**دعاء الطواف الشوط السابع مكتوب**

فيما يلي يتم الإشارة إلى مجموعة من صيغ الجدّعاء المُباركة التي يُمكن اعتمادها في الشّوط السّابع والأخير من أشواط الطّواف حولَ الكعبة، وجاءت في الآتي:

* اللهم يا حيّ يا قيّوم أسألك في هذا اليوم المُبارك مع طوافي السّابع والاخير حولَ كعبتك التي باركت أن تغفر لي ما تقدّم من الذّنوب والخطايا وأن تتوب عليّ، اللهم أسألك من واسع الرّحمات أن تتنزّل على قلبي بآيات السعادة، وأن تجعلني من الذين أحسنوا العَمل، فقبلت منهم الحجّ والعُمرة، وكتبت لهم أرفع الدّرجات، وغفرت لهم أعظم الذّنوب والخطايا، إنّك على ذلك قادر.
* اللهم بحقّ هذه الطّاعة المُباركة، وجميع من أّداها على خير حال أسألك أن تجعلني من الذين غفرت لهم الذّنب، وقبلت منهم التوبة، وجعلتهم في عليّين في صُحبة الأنبياء والمُرسلين، اللهم وفّقني للخير وأيّدني للخير، وانصرني على نفسي كي أدعوك فتستجيب لي يا كريم.
* يا ربّنا القادر الذي لا يُعجزه أمر، إليك قد أقبلت القلوب لا تُشرك بكَ شيئًا ولا ترجو منك سِوى الصّفح والمغفرة، فاللهم تكرّم عليّ بآيات المغفرة، وأنقذني بحبال الطّاعة، وأخرجني من ضيق حولي وضعفي وذلّي وفقري إلى حولك وقوّتك يا ذا القوّة المتين.
* اللهم يا واحدًا ليس له في مُلكه ثاني، يا قادرًا ولا يُعجزه أمر في الدنيا، ولا في الآخرة، أعوذُ بكَمن شقاء النّفس، ومن ضياع العَمل، وأعوذ بكَ من شتات القول، ومن ضبابٍ يغزو العقل فيضيع الأمل، اللهم وفّقني إلى ما تُحب وترضى، واختر لي ولا تخيّرني، واجعلني من الذين سلّموك الأمر فأحسنت لهم الاختيار يا أرحم الراحمين.
* اللهم يا من لا يشغله سمعٌ عن سمع، ولا تشغله مسأله عن مسألة، ويا من لا يضرّ مع اسمه شيء، أسألك يا ربّي في طوافي السّابع والأخير أن تكون قد أتممت عليّ المغفرة، وأكرمتني بثواب القُبول الحسن، وجعلت لي نصيبًا من خيرات الدّنيا والآخرة يا أجود الأجودين يا رب..