**هو‌ الظاهر‌ من‌ افق‌ البيان**

طوبى لمن وجد حلاوة الندآء الّذى ارتفع من شطر الکبريآء و ‌عمل ما امر به من العليم الخبير لعمرى من وجد حلاوة البيان ليعمل بما امر به فى اللّوح يشهد بذلک لسان اللّه المقتدر العلىّ العظيم قد خرقت الاحجاب و‌ ظهر الوهّاب بسلطان لا تمنعه جنود العالم و لا ضوضآء الامم ينطق فى کلّ حين الملک للّه ربّ العالمين انّ الّذى اقبل الی مطلع الآيات انّه اقبل الی اللّه العليم الحکيم قل يا قوم دعوا ما عندکم ثمّ انصروا انفسکم بما امرتم به من لدى اللّه ان انتم من العارفين لا ‌ينفعکم اليوم شىء و لا ‌مهرب لانفسکم الّا بان تتوبوا و‌ ترجعوا الی ‌الله العزيز الحميد قل هل نفع کسرى ما عنده من الکنوز او قيصر ما عنده من القصور لا و‌ عمرى ان انتم من العالمين انّا نذکر الّذين اقبلوا الی اللّه سوف يجعل اللّه هذا الذّکر کنزا لهم انّه ينفعهم فى ملکوته العزيز البديع اذا تشرّفت بلوح اللّه اقرئه باللّيالی و الايّام انّه يقرّبک الی المقام الرّفيع