**هو الله تعالى شأنه العظمة والاقتدار**

أشهد يا إلهي بما شهد نفسك أنت الله لا إله إلا أنت لم تزل كنت في علو العظمة والارتفاع بلا ذكر شيء معك ولا تزال تكون في سمو العزة والامتناع بلا وجود شيء عندك قد شهدت الذرات بفردانيتك والكائنات بوحدانيتك لن يمنعك شيء عما أردته بسلطانك ولا يعجزك أمر عما أنت عليه في عظمتك واقتدارك أنت الغني وما سواك فقرآء لدي باب فضلك وضعفآء عند ظهورات قوتك أسئلك باسمك الذي به أظهرت أمرك بين بريتك بأن توفق عبادك على التقرب إلى بحر عنايتك وفضلك ولا تمنعهم عن ظهورات ربوبيتك وشئونات ألطافك في بلادك إنك أنت المقتدر علي ما تشآء لا إله إلا أنت المتعالي العزيز الكريم