात अता कर दे। पाकिज़ा है तू ऐ मेरे सरदार। बुलंद मरतबा है तू ऐ मेरे मौला। हमे जहन्नम से नजात
 अता कर दे। पाकीज़ा है तू ऐ करीब। बुलंद मरतबा है ऐ निगरान। हमे जहन्नम से पनाह दे दे। पाकिज़ा है
 तू ऐ इजाद करने वाले। बुलंद मरतबा है ऐ पलटाने वाले। हमे जहन्नम से नजात अता कर दे। पाकिज़ा है तू
 ऐ क़बिले हम्द। बुलंद मरतबा है ऐ साहेबे मज्द व करामत। हमे जहन्नम से नजात अता कर दे। पाकीज़ा

## 

 تَعَكَيُتَ يَا شَهِيُُ اَجْرَنَا مِعَ النَّارِ يَا مُجِيُر سُبُكَنَكَ يَا حَنَّانُ
 تَعَكَيُتَ يَا مَنَّانُ آَجِرْنَا مِسَ النَّارِ يَا مُجِيُرُ سُبُحَنَكَ يَا بَاعِغُ

 ऐ मोहसिन। हमे जहन्नम से पनाह दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ उठाने वाले। बुलंद मरतबा है ऐ रह जाने वाले।
 हमे जहनम से नजात दे दे। पाक्फ़जा है त ऐ ऐ हयात तेनाबता। बलंद मरतबा है ऐ मेत देने वाले। हमे




 बुलंद मरतबा है तू ऐ जमील। हमे जहन्नम से पनाह दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ बाख़बर। बुलंद मरतबा है ऐ

## 

साहेबे बसीरत। हमे जहन्नम से पनाह दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ लाए॰के मदाह व सना। बुलंद मरतबा है ऐ

साहेबे दौलत व ग़नी। हमे जहन्नम से नजात अता कर दे। पाकिज़ा है तू ऐ माबूद। बुलंद मरतबा है ऐ
 मौजूद। हमे जहन्नम से पनाह देदे। पाकीज़ा है तू ऐ ग़॰प॰।फार। बुलंद मरतबा है ऐ क़ी हार। हमे जहन्नम
 से नजात देदे। पाकीज़ा है तू ऐ क़ाबिले ज़िक्र। बुलंद मरतबा है ऐ क़ाबिले शुक्र। हमे जहन्नम से नजात दे
 दे। पाकीज़ा है तू ऐ जवाद। बुलंद मरतबा है ऐ पनाहगाह। हमे जहन्नम से नजात अता कर दे। पाकिज़ा है
 तू ऐ ऐने जमाल। बुलंद मरतबा है ऐ ऐने जलाल। हमे जहन्नम से नजात अता कर दे। पाकीज़ा है तू ऐ
 सबसे आगे रहनेवाले। बुलंद मरतबा है ऐ रोज़ी देने वाले। हमे जहन्नम से नजात इनायत कर दे। पाकीज़ा है
 तू ऐ सादिक़ुल वाद। बुलंद मरतबा है ऐ शिगाफ़ता करनेवाले। हमे जहन्नम से नजात अता कर दे। पाकिज़ा

## 




 निजामे अलम चलानेवाले। बतंद मरसबा है तुऐ ब़्र्र्वारा। हमे जहनम से न्जात अत्ता कर दे। पकीज़ा है ते फे फैसला कले बाले। बलंद म मरतबा है ऐ ऐाज़ी हो जाने वाले। हमे जहनम से नाता अता कर दे।


 दे। पाकीजा है तृ ऐ अलिम। बुलंद मरतबाहै ऐे हाकिमा हमे जहनम से नजाता अता कर दे। पाकीजा है वृ
 ऐ हमेशा रहेवाले। बबतंक मरतबा है ऐ कारम बिल जाता हमे जहनम से नजात अता कर दे। पाकीजा है
 वृऐ बवाने वालो। बलंद मरतब है ऐ तक्सीम करनेाले। हे जहनम से न्जात दे दे पाकीजा है तृ ऐ

## 

 ग़नी। बुलंद मरतबा है तू ऐ ग़नीसाज़। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ वफ़ा करने वाले। बुलंद मरतबा है ऐ साहिबे क़ुदरत। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ काफ़ी। बुलंद मरतबा है ऐ


