**دعاء الطواف الشوط السادس**

فيما يلي يتم الإحاطة بمجموعة من أقوى الأدعية التي تُقال في الشوط السادس من الطواف حولَ الكعبة، والتي جاءت في عدد واسع من الأشكال المميّزة، ومنها:

* اللهم يا خير من تُرفعَ الأكفّ له بالدّعاء أدعوك في هذا اليوم المُبارك من هذا الشّهر المُبارك، وفي هذه المشاعر المقدّسة أن تغفر لي ما تقدّم من الذّنب، وما تأخّر من الخطيئة، وأن تجعل لي نصيبًا من الرّحمات المنثورة، اللهم بارك لي في أهلي ومالي وولدي، واحفظ عليّ عافيتي وأكرمني بالتوفيق في أمور ديني ودُنياي، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دُنياي التي فيها معاشي، وآخرتي التي إليها مآبي يا أجود الأجودِين.
* اللهم أسألك في طوافي السّادس أن لا تدع لي ذنبًا إلّا غفرت، ولا همًا إلّا فرّجت، لا إله إلّا أنتَ سُبحانك إنّي كنتُ من الظالمين، أبوء لكَ بذنبي، وأعترف بخطيئتي، وأبرئ اللهم من حولي وضعفي وقلّة حيلتي وألجئ إلى حولك وقوّتك يا ذا القوّة المتين، يا فعالًا لما يُريد أكرمني ولا تُهني، وبارك لي في أمري يا كريم.
* يا ربّ الخيرات المنثورة والرّحمات المنشُورة، يا ربّ كلّ أمل، أعوذ بكَ من شتات القول والعَمل، وأسألك من نور وجهك الكريم توفيقًا تُضيء به آفاق عُمري، وتُعيد به الشّغف إلى مسارات حياتي، وتُكرمني معه بتمام السّعادة، ولذّة الولادة، ودهشة المُسافر العائد إلى أهله وبنيه.
* اللهم يا خير مسؤول، يا من لا يشغله سمعٌ عن سَمع، ولا تشغله مسألة عن أخرى، أعوذ بكَ من شتات الامر ومن ضياع الهدف، ومن ضباب العقل والقلب، وأسألك من نور وجهك الكريم أن تُكرمني بأحسن المسارات، وأقصر الطرقات، وأفضل الخيارات، وأن لا تجعلني من النادمين في أمر، وأنتَ ربّي الكريم..