**هو الله الملك السّبحان**

فقل الحمد لله الّذي يوفّق من يشاء لطاعته إنّه لا إله إلّا هو وله الأسماء الحسنى وهو الّذي يجري القول كيف يشاء ويهدي الّذين أوتوا النّور وابتغوا سبيل التُّقى اتّق الله ربّك واذكره في عشيّ وضحيّ ولا تتّبع أهواء الّذين كفروا لتكن من أهل الهوى واتّبع نقطه الأولى نفس ربّك وكن من أهل التُّقى ولا يضعفك من شيء ولا ما قضى هنالك في ذلك الأمر واحمد الله ربّك واتّبع سبيل الهدى وإن رأيت الّذين كفروا اتّكل على الله ربّك وقل حسبي الله من ملكوت الآخرة والأولى وسيجمع الله شمل الّذين آمنوا إنّه لا إله إلّا هو والسّلام على من هدى بهدى أذكر من نزل اسمه باسم حسين وسافر لله مرّات وكان من أهل التُّقى وكبّر الله في وجهه وأحسن في الله ما استطعت وأذكر الله في الغداة والعشيّ واتّبع ما يلقى ...

 يا إلهي أنت الّذي عرّفتني نفسك بظهورك وألهمتني ذكرك بتجلّياتك أنت الأقرب الّذي لا يحول بيني وبينك شيء وأنت الأله الّذي لا يعجز في قدرتك شيء فسبحانك تقدّست ذاتيّتك من أن يصعد إليها أعلى طير الأفئدة والأوهام وتعظّمت إنيّتك من أن يرفع إليها أعلى شوامخ الجوهريّات من أولي الألباب لم يزل كنت بنفسك معروف نفسك لا سواك ولا يزال تكون بمثل ما كنت في يوم الأزل بلا وجود أحدٍ غيرك فسبحانك أنت المحبوب الّذي عرّفتني نفسك وأنت المعروف الّذي أكرمتني حبّك وأنت القديم الّذي لن توصف بالعزّ والجلال أنت العظيم الّذي لن تعرف بالعظمة والجمال إذ وصف العزّة والجلال وشأن القدرة والجمال آيات مشيّتك وتجلّيات قدرتك وإنّها بشهادة وجودها معلنةٌ بالسّدّ السّبيل وبدلالت أنفسها والة بالمنع الطّريق ...