اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا به وتفضّلت، ولك الحمد أيضًا على أن خلقتنا مسلمين، وقد مننت علينا بأعظم نعمك إذ أرشدتنا إلى طريق الهداية والحق والصواب، ومع أن القليل من الناس يتنبه إلى هذا الفضل الذي خصّنا الله به، فعندما تنظر إلى هذا لكون الواسع ومن به من أشخاص لم يستطيعوا إلى اليوم الوصول لحقيقة وجودهم وخلقهم، وما زالوا يتخبطون في البحث عن إجابات لتساؤلاتهم ويتفكّرون في الدين حتى يتوصّلوا أخيرا إلى الله ، وإلى التوكل عليه وعبادته، واتباع أوامره وتجنب مخالفته، وأنه هو الله وحده لا شريك له.