 वाले। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ अव्वल। बुलंद मरतबा है ऐ आा० खिर। हमे जहन्नम से
 नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ ज़ाहिर। बुलंद मरतबा है ऐ बातिन। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू

## 

 ऐ उम्मीदे बेकसाँ। बुलंद मरतबा है तु ऐ मरजाए आरज़ू। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ साहेबे एहसान। बुलंद मरतबा है ऐ साहेबे करम। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ जिंदा। बुलंद
 मरतबा है ऐ निगेबान। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ अकेले। बुलंद मरतबा है ऐ ख़ुदाए

## 

 एकता। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकिज़ा है तू ऐ मेरे सरदार। बुलंद मरतबा है ऐ बेनियाज़। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ साहेबे क़ुदरत। बुलंद मरतबा है ऐ साहेबे बुजुर्गा। हमे जहन्नम से नजात दे



## 

 बुलंद मरतबा है ऐ आला। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ वली। बुलंद मरतबा है ऐ मौला। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ इजाद करने वाले। बुलंद मरतबा है ऐ ख़ल्क़ करने वाले। हमे
 जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ गिराने वाले। बुलंद मरतबा है ऐ उठाने वाले। हमे जहन्नम से
 नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ इन्शा करने वाले। बुलंद मरतबा है ऐ जमा करने वाले। हमे जहन्नम से नजात
 दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ इज़्ज़त देने वाले। बुलंद मरतबा है तू ऐ ज़लील करने वाले। हमे जहन्नम से पनाह दे

## 


 दे दे। पाकीजी है त ऐ इ़्म गख़ने वाले बलंद मरतब है ऐ हिल्म रख्ने वाले हमे जहन्म से पनाह दे दे।
 पाकीज़ा है तू ऐ फ़ैसला करने वाले। बुलंद मरतबा है ऐ हिकमत वाले। हमे जहन्नम से पनाह दे दे।
 पाकिज़ा है तू ऐ अता करने वाले। बुलंद मरतबा है ऐ रोकने वाले। हमे जहन्नम से पनाह दे दे। पाकीज़ा है

## 

 तू ऐ इख़तियार रखने वाले। बुलंद मरतबा है ऐ फ़ायदा देने वाले। हमे जहन्नम से पनाह दे दे। पाकिज़ा है तू ऐ कुबल क्से वाले बबतंद मरबा है त्ऐ हिसाब करे वाले। हमे जहन्नम से नाता दे दे पार्कीजा है वृ
 ऐ आदिल। बुलंद मरतबा है ऐ जुदा करने वाले। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकिज़ा है तू ऐ लतीफ़।

#  



हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ मज्द व बुजुरगी वाले। बुलंद मरतबा है ऐ एकता ज़ात वाले।


 जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ वुसअत रखने वाले। बुलंद मरतबा है ऐ वुसअत देनेवाले। हमे
 जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ मेहेरबान। बुलंद मरतबा है ऐ मेहेरबानी करने वाले। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ एकता ज़ात वाले। बुलंद मरतबा है ऐ बेमिसाल ज़ात वाले। हमे जहन्नम से

नजात दे दे। पाकिज़ा है तू ऐ मोअय्यन करने वाले। बुलंद मरतबा है तू ऐ एहाता रखने वाले। हमे जहन्नम
 से पनह दे दे। पाकिज़ा है तू ऐ ज़िम्मेदार। बुलंद मरतबा है ऐ ऐने अदल। हमे जहन्नम से पनह दे दे।

## 

 पाकीज़ा है तू ऐ स्पष्ट करने वाले। बुलंद मरतबा है ऐ इसतेक़ाम देने वाले। हमे जहन्नम से पनह दे दे। पाकिज़ा है तू ऐ नेक ज़ात। बुलंद मरतबा है ऐ मोहब्बत करने वाले। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा
 है तू ऐ रूश्द व हिदायत वाले। बुलंद मरतबा है ऐ मार्गदर्शन करने वाले। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ नूर। बुलंद मरतबा है ऐ नूर बख़्श आलम। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकिज़ा है तू ऐ
 मददगार। बुलंद मरतबा है ऐ नुसरत करने वाले। हमे जहन्नम से पनाह दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ बरदाश्त
 करने वाले। बुलंद मरतबा है ऐ साबिर। हमे जहन्नम से पनाह दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ शुमार करने वाले।


