**هو الشّاهد والمشهود**

سُبْحانَكَ يا مَنْ بِيَدِكَ زِمامُ الْكائِناتِ وَفِيْ قَبْضَتِكَ أَزِمَّةُ الْمَوْجُوْداتِ، أَسْئَلُكَ بِمُنْزِلِ الآياتِ وَمُظْهِرِ الْبَيِّناتِ الَّذِيْ طارَ فِيْ الْهَواءِ بِاسْمِكَ وَمَشى عَلى الْبَحْرِ بِقُدْرَتِكَ وَقُوَّتِكَ بِأَنْ تَكْتُبَ مِنَ الْقَلَمِ الأَعْلى لإِمائِكَ ما يُقَرِّبُهُنَّ إِلى شاطِىءِ بَحْرِ أَحَدِيَّتِكَ وَيَرْزُقُهُنَّ ما قَدَّرْتَهُ لأُمَنائِكَ وَأَصْفِيائِكَ، أَيْ رَبِّ أَنْتَ الْكَرِيْمُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ الْحاكِمُ على ما تَشاءُ وَفِيْ قَبْضَتِكَ مَلَكُوْتُ مُلْكِ السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.