##  <br> -


c. 006

# مَتى تُتُوْبُ؟ 

तुम तौबा कब करोगे?



##  الَكُمُقَلِّمَةُ

 الْمُجُتُبَى ... اَمَّا بَعْدُ:

 الَكُفَّ عَنِ الْعِعَّيَانِ.









## ऐ कोताही करने वाले! तुम कब तौबा करोगे ?

## मुक़द्दमा

सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है और वह काफ़ी है और दरूदो सलाम हो उसके चुने हुए नबी और उसके मुन्तख़िब किए हुए रसूल पर.
अम्मा बाद!
यक़ीनन अल्लाह तआला की बारगाह में तौबा करना एक ऐसा नूर है जो के इन्तिहाई सियाह अंधेरों के दर्मियान चमक रहा है और ये एक ऐसी चमक है जो आसमान के किनारे में चमक रही है पस ये नाफ़ररमान लोगों को उकसाती है कि वह अपने रब की तरफ रूजूअ करें और उनके लिए नाफ़रमानी से बाज़ आने को मुज़य्यन(सजाना) कर रही है.
और तौबा हमेशा से ही नाफ़रमान और कोताही करने वालों को आवाज़ देती रही है:
कि अपने खालिक़ की तरफ आ जाओ, अपने रब की तरफ मुतावज्जह हो जाओ क्योंकि उसकी रहमत वसीअ है, उसका फ़ज़ल अज़ीम है.और तौबा करने वालों पर अल्लाह की ख़ुशी की कोई इन्तिहा नहीं.
और वो ही है जो अपने बन्दों से तौबा क़ुबूल करता है और बुराईयों से दरगुज़र करता है और वो जानता है जो तुम करते हो.
तो ऐ नाफ़रमान! अपने रब की बारगाह में तौबा कर और अपने गुनाहों पर रो. और ऐ कोताही करने वाले! अपने रब की बारगाह में अपनी कोताही से तौबा कर और उससे दरगुज़र और बख़िशश का सवाल कर.
और ऐ फ़रमांबरदार! अपने रब की बारगाह में तौबा कर (इस बात से) जो तुम अपनी इताअत का लेहाज़ रखते हो. और जो तुम अपने अमल पर मान और ग़ुरूर करते हो और अपने ऐबों से गफ़लत करते हो.
(31: 31:





النَّاسِرُ
َحَارُالُوَطْنُ
"और तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो, ऐ मोमिनो! ताकि तुम कामयाब हो जाओ."
ऐ मेरे तौफीक़ दिए हुए मुसलमान भाई! यह सफ़ात (पन्ने) पसन्दीदा तोड़े हुए और पके हुए फल हैं जिनमें तौबा की फ़ज़ीलत और उसके एहकाम और उसके नतीजे और समरात (फल) और तौबा करने वालों के बाज़ वाक़ेआत हैं.
हम अल्लाह तआला से सवाल करते हैं कि यह किताब हर मुसलमान के लिए तौबा के रास्ते पर चलने में मददगार बन जाए. क्योंकि यह एक ऐसी ख़ैर है जिसका सवाल किया जाना चाहिए और अल्लाह तआला बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन मददगार है.

अलनाशिर
दारुल वतन

## نِعَمُ التَّوْبَةِ


















## तौबा के इनआमात (इनाम)

ऐ मेरे प्यारे भाई!
जबसे लोग लोग पैदा किए गए हैं वह मुसलसल (लगातार) सफ़र कर रहे हैं, दुनिया ना तो वतन है और ना ही ठहरने की जगह. बल्कि यह एक पुल और गुज़रगाह है. और यह सफ़र अल्लाह तआला की तरफ आने पर ही ख़त्म होता है, तो जिसने अपने सफर में अच्छा अंदाज़ इड़ितयार किया उसको जन्नत में हमेशा की नेअमतों का बदला दिया जाएगा और जिसने अपने सफ़र में बुरा अंदाज़ इड़ितयार किया उसको जहन्नम में दर्दनाक अज़ाब का बदला दिया जाएगा-पस ख़ुश नसीब वो है जिसने इस सफ़र की तैयारी की और इसके लिए तक़वा और नेक अमल से सफ़र का सामान ले लिया, और बदनसीब वो है जिसने अपनी उम्र को गफ़लत और नाफ़रमानी में ज़ाया कर लिया तो उसका अपने रब के पास जाना नाफ़रमानों, गुनाहगारों और मुजरिम लोगों का सा जाना होगा.
और लाज़मी बात है कि वह बन्दा जो अल्लाह की तरफ़ अपना सफ़र कर रहा है उससे कुछ ऐसे अक़वाल (बातें) और अफ़आल (काम) सरज़द होंगे जो क़ाबिले तारीफ़ नहीं होंगे क्योंकि इन्सान मासूम नहीं है और वह हमेशा भूलने वाला और गफ़लत में पड़ने वाला है.
और जबकि नाफ़रमानियाँ बन्दे पर अल्लाह की नाराज़गी और उस पर सज़ा को वाक़ेअ करने की वजह हैं. तो अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने अपने बन्दों को नाफ़रमानी के लिए बेकार या परेशानी और बेचेनी का निशाना बना कर नहीं छोड़ा, बल्कि उन पर एक बहुत बड़ी नेअमत का इनआम किया है और उन पर एक बहुत बड़ा एहसान जतलाया है और वो यह है कि उनके लिए तौबा और इनाबत का दरवाज़ा खोल दिया है. और अगर अल्लाह अपने बन्दों को तौबा की तौफीक़ ना देता और उसको क़ुबूल करके उन पर इनआम ना फ़रमाता तो बन्दे ज़रूर सख़त तंगी में पड़ जाते और उनको मग़फ़िरत से मायूसी लाहक्क हो जाती और अपने रब का क़ुर्व हासिल करने से उनकी हिम्मतें क़ासिर रह जातीं और अफ़व व दरगुज़र और नरमी से उनकी उम्मीद कट जाती.

## آللّهُ غَفُوُرُ تَوَّابٌ رَحِيْمٌ







$$
\begin{aligned}
& \text { فَيَا اَخِى الُحْحِبَبُب: }
\end{aligned}
$$








## अल्लाह बहुत बख़शने वाला, बहुत तौबा क़ुबूल करने वाला,बहुत रहम करने वाला है

और अल्लाह ने क़ुरआन में तक़रीबन सौ बार अपना वस्फ़ बयान किया है कि वह गफ़ूर और रहीम है और बहुत सारी आयते करीमा में अपने बन्दों पर तौबा क़ुबूल करने का एहसान जतलाया है, अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "और अल्लाह चाहता है कि तुम पर मेहरबानी फ़रमाए और जो लोग ख़वाहिशात की पैरवी करते हैं वह चाहते हैं कि तुम (सीथे रास्ते से) हट जाओ, बहुत ज़्यादा हट जाना.
और अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "और अगर तुम पर अल्लाह का फज़ल और उसकी रेहमत ना होती और ये कि यक़ीनन अल्लाह बहुत तौबा क़ुबूल करने वाला, कमाले हिकमत वाला है.
और अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "यक़ीनन आपका रब वसी बख़िशश वाला है.
और अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "और मेरी रेहमत ने हर चीज़ को घेर रखा है.
तो ऐ मेरे प्यारे भाई!
तौबा का दरवाज़ा तुम्हारे सामने खुला हुआ तुम्हारे इन्तिज़ार में है और रुजूअ करने को तैयार (हमवार किया गया) रास्ता तुम्हारा मुश्ताक़/उत्सुक है. पस दरवाज़े को खटखटाओ और रास्ते पर चलना शुरू करदो, अपने रब से तौफीक़ और मदद का सवाल करो और अपने नफ़्स के साथ जिहाद करो और उसको अपने रब की इताअत पर रोक दो, और जब तुमने अपने रब की बारगाह में तौबा करली और तुम दोबारा मासियत की तरफ़ लौटे और तुमने तौबा तोड़ दी तो तुम दूसरी दफ़ा फिर नए सिरे से तौबा करने से ना शरमाओ. चाहे यह (कोताही और गफ़लत) कितनी ही मरतबा तुमसे सरज़द क्यों ना हो. अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "तो यक़ीनन वह बार-बार तौबा करने वालों के लिए बेहद बख़शने वाला है.


 (الزمر:53، 54)
 عَلَيُكُمُمُ • (سنن ابن ماجة)

فَايَيَن التَّأِبُُوُنَ النَّادِمُوُنَ؟



अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "कह दीजिए ऐ मेरे बन्दो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की! अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह सब के सब गुनाह बत़श देता है. बेशक वो ही तो बेहद बख़शने वाला, निहायत रहम वाला है. और अपने रब की तरफ़ पलट आओ और उसके फ़रमांबरदार हो जाओ, इससे पहले कि तुम पर अज़ाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी."
और आप ने फ़रमाया: "अगर तुम हत्ता कि तुम्हारी ग़लतियाँ आसमान तक पहुँच जाऐं फिर तुम तौबा करो तो अल्लाह तुम्हारी तौबा क़ुबूल फ़रमाएगा. तो कहाँ हैं तौबा करने वाले, नादिम होने वाले?
कहाँ हैं वापस लौटने वाले, डरने वाले?
कहाँ हैं रुकूअ करने वाले, सजदा करने वाले?
وُجُوُبُ التَّوَبَبِ
التَّوُ بَةُ:



 المَّابْلَكِكَتاب:











## तौबा का वाजिब होना

तौबा:
ये ऐसी चीज़ से रुजूअ करना है जिसको अल्लाह ज़ाहिर और बातिन में नापसंद करता है, ऐसी चीज़ की तरफ़ पलट जाना जिसको वह ज़ाहिर और बातिन के ऐतबार से पसंद करता है और तौबा का असल मायना है रुजू करना. कहा जाता है जो अल्लाह से शर्म करते हुए और उसके अज़ाब से डरते हुए मुख़ालफ़तों से वापस लौट गया तो वही तौबा करने वाला है. और तौबा हर मुसलमान पर किताब, सुन्नत और इज्मा के दलाइल से फर्ज़े ऐन है.
जहाँ तक किताब(क़ुरआन) की दलील का ताल्लुक़ है:
तो अल्लाह तआला के इस फ़रमान से है: "और तुम सब अल्लाह की तरफ़ तौबा करो, ऐ मोमिनों! ताकि तुम कामयाब हो जाओ.
और अल्लाह तआला का फ़रमान है: "ऐ लोगों जो ईमान लाए हो! अल्लाह की तरफ़ तौबा करो, खालिस तौबा.
तो इन दोनों आयतों में तमाम मोमिनों के लिए तौबा करने का वाज़ेह हुक्म है और यह तौबा के वुजूब पर दलील है और ये इस बात की भी दलील है कि तौबा सिर्फ़ नाफ़रमानों और (नेकियाँ और गुनाह) ख़ल्त-मल्त करने वालों के लिए ख़ास नहीं है क्योंकि अल्लाह तआला ने अहले ईमान को भी इसका हुक्म दिया है.
और वह चीज़ जो तौबा के वाजिब होने पर मज़ीद दलालत करती है वह अल्लाह तआला का यह क़ौल है: "और जिसने तौबा ना की तो यही लोग हैं जो ज़ालिम हैं.
यहाँ से इसने बन्दों को दो क़िस्मों में बाँट दिया: एक तौबा करने वाला और एक ज़ालिम, जब ज़ुल्म हराम है तो यह वाजिब ठहरी.

 وَاَمَا الْالِجْمَاعُ:





مُتُعَيْنِّ اَخِى الْحَبِبيُبُ:








और जहाँ तक सुन्नत का ताल्लुक़ है:
तो नबी तौ तौ का हुक्म दिया है पस आप अल्लाह के हुज़ूर तौबा करो, बेशक मैं उसकी तरफ एक दिन में सौ बार तौबा करता हूँ."
और जहाँ तक इज्मा (उल्मा का इकटठा होना) का ताल्लुक़ है:
तो इब्ने क़ुदामा ने कहा है: तौबा के वाजिब होने पर इज्मा मुनअक़िद हो चुका है.
और शैखुल इस्लाम इब्रे तैमिया ने कहा है: हर बन्दे के लिए तौबा के बगैर कोई चारा नहीं और यह पहलों और पिछलों सब पर वाजिब है. और क़ुरतबी ने कहा है: उम्मत में तौबा के वाजिब होने में कोई इखितलाफ नहीं और बेशक यह फर्ज़े मुतअय्यन है.
मेरे प्यार भाई!
यह अल्लाह तआला की तुम पर रहमत है कि उसने तौबा को लाज़मी फ़र्ज़ क़रार दिया, यह इसलिए है ताकि वह तुमसे दरगुज़र करे और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे और तुम्हारी बुराईयों को मिटाए, पस अल्लाह अज्ज़ व जल्ल हमसे, हमारी इताअत से और हमारे आमाल से बेनियाज़ है. जैसा कि अल्लाह सुब्हाना ने फ़रमाया: "अल्लाह को हरगिज़ ना उनके गोश्त पहुँचेंगे और ना उनके ख़ून लेकिन उसे तुम्हारी तरफ़ से तक़वा पहुँचेगा."
तो ऐ मेरे भाई! सच्ची तौबा में जल्दी करो और हर रोज़ और हर वक़्त नई तौबा करो, क्योंकि अपने गुनाह से रुजूअ करने वाले और उस पर नादिम होने वाले को इसरार करने वाला नहीं कहते अगरचे वह एक दिन मैं सत्तर से ज़्यादा बार गुनाह करे!

