يا أرض الطّاء لا تحزني من شيء قد جعلك الله مطلع فرح العالمين لو يشآء يبارك سريرك بالّذي يحکم بالعدل ويجمع أغنام الله الّتي تفرّقت من الذّئاب إنّه يواجه أهل البهآء بالفرح والانبساط ألا إنّه من جوهر الخلق لدی الحقّ عليه بهآءالله وبهآء من في ملکوت الأمر في کلّ حين

افرحي بما جعلكِ الله أفق النّور بما ولد فيكِ مطلع الظّهور وسمّيت بهذا الاسم الّذي به لاح نيّر الفضل وأشرقت السّموات والأرضون

سوف تنقلب فيكِ الأمور ويحکم عليكِ جمهور النّاس إنّ ربّكِ لهو العليم المحيط اطمئنّي بفضل ربّكِ إنّه لا تنقطع عنكِ لحظات الألطاف سوف يأخذكِ الاطمينان بعد الاضطراب کذلك قضی الأمر في کتاب بديع