बुलंद मरतबा है ऐ इजाद करने वाले। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ ज़ाते पाक । बुलंद
 मरतबा है ऐ बदला देने वाले। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ फ़रयाद रस। बुलंद मरतबा है ऐ

## 

 दाद रसी करने वाले। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकीज़ा है तू ऐ ख़ालिक। बुलंद मरतबा है ऐ हाजिर वनाज़र। हमे जहन्नम से नजात दे दे। पाकिज़ा है तू ऐ इज़्ज़त व जमाल वाले। बा बरकत है ऐ जलाल व
 जमाल वाले। पाकीज़ा है तू तेरे अलावा कोई ख़ुदा नही है। तू पाकिज़ा है और मै तेरे ज़ालिम बंदों मे से हूँ।


हमने बंदे की दुआ क्रुबूल कर ली और उसे ग़म से नजात दे दी और हम इसी तरह ईमान वालों को नजात
 देते हैं। रहमते ख़ुदा हमारे सरदार हजरत मुहम्मद व उनकी आले ताहीरीन पर और सारी तारीफ़ अल्लाह
 के लिए जो रब्बुल आलामीन है। वही हमारे लिए काफ़ी है व वही बेहतरीन ज़िम्मेदार है। ख़ुदा ए अली व

## दुआए अदीला

दुआ अदीला यानी गुमराही से बचाने की दुआ। इस प्रकार है:

ख़ुदा के नाम से जो रहमान व रहीम है। अल्लाह ख़ुद इस बात का गवाह है के उसके अलावा कोई
 ख़ुदा नही है। मलाएका और इल्मवाले भी गवाह हैं। वो अद्ल के साथ क़याम करने वाला है। ख़ुदा ए
 अजीज व हकीम के अलावा कोई ख़ुदा नही है। दीन अल्लाह के पास सिर्फ़ इसलाम है। मै उसका
 कमजोर बंदा व गुनेहगार व खताकार व मोताज व हकीर ह्ँ। मै अपने मुनइम अपने खालिक अपने
 राजिक और अपने करामत देने वाले के हक मे गवाही देता हूँ जैसे खुद उसने अपनी अजमत की
 गवाही दी है। और उसके मलाएका और इल्म रखने वाले बंदों ने गवाही दी है। उसके अलावा कोई
 ॰खुदा नही है। वो इज्जत व अहसान वाला है। और करम व इनआम वाला व कादिर अजली है। वो
 आलिमे अबदी है। वो हय्य व अहद है। और मौजूद सरमदी है। वो सुन्ने वाला देखने वाला इरादा करने
 वाला नफरत करने वाला। हर एक को गिरफ्त मे रखने वाला और बेनिया॰ज है। वो अपने सारे सिफात
 का हकदार है। और वो अपने सब सिफाते कमाल की मंजिल पर खुद ही फाएज है। कुदरत व कुववत
 के वजूद के पहले से कवी है। और इलम व इललत के इजाद के पहले से इलम रखने वाला है। उस
 समय भी सुलतान था जब किसी ममलिकत या माल का वजूद नही था। और हमेशा हर हाल मे बे नियाज रहे गा। उसका वजूद अजल मे पहले से पहले था। और आइंदा बाद के बाद रहेगा। न उसमे
 कोई तगययुर है और न कोई जवाल। वो इबतिदा और इनतिहा हर मंजिल पर बे नियाज है। जाहिर व

## 

 बातिन हर जगह गनिए मुतलक है। न उसके फैसले मे कोई जुलम है और न उसकी मशियत मे कोई
कजी है। न उसकी तकदीर साजी मे कोई जादती है। और न उसकी हुकूमत से भागने का कोई इमकान

## 

है। न उसकी सतवत से कोई पनाहगाह है। और न उसके इनतिकाम से कोई मंजिले नजात उसकी


रहमत उसके गजब से आगे आगे है। और अगर वो किसी को पकड़ना चाहे तो कोई बच कर जा नही
 सकता। उसने अपने अहकाम मे तमाम मवाने को जाएल कर दिया है। और जईफ व शरीफ सबको
 बराबर से तौफीक दी है। अहकाम पर अमल करने की ताकत दी है। बुराईयोंसे बचने के रासते हमवार
 किये हैं। किसी व्यक्ति को उसकी वुसत व ताकत से जयादा तकलीफ नही दी है। पाकीजा है वो उसका
 करम किस कदर वाजेह और शान किस कदर बुलंद है। पाकीजा है वो उसकि अता किस कदर जलील