## تُبِ الْانَن














 هِ

## अभी तौबा कीजिए

ऐ मेरे प्यारे भाई! तौबा फ़ौरन वाजिब है जिसका मतलब है उसको मोअख़ख़र (आख़िर में) करना और टालना एक और गुनाह है जो तौबा का मोहताज है और ये टालने वाला जो कहता है कि कल तौबा करूँगा, क्या उसे पता है कि कल तक वह ज़िन्दा रहेगा? बल्कि क्या उसे पता है कि वह अपनी जगह से उठ भी सकेगा? क्योंकि मौत अचानक बगैर असबाब के और बगैर इब्तिदाई अलामात के आ जाती है, हमने कितने लोग देखे जो अचानक हरकते क़ल्ब के बंद हो जाने की वजह से मर गए, या दिलदोज़ हादसात के सबब, या ऐसे असबाब की वजह से जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता. अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "और कोई शख़स नहीं जानता कि वह कल क्या कमाई करेगा और कोई शख़स नहीं जानता कि वह किस ज़मीन में मरेगा." और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस चीज़ की तरफ़ जल्दी करने का हुक्म दिया है जो बख़िशशश को वाजिब करती हो और उसमें से तौबा है. पस अल्लाह सुब्हाना ने फ़रमाया: "और अपने रब की जानिब से बख़िशश और उस जन्नत की तरफ़ एक-दूसरे से बढ़ कर दौड़ो, जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन (के बराबर) है."
और अल्लाह सुब्हाना ने फ़रमाया: "पस नेकियों में एक-दूसरे से आगे बढ़ो." और अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने फ़रमाया: "और वो लोग कि जब कोई बेहयाई करते हैं, या अपनी जानों पर ज़ुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, पस अपने गुनाहों की बख़िशशश माँगते हैं और अल्लाह के सिवा और कौन गुनाह बख़शता है? और उन्होंने जो किया उस पर इसरार नहीं करते, जबकि वो जानते है."
और नबी 触響 ने फ़रमाया: "हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपने किए पर इसरार करते हैं, हालाँकि वो जानते होते हैं."

|  <br> الُمَعَاصِئى. <br>  <br>  <br>  |
| :---: |

## तो ऐ मेरे प्यारे भाई!

अभी तौबा करो इससे पहले की तुम्हारे दिल पर स्याही की कई तहें चढ़ जाऐं तो तुम नाफरमानी से किनारा कशी की ताक़त ना रख सको-अभी तौबा करो इससे पहले कि मर्ज़ या मोत हमला करदे फिर तुम तोबा की मोहलत ही ना पाओ-

अभी तौबा करो इससे पहले कि तुम्हारे पास मलिकुल मौत आए तो फिर तुम कहो:"ऐ मेरे रब! मुझे वापस लौटा." तो तुमसे कहा जाए: "हरगिज़ नहीं."

## فَضَائِلُِ التَّوَّبَةِ











 (الفرقان:71)




## तौबा के फ़ज़ाइल

हक्नीक़त में तौबा दीने इस्लाम है और ईमान की मंज़िलें हैं, और इन्सान अपनी ज़िन्दगी के तमाम मरहलों (मोक़ों) में इससे बेनियाज़ नहीं हो सकता. पस ख़ुशनसीब है वो जिसने अल्लाह और आख़िरी घर की तरफ़ सफ़र करने में इसको लाज़िम कर लिया है और बदबख़त है वो जिसने इसको छोड़ दिया है और पीठ पीछे डाल दिया है. और तौबा के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं जिनमें से कुछ ये हैं:
1.ये अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की मोहब्बत हासिल करने की वजह है. अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "बेशक अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करने वाले हैं और उनसे मोहब्बत करता है जो बहुत पाक रहने वाले हैं."
2.यह निजात की वजह है. अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "और तुम सब अल्लाह की तरफ़ तौबा करो ऐ मोमिनो! ताकि तुम कामयाब हो जाओ." 3.ये बन्दे के आमाल के क़ुबूल करने और उसके गुनाहों से दरगुज़र करने की वजह है. अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "और वो ही है जो अपने बन्दों से तौबा क़ुबूल करता है और बुराईयों से दरगुज़र करता है."

और अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "और जिसने तौबा की और नेक अमल किया तो यक़ीनन वह अल्लाह की तरफ़ रुजूअ करता है, सच्चा रुजूअ करना." यानि उसकी तौबा क़ुबल की जाती है.
4. ये जन्नत में दाखिल होने और आग से निजांत की वजह है.

अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "फिर उनके बाद ऐसे नाख़लफ़ उनकी जगह आए जिन्होंने नमाज़ को ज़ाया कर दिया और ख़्वाहिशात के पीछे लग गए तो वह अनक़रीब गुमराही को मिलेंगे. मगर जिंसने तौबा की और ईमान लाए और नेक अमल किए तो यह लोग जन्नत में दाख़िल होंगे और उन पर कुछ ज़ुल्म ना किया जाएगा."















5. ये बख़िशश और रहमत का सबब है. अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "और जिन लोगों ने बुरे आमाल किए, फिर उनके बाद तौबा करली और ईमान ले आए, उसके बाद बेशक आपका रब ज़रूर बेहद बख़शने वाला, निहायत रहम वाला है."
6. ये गुनाहों के नेकियों में बदल जाने का सबब है. अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "और जो ये करेगा वो सख़्त गुनाह पाएगा. उसके लिए क़यामत के दिन अज़ाब दोगुना किया जाएगा और वह हमेशा उसमें ज़लील किया हुआ रहेगा. मगर जिसने तौबा की और ईमान ले आया और नेक अमल किया तो यही वह लोग हैं जिनकी बुराइयाँ अल्लाह नेकियों में बदल देगा और अल्लाह बेहद बख़शने वाला, निहायत रहम वाला है." और नबी ने फ़रमायाः गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं-
7. ये हर भलाई के हुसूल का सबब है. अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "पस अगर तुम तौबा करो तो वो तुम्हारे लिए बहतर है." और अल्लाह सुब्हानहु ने फ़रमाया: "पस अगर वो तौबा कर लें तो उनके लिए बहतर होगा."
8. ये ईमान और अजरे अज़ीम का सबब है. अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और इस्लाह करली और अल्लाह को मज़बूती से थाम लिया और अपना दीन अल्लाह के लिए ख़ालिस कर लिया तो ये लोग मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह मोमिनों को जल्द ही बहुत बड़ा अजर देगा."
9. ये आसमान से बरकात के नुज़ूल और क़ुण्वत को बढ़ाने का सबब है. अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "और ऐ मेरी क़ौम! अपने रब से माफ़ी माँगो, फिर उसी के आगे तौबा करो वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी मौजूदा क़ु०्वत में मज़ीद इज़ाफ़ा करेगा, पस तुम मुजरिमों की तरह मुँह ना फेरो."
10. तौबा के फज़ाइल में से ये भी है कि यह तौबा करने वालों के लिए फ़रिश्तों की दुआओं का बाइस है. और ये

















जैसा की अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "जो (फ़रिशते) अर्श उठाए हुए हैं और जो उसके गिर्द हैं सब अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए बख़िशश तलब करते (और कहते) हैं: ऐ हमारे रब! तूने अपनी रहमत और इल्म से हर चीज़ का इहाता कर रखा है लिहाज़ा उनको बख़श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की और उनको आग के अज़ाब से बचा ले."
11. और इसके फज़ाइल में से ये भी है कि ये ऐसी इताअत है जो अल्लाह अज्ज़ व जल्ल को मतलूब व मक़सूद है. और यही जैसा की अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "और अल्लाह चाहता है कि तुम पर महेरबानी फरमाए." पस तौबा करने वाला वो काम कर रहा होता है जो अल्लाह तआला को पसंद है और उस पर वो राज़ी होता है.
12. और उसके फ़ज़ाइल में से एक ये है कि अल्लाह अज्ज़ व जल्ल
 बन्दे की तौबा से जिस वक़्त वो उसकी तरफ़ तौबा करता है तुम्हारे उस शख़्स की निस्बत ज़्यादा ख़ुश होता है जो किसी चटियल मैदान में अपनी सवारी पर हो, तो वो सवारी उससे भाग निकली जबकि उस पर उसका खाना और पानी था, तो वो उससे मायूस हो गया, फिर वो एक दरख़त के पास आया और उसके साए में लेट गया, वह अपनी सवारी से मायूस हो चुका है, तो वो इसी हालत में है कि क्या देखता है कि सवारी उसके पास खड़ी है, उसने उसकी लगाम को थाम लिया फिर ख़ुशी की शिद्दत में ये कहा ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ." उसने ख़ुशी की शिद्दत में ग़लती की.
13. इसी तरह तौबा दिल के नूर और उसके चमकाने का सबब है. नबी त्यू फ़रमाया: "बेशक जब बंदा ग़लती करता है तो उसके दिल में एक स्याह नुक़ता लगा दिया जाता है, अगर वो उससे हट जाए, बख़िशश माँग ले और तौबा करले तो उसके दिल को साफ़ कर दिया जाता है और अगर वो दोबारा गुनाह करता है तो उन (स्याह नुक़तों) में इज़ाफा कर दिया जाता है यहाँ तक कि उसके दिल पर वो (नुक़ते) ग़ालिब आ जाते हैं." और ये है वो ज़ंग जिसका अल्लाह तआला ने ज़िक्र किया है.

(رو اه احمد و الترمذى وابن ماجة و حسنه الالبانى)
فَيَا اَخِى الُكُحِبُب!

"हरगिज़ नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों पर उनके बुरे आमाल का ज़ंग लग गया है."
तो ऐ मेरे प्यार भाई!
हर अक़लमन्द को लायक़ है कि वो उस चीज़ की तरफ़ जल्दी करे जिसकी ये फ़ज़ीलत है और जिसका ये फल है.
मेरे भाई!
अपने लिए (अल्लाह की बारगाह में) ऐसी तौबा भेजो जिससे उम्मीद वाबस्ता की गई हो.
मौत से पहले-पहले और ज़बानों के रुक जाने से पहले-पहले.
तौबा में पहल करलो, नफ़्सों के बंद हो जाने से पहले-पहले.
क्योंकि यह ज़खीरा और ग़नीमत है ऐसे आजिज़ी करने वाले के लिए नेकी करने वाले के लिए.

شُرُوُوُ التَّبَبَّةِ الصَّادِقَةِةٍ





 (النسآء:18)




 تَعَلىَلِ ِِيْهَا
 (الزمر: 2، 3)
 (متقق عليه)

## सच्ची तौबा की शराइत

सच्ची तौबा की कुछ ऐसी शराइत हैं कि जिनके बग़ैर ना वो सही होती है और ना क़ुबूल की जाती है. वो दर्जज़ेल (नीचे लिखी) हैं:

1. इस्लाम:

काफ़िर की तौबा दुरुस्त नहीं क्योंकि उसका कुफ़ ही उसके तौबा के दावे को झुठलाने पर दलील है, काफ़िर की तौबा यही है कि वो सबसे पहले इस्लाम में दाख़िल हो जाए. अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "और तौबा उन लोगों की नहीं जो बुरे काम करते जाते हैं यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाती है तो वो कहता है बेशक मैंने अब तौबा करली और ना उन लोगों की है जो इस हाल में मरते हैं कि वह काफ़िर होते हैं, यही वह लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है."
2. खालिस अल्लाह के लिए :

पस अल्लाह तआला आमाल में से नहीं क़ुबूल करता मगर जो उस अकेले के लिए ख़ालिस हो, किसी का उसमें कोई हिस्सा ना हो और कभी इन्सान गुनाह से तौबा इसलिए कर लेता है क्योंकि वो उसको करने की ताक़त नहीं रखता जैसे किसी के पास शराब के लिए पैसे ना हों, तो वो पीने से तौबा कर लेता है हालाँकि उसके दिल में ये बात होती है कि अगर उसके पास क़ीमत होती तो वो उसको ख़रीद कर पीता तो उसकी यह तौबा बातिल है और सही नहीं है क्योंकि अल्लाह के लिए उसने इस तौबा में इग़्लास नहीं किया. अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "पस अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि दीन को उसी के लिए ख़ालिस करने वाले हो. ख़बरदार! ख़ालिस दीन सिर्फ अल्लाह ही का हक़ है."
और नबी ने फ़रमाया: "आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख़्स के लिए वोही है जिसकी उसने नियत की."





 وَهْكَذَا.



 (4)




اللْلِ تَعَالى بِبَا ...

और उमर फ़ारूक़ बिन ख़त्ताब رضى اللـ عی, की दुआ में यह अल़फ़ाज़ भी होते थे: ऐ मेरे अल्लाह! मेरे तमाम आमाल को नेक कर दे, और अपने चेहरे के लिए ख़ालिस कर दे, और किसी के लिए भी इसमें कोई हिस्सा ना बनाना.
3. मासियत से किनारा कश(अलग) हो जाना:

तो तौबा की हालत में गुनाहों पर क़ायम रहते हुए तौबा के सही होने का तसण्वुर नहीं किया जा सकता. और रही ये सूरत कि तौबा करने के बाद गुनाह का दोबारा करना जबकि उसकी तौबा में शरतें पाई गई थीं, और उनमें से ये भी था कि वह गुनाह से किनारा कश हो जाए, तो उसकी साबिक़ा (पिछली) तौबा बातिल(ज़ाया)नहीं होगी मगर उसको एक और तौबा की ज़रूरत होगी और इसी तरह होता रहेगा.
नूवी कहते हैं: जब इन्सान शरतों के साथ सही तौबा करले, फिर दोबारा गुनाह करे, तो दूसरा गुनाह लिखा जाएगा, और उसकी तौबा बातिल(ज़ाया) नहीं होगी.
और शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया कहते हैं: जब वो सही तौबा कर लेगा उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाऐंगे और अगर वो गुनाह की तरफ़ दोबारा लौटे तो उसको दोबारा तौबा करनी होगी और जब वो तौबा करेगा अल्लाह तआला उसकी तौबा को फिर क़ुबूल कर लेगा.
4. गुनाह का इक़रार करना:

क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि आदमी किसी ऐसी चीज़ से तौबा करे जिसको वो गुनाह नहीं गिन रहा. उस आदमी की तरह जो अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के दीन में एक ऐसा मसला ईजाद कर लेता है जो दीन में नहीं है, वह अपनी बिदअत को गुनाह शुमार नहीं करता, बल्कि वो तो बिदअत के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर रहा होता है.





