**الأقدس الأبهى**

سبحانك اللهم يا مالك القدم قد أخذت القلم بأن أذكر الذي أحبك في يوم كان أكثر العباد معرضين عن ملكوتك وبعدآء عن مطلع وحيك ومصدر أمرك ومشرق آياتك ليثبت بذلك ذكره بين بريتك بدوام ملكوتك وجبروتك أي رب لما اختصصته بين الأمم ونسبته إلى ذكرك الأعظم نور عينه بالنظر إلى الأفق الذي منه أشرقت شمس مشيتك بأنوار عز أحديتك ونور قلبه بنور وجهك أي رب إنه أقبل إليك وتمسك بحبل حبك وألطافك قدر له في كل عالم من عوالمك ما ينبغي لعلو سلطانك وسمو عظمتك واقتدارك أسئلك يا إله الأسمآء وفاطر الأرض والسمآء باسمك الأبهى الذي به ارتفعت رايات أمرك في بلادك ونصبت أعلام سلطنتك في مملكتك بأن تجعله ناظرا إليك وناطقا بثنآئك ومتوجها في كل الأحوال إلى شطر فضلك ومواهبك ثم قدر له خير الدنيا والآخرة إنك أنت المقتدر على ما تشآء تعطي من تشآء ما تشاء لا إله إلا أنت المقتدر العزيز الحكيم