كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه :

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

متفق عليه

أي: لا يستطيع أحد أن يمنع ما أردت إعطاءه لأحد من خلقك، ولا يملك أحد أن يعطي من أردت منعه، الجد: هو الحظ والغنى، أي: لا ينفع ذا الحظ حظه ولا ذا الغنى غناه، وإنما ينفعه العمل الصالح.