 خَامِسًا-آلَنَدُمُ عَلْى مَا سَلَفَ مِنَ الْنُّنُوُبِ:

 (Al)

سَادِسًا-رَدُّ الْمَظَالِمِ الْى اَهُلِهِّا:







और वाक़िया इफ़क से मुताल्लिक हदीस में है कि नबी से कहा था: "ऐ आयशा! मुझे तुम्हारी जानिब से इस-इस तरह की बात पहुँची है अगर तुम पाक हो, तो अल्लाह तुम्हें पाक करने का ऐलान कर देगा, और अगर तुम किसी गुनाह की मुरतकिब हुई हो तो अल्लाह से बख़िशश तलब करो और उसकी तरफ तौबा करो, क्योंकि जब बन्दा इक़रार कर ले फिर तौबा करे तो अल्लाह उसकी तौबा क़ुबूल फ़रमाता है.
और यहाँ से यह पता चला कि नाफ़रमानी का ख़तरा बिदअत से कम है क्योंकि अक्सर नाफ़रमानी से तौबा करली जाती है और जहाँ तक बिदअत का ताल्लुक़ है तो अक्सर इससे तौबा नहीं की जाती.
5. जो गुनाह पहले हो चुके हैं उन पर निदामत (शर्मिन्दगी) का इज़हार:
और इसी तरह जो (अल्लाह और उसके रसूल की) मुख़ालफ़तें हुई हैं उनमें तौबा का तसण्वुर नहीं किया जा सकता मगर उस आदमी की तरफ़ से जो नादिम(शर्मिन्दा) हो,डरने वाला हो,ख़ौफ़ज़दा हो,अपने नफ़्स पर उस
 "नादिम(शर्मिन्दा) हो जाना तौबा है."
6. लोगों के मारे गए हुकूक़ उनको वापस लौटाना:

अगर मासियत का ताल्लुक़ आदमियों के हुक़ूक के साथ हो नबी ने फ़रमाया: "जिसने किसी की इज़्ज़त या किसी और चीज़ पर ज़ुल्म किया हो तो उसे चाहिए आज ही वह उससे माफ़ करा ले इससे पहले कि वह दिन आ जाए जिसमें ना कोई दीनार होगा ना दिरहम. अगर उसका नेक अमल होगा तो उसके ज़ुल्म के बा-क़द्र(बराबर) उससे ले लिया जाएगा और अगर उसकी नेकियाँ ना हुईं तो मज़लूम के गुनाह ज़ालिम पर डाल दिए जाऐंगे."
7. तौबा हलक़ में रूह अटकने से पहले वाक़ेअ हो:

और मौत की अलामतों में से एक अलामत गले में रूह का फँसना है, समें रूह हलक़ तक पहुँच जाती है.


 (180)















तो ज़रूरी है कि तौबा मौत से पहले हो, जैसे अल्लाह सुब्हाना ने फ़रमाया:
"और तौबा उन लोगों की नहीं जो बुरे काम करते जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाती है तो वह कहता है बेशक मैंने अब तौबा करली और ना उनकी है जो इस हाल में मरते हैं कि वह काफ़िर होते हैं,यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है."
और नबी ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला बन्दे की तौबा उस वक्त्त तक क़ुबूल करता है जब तक उसकी रूह हलक़ में ना अटक जाए."
मेरे प्यारे भाई!
मौत और बुढ़ापा आने से पहले अपनी जवानी से अखज़(हासिल) करलो, महरूम और शर्मिंदा होने से पहले तौबा करलो.

जान लो कि तुम बदला पाने वाले और गिरवी रखे हुए हो, अल्लाह को हमेशा पेशे नज़र(सामने) रखो और पाँव के फिसलने से एहतियात(सावधानी)करो. क्योंकि जब सूरज मग़रिब की तरफ़ से निकलेगा तो तमाम लोग ईमान ले आऐंगे और उनको पक्का यक़ीन हो जाएगा कि क़यामत क़रीब आ गई, लेकिन उस वक्त तौबा और ईमान फ़ायदा नही देगा.

नबी ने फ़रमाया: "अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने तौबा के लिए मग़रिब में एक दरवाज़ा बनाया है, उसकी चौड़ाई की मुसाफ़त सत्तर साल है और ये उस वक़्त तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि सूरज उसकी तरफ़ से ना निकला हो" और इस पर अल्लाह अज्ज़ व जल्ल का यह क़ौल दलालत करता है: "जिस दिन आपके रब की कोई निशानी आएगी किसी शख़्स को उसका ईमान फ़ायदा ना देगा, जो इससे पहले ईमान ना लाया था, या अपने ईमान में कोई नेकी ना कमाई थी."

और आप फ़रमाया: "अल्लाह तआला रात के वक़्त अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन का गुनाहगार तौबा कर ले और दिन के वक़्त अपना हाथ फैलता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा कर ले यहाँ तक कि सूरज अपने मग़रिब से निकल जाए."

## 



 النَّاسِ اَفُئِدَةً.


 يَيْفِرُ لَكَ فِيْمَا مَضْى.
 غَفُوُرًا





## तौबा के बारे में असलाफ(बुज़ुर्गों)के अक़वाल

सल्फ़ (बुज़ुर्गों) की कुछ ख़ूब्सूरत इबारात (लिखाइ) हैं और खुशबूदार रोशनियाँ हैं जो तौबा की अज़ीम मंज़िलत को वाज़ेह करती हैं और उस पर चलने की तरग़ीब (हिम्मत) देती हैं और उन अक़वाल में से कुछ ये हैं:

1. सय्यदिना उमर बिन ख़त्ताब , $_{\text {, }}$, का क़ौल: तौबा करने वालों के पास बैठो, क्योंकि उनके दिल सब लोगों से ज़्यादा नरम होते हैं.
2. सय्यदिना अली बिन अबी तालिब पर जो हलाक कर दिया जाए हालाँकि उसके पास निजात का सामान है. पूछा गया वह क्या है? कहा, तौबा और इस्तग़फार.
3.अहमद बिन आसिम अन्ताकी का क़ौल: यह ठंडी ग़नीमत है. जो बाक़ी मांदा ज़िन्दगी को ठीक कर देगी, और तेरे लिए उसको माफ़ कर देगी जो गुज़र गया.
3. सईद बिन मुसय्यब का क़ौल: अल्लाह तआला ने अपना ये फ़रमान: "तो यक़ीनन वो बार-बार रुजूअ करने वालों के लिए बेहद बख़शने वाला है." उस आदमी के बारे में नाज़िल किया है जो गुनाह करता है फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है फिर तौबा करता है.
5.हसन बसरी का क़ौल: ख़ालिस तौबा दिल की निदामत है, ज़बान से बख़िशश का सवाल करना और आज़ा(जिस्म के हिस्सों)के साथ उस गुनाह को छोड़ देना है और दिल में ये बात रखना है कि दोबारा नहीं करेगा.
4. फज़ील बिन अयाज़ का क़ौल: तमाम ग़म तौबा करने वाले के ग़म के आगे फ़ना(मिट जाना) हो जाते हैं.
7.रबीअ बिन ख़सीम का क़ौल: क्या तुम जानते हो कि बीमारी, इलाज और शिफ़ा (सेहत) क्या है? लोगों ने कहा: नहीं











مُخْحَلَطَةَ النَّاسِ (اَىْ فِفى الشَّرِّ) )وَوَلاَّ لَمْ يَنَلُ مَا يُرِيُدُ.

 كُلِّ هَمَّةٍ.

उन्होंने कहा: बीमारी गुनाह है और इस्तग़फार उसका इलाज है, शिफ़ा ये है तुम तौबा करलो और दोबारा ना करो.
8.तलक़ बिन हबीब का क़ौल: बेशक अल्लाह के हुक़ूक़ इस बात से बहुत ज़्यादा अज़ीम हैं कि बन्दा उनका हक़ अदा कर सके, तो तुम तौबा करने वाले हो कर (सुबह करो) और (शाम करो) तौबा करने वाले हो कर.
9.शक़ीक़ बल्ख़ी का क़ौल: तौबा की निशानी है: गुज़रे हुए गुनाहों पर रोना,और गुनाह में पड़ने से डरना,और बुरे लोगों के साथ मेल-मिलाप छोड़ देना और नेक लोगों की मजलिस को लाज़िम करना.
10.अबु अली रोज़बारी का क़ौल: यह धोखे की बात है कि तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक किया जाए तुम बुरा करो तो तुम यह वहम करते हुए तौबा छोड़ दो कि गलतियों के बारे में तुमसे माफ़ी का मामला किया जाएगा.
11.लुक़मान का अपने बेटे को कहना: ऐ मेरे बेटे तौबा में देर ना करो क्योंकि मौत अचानक आती है.
12.अबु बक्र वास्ती का क़ौल: हर चीज़ में ठहराव करना अच्छा है मगर तीन चीज़ों में नहीं. और उन्होंने उनमें से एक यह ज़िक्र किया: गुनाह के बाद तौबा करना.
13. इब्राहीम बिन अदहम का क़ौल: जो तौबा करना चाहता है वो लोगों के हक़ मारना छोड़ दे, और लोगों से मेल-जोल भी छोड़ दे (यानि बुरे कामों में). वरना वो अपने मक़सद को नहीं पा सकता.
14.याहया बिन मआज़ का क़ौल: जो चीज़ लोगों को तौबा करने से रोकती है वह लम्बी आरज़ू है, और तौबा करने वाले की अलामत हैं आँसूओं का गिराना, तन्हाई को पसंद करना, और हर काम के क़सद (इरादे) के वक्त अपने नफ़्स का मुहासबा करना.






 حَبُّكُكت غَنِّْ؟!



## तौबा करने वाले की मुनाजात(दुआऐं)

मंसूर बिन अम्मार कहते हैं: एक रात मैं निकला और मैंने समझा कि सुब्ह हो गई है, जबकि रात बाक़ी थी, मैं एक छोटे से दरवाज़े के पास बैठ गया, क्या सुनता हूँ कि एक नौजवान की आवाज़ है वह रो रहा था और कह रहा था तेरी इज़्ज़त व जलाल की क़सम! मैंने तेरी नाफ़रमानी करके तेरी मुख़ालिफ़त का इरादा नहीं किया. जब मैंने तेरी नाफ़रमानी की थी तो इसलिए नाफ़रमानी नहीं की थी कि मैं तेरी सज़ा को जानने वाला नहीं और ना तेरी सज़ा का निशाना बनने वाला हूँ, ना तेरी नज़र को हल्का जानने वाला हूँ लेकिन मेरे नफ़्स ने मेरे लिए इस गुनाह को मुज़य्यन(सजा)कर दिया. मेरी बदनसीबी मुझ पर ग़ालिब आ गई और तेरे इस परदे ने मुझे धोखे में डाला जो तूने (मेरे ऐबों/बुराइयों पर) डाला हुआ था, और अब मुझे तेरे अज़ाब से कौन बचाने वाला है, मैं किस की रस्सी को पकड़ूं, अगर तेरी रस्सी मुझसे कट गई?

हाय ग़म! मेरे उन दिनों पर जो मेरे रब की नाफ़रमानी में गुज़र गए. हाय अफ़सोस! मैं कितनी बार तौबा करूँ, मैं कितनी बार वापस पलटूं! अब मुझ पर वक़्त आ चुका है कि मैं अपने रब से शर्म करलूं.

## عَلَامَاتُ التَّائِبِ









 بِمَا اَمَرَ بِهِ.



## तौबा करने वालों की निशानियाँ

बाज़ हुक्मा(अक़्ल वालों)का कहना है कि छ: चीज़ों से इन्सान की तौबा पहचानी जाती है:
1.कि अपनी ज़बान को फ़ज़ूल बातों, ग़ीबत(बुराई),झूठ और हर गुनाह से रोक ले.
2.अपने दिल में किसी के लिए हसद/जलन और अदावत की राय ना रखे.
3. बुरे साथियों को छोड़ दे.
4.मौत की तैयारी करने वाला हो जाए, अपने पिछले गुनाहों पर बख़िशश मांगने वाला, निदामत करने वाला हो जाए, अपने रब की इताअत पर ख़ूब महनत करने वाला हो जाए.
5. दुनिया की तमाम ख़ुशियाँ उसके दिल से निकल जाऐं. और आख़िरत का सारा ग़म उसके दिल में दिखाई दे.
6. वो रिज्क़ (के हासिल की परेशानी) से अपने दिल को ख़ाली करले जिसका ज़िम्मा अल्लाह ने ले रखा है और जिसका उसे हुक्म दिया है उसमें मसरूफ़ हो जाए.
तो जब यह निशानियाँ उसमें पाई जाऐंगी तो वो उन लोगों में से होगा जिनके हक्न में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: "बेशक अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो बहुत तौबा करने वाले हैं और उनसे मोहब्बत करता है जो बहुत पाक रहने वाले हैं."

## तौबा करने वाले के हवाले से लोगों की ज़िम्मददारी

 और कहा गया है कि लोगों पर तौबा करने वाले के हवाले से चार चीज़ें वाजिब हैं:1.वह उससे मोहब्बत करें क्योंकि अल्लाह तआला ने उससे मोहब्बत की है.
2.वह दुआ के ज़रिए उसकी हिफाज़त करें कि अल्लाह उसको तौबा पर साबित क़दम/जमा हुआ रखे.
3. वह उसको उसके पिछले गुनाहों पर ताना ना दें.
4. वह उसकी मजलिस में बैठें, उसके साथ बात चीत करें और उसकी मदद करें.


 رِفْعُلِهَا




## तौबा का ग़ुरूर

इब्रे जौज़ी कहते हैं: अक़लमन्द को चाहिए कि वो अपने गुनाहों से डरता रहे चाहे वो उनसे तौबा कर चुका और रो चुका हो. मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो तौबा की क़ुबूलियत से मुत्मइन हो जाते हैं गोया कि उनको इस बात का पक्का यक़ीन हो चुका है हालाँकि ये एक पोशीदा/छिपा मामला है फिर अगर वो माफ़ कर भी दिया गया तो उस बुरे काम को करने की शरमिंदगी भी तो बाक़ी है.
तो हर वो चीज़ जो शरमिंदगी की वजह है उससे बचना ही होगा. और ये ऐसा मामला है जिसमें तौबा करने वाला और ज़ोहद/पाकी इख़ितयार करने वाला कम ही ग़ौर करता है क्योंकि वो समझता है गुनाह को माफ़ी यानि सच्ची तौबा ने ढाँप लिया है. जो मैंने ज़िक्र किया है वो हमेशा एहतयात व शरमिंदगी को सामने रखने को वाजिब करता है.


