**سلسلة استعاذات نبوية**

تشتمل هذه السلسلة على مجموعة من الأحاديث النبوية الصحيحة التي تشتمل على استعاذات كان يتعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلمها أصحابه رضي الله عنهم .

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك**

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :

كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ، وفجاءة نقمتك ، وجميع سخطك.

رواه مسلم

- تحول العافية أي: وأعوذ بك من تبدل ما رزقتني من العافية إلى البلاء . فجاءة النقمة : من بلاء أو مصيبة، فالنقمة إذا جاءت فجأة، أي: بغتة، لم يكن هناك زمان يستدرك فيه.

- وفي الحديث: الحرص عن الابتعاد عن مواضع سخطه سبحانه وتعالى .

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت**

عن عائشة رضي الله عنها :

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه : اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ، وشر ما لم أعمل .

رواه مسلم

أي : من شر عمل يحتاج فيه إلى العفو، ومن أن يعمل في مستقبل الزمان ما لا يرضاه الله

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل**

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ، والجبن والبخل ، والهرم وعذاب القبر . اللهم آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من زكاها . أنت وليها ومولاها . اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعوة لا يستجاب لها .

رواه مسلم

وزكها، يعني: بطاعة الله، وطهرها من الرذائل والأخلاق الدنيئة

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من البخل**

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات، كما تعلم الكتابة : اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وعذاب القبر .

رواه البخاري

أرذل العمر، أي: الهرم، وهو كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى

**استعاذات نبوية - يتعوذ من جهد البلاء**

عن أبي هريرة رضي الله عنه

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء .

رواه البخاري

"جهد البلاء"، وهو: أقصى ما يبلغه الابتلاء وهو الامتحان، وذلك بأن يصاب حتى يتمنى الموت "درك الشقاء"، الدرك هو الوصول واللحوق أي أن يدرك هو الشقاء والتعب والنصب في الدنيا والآخرة. "سوء القضاء"، وهو ما يسوء الإنسان ويحزنه من الأقضية المقدرة عليه "شماتة الأعداء"، أي: من فرح العدو، وهو لا يفرح إلا لمصيبة تنزل بمن يكره.

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر**

عن أبي هريرة رضي الله عنه :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.

متفق عليه

"من فتنة المحيا والممات" الفتنة: هي الامتحان والاختبار، وما من عبد إلا وهو معرض للابتلاء والفتن في الدنيا والآخرة.

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار**

عن عائشة رضي الله عنها قالت :

كان النبي - صلي الله عليه وسلم - يقول « اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ، وفتنة القبر وعذاب القبر ، وشر فتنة الغني ، وشر فتنة الفقر ، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال ، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ، ونق قلبي من الخطايا ، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم »

متفق عليه

"الدنس"، أي: الوسخ ، "المأثم" وهو الأمر الذي يأثم به الإنسان ، "المغرم"، وهو هم الدين.

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن**

عن أنس بن مالك رضي الله عنه :

كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل ، فكنت أسمعه يكثر أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، والعجز والكسل ، والبخل والجبن ، وضلع الدين ، وغلبة الرجال .

رواه البخاري

ضلع الدين، أي: ثقله، وغلبة الرجال، أي: قهرهم وشدة تسلطهم عليه، والمراد بالرجال الظلمة أو الدائنون.

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث**

عن أنس بن مالك رضي الله عنه :

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث .

متفق عليه

"الخبث والخبائث" قيل: معناه من ذكور الشياطين وإناثهم، وذلك من كيدهم وشرهم، وما يلقون به في النفس من وساوس. وقيل: الخبث هو الشر، وقيل: الكفر، وقيل: الخبث الشياطين، والخبائث المعاصي.

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر**

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر ، كبر ثلاثا ، ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنا إلى ربنا لمنقلبون . اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى . ومن العمل ما ترضى . اللهم هون علينا سفرنا هذا . واطو عنا بعده . اللهم أنت الصاحب في السفر . والخليفة في الأهل . اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنظر ، وسوء المنقلب ، في المال والأهل.

رواه مسلم

"وعثاء السفر" وهي شدته ومشقته وتعبه، "وكآبة المنظر"، وهي تغير الوجه كأنه مرض، والنفس بالانكسار مما يعرض لها فيما يحبه مما يورث الهم والحزن، وقيل: المراد منه الاستعاذة من كل منظر يعقب الكآبة عند النظر إليه.

**استعاذات نبوية - إذا عصفت الريح**

عن عائشة رضي الله عنها قالت :

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال : اللهم إني أسألك خيرها ، وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به . وأعوذ بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به .

رواه مسلم

**استعاذات نبوية - اللهم أعوذ برضاك من سخطك**

عن عائشة رضي الله عنها قالت :

فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك.

رواه مسلم

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

اللهم لك أسلمت . وبك آمنت . وعليك توكلت . وإليك أنبت . وبك خاصمت . اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني . أنت الحي الذي لا يموت . والجن والإنس يموتون.

