هب لي اللّهمّ كلّ خير قد خلقته أو تخلق وأعصمني اللّهمّ عن كلّ ما لا تحبّه ممّا خلقته أو تخلق إنّك كنت بكلّ شيء عليما سبحانك أن لا إله إلّا أنت لن يعجزك من شيء لا في السّموات ولا في الأرض ولا ما بينهما وإنّك كنت على كلّ شيء قديرا يا إلهي أنت المتعالي من أن تسئل عن جودك أو كرمك والممتنع من أن تسئل عن فضلك ورحمتك والمرتفع من أن تسئل عن لطفك وعنايتك والمتقدّس من أن تسئل عن رأفتك ورحمتك وعطوفتك والمتنزّه عن كلّ ما يذكر به اسم شيء في ملكوت سمائك وأرض عنايتك كلّ مسئلتي يا إلهي إن تقّدر لي رضاك ولو كان أقلّ من تسع تسع عشر عشر خردل آخر ما ينقطع الرّوح إذ لو يفارقني الرّوح وكنت راضيًا عنّي لا أُبالي عن شيء وإن يفارقني الرّوح وإنّك لم تكن راضيًا عنّي وقد اكتسبت كلّ خير لا ينفعني أو قد استملكت كلّ عزّ لا يعزّني فلأسئلنّك يا إلهي حسن الرّضاء في حين الّذي ترفعني إليك وتعرضني عليك إذ لم تزل كنت متعطّفًا على أهل مملكتك ومتفضّلاً بجميل عوايدك على سكّان جبروت سلطنتك ...