## तौबा की इब्तदा/शुरुआत और उसकी इंतिहा/आख़िर

बाज़ सलफ(बुज़ुर्ग)का कहना है कि तौबा की एक इब्तिदा और एक इंतिहा है.

तो उसकी इब्तिदा ये है: पहले कबीरा(बड़े गुनाहों) से तौबा हो फिर सगीरा(छोटे) से फिर नापसंदीदा कामों से फिर उन कामों से जो बेहतर के ख़िलाफ़ हों फिर नेकियों का लेहाज़ रखने से फिर उस बात से कि उसने ख़ालिस तौबा कर रखी है- फिर हर उस ख़्याल से जो उसके दिल में आता है जो अल्लाह तआला की रज़ा के इलावा है.

और जो तौबा की इंतिहा है: पस वो उससे भी तौबा करे जब एक लम्हे (क्षड़)के लिए वो उस बात से गाफ़िल(भूल) हो जाए कि अल्लाह उसकी निगरानी कर रहा है.
مِمَّ نَتُوُبُ؟

## اَخِحى الْحَحِبْبَ:
















## हम किससे तौबा करें?

मेरे प्यारे भाई! जान लो कि जिन गुनाहों से तौबा की जाती है उनकी दो क़िस्में हैं: सग़ीरा/छोटे और कबीरा/बड़े.तहक़ीक़ क़ुरआन,सुत्रत और इज्माअ उम्मत ने इस तक़्सीम पर दलालत(सुबूत)की है. अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे तुम्हें मना किया जाता है तो हम तुमसे तुम्हारी छोटी बुराइयाँ दूर कर देंगे."

और अल्लाह सुब्हाना ने फ़रमाया: "वो लोग जो बड़े गुनाहों और बेहयाइयों से बचते हैं मगर सग़ीरा/छोटे गुनाह." और जो लमम(इनके इलावा) हैं वह कबाइर से कम दर्जा है.

और नबी ने फ़रमाया: "पाँच नमाज़ें, एक जुमा से दूसरा जुमा और एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान अपने दर्मियान हो जाने वाले गुनाहों के लिए कफ़्फ़ारा बन जाते हैं जब तक कबीरा/बड़े से बचा जाए." मगर इस तक़्सीम का ये मतलब नहीं है कि जो तौबा वाजिब है वो सिर्फ कबीरा/बड़े गुनाहों से ही है. ज़रूरी है कि बन्दा बड़े गुनाहों के साथ छोटे गुनाहों से भी तौबा करे. बल्कि सुन्नत में सग़ीरा/छोटे गुनाहों के बारे में सुस्ती करने से डराने की बात आई है. इसकी दलील नबी के इस क़ौल में है: "तुम हक्रीर/कमतर समझे जाने वाले गुनाहों से बचो क्योंकि वो आदमी पर जमा हो जाते हैं यहाँ तक कि उसको हलाक कर देते हैं. जैसे कोई आदमी बयाबान ज़मीन पर हो और क़ौम के खाना तैयार करने का वक़्त आ जाए तो एक आदमी जाए वह एक तिनका ले आए दूसरा आदमी भी जाए तो एक तिनका ले आए यहाँ तक कि वह एक ढेर जमा कर लें फिर वो आग भड़काऐं तो वो जो कुछ उसमें डालें उसको पकालें."

## فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ

ذَكَرَ الِِْمَامُ ابُبُنُ الْقَيَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ:


 اَعُلْى رُتَبَةٍة.






## अहम फ़ायदा

इमाम इव्रे क़ट्यम $\qquad$ ने ज़िक्र किया है: कभी कबीरा गुनाह के करने के साथ शर्म,खौफ़ और उसको संगीन ख़्याल करने का तसव्वुर होता है जो उसको सग़ीरा गुनाहों के साथ मिला देता है. और कभी सग़ीरा गुनाह के साथ कम शर्म, लापरवाही और तरके खौफ़,और उस गुनाह को हक़ीर/कमतर जानना मिला होता है जो उसको कबीरा गुनाहों के साथ मिला देता है. बल्कि उन सग़ीरा को कबीरा गुनाहों के बड़े रुतबे पर कर देता है.

तो ऐ मेरे प्यारे भाई! तुम कबीरा और सग़ीरा दोनों गुनाहों से बचा करो, इसी तरह उन कामों से भी बचो जो सग़ीरा गुनाहों से कभी मिल जाते हैं तो वो उसको सग़ीरा के रजिस्टर से कबीरा के रजिस्टर में दाख़िल कर देते हैं. और उनमें से कुछ ये हैं:

1. सग़ीरा गुनाहों पर दवाम/जमना और इसरार करना:

इसी वजह से कहा जाता है कि इसरार के साथ सग़ीरा,सग़ीरा/छोटा नहीं रहता.और बख़िशश मांगने के साथ कबीरा कबीरा नहीं होता रहता.
2. गुनाह को छोटा और हक़ीर/कमतर जानना:

इसमें इब्रे मसऊद $\quad$, का क़ौल पीछे गुज़र चुका है और अनस बिन मालिक तुम्हारी निगाहों में बाल से भी बारीक होते हैं हम रसूल अल्लाह के ज़माने में इसको हलाकत की चीज़ समझते थे."





 اكَبُرُ مِنُو.









3. सग़ीरा गुनाहों पर मुसर्रत का इज़्हार करना और उस पर ख़ुश होना:
यह सोच भी बहुत गफ़लत, नाफ़रमानी में दिलचस्पी,अल्लाह की बड़ाई से जहालत, गुनाहों और नाफ़रमानियों के अंजाम और उनके अज़ीम/बड़े ख़तरे से जहालत पर दलील है. जब उसकी गफ़लत/भूल इस हद तक बढ़ जाएगी तो ज़रूरी है कि वो उसको इसरार की तरफ़ ले जाएगी जो कि मुखालिफ़त पर जमे रहना और दोबारा गुनाह करने का इरादा करना है. ये एक और गुनाह है, शायद कि ये पहले गुनाह से कई दर्जे ज़्यादा बड़ा गुनाह है. ये गुनाहों की सज़ाओं में से एक सज़ा है कि उससे भी बड़ा एक गुनाह हो गया.
4. अल्लाह की पर्दापोशी/ग़ल्ती छिपाना और बुर्दबारी को हलका समझना: तो जब सग़ीरा गुनाहों का ज़ाहिरी सज़ा को नहीं देखता तो वो अल्लाह की पर्दापोशी से धोखा खा जाता है. वो समझता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और उसकी तकरीम/इज़्ज़त करता है. वो बेचारा नहीं जानता कि ये अल्लाह तआला की तरफ से मोहलत देना है ताकि वो अल्लाह से तौबा करले और अपने गुनाहों से अलग हो जाए.
5. गुनाहों का तज़किरा/ज़िक्र करके अल्लाह के परदे को चाक/खोलना)करना:
तो जिसने छोटा गुनाह किया और अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया फिर वह उसको ज़ाहिर करे,उसको ब्यान करे और उसकी बात करे तो उसका सग़ीरा/छोटा कई गुना इसलिए बढ़ गया कि उसकी तरफ़ कई और गुनाह मिल गए क्योंकि जब वो अपने गुनाह का ज़िक्र निदामत के तौर पर नहीं बल्कि फ़ख़्र और ख़ुशी के तौर पर करता है तो हक़ीक़त में वो सुनने वालों को भी इस तरह के गुनाहों का करने की तरग़ीब/बढ़ावा दे रहा है. अगरचे वह छोटे हों......


 عَلَيْيهِ (.






नबी 䈭 ने फ़रमाया: "मेरी तमाम उम्मत को माफ़ कर दिया जाएगा सिवाए मुज़ाहिरीन/छिपे को खोलना) के और बेशक इज़हार से मुराद ये भी है कि बन्दा रात को कोई अमल करे और सुबह इस हाल में करे कि उसके रब ने उस पर पर्दा डाल दिया तो वह कहे: ऐ फ़ुलाँ कल रात मैंने ये अमल किया-रात तो उसने इस हाल में गुज़ारी थी के उसके रब ने उस पर पर्दा डाला और सुबह उठ कर वो अल्लाह के परदे को चाक कर रहा है."
6. सग़ीरा गुनाहों का करने वाला वह आलिम हो जिसकी पैरवी की जाती हो और वो तक़वा में मशहर हो:
अगर यह आदमी सग़ीरा गुनाहों को जान-बूझ कर हठधर्मी करते हुए नसूस(उसूल)को आपस में टकराते हुए करे तो कभी उसका हिस्सा ये होता है कि उसके सग़ीरा कबीरा में बदल जाते हैं लेकिन जो शख़स तावील(सफ़ाइ देना) करते हुए या ग़ुस्से के आलम में या किसी और वजह से किसी सग़ीरा गुनाह को करले तो माफ़ हो सकता है. जबकि उसके और भी नेक आमाल हों जो उसकी माफ़ी की वजह हों.


## हराम कामों की क़िस्में

मेरे प्यारे भाई!
तुम ये याद करलो कि बन्दा ताइब(तौबा) होने के नाम का हक़दार नहीं हो सकता जब तक वो बारह क्रिस्म के हराम कामों से छुटकारा ना कर ले और वो ये हैं:

1. कुफ्र:

और कुफ की दो क्रिस्में बैं बडा कुफ्र और छोटा कुफ्र.
जो छोटा कुफ है वो वईद(डरावा)का हक़दार बनाने का मूजिब(वजह)है लेकिन जहवम में हमेशा रहने का मूजिब(वजह) नहीं है.
और बड़ा कुफ्फ खुलूद फ़िन्नार(आग में जाने) की वजह है और उसकी पाँच क़िस्में हैं.

1. सुठलाने का कुर्फ़.
2. तकब्बुर का कुफ,
3.तस्दीक़ करते हुए इंकार करने का कुफ,
4.शक वाला कुफ्र,
5.निफ़ाक़ का कुफ.
2.शिर्क:

इसकी भी दो क्रिस्में हैं:
असग़र(छोटा)और अकंबर(बड़ा). तो शिर्के अकबर को अल्लाह माफ़ नहीं करता जब तक कि उससे तौबा ना की जाए और वो ये है कि अल्लाह के सिवा किसी को उसका हमसर/बराबर बना ले.


 الكِّسْلَامِ. 3. 3 الْتِفَقُقُ










10 آلَبْفُـُ
 . 12

वह उसको मोहब्बत और ताज़ीम में अल्लाह के बराबर करे,और ये इस्लाम से निकलने की वजह है.
और शिर्के असग़र: जैसे कि थोड़ी सी रयाकारी/दिखावा करना, मख़लूक़ के लिए तकल्लुफ़ करना और ग़ैर अल्लाह की क़सम खाना.इस तरह का मालिक वईद/डरावे का हक़दार है. मगर ये उसको दायरा-ए-इस्लाम से ख़ारिज/निकालना नहीं करता.
3. निफ़ाक़: निफ़ाक़ की भी दो क़िस्में हैं: अकबर और असग़र.

निफ़ाक़ अकबर: जहन्नम के निचले दर्जे में हमेशा रहने की वजह है.और वो ये है कि मुस्लमानों के लिए,अल्लाह पर,फ़रिश्तों पर,किताबों पर, रसूलों पर और आख़िरत के दिन पर अपने ईमान का इज़्हार करे लेकिन बातिनी/अन्दर से वो इन सारी चीज़ों से निकलने वाला हो और सबको झुठलाने वाला हो.
और निफ़ाक़ असग़र: तो उसका करने वाला बातिन(अन्दर)में तकज़ीब/झुठलाना)नहीं करता, इस तरह का करने वाला वईद/डरावे का निशाना ज़रूर है लेकिन जहन्नम में हमेशा-हमेशा नहीं रहेगा.
4.फ़िस्क़.
5. नाफ़रमानी
6.गुनाह
7.ज़्यादती
8. बेहयाई
9.बुराई
10.सरकशी
11. बिना इल्म अल्लाह पर कोई बात लगाना.
12. मोमिनों के रास्ते के इलावा(किसी और रास्ते) की पैरवी करना.

## عَلَامَاتُ قُبُوُلِ التَّوَبَبِّ













 اَمِنُتُ مَكُرَ اللْهِ!



## तौबा की क़ुबूलियत की अलामतें

कुछ अलामतें ऐसी हैं जो तौबा के सही और क़ुबूल होने पर दलालत(साबित)करती हैं,और यह वो चीज़ है जिसके साथ तौबा करने वाला मानूस होता है, और इसके साथ ख़ुश होता है.क्योंकि इन अलामतों के होने की बिना पर वो जानता है कि वो एक सही रास्ते पर चल रहा है, जो उसको क़यामत के दिन निजात और कामयाबी की तरफ़ पहुँचाने वाला है. और उन अलामतों में से है कि:
1.ये कि तौबा के बाद बन्दे की हालत तौबा से पहले की हालत से बहतर हो:
और हर इन्सान इस हालत को अपने नफ़्स में महसूस कर सकता है.अगर वो तौबा के बाद अल्लाह की तरफ़ मुतावज्जा है, इस हाल में कि उसकी (नेकियों
की) हिम्मत बढ़ चुकी है,अज़म पक्का हो चुका है,तो ये इस बात की दलील(सुबूत) होगी कि उसकी तौबा सही है, सच्ची है और क़ुबूल है.
2.हमेशा उसके साथ अल्लाह तआला का खौफ़ और उसके निगरान होने का एहसास रहे:
क्योंकि अक़लमन्द आँख झपकने के वक़्त भी अल्लाह की चाल और तदबीर से बेख़ीफ़ नहीं होता.उसका खौफ़ मुसलसल रहता है,यहाँ तक कि वो उन फ़रिश्तों की बात सुन ले जो रूह को क़ब्ज़ करने पर मुक़र्रर हैं: "ना डरो और ना ग़म करो और इस जन्नत के साथ खुश हो जाओ जिसका तुम वादा दिए जाते थे." तब जाकर उसका खौफ़ ख़त्म होगा और उसकी बेचेनी चली जाएगी.अबुबक्र सिद्दीक़ कहते हैं: अगर मेरा एक पाँव जन्नत में भी दाख़िल हो जाए तो भी मैं अल्लाह की चाल से बेख़ौफ़ नहीं हूँगा. और शायद ये कौल नबी के इस इरशाद को महसूस करना है कि "दिल रहमान की ऊँगलियों में से दो उँगलियों के दर्मियान है वो उनको फेरता है जैसे वो चाहता है."