رواه مسلم

اللهم إني أعوذ بعزتك- لا إله إلا أنت- أن تضلني"، أي: أعوذ بارتفاع قدرك على سائر المخلوقات، وتفردك بالألوهية ألا تجعل لأحد علي سبيلا فيكون سببا في ضلالي، وابتعادي عن الطريق المستقيم.

**استعاذات نبوية - أعوذ بك من شر ما صنعت**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال : ومن قالها من النهار موقنا بها ، فمات من يومه قبل أن يمسي ، فهو من أهل الجنة ، ومن قالها من الليل وهو موقن بها ، فمات قبل أن يصبح ، فهو من أهل الجنة.

رواه البخاري

-و«أبوء»، أي: أعترف

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم**

عن عائشة رضي الله عنها :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ، ويقول : اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم . فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم . قال : إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ، ووعد فأخلف .

متفق عليه

""المأثم" وهو الأمر الذي يأثم به الإنسان و "المغرم"، وهو هم الدين

**استعاذات نبوية - أعوذ بالله من الشيطان**

عن سليمان بن صرد رضي الله عنه :

كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان ، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد ، لو قال : أعوذ بالله من الشيطان ، ذهب عنه ما يجد . فقالوا له : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تعوذ بالله من الشيطان . فقال : وهل بي جنون ؟ .

متفق عليه

رجلان يستبان، أي: يسب أحدهما الآخر ، وانتفخت أوداجه، أي: عروقه من شدة الغضب.

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي**

عن شكل بن حميد رضي الله عنه قال :

قلت يا رسول علمني دعاء قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي.

رواه أبو داود وصححه الألباني

"ومن شر منيي" : يعني: فرجه ، أي: أعوذ بك أن أوقعه في غير محله أو يوقعني في الزنا.

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي**

عن أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا .

رواه أبو داود وصححه الألباني

"أعوذ بك من الهدم"، أي: ألجأ إليك وأستجير بك من سقوط البناء ونحوه على الإنسان، «التردي» هو السقوط من مكان عال؛ كالجبل والسطح وما أشبه ذلك، " يتخبطني الشيطان عند الموت"، أي أعوذ بك أن يمسني الشيطان عند الموت بنزغاته ، "في سبيلك مدبرا"، أي: فارا من الزحف في القتال، " أموت لديغا" من لدغ العقارب والحيات ونحوها.

**استعاذات نبوية - أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه**

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال :

يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت قال يا أبا بكر قل : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم

رواه الترمذي وصححه الألباني

"من شر نفسي"، الأمارة بالسوء، "وشر الشيطان"، أي: إغوائه ووسوسته، "وشركه"، يعني: وما يدعو إليه من الشرك والكفر.

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من القلة والفقر والذلة**

عن أبي هريرة رضي الله عنه :

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من القلة والفقر والذلة ، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم.

رواه النسائي وصححه الألباني

القلة"، أي: القلة في أبواب الخير وخصاله، وقيل: قلة الصبر، وقيل: قلة الأنصار، وقيل: قلة المال، "والذلة"، من الذل: وهو احتقار الناس والصغر في أعينهم، وقيل: الذلة الحاصلة من المعصية، أو التذلل للأغنياء على وجه المسكنة.

**استعاذات نبوية - إذا رأى ناشئا في أفق السماء**

عن عائشة رضي الله عنها قالت :

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها . فإن مطر قال : اللهم صيبا هنيئا.

رواه أبو داود وصححه الألباني

ناشئا، أي: سحابا في أفق السماء بادئا في التجمع للمطر ، "اللهم صيبا هنيئا"، أي: اجعله اللهم مطرا منهمرا نافعا، وقيده فجعله صيبا هنيئا؛ ليدفع بذلك الضرر الذي قد يكون في المطر.

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء**

عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.

رواه الترمذي وصححه الألباني

"والأهواء"، والهوى: اتباع حبه للشيء، والمراد به هنا: الهوى المذموم، وما ينكر به على فاعله. مثل حبه المعاصي.

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه.

رواه ابن ماجة وصححه الألباني

همزه: وسوسته، ونفخه: كبره وهو ما يدخله في الصدور من الاستعلاء والاستكبار، ونفثه: الشعر، وسمي نفثا؛ لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه، وكل هذه المعاني مما يغوي به الشيطان وليس كل الشعر من غواية الشيطان؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعراء يذبون عنه وعن الدين، مثل حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن أبي رواحة.

**استعاذات نبوية - اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل**

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت :

ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.

رواه أبو داود وصححه الألباني

**استعاذات نبوية - وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي**

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :

لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي، وحين يصبح :اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ، اللهم استر عورتي وآمن روعاتي ، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

رواه أبو داود وصححه الألباني

"اللهم استر"، أي: احفظ، "عورتي"، أي: كل ما يسوؤني نشره؛ من المعايب ، "وآمن روعاتي"، أي: وطمئني وأمني من كل ما يخيفني ويسبب لي الفزع "، أن أغتال"، أي: أن يخسف بي.

