# من عيون الأذكار <br>  

$\qquad$<br>إعداد: (شعائر)"

في دبر الصلاة للمغفرة * عن محمّد ابن الحنفية عليه الرحمة، قال: (بينما أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، يطوف بالبيت، إذا رجل متعلق بالأستار وهو يقول: يا مَنْ لا يَشْغْلَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ، يا مَنْ لا يُغَلِّطَهُ السَّائِلُونَ، يا مَنْ لا يُبْرِهُهُ إِلحاحُ المُلِحِّينَ، أَفْقْتِيْ بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلاوَةَ رَحْمَتِّكَ. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: هذا دعاؤك؟ قال له الرجل: وقد سمعتَه؟ قال: نعم، قال: فادعُ به في دبرِ كلّ صلاة، فو الهَ ما يدعو به أحلٌ من المؤمنين في أدبار الصالة إلّا غغَر الهُّ له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء وقطرها،
وحصباء الأرض وثراها.

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إنَّ عِلمَ ذلك عندي، والهُّ
واسـٌ كريمـ.

فقال له الرجل وهو الخضر عليه السلام: صدقتَ والهَ يا أمير
 (الشيخ المفيد، الأمالي: ص94)

بين الأذان والإقامة للمححّة والهيبة

* عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: (ركان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه: مَن سَجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده: ربٌّ لكَ سجدتُ خاضعاً خاشعاً ذليًاً، يقول الهّ تعالى: ملائكتي وعزّتي وجلالي لأجعلنَّ عبِّته في قلوب عبادي المؤمنين، وهيبتَه في قلوب المنافقين). (الحر العاملي، هداية الأمة: Y00/T)


## في كلّ غداة للكفاية

* (ابخطّ الشهيد قدّس الهّ روحه: روي عن مو لانا أمير المؤمنين عليه السلام، قال: مَن قر أ هذه الآيات الستّ فيّ في كلّ غداةٍ كفاهُ اللٌّ تعالى من كلّ سوءٍ ولو ألكى نفسه إلى التهلكة،

وهي:
وهِ





 أَلمَّمِيِع أَلْعَلِيمُ高







 وأعوذُ بما شاءَ الله لا قوّةَ إلاّلا بالهَ العليِّ العظيم"، . (البحار للمجلسي: rev/ /

