فأسئلك اللّهمّ بنور وجهك العظيم وجلال كبريائك القديم وسلطان ربوبيّتك المنيع أن تقدّر لنا في ذلك الحين مواقع الخير كلّها ومعادن الفضل بأسرها إذ العطاء لا يضرّك والموهبة لا تنقص من ملكك سبحانك ربّ إنّني أنا فقير وإنّك أنت غنيّ وإنّني أنا حقير وإنّك أنت كبير وإنّني أنا عاجز وإنّك أنت مقتدر وإنّني أنا ذليل وإنّك أنت عزيز وإنّني أنا مضطرّ وإنّك أنت قدير ...