और उसका अहसान किस कदर अजीम है। उसने अंबिया कि भेजा ताके अपने अदल को जाहिर करे।

और औसिया को मोअययन किया ताके अपने फजल व करम का इजहार करे। हमको सरयदुल
 अंबिया और खैसूल औलिया अफजले असफिया और बुलंदतरीन अजकिया, हजरत मुहम्मद (स) कि
 उम्मत मे करार दिया है। हम उन पर और उनकी दावत पर ईमान ले आए और उस कुरान पर ईमान
 लाए जिसको उन पर नाजिल किया गया है। और उस वसी पर जिसको गदीर के दिन मौला बनाया गया

है। और हाजा अली (ये अमी है) कहकर उसकी तरफ इशारा किया गया है। मै गवाही देता हूँ के


आइम्मा अबरार और खुलाफा ए अखयार मे रसूले मुखतार के बाद पहले हजरत अली हैं जो कुफ्फार

कि फना करने वाले हैं। और उनके बाद उनके फरजंद हसन बिन अली फिर उनके भाई ताबे मरजिए

## 

 ॰ खुदा हुसैन उसके बाद हजरत आबिद अली हजरत मुहम्मद बाकिर हजरत जाफर सादिक फिर हजरत मूसा काजिम फिर हजरत अली रजा फिर हजरत मुहम्मद तकी फिर हजरत अली नकी फिर हजरत
 हसन असकरी जकी फिर हजरत हुज्जत काएमे मुनतजर महदी जिनकी बका से दनिया बाकी है और
 जिनकी बरकत से सबको रोजी मिल रही है। उनके वजूद से जमीन व आसमान काएम हैं। और वही
 जमीन को जुल्म व जौर के बाद अद्ल व इनसाफ से भरने वाले हैं। और मै गवाही देता हूँ के उन सब
 के अकवाल हुज्जत हैं। उनके अहकाम ${ }^{\circ}$ खुदा वंदी फरीजा हैं। उनकी इताअत वाजिब है। और उनकी
 मुहब्बत लाजिम है। उनकी इकतेदा नजात बख्श और उनकी मुखालिफत मोलिक है। ये तमाम अहले
 जन्नत के सददार। कयामत के दिन के शफी और जमीन के लोगों के इमाम हैं। तमाम पसंदीदा औसिया


 कयामत मे फैलना, सिरात, मीजान, हिसाब, किताब, जन्नत व जहन्नम, सब सच है। और कयामत
 बेशक आने वाली है। और अल्लाह सब को कब्रों से ब हर हाल उ?ठाएगा। परवरदिगार मेरी उम्मीद

## 

 तेरा फज्ल व करम है। और मेरी आरजू तेरी मेहेरबानी है। मेरे पास कोई अमल नही है। जिस से जन्नत का हकदार बनूँ। और कोई इताअत नही है। जिस से तेरी रजा हासिल की जा सके। अलावा उसके के
 मै तेरी तौहीद व अदल का मोताकिद हूँ और तेरे फजल व अहसान का उममादवार हूँ। तेरी बारगाह मे

नबी व आले नबी हो शफी बनाया है। और तू बेहतरीन करम व रहम करने वाला है। अल्लाह हमारे
 नबी हजरत मुहम्मद और उनकी आले तटयबीन व ताहिरीन पर रहमत नाजिल करे और उनपर बेशुमार

## 

 सलाम हों। ॰खुदा ए अली व अजीम के अलावा कोई ताकत नही है। ${ }^{\circ}$ खुदाया ऐ बेहतरीन रहम करने
## 

वाले। मैने इस यकीन को और अपने दीन के सबात को तेरे पास अमानत रख दिया है और तू बेहतरीन
 अमीन है। तूने अमानत की हिफाजत का हुक्म दिया है। लिहाजा मौत के समय मेरी इस अकीदे की अनेक मोअतबर रवायात में यह वाक्या आया है अमानत को वापस कर देना अपनी रहमत के सहारे ऐ बेहतरीन रहमत करने वाले।