3. कि तौबा उसके दिल में आजिज़ी के तौर पर और अपने रब के सामने तवाज़ेअ और ज़िल्लत को ज़ाहिर करते हुए वाक़ेअ हो:

और ये इंकिसारी/ और दरमांदगी/ बन्दे के लिए बहुत सी इबादात और इताआत से ज़्यादा मुफ़ीद है,जिनके ज़रिए वो अपने रब पर एहसान चढ़ाता हो जैसे कहा जाता है: कितनी ऐसी नाफ़रमानियाँ हैं जो बन्दे को ज़िल्लत और इंकिसारी अता करती हैं और कितनी ऐसी नेकियाँ हैं जो बन्दे को तकब्बुर और गुरूर अता करती हैं.
4. वह उस जुर्म को अज़ीम ख़्याल करे जो उससे हुआ है चाहे वो उससे तौबा कर चुका है:
ये तब होगा जब उस मामले को और हुक्म देने वाले की अज़मत को समझा जाए और बदले की तस्दीक़ की जाए. अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "ये और जो अल्लाह के शायर/की ताज़ीम करता है तो यक़ीनन ये दिलों के तक़वा से है." इब्रे मसऊद समझता है गोया पहाड़ के नीचे बैठा है उसे डर है कि पहाड़ उस पर गिर जाएगा और बेशक फ़ाजिर/गुनाहगार आदमी अपने गुनाहों को यूँ समझता है जैसे एक मक्खी उसकी नाक पर आ बैठी." इसी वजह से बाज़ सलफ़े सालिहीन/नेक बुज़ुर्ग का कहना है कि किसी ग़लती के सग़ीरा होने पर निगाह ना रखो बल्कि उस ज़ात की अज़मत को नज़र के सामने रखो जिसकी तुमने नाफ़रमानी की है.
5. तौबा की क़ुबूलियत की अलामतों में से यह भी हैं:

1. तौबा करने वाला अपनी ज़बान के मामले में डरता रहे, पस वह झूठ,ग़ीबत, चुग़लख़ोरी और फ़ुजूल बातों से उसकी हिफ़ाज़त करे और उसको अल्लाह के ज़िक्र और उसकी किताब की तिलावत के साथ मसरूफ़ करे.
2.अपने पेट के मामले में डरे पस वह सिर्फ़ और सिर्फ़ हलाल खाए.




 طَاعَةُ اللهِهِ عَزَّ وَجَّهُ







2. अपनी आँख के मामले में डरे, पस ना हराम की तरफ़ देखे और ना ही दुनिया को रग़बत की निगाह से देखे.
3. अपने कान के मामले में डरे. तो वो ना नाफ़रमानी की तरफ़ कान लगाए जैसे तर्ब व लहव(गाना बजाना)के आलात और ना ही झूठ और ग़ीबत की तरफ़ कान लगाए.
4. अपने हाथ के मामले में डरे पस उसको हराम की तरफ़ ना बढ़ाए बल्कि उसको उसी चीज़ की तरफ़ बढ़ाए जिसमें अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की इताअत है.
5. अपने दोनों पाँव के मामले में डरे. तो उनके ज़रिए गाफ़िल करने वाले और नाफ़रमानियों वाले मुक़ामात की तरफ़ ना चले, बल्कि वो उनके ज़रिए मसाजिद की तरफ़ और जिहाद की तरफ़ और इताअत के मक़ामात की तरफ़ चले.
6. अपने दिल के मामले में डरे तो दुनियावी अदावत दुनिया की ख़ातिर बुग्ज़ रखने से उसको पाक करे हसद और बाक़ी सारी बीमारियों से उसको पाक करे और अपने दिल में शफ़क्क़त, ग़ैर-ख़वाही और अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए बुग्ज़ रखे.
7. अपनी इताअत(नेकियों)के मामले में भी डरे तो नेकी के काम ख़ालिस अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए करे और रयाकारी और शोहरत से बचे.

## 



 1.مُمَحَسَبَةُ التُفُسِ:



 النَّرَبْبِّ






## वो असबाब जो तौबा की तरफ दावत देते हैं और तौबा पर क़ायम रखते हैं

जब अल्लाह तआला किसी बन्दे के साथ भलाई का इरादा रखता है तो उसके लिए वो असबाब आसान कर देता है जो उसका हाथ थाम कर तौबा के मुक़ाम तक ले जाते हैं, वो असबाब इस पर उसकी मदद करते हैं, उसके लिए इस बात को मुज़य्यन करते हैं कि इस पर क़ायम रहे और मुसलसल चलता रहे और कट कर ना रह जाए और उन असबाब में से कुछ ये हैं:
1.अपने नफ़्स का मुहासबा करना:

और ये मुक़ाम है इस बात में फ़र्क़ करने का कि बन्दे का क्या हक़ है, उस पर क्या ज़िम्मेदारी है, यह चीज़ बन्दे को तौबा करने पर मदद करती है और उसके लिए तौबा वाक़ेअ होने के बाद उस पर क़ायम रहने में हिफ़ाज़त करती है.
इब्रे क़य्यम कहते हैं:
मुहासबे के मुक़ाम में से ये है कि उसके लिए तौबा के मरतबे पर नाज़िल होना दुरुस्त हो क्योंकि जब वो अपने नफ़्स का मुहासबा करेगा वो पहचान लेगा कि उसके ऊपर क्या हक है तो वो उससे निकल जाएगा और वो हक़ (उससे निकल कर) उसके(असल)मालिक की तरफ़ चला जाएगा, ये है तौबा की हक़ीक़त.तहक़क़क की तौबा दो मुहासबों के दर्मियान है: एक तो तौबा से पहले का मुहासबा जो तौबा वाजिब होने का तक़ाज़ा करे, एक उसके बाद मुहासबा जो तौबा को महफ़ूज़ रखने का तक़ाज़ा करे.
2. गुनाहों के अंजाम पर ग़ौर करना:

तो जब आदमी जान लेगा कि नाफ़रमानियों की सज़ा सख़त होती है और इसका अंजाम बुरा होता है और बदला वही होगा जो घात लगाए हुए आदमी का होता है तो ये चीज़ शुरू से ही उसे गुनाह को छोड़ने की दावत देगी और अगर उसने किसी गुनाह को किया है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करने की तरफ़ दावत देगी.





 3. 3 تَدَبُرُ أَقُرُّران:







इब्ने जौज़ी कहते हैं: अक़्ल की बरतरी अंजामों पर ग़ौर करने के साथ है अलबत्ता जो कम अक़्ल होता है वो मौजूदा सूरते हाल को देखता है और उसके अंजाम को नहीं देखता, जो चोर है वो माल छीनने को देखता है और हाथ के कटने को भुला देता है और इसी तरह शराब पीने वाला, वो उस वक़्त तो मज़ा उठाता है और वो भूल जाता है जो वो दुनिया व आख़िरत में आफ़ात की फ़सल काटेगा. इसी तरह बदकारी का हाल है इन्सान अपनी शहवत को पूरा करने की तरफ़ देखता है और उसको भुला देता है जो वो दुनिया में बेइज़्ज़ती और हद के क़ायम होने की फ़सल काटेगा. इस थोड़े से बयान पर बाक़ी को भी क़यास कर लो और अंजाम के लिए ख़बरदार हो जाओ और ऐसी लज़्ज़त को तरजीह ना दो जो बहुत सी भलाई से महरूम कर दे.
3. क़ुरआन में गौर करना:

क़ुरआन अल्लाह की रौशन किताब है, इसमें हिदायत व नूर है और हर फ़ितने से निजात का ब्यान है, बराबर है कि इसमें ख़वाहिशात के फ़ितने हों या शक व शुबहात के फ़ितने हों... और जो क़ुरआ में ऐसा ग़ौर करता है जैसा उसका हक़ है तो यह बात उसको मज़ीद फ़ायदामन्द इल्म,सच्ची तौबा और नाफ़िज़ होने वाली बसीरत,दुनिया में बेरग़बती,आख़िरत की तरफ तवज्जो दिलाने, नाफ़रमानी से नफ़रत,और इताअत से मोहब्बत और अल्लाह तआला की ताज़ीम अता करती है.और अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "और हम क़ुरान में से वह नाज़िल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफ़ा और रहमत है और वो ज़ालिमों को ख़सारे के सिवा किसी चीज़ में ज़्यादा नहीं करता."




 (six.jof
5.وَمِنْ اَسَبَابِ اسُتِمْرَارِ التَّوَبَةِّ:



6.وَمِنُ اسَبَّابِ اسُتِمْرَارِ التَّوَبَبَةٍ


 7.وَ مِنُ اَسْبَابِ اسُتِمْرَارِ التَّوَبَةِّةٍ


4.नेक लोगों की सोहबत की हिर्स, और बुरे लोगों की सोहबत छोड़ना:
और यह चीज़ भी इन्सान को तौबा करने और उस पर क़ायम रहने पर मदद करती है. बेशक तबीयत मिल-जुल कर रहने वालों की ख़सलतों और आदतों को कुछ ना कुछ चोरी कर लेती है. अल्लाह तआला का फ़रमान: "सब दिली दोस्त उस दिन एक-दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाए मुत्तक्रीन के." और नबी ने फ़रमाया: आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है पस उसे ग़ौर करना चाहिए वो किससे दोस्ती कर रहा है.
5.और तौबा के क़ायम रहने के असबाब में से एक ये है:

नाफ़रमानी की जगह छोड़ देना. ये उस वक़्त है जब उस जगह में इन्सान का होना दोबारा उस नाफ़रमानी में गिरफ़्तार होने की वजह बने. अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "क्या अल्लाह की ज़मीन वसीअ ना थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते?"
6.और तौबा के क़ायम-दायम रहने के असबाब में से एक ये है: अल्लाह तआला का ज़िक्र करना,उससे दुआ करना और उससे इस्तग़फ़ार चाहना: क्योंकि ज़िक्र दिलों की ज़िन्दगी और दुआ मोमिन का हथियार है और इस्तग़फ़ार तौबा और आजिज़ी के दलाइल में से है. ये सब चीज़ें दिल को बेदार करती हैं, उसको ख़बरदार करती हैं, उससे दिल की सख़्ती, गफ़लत के हमलों और दुनिया के साथ जुड़ने को दूर करती हैं.
7. तौबा के क़ायम रहने के असबाब में से एक ये है:

आरज़ुओं का कम करना और मौत को याद करना. इसी तरह आख़िरत की मंज़िलों को याद करना, क़ब्रों की ज़ियारत करना और जनाज़ों के पीछे जाना ये सब ऐसे काम हैं जो दिल को बेदार करने का काम करते हैं और उसको गाफ़िल नहीं होने देते.

 سَسْئ.




8.और तौबा के क़ायम रहने के असबाब में से एक ये है: खाने-पीने में, लिबास में, सवारी में और हर चीज़ में हलाल को कोशिश से हासिल करना.
9.और उसके असबाब में से ये है कि:

ज़ाहिरी हराम चीज़ों को तलफ़ करके उनसे पीछा हुड़ाना.
जैसे नशा वाली चीज़ें, मौसीक़ी के आलात,तसवीरें, हराम फ़िल्में, घटिया वाक़िआत (कहानियाँ), डिरामे, डिश और दुसरी चीज़ें.

## مِنُ قِصَصِ التَّأَبِبْنَ

اَخِى الُحَحِبِّب:
 بَعْدَطُوْلِ شُرُورٌٍ







## तौबा करने वालों के वाक़िआत में से

मेरे प्यारे भाई! तौबा करने वालों के वाक़िआत बहुत हैं और अल्लाह की तरफ वापस लौटने वालों की ख़बरें भी लम्बी हैं... कितने लोग हैं जिन्होंने लम्बी आवारगी के बाद तौबा की और कितने ही गुनाह करने वालों को मालूम हो गया कि इज़्ज़त अल्लाह की इताअत में है और गुनाहों और नाफ़रमानियों का अंजाम बहुत ही बुरा है.इन लोगों के वाक़िआत में इबरतें और नसीहतें हैं,दिल के लिए तंबियाँ/ग़बरदार) और उसको ग़फ़लत की नींद से बेदार/जगाना) करना दिल को इताअत पर रग़बत देने और बुराईयों को छोड़ने वाली बात भी है.
जान लो, मेरे प्यारे भाई!
तौबा का आगाज़/शुरूआत) दिल की बेदारी/जागने) से है और गाफ़िलों की नींद से उसका जागना है और जाहिलों के रास्ते पर चलने से रब तआला की जनाब की ताज़ीम का लेहाज़ रखना है.

हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको तौबा करने वाला (अल्लाह की तरफ़) लौटने वाला बना दे.

## تَوْبَةُ الَكِفُلِلِ










## किफ़्ल की तौबा

सय्यदिना इब्ने उमर हदीस सुनी, फ़रमाया: "किफ़्ल बनी इस्राइल में से था वह किसी गुनाह से परहेज़ नहीं करता था कि उसको अमल में लाए. एक औरत उसके पास आई उसने उसे साठ दीनार दिए ताकि वह उससे जमा कर सके. जब वह बैठ गया (आदमी के अपनी बीवी के साथ बैठने की तरह) तो वो काँपने लगी और रोने लगी. उसने उससे पूछ्वा: तुम क्यों रोती हो? क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था? उसने कहा: नहीं लेकिन ये ऐसा अमल है जो मैंने इससे पहले कभी नहीं किया. उसने कहा जब तुमने ये कभी नहीं किया था तो अब क्यों करती हो? उसने कहा: भूख ने मुझे इस पर मजबूर कर दिया है तो उसने उसको छोड़ दिया फिर कहा जाओ और दीनार भी तुम्हारे हैं फिर कहा: अल्लाह की क़सम किफ़्ल अब कभी अल्लाह की नाफ़रमानी नहीं करेगा. पस वो उसी रात मर गया सुब्ह उसके दरवाज़े पर लिखा हुआ था: अल्लाह ने किफ़्ल को बख़श दिया.

