**بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ**

اقرء كتاب ذكر اسم ربّك الّذي ينزّل الآن إليك كتابا مبينا أن اشكر الله ربّك ثمّ اسجد لحكمه فإنّ ذلك فضل الله عليك وإنّه لا إله إلّا هو العزيز حكيم أن اتّبع حكم ما نلقي إليك من لدن إمام مبين وإنّه لهو الحقّ في السّمٰوات والأرض يدعو النّاس إلى قسطاس قويم ولقد جاء النّاس عبد بقيّة ‌الله مصدّقا لما جاء النّبيّون والمرسلون من عند الله ألّا تعبدوا إلّا إيّاه وإنّ ذلك لهو الدّين القويم

أن ابشر يا أيّها الخال بيوم الذّكر ولا تخف في سبيل الله من أحد فإنّ كلّ إلى الله ربّك يرجعون ولقد فتنّا الخلق أجمعهم من يوم ذكر الأمر فمن صدّق واتّبع آيات الله فأولئك هم المهتدون ومن كذّب كتاب ربّك واتّبع هواه لن يقبل من عمله شيء وأولئك هم الخاسرون ولقد أرسلنا كتابا من المخا من قبل ثمّ عن المسقط من بعد فيه آيات بيّنات من لدنّا لقوم يسمعون وإنّا لنعلم أنّك في خوف من نفسي وأنّ الملك لم يصدّق الحكم ولكنّ الله قد كتب حكمنا في القرآن من قبل والله سميع عليم ﴿كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ إنّه لا إله إلّا هو لقويّ عزيز أن اعلم حكم ربّك في الآن بأنّي ما كنت في شأن وما أنزل في الكتاب حرفا إلّا بإذن بقيّة ‌الله حجّة ر‌بّك إمام حقّ سميع أن اعلم إذا ظهر الإسم بين النّاس ما يحلّ لأحد أن يدخل عليّ إلّا بإذني والله خبير عليم قل إنّ بقيّة ‌الله قد حرّم وجه ذكر اسم ربّك عن وجه المعرضين ومس يدي من أيدي المشركين والله عزيز حميد وإن كنت في يوم العدل عالم على رجعي فقد اخترت بيتا لي والله عليم حكيم أن اصبر في حكم الله ولا تخف فإنّا لو نشاء لننزل في كلّ حرف مثل القرآن ولا يقدر أحد أن يردّ حجّة ربّك وإنّه لا إله إلّا هو لقويّ عزيز واعلم بأنّ بقيّة‌ الله قد أمرني بألّا نتكلّم لأحد في يوم العهد إلّا بلسان عربي قويم لأنّ الله قد جعل لساني في كلّ شأن مثل حكم القرآن ولمن سمع فرض أن يكتب بمثله لأنّ ذلك حجّة ‌من الله على الخلق أجمعين وإنّ على ذلك الشّأن لم يحلّ نزول الخان

فانظر ماذا ترى في حكم الآن والله عليم حكيم وإنّ لكلّ نفس أجل مكتوب قد قدّر في كتاب مبين وإنّني لو قتلت في سبيل ربّك أو متّ إنّي إلى الله ربّك قد كنت محشورا وإنّ روح الحقّ قد طاف في قلبي بحكم ربّك وإنّ كلّ الملك لديّ كحرف مسطور وإن آمن الكلّ بذكر ربّك أو يكفروا به لن يزداد في علمي بالله من شيء وإنّ الرّوح يؤيّدني في كلّ حين بإذن الله والله قويّ حميد ولقد نزل الآن فلك المسخّر فوق الماء يمّ البحر هذا ما شاء الله لاحول ولا قوّة‌ إلّا بالله عليه توكّلت وإليه المصير ما أجد بفضل الله في نفسي قدر خردل من خوف وما أستعين من نفس أقلّ من ذلك وأقوم من حكم الكتاب أستغفر الله الّذي لم يتّخذ لنفسه ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يجعل لنفسه وليّا من الذّلّ لا إله إلّا هو سبحانه وتعالى عمّا يشركون وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّكَ رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