इस लिए के अंतिम सासों में शैत््रान आकर वसवसा और शक पैदा करना चाहता है। ताकि इंसान इस दुनिया से बिला ईमान चला जाए। यही कारण है के दुआओं में मौके पर खुदा की पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है।
जनाब फखरूल मोहक्केकीन ने बताया है के जो व्यक्ति सही अकीदे के साथ दुनिया से जाना चाहता है, उसे चाहिए के इमान के बुनियादी अकाएद को यकीनी दलीगों के साथ और सफाए कल्ब के साथ 。जेहेन में हा॰जर करे फिर उसे परवरदिगार के हवाले कर दे।


ख़ुदाया मौत के समय हक से बातिल की तरफ झुकने से तेरी पनाह चाहता ह्ँ।


ऐ अरहमर राहेमीन मैने अपने यकीन को और अपने सबाते दीनी को तेरे पास अमानत रखवा दिया है के तू

#  

बेहतरीन अमीन है। और तूने अमानतोंको वापस करने का हुक्म दिया है। लेहाजा मौत के समय मेरी इस


अमानत को वापस कर देना।
उनकी फरमाइश की बिना पर इस दुआ अदीला का पढना और इसके माने को ॰जहेन में रखना वक्ते मौत इनहेराफ से बचने के लिए बेहतरीन है। पर यह दुआ किसी मासूम की है या ईसे किसी आलिम ने मुरत्तब किया है। इल्मे हदीस के माहिर और रवायतों के जमा करने वाले आलिम मोहद्विस हमारे उस्ताद मि.र्जा हुसैन नूरी ने फरमाया के दुआ अदीला मारूफा जाफर इब्ने अम की बनाई हुई है। और न किसी मासूम से नक्ल हुई है और न हाफि॰जाने हदीस की किताबों में उसका कोई वुजूद पायाहै। पर वा०जेह रहे के शेख तूसी ने मो.बिन सुलैमान दैलमी से रवायत की है के मैने इमाम सादिक (अ) से अ०र्ज किया के आपके शियों में यह बात मशहर है के इमान की दो किस्में हैं। एक मुसतकिटो साबित और दूसरे ॰जाएल हो जाने का खतरा है। तो आप मुझे कोई ऐसी दुआ तालीम करें जिसके पढने के बाद मेरा ईमान ॰जाएल न हो तो आपने कहा के हर वाजिब नमा॰ज के बाद यह दुआ पढ़ो:


मै ख़ुदा के रब होने हजरत मुहम्मद (स) के नबी होने इसलाम के दीन होने कुरान के किताब होने, काबा के
 किबला होने और हजरत अली (अ.स.) वली इमाम और हजरत हसन और हुसैन और अली इब्नुल हुसैन,


मुहम्मद बिन अली जाफर बिन मुहम्मद, मुसा बिन जाफर, अली बिन मूसा मुहम्मद बिन अली, अली बिन


मुहम्मद, हसन बिन अली और हुज्जत इबनुल हसन के पेशवा होने से राजी और मुतमइन ह्ँ। ${ }^{\circ}$ खुदाया मै


उनकी इमामत से राजी ह्ँ। तू उनको मुझसे राजी करदे के तू हर शै पर कुदरत और इखतियार रखने वाला


है।

## दुआए जौइाने कबीर

यह दुआ बलदुल अमीन और मिस्बाहे कफअमी में नक्ल की गई है। और इसकी रवायत इमामे ०जैनुल आबेदीन (अ.स.) से उनके पिता के हवाले से पैगंबरे इस्लाम से की गई है। के इस दुआ को जिब्रईले अमीन किसी जंग के मौके पर लाए थे। जब आपके शरीर पर एक भारी िजरा थी। जिसके आप खस्ता हाल हो रहे थे। तो जिब्रईल ने कहा पैगम्बर परवरदिगार आपको सलाम भेजता है और फरमाता है इस जौशन को उतार दे और इस दुआ को पढें जो आपके और आपकी उम्मत के लि अम्नो अमान का वसीला है। उसके बाद उन ह.जरत ने एक दुआ के बेशुमार फ.जाएल नक्ल किये हैं जिनके नक्ल करने का यह मौका नहीं है। उनमें से एक फæजीलत यह भी है के जो शख्स यह दुआ को अपने कफन पर लिख ले तो अल्लाह फरमाता है के मुझे उस बंदे पर अ०जाब करते हुए हया आती है। और जो

