اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا

عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها :

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم : اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

رواه ابن ماجة وصححه الألباني

العلم النافع هو ما باشر القلب، فأوجب له السكينة والخشوع والإخبات لله تعالى، وإذا لم يباشر القلوب وكان على اللسان فقط، فهو حجة على بني آدم وليس بنافع، ورزقا حلالا، والله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ومن أعظم الأسباب الموجبة لإجابة الدعاء طيب المأكل. وأسألك يا ألله أن تكون أعمالي من طاعات وعبادات ومعاملات مقبولة عندك.