## تَوْبَبُّةُقَتِّلِ الُمِائَةِ


















## सौ क़त्ल करने वाले की तौबा

सय्यदिना अबु सईद ख़ुदरी कहते हैं की नबी के फ़रमाया: तुमसे पहले लोगों में एक आदमी था जिसने 99 इन्सान क़त्ल किए थे. उसने ज़मीन वालों में सबसे बड़े आलिम के बारे में पूछा उसको एक राहिब का पता बताया गया. वो उसके पास गया उसने बताया: मैंने 99 इन्सान क़त्ल किए हैं क्या कोई तौबा है? उसने कहा: नहीं, उसने उसको भी क़त्ल कर दिया. उसने उसके क़त्ल के साथ सौ पूरे कर दिए. फिर उसने ज़मीन वालों में सबसे बड़े आलिम के बारे में पूछा फिर उसको एक आलिम आदमी का बताया गया. उसने कहा: मैंने सौ क़त्ल किए हैं, क्या कोई तौबा है? उसने कहा: हाँ तौबा है, और कौन है जो तुम्हारे और तौबा के दर्मियान रुकावट बन सके. फलां-फलां इलाक़े में चले जाओ क्योंकि वहाँ कुछ लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और अपने इलाक़े की तरफ़ वापस ना जाना क्योंकि वह बुरा इलाक़ा है. वो चला गया हत्ता कि जब उसने आधा रास्ता पार कर लिया तो उसके पास मौत का फ़रिश्ता पहुँच गया. रहमत के फ़रिश्ते और अज़ाब के फ़रिश्ते उसके बारे में झगड़ने लगे. रहमत के फ़रिश्तों ने कहा ये तौबा करते हुए और अपने दिल से अल्लाह तआला की तरफ़ रुख़ करते हुए आया है और अज़ाब के फ़रिश्तों ने कहा इसने कभी भी नेकी नहीं की. उनके पास इन्सान की सूरत में एक फ़रिश्ता आया उन्होंने उसको अपना हकम बनाया. उसने कहा तुम दोनों इलाक़ो में नाप करो, वो जिस इलाक़े के ज़्यादा क़रीब हो उसी इलाक़े में इसको गिना जाए. उन्होंने पैमाइश(नाप)की तो उन्होंने उसको उस ज़मीन के ज़्यादा क़रीब पाया जिसकी तरफ़ उसने इरादा किया था. उसकी रूह को रहमत के फ़रिश्तों ने ले लिया. एक रिवायत में है कि वह नेक लोगों की बस्ती के एक बालिश्त ज़्यादा क़रीब निकला, उसको वहाँ के रहने वालों में से ही समझा गया.

एक रिवायत में है कि अल्लाह ने उस ज़मीन को कहा: दूर हो जाओ और दूसरी ज़मीन को कहा: तुम क़रीब हो जाओ और कहा कि इन दोनों के दर्मियान पैमाइश करो तो उन्होंने देखा वो एक बालिश्त ज़्यादा उस इलाक़े के क़रीब है तो उसको माफ़ कर दिया गया.

## تَوْبَةُ ثَلَاثِ بَنَاتِ بَغَايًا

قَالَ الُحَسْنُ بَبْوُ جَعْفُرٍ:















## तीन बदकार लड़कियों की तौबा

हसन अबु जाफ़र कहते हैं: हब्शी लुक़मान एक आदमी का ग़ुलाम था वह उसको बाज़ार ले गया कि उसको बेच सके. जब भी कोई उसको खरीदने के लिए आता तो लुक़मान उससे कहता: तुम मेरा क्या करोगे तो वो कहता मैं तुमसे फलांफलां काम लूँगा तो वो कहता: मेरी दरख़वास्त ये है कि मुझे ना खरीदो. यहाँ तक कि एक आदमी आया. लुक़मान ने कहा मेरा क्या करोगे? उसने कहा: मैं तुझे अपने दरवाज़े पर पहरेदार रखूँगा. उसने कहा तुम मुझे ख़रीद लो उसने उसको ख़रीद लिया और अपने घर ले गया,उसके मालिक की तीन लड़कियां थीं वो उस गाँव में बदकारी करती थीं,उसने चाहा कि वो अपने खेत की तरफ़ जाए तो उसने लुक़मान से कहा कि मैंने इन लड़कियों का खाना और जिस चीज़ की इनको ज़रूरत है वो अन्दर पहुँचा दी है जब मैं चला जाऊँ तो दरवाज़ा बँद कर लेना, पीछे बैठ जाना और इसको ना खोलना यहाँ तक कि मैं आ जाऊँ.

लड़कियों ने कहा दरवाज़ा खोलो उसने इन्कार कर दिया तो उन्होंने उसका सर फाड़ दिया, उसने खून को धोया और बैठ गया. जब उसका आक़ा आ गया उसने उसको नहीं बताया फिर उसका आक़ा निकलने के बाद दोबारा वापस आया तो कहा: मैंने इन लड़कियों का खाना और जिस चीज़ की इनको ज़रूरत है वह अन्दर पहुँचा दी है तुम दरवाज़ा ना खोलना. जब वो चला गया तो लड़कियाँ उसके पास आईं और उससे कहा: दरवाज़ा खोलो उसने इन्कार कर दिया तो उन्होंने उसका सर फाड़ दिया तो वह बैठ गया जब उसका आक़ा आया उसने उसको कुछ भी नहीं बताया.




 عَزَّوَجَلَّ مِنِّىْوَوَاللَّلِ لَاتُوْبُنَّ فَتَابَتُتُ



तो बड़ी बोली: इस हब्शी ग़ुलाम का क्या हाल है यह अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की इताअत करने में मुझसे ज़्यादा हक़दार है? अल्लाह की क़सम मैं ज़रूर तौबा करूँगी तो उसने तौबा करली.

छोटी ने कहा: इस हबशी गुलाम का क्या हाल है और इस बड़ी लड़की का, ये अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की इताअत करने में मुझसे ज़्यादा हक़दार हैं? मैं भी ज़रूर तौबा करुँगी.उसने भी तौबा करली.

और दर्मियान वाली बोली: इन दोनों लड़कियों को क्या हुआ और हब्शी गुलाम को क्या हुआ अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की इताअत करने में मुझसे ज़्यादा लायक़ हैं. अल्लाह की क़सम मैं ज़रूर तौबा करूँगी तो उसने भी तौबा करली.

तो गाँव के बदकार लोगों ने कहा: इस हब्शी ग़ुलाम का क्या हाल है और फलाँ की बेटियों का,क्या अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की इताअत करने में हमसे ज़्यादा हक़दार हैं. उन्होंने भी अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की तरफ़ तौबा कर ली और वो उस गाँव के इबादत करने वालों में से हो गए.

## تَوَبَةُ الْغَامِدِيَّةِ


















## ग़ामदिया की तौबा

 लगी ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे पाक कर दें. तो आप पर्जे फ़रमाया: "अफ़सोस! जाओ अल्लाह से बख़िशश माँगो और उससे तौबा करो." तो उसने कहा: मैं आपको देख रही हूँ कि आप मुझे यूँ वापस लौटाना चाहते हैं जैसे आपने माइज़ बिन मालिक को लौटाया. आप ने फ़रमाया: "क्या मसला है?" उसने कहा कि वो ज़िना से हामला(गर्भवती) हो गई है तो आप ने फ़रमाया: "क्या तुम?" उसने कहा: हाँ. तो आप ${ }_{6 / 5}^{6}$ ने उससे फ़रमाया: (चली जाओ) हमल पूरा करलो. एक अंसारी आदमी ने उसकी किफ़ालत की यहाँ तक कि उसने बच्चा जन्म दे दिया. फिर वो नबी के पास आई तो फ़रमाया: "ग़ामदिया ने बच्चा जन्म दे दिया" फिर फ़रमाया: "तब तो हम इसको रजम नहीं करेंगे कि हम उसके बच्चे को छोटा छोड़ दें,कोई ऐसा ना हो जो उसको दूध पिला सके." तो अन्सार का एक आदमी उठा उसने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! इसका दूध पिलाना मेरे ज़िम्मे है तो आपने उसको रजम कर दिया.

एक रिवायत में है कि ख़ालिद बिन वलीद एक पत्थर उठा कर लाए फिर उसके सर पर मारा, ख़्न के छीटे ख़ालिद के चेहरे पर पड़े तो उन्होंने उसको बुराभला कहा. नबी 歯ने उनका उसको बुरा-भला कहना सुन लिया तो फ़रमाया: "रुक जाओ ऐ ख़ालिद! उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है इसने ऐसी तौबा की है अगर टैक्स लेने वाला भी ऐसी तौबा करता तो उसको माफ़ कर दिया जाता." फिर आप ने उसके मुताल्लिक़ हुक्म जारी किया तो आप ने उसका जनाज़ा पढ़ाया और उसको दफ़न कर दिया.

एक रिवायत में है कि उसने ऐसी तौबा की है कि अगर उसे अहले मदीना के सत्तर आदमियों में तक़्सीम कर दिया जाए तो सबको काफ़ी हो जाए क्या तुमने इससे अच्छी तौबा कहीं पाई कि जिसने अल्लाह तआला के लिए जान की क़ुर्बानी दे दी.
تَوْبَةُ زَاذَانَ
















## ज़ाज़ान की तौबा

अब्दुल्लाह बिन मसऊद नवाही में एक जगह पर उनका गुज़र हुआ. वहाँ कुछ फ़ासिक़ लड़के मिल कर शराब पी रहे थे और उनमें एक गीत गाने वाला भी था उसका नाम ज़ाज़ान था. वह सारंगी बजा रहा था और गीत गा रहा था. उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी. जब अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अल्लाह की किताब की तिलावत में होती और अपने सर पर चादर ओढ़ी और चल पड़े.

ज़ाज़ान ने उनका ये क़ौल सुना तो कहा: ये कौन था?
लोगों ने बताया: ये रसूल अल्लाह के सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसऊद थे.
उसने पूछा: उन्होंने क्या कहा?
लोगों ने कहा: वो कह रहे थे कि ये क्या ही अच्छी आवाज़ है काश कि ये अल्लाह की किताब की तिलावत में होती.

तो वो उठा और सारंगी को ज़मीन पर मारा और उसको तोड़ दिया फिर तेज़ चला और अब्दुल्लाह बिन मसऊद को जा लिया और अपनी गर्दन में रुमाल को डाल दिया और अब्दुल्लाह बिन मसऊद के सामने रोने लग गया. अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने उसको गले लगाया दोनों में से हर एक रो रहा था फिर अब्दुल्लाह उससे क्यों ना मोहब्बत करूँ जिससे अल्लाह अज़्व जल्ल मोहब्बत करता है? तो उसने अल्लाह अज़्व जल्ल की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा की और

अब्दुल्लाह,$\infty$, को लाज़िम कर लिया हत्ता कि क़ुरआन सीखा और इल्म का कसीर(बड़ा)हिस्सा सीख लिया यहाँ तक कि वो इल्म का इमाम बन गया अल्लाह उस पर रहम करे.

## 
















## तौबा करने वालों के लिए बशारत(ग़ुशख़्बरी)

 एक बन्दे ने गुनाह किया तो उसने कहा: ऐ मेरे रब! मुझसे गुनाह हो गया है मुझे माफ़ कर दे ओर उसके रब ने कहा: क्या मेरा बंदा जानता है कि उसका एक रब है जो गुनाह को बख़शता है और उस पर पकड़ भी कर सकता है तो उसने उसको माफ़ कर दिया. फिर वो रुका रहा जब तक अल्लाह ने चाहा फिर उसने एक और गुनाह कर लिया और कहा ऐ मेरे रब! मुझसे गुनाह हो गया मुझे माफ़ कर दे तो उसके रब ने कहा: क्या मेरा बंदा जानता है कि उसका एक रब है जो गुनाहों को माफ़ करता है और उस पर पकड़ भी करता है तो उसके रब ने कहा: मैंने अपने बन्दे को माफ़ किया पस वो जो चाहे करे.
उस आदमी को कह दो जो गुनाहों से मानूस/पहचान) हो चुका है और जुर्म करता है और अपनी लगज़िशों/डगमगाने पर वह नादिम(शर्मिन्दा)हो चुका है तो अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस ना हो हमारे पास मेहरबानी है जो तौबा करने वालों को इज़्ज़त देती है ऐ नाफरमानों की जमात मेरी सख़ावत/रहम दिली वसीअ(फेली हुई) है तौबा कर लो तुम्हारे सामने तुम्हारी आरज़ुऐं हैं और ग़नीमत है तुम मायूस ना हो, तुम्हारे गुनाह बख़श दिए जाऐंगे मैं इस लायक़ हूँ कि मैं सख़ावत करूँ और रहम करूँ.

# गुनाहों की बख़िशश की दुआऐं <br> इस्तग़फ़ारात <br> क़ुरआनी दुआऐं 

رَبِ الِنّى ظَلَمْتُ نَفُسِى فَاغُفِرُِلُّ ...(التصص: 16)
ऐ मेरे रब! बिलाशुबा मैंने अपने आप पर ज़ुल्म किया है. लिहाज़ा मुझे माफ़ फ़रमा दे.
رَبِّ اغُفِرُ وَارُحَمُ وَاَنُتَ خَيُرُ الرَّ حِمِيُنَO(المؤمنون:118)

ऐ मेरे रब! बख्श दे और रहम कर और तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है.
 ऐ मेरे रब बेशक हम ईमान ले आए हें लिहाज़ा हमारे लिए हमारे गुनाह बख़शदे और हमें आग के अज़ाब से बचाले.

हमने सुना और हमने इताअत की, तेरी बख़िशश माँगते हैं ऐ हमारे रब! और तेरी ही तरफ़ लौट कर जाना है.

