**دعاء الطواف الشوط الثاني مكتوب كامل**

لم يَرد عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صيغة مُحدّدة للدعاء في الطواف الثاني أثناء قيام الحاج بذلك، وجاءت في عدد واسع من الصّيغ المُباركة، ومنها:

* الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، اللهم يا رحمان الدّنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم صلّي على سيّد الخلق محمّد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم أسألك في طوافي هذا أن تكشف همّي وغمّي، وأن تقسم لي التيسير في أمري، وأن تكون عوني على الدّنيا وما فيها، اللهم لا تُحاسبني بذنب، ولا تعاقبني بتقصير، فاجبرني الجبر الحسن الذي يليق بجلال وجهك وعظيم سُلطانك يا أرحم الرّاحمين.
* اللهم يا غياث المُستغيث اذا اشتدّت كربته، ويا عون المُستعين إذا أظلمت شمسه، يا قوّي ويا متين، ويا ربّ العرش العظيم، أسألك في هذا الطّواف المُبارك أن تغفر لي الذّنب وأن تجبر خاطر الجبر الحسن الذي يليق بجلال وجهك وعظيم سُلطانك، اللهم اغفر لي الذّنب، وسدّد عليّ الدّرب، وبارك لي في القول والعَمل، واجعلني من الذين لا خوف عليهم ولا هثم يحزنون.
* اللهم يا صاحب الأسماء الحُسنى، أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، أو استأثرت به في علم الغيم، أو أنزلته في أحدٍ من كُتبك، أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخّر، وأن تُبارك لي في امري، وأن، تجعلني من الذين لا خوف عليهم ولا هُم يحزنون، اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرًا لي، وأمتني ما كان الموت خيرًا لي، واجعلني من الذين أحسنوا القول، وصدّقوا العَمل، وبارك لي ف أمري يا ربّي الكريم.
* اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، إليك أشكو ما انا فيه من التّعب، وإليك أشكو ما أنا فيه من الضّيق، وإليك أهرب من نفسي ومن قلقلي ومن ألمي، أدعوك بكلّ اسمٍ هو لك، أن تغفر لي الذّنب، وأن تزيديني من العطايا، وأن تُحبّب إلى قلبي كلّ عملٍ صالح يُقرّبني فيك، أنتَ القادر ولا قادر على ذلك سِواك، فاجبرني واجبر مُصاب قلبي، وأكرمني بخيرات الدّنيا ونعيم الآخرة، أصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقلّ من ذلك..