**‌الاقدس الاعظم**

شهد اللّه انّه لا اله الّا هو ينزل من سمآء الفضل ما شآء و اراد انّه لهو المنزل الحکيم قد تزيّن الملکوت المقدّس بالکتاب الاقدس طوبى لمن تمسّک به و ويل للغافلين انّ الّذى عمل بما نزّل فيه انّه من اهل البهاء فى هذا اللّوح البديع ايّاکم ان تحزنکم شوکة الاقويآء او تحجبکم اشارات المعرضين تمسّکوا بالحبل الاعظم ثمّ اذکروا مولی العالمين قد اخذ الجذب سکّان ملکوت البقآء و احاط الفضل کلّ صغير و کبير طوبى لمريد اراد المقصود و لقاصد عرف المعبود و لنفس قامت علی خدمة امر ‌الله ربّ العالمين انّا نذکر کلّ من اقبل الی الوجه و نثبت اسمآئهم فى لوحنا الحفيظ هل يعادل بهذا الفضل شىء لا و فاطر السّموات و الارضين انّا نزّلنا الکتاب و امرنا الکلّ فيه بالحکمة الکبرى لئلّا يظهر ما تضطرب به افئدة العباد انّه لهو الغفور الکريم کذلک ذکرناک و منّنا عليک بهذا اللّوح البديع