ولکن قدّرنا ظهور الکلمة وما قدّر فیها بین العباد علی مقادیر الّتي قدّرت من لدن علیم حکیم وجعلنا حجاب وجهها نفسها وکذلک کنّا قادرین وأنّها لو تتجلّی علی العباد بما فیها لن یحملنّها أحد بل یفرّنّ عنها کلّ من في السّموات والأرضین فانظر إلی ما نزّل علی محمّد رسول الله وإنّه حین النّزول قدّر له کنوز المعاني علی ما ینبغي له من لدن مقتدر قدیر ولکنّ النّاس ما عرفوا منه إلّا علی مراتبهم ومقاماتهم وکذلک إنّه ما کشف لهم وجه الحکمة إلّا قدر حملهم وطاقتهم فلمّا بلغ النّاس إلی البلوغ تجلّی علیهم بما فیه في سنة السّتّین حین الّذي ظهر جمال القِدم باسم عَلِيٍّ قبل نبیل