**استعاذات نبوية - أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته**

عن أبي هريرة رضي الله عنه :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول اللهم رب السموات ورب الأرضين وربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر.

رواه الترمذي وصححه الألباني

"أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته- ، أي: ألجأ وأستجير بك من أن يصيبني شر من دواب أو من أحد من خلقك، والناصية: مقدم الرأس، وهي الجبهة.

**استعاذات نبوية - وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة**

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال :

...كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

رواه النسائي وصححه الألباني

"وأعوذ بك من ضراء مضرة"، أي: وأحتمي بك من كل شدة يكون فيها ضرر علي؛ لأن بعض الضراء قد تكون عاقبتها نافعة، "وفتنة مضلة"، أي: وأحتمي بك من فتنة توقعني في حيرة، وتكون عاقبتها إلى الهلاك.

**استعاذات نبوية - إذا استجد ثوبا**

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أن كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له

رواه الترمذي وصححه الألباني

"وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له"، أي: أن أعصي به أو يكون عونا لي في معصيتك.

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين**

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ، وغلبة العدو ، وشماتة الأعداء.

رواه النسائي وصححه الألباني

"أعوذ بك من غلبة الدين"، أي: بأن يعينه على قضائه وسداده؛ وذلك لما في الدين من هم وكرب"وغلبة العدو"؛ إما بكف العدو عنهم وعدم محاربتهم، أو بالانتصار عليه. "وشماتة الأعداء"، أي: الذي يفرح بما يقع من مصائب وبلاء على المسلمين؛ وذلك أن شماتتهم تنكأ في القلب، وتبلغ في النفس أشد مبلغ.

**استعاذات نبوية - أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.

رواه الترمذي وصححه الألباني

كلمات الله؛ قيل: وكلمات الله هي أسماؤه وصفاته، وقيل: هي القرآن. (من شر ما خلق) أي: من شر جميع المخلوقات.

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة**

عن عائشة رضي الله عنه قالت :

كان إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا ، وقال : سبحان الله وبحمده عشرا ، وقال : سبحان الملك القدوس عشرا ، واستغفر عشرا ، وهلل عشرا ، ثم قال : اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا ، ثم يفتتح الصلاة.

رواه أبو داود وقال الألباني : حسن صحيح

"ضيق يوم القيامة"، أي: الأهوال التي تحدث فيه.

**استعاذات نبوية - تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام ، فإن جار البادية يتحول عنك.

رواه النسائي وقال الألباني : حسن صحيح

"في دار المقام"، أي: المجاور لدار الإقامة والموطن؛ "فإن جار البادية"، أي: جار السفر، والبادية: الصحراء، "يتحول عنك"، أي: إن جار البادية زائل، فشره زائل معه بانتهاء مدة السفر.

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل**

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ، والجبن والبخل ، والهرم ، والقسوة ، والغفلة ، والعيلة ، والذلة ، والمسكنة . وأعوذ بك من الفقر والكفر ، والفسوق والشقاق والنفاق ، والسمعة والرياء . وأعوذ بك من الصمم ، والبكم ، والجنون ، والجذام ، والبرص ، وسيئ الأسقام .

صححه الألباني ( صحيح الجامع )

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره ، تقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك لما لا أعلم .

صححه الألباني ( صحيح الجامع )

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من الجوع**

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم إني أعوذ بك من الجوع ، فإنه بئس الضجيع ، وأعوذ بك من الخيانة ، فإنها بئست البطانة.

رواه أبو داود وحسنه الألباني

"فإنه بئس الضجيع"، أي: فإن الجائع يلازم الفراش فيمنع صاحبه من القيام بأمور دنياه وعباداته، وهو من أقبح الأسباب التي يلزم الإنسان الفراش بها. "الخيانة"، وهي نقض العهد والأمانات سواء من أن تقع منه أو تقع من غيره عليه، "فإنها بئست البطانة" أي ما يبطنه الإنسان من خيانة وغدر؛ فإنها أذم المساوئ التي قد يضمرها الإنسان في نفسه.

**استعاذات نبوية - إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.

رواه أبو داود وحسنه الألباني

"جبلتها عليه"، أي: خلقتها عليه

**استعاذات نبوية - اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ، ومن ليلة السوء ، ومن ساعة السوء ، ومن صاحب السوء ، ومن جار السوء في دار المقامة.

حسنه الألباني ( صحيح الجامع )

**استعاذات نبوية - وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

اللهم احفظني بالإسلام قائما ، واحفظني بالإسلام قاعدا ، واحفظني بالإسلام راقدا ، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك ، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.

حسنه الألباني ( صحيح الجامع )

**استعاذات نبوية - قل أعوذ برب الفلق**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

يا عقبة . ألا أعلمك خير سورتين قرئتا ؟ قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس ، يا عقبة . اقرأ بهما كلما نمت وقمت ، ما سأل سائل ، ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما

حسنه الألباني ( صحيح الجامع )

**نسعد بزيارتكم**

**موقع البطاقة الدعوي**

**www.albetaqa.site**