तू ही हमारा सरपरस्त है. लिहाज़ा हमें माफ़ फ़रमा और हम पर रहम फ़रमा और तू बख़्शने वालों में सबसे बेहतर है.

ऐ हमारे रब! पस हमें बख़शदे और हम पर रहम फ़रमा और तू सब रहम करने वालों से बेहतर रहम करने वाला है.

ऐ हमारे रब! पस हमारे लिए हमारे गुनाह माफ़ कर दे और हमसे हमारी बुराइयाँ दूर फ़रमा और हमें नेक लोगों के साथ फ़ौत करना.

ऐ हमारे रब! मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ-बाप को भी और ईमान वालों को भी जिस दिन हिसाब क़ायम होगा.

ऐ हमारे रब! हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर और हमें बख़श दे, यक़ीनन तू हर चीज़ पर ख़ूब क़ादिर है.

ऐ हमारे रब हम ने अपने उपर ज़ुल्म किया और अगर तू ने हमें माफ़ ना फ़रमाया और हम पर रहम ना किया तो यक़ीनन हम ख़सारा पाने वालों में से हो जाऐंगे.

##  (ال عمرن:انـ)

ऐ हमारे रब! हमारे लिए हमारे गुनाहों और हमारे मामले में हमारी ज़्यादती को बख़श्ने और हमारे क़दम जमादे और काफिर क़ौम के मुक़ाबले में हमारी मदद फरमा.


ऐ मेरे रब! बेशक मैं तेरी पनाह लेता हूँ कि तुझसे ऐसी बात का सवाल करूँ जिस का मुझे कुछ इल्म नहीं और अगर तूने मुझे ना बख़श़ा और मुझपर रहम ना किया तो मैं ख़सारा पाने वालों में से हो जाऊँगा.


ऐ हमारे रब! हमें और हमारे उन भाइओं को बख़श दे जो हम से पेले इमान लाए और हमारे दिलों में उन लोगों के लीए कोइ कीना ना रख जो इमान लाए. ऐ हमारे रब बेशक तू बेहद शफ़क़त करने वाला निहायत रहम करने वाला है.

 ऐ हमारे रब! हमने तुझही पर भरोसा किया और हमने तेरी तरफ़ रुजुअ किया और तेरी ही तरफ़ लौटना है-ऐे हमारे रब! हमें उन लोगों के लिए आज़माइश ना बना जिन्होंने कुफ़ किया और हमें बख़शदे ऐ हमारे रब! यक़ीनन तू ही सब पर ग़ालिब,कमाल हिकमत वाला है-



ऐ मेरे रब! मुझे तोफ़ीक़ दे कि मैं तेरी इस नेअमत का शुक्र जो तूने मुझपर और मेरे वालिदैन पर की है और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूँ जिस से तू राज़ी हो जाए और तू मेरे लिए मेरी औलाद की इस्लाह फ़रमा,बेशक मैं तेरी तरफ़ तौबा करता हूँ और बिलाशुबा मैं फ़रमांबरदारों में से हूँ-




ऐ हमारे रब! हमसे मुआख़िज़ा ना कर अगर हम भूल जाऐं या ख़ता कर जाऐं, ऐ हमारे रब! हम पर कोई(भारी)बोझ ना डाल,जैसे तूने उन लोगों पर डाला जो हमसे पहले थे, ऐ हमारे रब! हमसे वो चीज़ ना उठवा जिस(के उठाने)की हममें ताक़त ना हो,हमसे दरगुज़र कर, हमें बख़्शदे और हम पर रहम कर तू ही हमारा मददगार है सो काफ़िर क़ौम के मुक़ाबले में हमारी मदद फ़रमा-

## मसनून दुआऐं


ऐ अल्लाह! मेरा गुनाह बख़शदेرَبِّ اَذْنَبُتُ فَاغْفِرُ رلَى .(صحيح البخارى:750) ऐ मेरे रब! मेंने गुनाह कर दिया पस मुझे बख़शदेاَسُتَغُفِرُ اللّهَ وَاتَوُ بُ الْيَهِهِ (بوار) (صحيح البخارى:6307) मैं अल्लाह से बख़िशश मांगता हूँ और मैं उससे तौबा करता हूँ-


ऐ मेरे रब! तू बदले के दिन मेरी ख़ता बख़शश देना-

ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह,मेरी लग़ज़िश और मेरे जानबूझ कर किए जाने वाले गुनाह माफ़ फ़रमा-

ऐ मेरे रब! मेरे गुनाहों को बढ़्शदे क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं है जो गुनाहों को माफ़ कर सके-

ऐ मेरे रब! मुझे बख़शदे मेरी तरफ़ रुजूअ फ़रमा बिलाशुबा तू बहुत ज़्यादा तौबा क़ुुबूल करने वाला बहुत रहम करने वाला है-
اَلْلُهُمَّ اغُفِرُ لِىُ وَارُحَمُنِيُ وَاهُدِنِنُ وَعَافِنِيُ وَارُزُقُقِنُ . (صحيح مسلم:6850)

ऐ अल्लाह! मुझे बख़्शदे और मुझपर रहम फ़रमा और मुझे हिदायत दे और मुझे आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क़ अता फ़रमा-

पाक है अल्लाह अपनी तारीफ़ के साथ,मैं अल्लाह से बख़िशश चाहता हूँ और उसी की तरफ़ रुजूअ करता हूँ-

पाक है तू और तेरी ही तारीफ़ है,मैं तुझसे बख़िशश माँगता हूँ और मैं तेरी तरफ़ तौबा करता हूँ-

मैं अल्लाह से बख़िशश माँगता हूँ वो जिसके सिवा कोई माअबूद बरहक्त नहीं,जो ज़िन्दा है,क़ायम रहने वाला है और मैं उसकी तरफ़ तौबा करता हूँ-

मैं अल्लाह अज़ीम से बख़िशश माँगता हूँ वो जिसके सिवा कोई माअबूद बरहक़ नहीं,जो ज़िन्दा है, क़ायम रहने वाला है और मैं उसकी तरफ़ तौबा करता हूँ-
 ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा,मुझपर रहम फ़रमा और मेरी तौबा क़ुबूल फ़रमा बेशक तूही बहुत तौबा क़ुबूल करने वाला,निहायत मेहरबान है-

ऐ अल्लाह! बेशक मैं तेरी पनाह लेता हूँ इस बात से कि मैं जान बूझकर तेरे साथ किसी को शरीक करूँ और जो मैं नहीं जानता उसके लिए तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ-
(الادب الـفّرْر: 633 (

ऐ अल्लाह! हमारी मग़फ़िरत फ़रमा और हम पर रहम कर और हमें दुनिया में भलाई दे और आख़िरत में भी भलाई दे और हमें आग के अज़ाब से बचाले-
 (0) (19925,33)

ऐ अल्लाह! मेरे उन गुनाहों को माफ़ फ़रमा जो मैंने ग़ल्ती से किए,जो मैंने जान बूझकर किए,जो मैंने छुपकर किए,जो मैंने एलानिया तोर पर किए, जो मैंने नादानी में किए और जो मेंने जानते बूझते हुए किए-
 ارُزُقْنِّى . (سلساة الصحبحة: 3336)
अल्लाह पाक है सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है अल्लाह के सिवा कोई माअबूद बरहक्त नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है, ऐ अल्लाह! मुझे बख़शददे, ऐ अल्लाह! मुझपर रहम फ़रमा ऐ अल्लाह! मुझे रिज़्क़ दे-


ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहों और ग़ल्तियों से पाक कर ऐ अल्लाह! मुझे उनसे इस तरह पाक साफ़ कर जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मेल कुचेल से पाक किया जाता है, ऐ अल्लाह! मुझे बर्फ़,औले और ठंडे पानी से पाक करदे-
 ऐ अल्लाह! तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा हूँ,मैंने अपनी जान पर ज़ुल्म किया,मुझे अपने गुनाह का ऐतराफ़ है, ऐ मेरे रब! पस मेरे लिए मेरा गुनाह माफ़ फ़रमा,बेशक तू ही मेरा रब है क्योंकि तेरे अलावा कोई भी गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता-

 ऐ अल्लाह! मैं तुझसे उन गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने पहले किए और मुझसे बाद में होंगे और जो मैंने छुपकर किए और जो मैंने एलानिया तौर पर किए, बेशक तू ही आगे करने वाला है और तू ही पीछे करने वाला है और तू हर चीज़ पर ख़ूब क़ादिर है-

##  

ऐ अल्लाह! हमारे लिए हमारे गुनाहों को और ज़ुल्म को,हमारी बेपरवाहियों को,और हमारे संजीदगी में किए गुनाहों को और हमारे दानिस्ता किए गए गुनाहों को बख़शदे और ये सब हमारी तरफ़ से ही हैं,ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह में आता हूँ क़र्ज़ के चढ़ जाने से,बंदों के ग़ल्बे से और दुश्मनों के ख़ुश होने से-


ऐ अल्लाह! मेरी ख़ताऐं ओले और बर्फ़ के पानी से धोदे और मेरे दिल को ख़ताओं से इस तरह पाक साफ़ करदे जिस तरह तूने सफ़ेद कपड़े को मेल से पाक साफ़ किया और मेरे दर्मियान और मेरी ख़ताओं के दर्मियान इतनी दूरी करदे जैसे तूने मशरिक़ और मग़रिब के दर्मियान दूरी रखी है-




ऐ अल्लाह! तू ही मेरा रब है,तेरे सिवा कोई माअबूद बरहक्त नहीं,तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और जहाँ तक मेरी इस्तिताअत है मैं तेरे अहदो पैमान पर क़ायम हूँ-मैं अपने कामों के शर से तेरी पनाह लेता हूँ और तेरे लिए अपने ऊपर तेरी नेअमत का इक़रार करता हूँ और मैं अपने गुनाह का भी ऐतराफ़ करता हूँ पस तू मुझे बख़्शदे क्योंकि तेरे अलावा कोई गुनाहों को बख़श नहीं सकता-


 ऐ अल्लाह! बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेक काम करने का,मुनकरात को छोड़ने का,मिसकीनों से मोहब्बत करने का और ये कि तू मुझे माफ़ फरमा, तू मुझपर रहम फ़रमा और जब तू किसी क़ौम में आज़माइश का इरादा करे तो मुझे फ़ितने में मुब्तिला किए बग़ैर फ़ौत करदे और मैं तुझसे तेरी मोहब्बत, तुझसे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत और तेरी मोहब्बत के क़रीब करने वाले आमाल की मोहब्बत का सवाल करता हूँ-




ऐ मेंरे रब! मेरी ख़ता,मेरी नादानी और मेरे तमाम मामलात में मेरे हद से तजावुज़ करने में मेरी मग़फ़िरत फ़रमा और उन गुनाहों में भी जिनको तू मुझसे ज़्यादा जानता है-ऐ अल्लाह! मेरे लिए मेरी ख़ताऐं, मेरे इरादे के साथ किए कामों और बिलाइरादा किए कामों और मेरे संजीदगी से किए कामों को माफ़ फ़रमादे और ये सब मेरी ही तरफ़ से हैं-ऐे अल्लाह! जो गुनाह मैं कर चुका हूँ और जो करूँगा और जिन्हें मैंने छुपाया और जिन्हें मैंने ज़ाहिर किया उनमें मेरी मग़फ़िरत फ़रमा तू ही आगे करने वाला है और तूही पीछे करने वाला है और तू हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखने वाला है-





ऐ हमारे रब! हमारे आपस के मामलात की इस्लाह करदे और इस्लाम के रास्तों की तरफ़ हमारी रहनुमाई फ़रमा और हमें अंधेरों से निजात देकर नूर की तरफ़ ले आ,हमें तमाम ज़ाहिरी छुपी बद रियों से महफ़ूज़ रख और हमारे कानों,हमारी आँखों,हमारे दिलों,हमारी घरवालियों और हमारे बच्चों में हमारे लिए बर्कतें अता फ़रमा-हमारी तौबा क्रुबूल फ़रमा बिलाशुबा तू बहुत ज़्यादा तौबा क़ुबूल करने वाला है और रहम करने वाला है-हमें अपनी नेअमतों का शुक्र करने वाला बनादे,उन की तारीफ़क करने वाला और उनको बयान करने वाला बनादे और इन(नेअमतों) को हम पर कामिल फरमादे-



 ऐ मेरे रब! मेरी मदद फ़रमा,मेरे ख़िलाफ़ किसी की मदद ना कर,मेरी नुसरत फ़रमा,मेरे ख़िलाफ़ किसी की नुसरत ना कर-मेरे हक्र में तदबीर फ़रमा,मेरे ख़िलाफ़ तदबीर ना कर-मेरी रहनुमाई फ़रमा और मेरी हिदायत को मेरे लिए आसान फ़रमादे और जो मेरे ख़िला़़ बग़ावत करे उसके मुक़ाबले में मेरी मदद फ़रमा, ऐ अल्लाह! मुझे अपना शुक्रुग़ज़ार,अपना ज़िक्र करने वाला,तुझीसे डरने वाला,तेरा अज़हदद इताअत गुज़ार और तेरी तरफ़ बहुत ही तवाज़ो करने वाला बनादे-ऐ मे मेरे रब! मेरी तौबा क़ुबूल करले, मेरी ख़ताऐं धोडाल,

मेरी दुआ क़बुल फ़रमा,मेरी हुज्जत क़ायम फ़रमादे,मेरे दिल को हिदायत दे,मेरी ज़बान को (हक्त पर)क़ायम रख और मेरे दिल के मेल कुचेल(बुग़ज़,हसद और कीना वग़ैरा) को निकाल दे-

## इस्तग़फ़ार के मवाक़े

 ऐ अल्लाह! तू पाक है अपनी तारीफ़ के साथ,तेरे सिवा कोई माअबूद बरहक़ नहीं मैं तुझही से मग़फ़िरत चाहता हूँ और मैं तेरी ही तरफ़ रुजूअ करता हूँ-

