أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما :

أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا ادن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.

رواه االترمذي وصححه الألباتي

أي: أسأل الله عز وجل أن يحفظ لك: دينك وأمانتك وخواتيم عملك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالمعونة في دينه والتوفيق فيه؛ لأنه أهم شيء، وكل خير وسعادة في الدنيا إنما تكون بسببه، فدعا له أيضا بحفظ الأمانة وتجنب الخيانة، ثم دعا له بحسن الخاتمة؛ لتكون عاقبته مأمونة في الدنيا والآخرة، وأن تكون أعماله مختومة بخير.