**" هو اللّه تعالی شأنه العظمة و الاقتدار "**

"الحمد للّه الّذی أنزل الأحکام و جعلها حصنا لعباده و علّة لحفظ بريّته طوبی لمن تمسّک بکتاب اللّه و عمل بما أمر و ويل للغافلين و الصّلوة و السّلام علی سيّد الکونين و مقصود من فی السّموات و الأرضين الّذی به أنار ملکوت الأسماء و نصب علم يفعل ما يشاء و علی آله و أصحابه و مظاهر العلم و الحکمة و مهابطهما و بهم سخّرت المدائن و القری و انتشر حکم اللّه مالک الوری و علی کلّ تابع راسخ ثابت أمين."