बैतुलख़ला से निकलने के बाद

तेरी बढ़िशश(मांगते हैं)-

## दुआए इस्तफ़ताह








मैंने यक्सू होकर अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ़ किया जिसने आसमामों और ज़मीन को बनाया और मैं शिर्क करने वालों मेंसे नहीं हूँ-बेशक मेरी नमाज़,मेरी क़ुर्बानी और मेरी ज़िन्दगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है,जिसका कोई शरीक नहीं और इसी का हुक्म मुझे दिया गया है और मैं मुसलमानों मेंसे हूँ-ऐे अल्लाह! तू ही बादशाह है तेरे सिवा कोई और माअबूद बरहक्न नहीं तू ही मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ,मैंने अपनी जान पर बहुत ज़ुल्म किए और अपने गुनाह का ऐतराफ़ करता हूँ पस मेरे सब गुनाहों को बख़्शदे-बेशक तेरे सिवा कोई भी गुनाह नहीं बख़शश सकता और अच्छे अख़्लाक़ की तरफ़ मेरी रहनुमाई फ़रमा-तेरे सिवा अच्छे अख़्लाक़ की Q१) 2 . तरफ़ कोई भी रहनुमाई नहीं कर सकता और बुरे अख़्लाक़ को मुझसे दूर करदे,

इन्हें तेरे सिवा मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता-मैं हाज़िर हूँ और फ़रमांबरदार हूँ और सारी भलाई तेरे हाथ में है और किसी शर की निस्बत तेरी तरफ़ नहीं है-मैं तेरा हूँ और मेरा ठिकाना तेरी ही तरफ़ है- तेरी ज़ात बहुत बाबरकत और बहुत बुलंद है- मैं तुझसे मग़फ़िरत मांगता हूँ और तेरी ही तरफ़ रुजूअ करता हूँ-

रुकूअ व सुजूद में
 ऐ अल्लाह! तू पाक है,ऐ हमारे रब! और तेरी ही तारीफ़ है,ऐ अल्लाह! मुझे बख़्शदेरुकूअ से उठने के बाद



ऐ अल्लाह! तेरे ही लिए हर क़िस्म की तारीफ़ है जिससे कि आसमान भरजाऐ और ज़मीन भर जाए और इनके अलावा जो तू चाहे भर जाए- ऐ अल्लाह! मुझे बर्फ़, औलों और ठन्डे पानी के साथ पाक करदे, ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहों और ख़ताओं से ऐसे पाक करदे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है-

सजदे में
رَبِّ اغُفِرُ لِلُ مَا آَرُرَرُتُ وَمَا اَعْلَنُتُ. (سسند احمدَج:25140,42) ऐ मेरे रब! मेरे लिए पोशीदा और ज़ाहिर तमाम गुनाहों को माफ़ फ़रमादे-


ऐ अल्लाह! मेरे थोड़े और ज़्यादा, अगले और पिछले,ज़ाहिर और छुपे सब गुनाह बख़शदे-



ऐ अल्लाह! बेशक मैं तेरी नाराज़गी से तेरी रज़ामन्दी की और तेरी सज़ा से तेरी माफ़ी की पनाह लेता हूँ और मैं तुझसे(डर कर)तेरी ही पनाह में आता हूँ- मैं तेरी तारीफ़ करने की ताक़त नहीं रखता तू वैसा ही है जैसे की तूने ख़ुद अपनी सना बयान की है-

$$
\begin{aligned}
& \text { दो सजदों के दर्मियान }
\end{aligned}
$$

ऐ मेरे रब! मुझे बख़्शदे, ऐ मेरे रब! मुझे बख़शदे-
तश्हुद में

ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा और मेरी तौबा को क्रुबूल फ़रमा,बेशक तूही बहुत तौबा क्रुबूल करने वाला है,बहुत बख़शने वाला है-


ऐ अल्लाह! बेशक मैंने अपनी जान पर(गुनाह करके)बहुत ज़ुल्म किए और तेरे अलावा कोई भी गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता,पस मुझे अपनी ख़ास बख़िशश से माफ़ फ़रमा और मुझपर रहम फ़रमा, बेशक तू बड़ा बख़शने वाला है,निहायत मेहरबान है-

ऐ अल्लाह! मेरे उन गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमा जो मैंने पहले किए और जो मैंने बाद में किए और जो मैंने छुपकर किए और जो मैंने ज़ाहिर किए और जो मैंने ज़्यादती की और जिनको तू मुझसे ज़्यादा जानता है तूही आगे करने वाला है और तूही पीछे करने वाला है और तेरे सिवा कोई माअबूद बरहक़ नहीं है-

##  

 ऐ अल्लाह! मेरे गुनाहों मेरी ख़ताओं को माफ़ फ़रमा- ऐ अल्लाह! मुझे तंदरुस्त करदे,मेरी कमियाँ पूरी करदे,नेक आमाल और अख़्लाक़ की तरफ़ मेरी रहनुमाई फ़रमा, क्योंकि तेरे सिवा कोई उनकी नेकी की तरफ़ रहनुमाई नहीं कर सकता और तेरे सिवा कोई उनकी बुराई को दूर नहीं कर सकता


ऐ अल्लाह! बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ ऐ अल्लाह! तू एक है बेनियाज़ है,जिस से ना कोई पैदा हुआ और ना ही वो किसी से पैदा हुआ और ना उसका कोई हमसर है,कि तू मेरे गुनाहों को बख़शदे, क्योंकि तू बहुत बख़शने वाला बहुत रहम करने वाला है-

सलाम फैरने के बाद

मैं अल्लाह से बख़िशश माँगता हूँ-

ऐ अल्लाह! मेरा गुनाह बख़्शदे और मेरा काम आसान करदे और मेरे लिए मेरे रिज़्क़ में बर्कत दे-

## सजदा तिलावत में


 ऐ अल्लाह! इस(सजदे)की वजह से मुझसे(मेरे गुनाहों का)बोझ उतारदे मेरे लिए इसके ज़रिए शुक्र पैदा करदे और इसे मुझसे क़ुबूल फ़रमाले जैसा की तूने अपने बंदे दाऊद से उनका सजदा क़बूल फ़रमाया था-

## सोने से पहले



अल्लाह के नाम के साथ,मैंने अपना पहलू रखा ऐ अल्लाह! मेरे लिए मेरे गुनाह बख़्शदे और मेरे शैतान को ज़लील कर और मेरी क़ैद को खोलदे और मुझे आला व अरफ़ा मजलिस का हमनशीन करदे-



ऐ अल्लाह! तूने ही मेरी जान को पैदा किया है और तू ही इसे फ़ौत करेगा,तेरे ही लिए इसका मरना और जीना है, अगर तू इसे ज़िन्दगी अता करे तो इसकी हिफ़ाज़त करना और अगर तू इसे मौत दे तू इसे बख़श देना- ऐ अल्लाह! बेशक मैं तुझसे आफ़ियत का सवाल करता हूँ-

## 



ऐ मेरे रब! तेरा नाम लेकर मैं अपना पहलू रखता हूँ और तेरे(नाम ही के)साथ मैं उसे उठाता हूँअगर तू मेरी जान को रोकले तो इसे बख़शश देना और अगर तू इसे वापस बेझदे तो इसकी हिफ़ाज़त फ़रमाना जिस तरह तू अपने नेक बंदों की हिफ़ाज़त फ़रमाता है-

## रात को आँख खुलने पर




अल्लाह के सिवा कोई माअबूद बरहक्र नहीं वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं,बादशाही उसी की है,उसी के लिए सब तारीफ़ है और वो हर चीज़ पर कामिल क़ुदरत रखने वाला है- सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है,अल्लाह पाक है,अल्लाह के सिवा कोई माअबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह की मदद के बग़ैर ना(बुराई से बचने की)हिम्मत है ना(नेकी करने की) ताक़त, ऐ अल्लाह! मुझे बख़्शदे-

क़यामुल लैल में
 (سنن النسائى:1618)
ऐ अल्लाह! मुझे बख़्शदे,मुझे हिदायत दे,मुझे रिज़्क़ अता फ़रमा और मुझे आफ़ियत दे- मैं क्रयामत के दिन(अल्लाह के सामने)खड़े होने की तंगी से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ-






ऐ अल्लाह! तेरे ही लिए सब तारीफ़ है तू आसमानों व ज़मीन और इनमें रहने वाली मख़्लूक़ का नूर है और हर तरह की तारीफ़ तेरे ही लिए है तू आसमानों व ज़मीन और इनमें रहने वाली तमाम मख़्लूक़ को क़ायम रखने वाला है और हम्द तमाम की तमाम बस तेरे ही लिए लिए है,

तू सच्चा है,तेरा वादा सच्चा है,तेरी बात सच्ची है,तेरी मुलाक़ात सच्ची है,जन्नत सच है,दोज़ख़ सच है, क़यामत का होना सच है और अम्बिया सच्चे हैं और मोहम्मद सच्चे हैं- ऐ अल्लाह! मैंने अपना आप तेरे सुपुर्द करदिया और मैंने तुझही पर भरोसा किया,और मैं तुझपर ईमान लाया,और मैं तेरी तरफ़ मुतावज्जा हुआ,तेरी ही मदद से मैंने झगड़ा किया और तेरी ही तरफ़ मैंने अपना मुक़दमा पैश किया, पस मेरे उन गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमा जो मैंने पहले किए और जो मैंने बाद में किए और जो मैंने छुप कर किए और जो मैंने ज़ाहिर किए और तू ही आगे करने वाला है और तू ही पीछे करने वाला है और तेरे सिवा कोई माअबूद बरहक्त नहीं है और तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है-

सुबह व शाम

## 




ऐ अल्लाह! बेशक मैं तुझसे दुनिया व आख़िरत में आफ़ियत का सवाल करता हूँ, ऐ अल्लाह! बेशक मैं तुझसे अपने दीन,और अपनी दुनिया,अपने अहले ख़ाना और अपने माल के मुताल्लिक़ दरगुज़र और आफ़ियत का सवाल करता हूँ,ऐ अल्लाह! मेरे ऐबों पर परदा डाल और मेरी घबराहटों को अमन अता कर, ऐ अल्लाह! मेरे आगे,मेरे पीछे,मेरे दाऐं, मेरे बाऐं और मेरे ऊपर से मेरी हिफ़ाज़त फ़रमा- और मैं तेरी अज़मत के ज़रिए से(इस बात से)पनाह चाहता हूँ कि मैं अपने नीचे की तरफ़ से हलाक किया जाऊँ-

## लैलतुल क़दर की दुआ



ऐ अल्लाह! बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है,पस मुझे माफ़ करदे-
सफ़ा व मरवा की सई के दौरान

ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा और मुझपर रहम फ़रमा और तू ही इज़्ज़त वाला और बुज़ुर्गी वाला है-

पाक है तू और तेरी ही हम्द है,तेरे सिवा कोई इलाह नहीं,मैं अल्लाह से बख़िशश मांगता हूँ और उसी की तरफ़ रुजूअ करता हूँ-

$$
\begin{aligned}
& \text { (سن أبى داود: 4859) }
\end{aligned}
$$

ऐ अल्लाह! तू पाक है अपनी तारीफ़क के साथ,मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माअबूद बरहक नहीं मैं तुझही से मग़फ़िरत चाहता हूँ और मैं तेरी ही तरफ़ रुजूअ करता हूँ-

## लोगों के दुनिया जमा करते वक़्त





ऐ अल्लाह! बेशक मैं तुझसे दीन में साबित क़दमी और हिदायत में पुख़तगी का सवाल करता हूँ और मैं तुझसे तेरी रहमत को वाजिब करने वाले और तेरी मग़फ़िरत को लाज़िम करने वाले उमूर का सवाल करता हूँ,मैं तुझसे तेरी नेअमतों का शुक्र अदा करने और अच्छे अंदाज़ में तेरी इबादत करने का सवाल करता हूँ, मैं तुझसे सलामत दिल और सच्ची ज़बान का सवाल करता हूँ,मैं तुझसे हर उस भलाई का सवाल करता हूँ जिसे तू जानता है और हर उस बुराई से तेरी पनाह लेता हूँ जो तेरे इल्म में है और मैं तुझसे उन(तमाम गुनाहों)की बख़िशश का सवाल करता हूँ जो तेरे इल्म में,हैं बेशक तू पोशीदा बातों को ख़ूब जानने वाला है-

$$
\begin{aligned}
& \text { सवारी पर बैठते वक़्त }
\end{aligned}
$$ ऐ अल्लाह! तू पाक है बेशक मैंने अपनी जान पर ज़ुल्म किया तू मुझे माफ़ फ़रमादे क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं जो गुनाहों को बख़शश सके-

$$
\begin{aligned}
& \text { दुनिया से जाते वक्त }
\end{aligned}
$$ ऐ अल्लाह! मेरी मग़फ़िरत फ़रमा और मुझ़पर रहम फ़रमा और मुझ़े रफ़ीक़(आला)से मिलादे-

## दूसरों के लिए इस्तग़फ़ारात

मेज़बान के लिए

ऐ अल्लाह! जो रिज़़ तूने इनको दिया उसमें उनको बरकत दे, पस इनकी मग़फ़िरत फरमा और इनपर रहम फ़रमा-

ऐ अल्लाह! इनकी बख़िशश फ़रमा और इन पर रहम फ़रमा और इनपर बरकत फ़रमा और इनके रिज़्क़ को इन पर कुशादा फ़रमा-

ख़ादिमों के लिए


ऐ अल्लाह! इसका माल और इसकी औलाद ज़्यादा करदे और इसको लम्बी उम्र अता फ़रमा और इसको बख़शदे-

नौजवान नसल के लिए/ज़ना से हिफ़ाज़त के लिए


ऐ अल्लाह! इसा गुनाह बख़शदे, इसके दिल को पाक करदे और इसकी शर्मगाह की हिफ़ाज़त फ़रमा-
मय्यत के लिए
 ऐ अल्लाह! इसको बर्कत दे और इसपर रहमत नाज़िल फ़रमा और इसे बख़्शदे और इसे अपने नबी क्ये है हौज़ पर वारिद फ़रमा-
 ऐ अल्लाह! मुझे और इसे माफ़ फ़रमादे और मुले इससे अच्छा बदला अता फ़रमा-

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (رواه ابن ماجة وصححه الالبانى) }
\end{aligned}
$$

