Nüsrət və Qələbə Duası

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا فَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً. اَللَّهُمَّ صَلِّ وسَلَّمْ وَ بَارِكْ  عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اَللَّهُمَّ بِسَطْوَةِ جَبَرُوتِ قَهْرِكَ، وَبِسُرْعَةِ إِغَاثَةِ نَصْرِكَ، وَبِغَيْرَتِكَ لِاِنْتِهَاكَ حُرْمَتِكَ، وَبِحِمَايَتِكَ لِمَنْ اِحْتَمَى بِأَيَاتِكَ، نَسْأَلُكَ يَا اَللهُ يَا سَمِيعُ يَا قَريِبُ يَا مُجِيبُ يَا سَرِيعُ يَا مُنْتَقِمُ يَا شَدِيدُ الْبَطْشِ، يَا جَبَّرُ يَا قَهَّرُ يَا مَنْ لَا يُعْجِزُهُ قَهْرُ الْجَبَابِرَةِ، وَ لَا يَعْظُمُ عَلَيْهِ هَلَاكُ الْمُتَمَرِّدَةِ، مِنَ الْمُلُوكِ الْأَكَاسِرَةِ، وَ الْأَعْدَاءِ الْفَاجِرَةِ أَنْ تَجْعَلَ كَيْدَ مَن ْكَادَنَا فيِ نَحْرِهِ، وَمَكَرَ مَنْ مَكَرَ بِنَا عَائِدًا إِلَيْهِ، وَحُفْرَة مَنْ حَفَرَ لَنَا وَاقِعًا هُوَ فِيهَا، وَمَنْ نَصَبَ لَناَ شَبَكَةِ الْخِدَاعِ، إِجْعَلْهُ يَا سَيِّدَنَا مَسُوقًا إِلَيْهَا وَمُصَادًا فِيهَا أَسِيرًا لَدَيْهَا. اَللَّهُمَّ بِحَقِّ كٓهٰيٰعٓصٓ اِكْفِنَا هَمَّ الْعِدَى، وَلَـقِّهِمُ الرَّدَى، وَاجْعَلْهُمْ لِكُلِّ حَبِيبٍ فِدَا، وَسَلِّطْ عَلَيْهِمْ عَاجِلَ النِّـقْمَةِ فِي الْيَوْمِ الْغِدَا. اَللّٰهُم َّبَدِّدْ شَمْلَهُمْ. اَللّٰهُمَّ فَرِّقْ جَمْعَهُمْ. اَللّٰهُم فُلَّ حَدَّهُمْ، وَقَلِّلْ عَدَّهُمْ. اَللّٰهُمَ اِجْعَلِ الدَّائِـرَةَ عَلَيْهِمْ.

اَللّٰهُم  أَرْسِلِ الْعَذَابَ إِلَيهِمْ.    اَللّٰهُم   أَخْرِجْهُمْ عَنْ  دَائِـرَةِ الْحِلْمِ وَاللُّطْفِ، وَاسْلُبْهُمْ مُدَدَ الْإمْهَالِ وَغُلَّ أَيْدِيَهُم إِلَى أَعْنَاقِهِمْ، وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِم وَلَا تُبَلِّغْهُمْ الْٰأمَالَ فِينَا. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُم اَللّٰهُم مَزِّقْهُم  كُلَّ مُمَزَّقٍ َ كَمَا مَزَّقْـتَهُمُ انْتِصَارًا لِأَوْلِيَائِكَ وَأَنْبِيَائِكَ  وَرُسُلِكَ. اَللّٰهُمَّ ْاِنْـتَصِرْ لَـنَا انْتِصَارَكَ لِأَحِبَّائِكَ عَلَى أَعْدَائِكَ. اَللّٰهُم لَا تُمَكِّنْ الْأعْدَاءَ فِينَا وَلَا مِنَّ، وَلَا تُسَلِّطْهُمْ عَلَيْـنَا بِذُنُوبِنَا. حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حُمَّ الْأَمْرُ وَجَاءَ النَّصْرُ فَعَلَيْنَا لَا يُـنْصَرُونَ حٰمٓ عٓسٓقٓ ِحِمَايَـتُـنَا مِمَّا نَخَافُ. اَللّٰهُمَّ قِـنَا شَرَّ الْأَسْوَاءِ ولا تَجْعَلْنَا مَحَلاًّ لِلْبَلْوَى اَللّٰهُم أَعْطِنَا أَمَلَ الرَّجَاءِ وَفَوْقَ الْأَمَلِ يَا هُوَ، يَا هُوَ، يَا هُوَ، يَا مَنْ بِفَضْلِهِ لِفَضْلِهِ نَسْأَلُ،نَسْأَلُكَ إِلَهَنَا اَلْعَجَلَ! اَلْعَجَلَ! اَلْعَجَل!َ إِلَهِي اَلْإِجَابَةِ، اَلْإِجَابَةِ، اَلْإِجَابَةِ!

رَبَّنَا نَسْأَلُكَ الْفَوْزَ وَالنَّجَاحَ وَالْفَلَاحَ وَالْمُوَفَّقِيَّةَ وَالظَّفَرَ وَالْإِنْتِصَارَ عَلَى أَعْدَائِنَا كَائِنًا مَنْ كَانَ.

یَا مَنْ أَجَابَ نُوحَاً فِي قَوْمِهِ، یَا مَنْ نَصَرَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى أَعْدَائِهِ، یَا مَنْ رَدَّ يُوسُفَ إِلَى یَعْقُوبَ،يَا مَنْ كَشَفَ الضُّرَّ عَنْ أَيُّوبَ، يَا مَنْ أَجَابَ دَعْوَةَ زَكَرِيَّا، يَا مَنْ تَقَبَّلَ تَسْبِيحَ يُونُسْ بِنْ مَتَّى، نَسْاَلُكَ اَللَّهُمَّ بِأَسْرَارِ أَصْحَابِ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ الْمُسْتَجَبَاتِ أَنْ تَقَبَّلَ مِنَّا مَا بِهِ دَعَوْنَاكَ، وَأَنْ تُعْطِيَنَا مَا بِهِ سَأَلْنَاكَ وَأَنْ تُنْجِزَ لَنَا وَعَدَكَ الَّذِي وَعَدْتَهُ لِعِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ.{أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}{وَكَفَى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا}(10){حَسْبُنَا اللهِ نِعْمَ الْوَكِيلُ}(7)[ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم](3) آمِينْ، آمِينْ، آمِينْ يَا مُعِينُ!

اَللَّهُمَّ اجْمَعْ شَمْلَنَا،  اَللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، اَللَّهُمَّ ارْحَمْنَا اَللَّهُمَّ يَا حَافِظُ يَا حَفِيظُ وَاحْفَظْ إِخْوَانَنَا وَأَحِبَّئَنَا وَأَصْدِقَائَنَا مِنْ كُلِّ شَرِّ وَضَرٍّ.

اَللَّهُمَّ يَاحَافِظُ يَاحَفِيظُ احْفَظْنَا وَاحْفَظْ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنِ كُلِ مَا نَعْلَمْ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ  وَاحْفَظْ مُوَظَّفِي الشُّرْطَةِ وَالصِّحَّةِ وَجُيُوشَنَا  وَلِمَنْ كَانَ مَسْؤُولًابِهِ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِمْ

وَأَصْحَابِهِمْ أَجْمَعِينَ  وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