مناجاة خائف

روى ابن الجوزى فى صفوة الصفوة أن أحد العباد قال فى مناجاته لربه :

ليت شعرى ما إسمى غدا عندك يا علام الغيوب ؟ وما أنت صانع فى ذنوبى ي غفار الذنوب ؟ وبم تختم عملى يامقلب القلوب ؟

تَفْنى اللذاذة ممّن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار

تَبْقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها نار