**دعاء الامام الحسين يوم عاشوراء مكتوب كامل**

**دعاء الامام الحسين عندما حاصره الأعداء يوم عاشوراء مكتوب كامل**

عندما أصبحت خيل الأعداء في أرض المخيم فوطأت خيامها ووقع المحظور، رفع الحسين يديه إلى السماء مناجياً ربّه وطالباً رحماه وتثبيت أقدامه وإزالة الرجفة من قلبه، وتمكينه من مواجهة الأعداء بلا هوادة

"اللَهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي‌ فِي‌ كُلِّ كَرْبٍ وَأَنْتَ رَجَائِي‌ فِي‌كُلِّ شِدَّةٍ وَأَنْتَ لِي‌ فِي‌ كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِـي‌ ثِقَةٌ وَعُدَّةٌ، كَمْ مِنْ هَمٍّ يَضْعُفُ فِيهِ الْفُؤَادُ وتَقِلُّ فِيهِ الْحِيلَةُ ويَخْذُلُ فِيهِ الصَّدِيقُ ويَشْمَتُ فِيهِ الْعَدُوُّ، أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكَوْتُهُ إلَيْكَ، رَغْبَةً مِنِّي‌ إلَيْكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، فَفَرَّجْتَهُ عَنِّي‌ وَكَشَفْتَهُ وَكَفَيْتَهُ، فَأَنْتَ وَلِي‌ُّ كُلِّ نِعْمَةٍ وصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ ومُنْتَهَي‌ كُلِّ رَغْبَةٍ".

**دعاء الإمام الحسين قبل استشهاده**

أوردت بعض المصادر الشيعية أن الإمام الحسين خطب خطبةً برفاقه المحاصرين في أرض كربلاء إبان واقعة الطف، والتي شكك البعض من المناهضين بصحتها، وبأي حال فقد اختتمت هذه الخطبة بالدعاء الآتي المنسوب للحسين سيد شباب وشهداء الجنة:

"اللهمّ، احبس عنهم قطر السّماء، وابعث عليهم سنين كسنين يوسف، وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبرة، فإنّهم كذبونا وخذلونا، وأنت ربّنا عليك توكّلنا وإليك المصير. والله لا يدع أحداً منهم إلاّ انتقم لى منه، قتلةً بقتلة وضربةً بضربة، وإنّه لينتصر لى ولأهل بيتى وأشياعى".

**دعاء الإمام الحسين يَا عدتي**

وهو الدعاء الذي علمه أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه لسبطيه الحسن والحسين، ويقال أن الحسين دعا به يوم الطف بأرض كربلاء:

"يا عدتي عند كربتي، يا غياثي عند شدتي، ويا وليي في نعمتي، يا منجحي في حاجتي، يا مفزعي في ورطتي يا منقذي من هلكتي، يا كالئي في وحدتي، اغفر لي خطيئتي، ويسر لي أمري، واجمع لي شملي، وانجح لي طلبتي، وأصلح لي شأني واكفني ما أهمني، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، ولا تفرق بيني وبين العافية أبدا ما أبقيتني، وفي الآخرة إذا توفيتني برحمتك يا أرحم الراحمين".