**بسمی المهیمن علی الاسماء**

اِنّا وَجَدنا لِاُمَّ الکِتابِ لِساناً یَنطِقُ بِالحَقَّ وَ یَدعُ النّاسَ اِلی اللّهِ رَبَّ العالَمِینَ ، طُوبی لِمُقبِلِ ما مَنَعَتهُ شُبُهاتُ اَهلِ البَیانِ وَ ما خَوَّفَتْهُ ضَوضاءُ الظّالِمِینَ ، قَد ظَهَرَ الحَقُّ وَ اَظهَرَ ما اَرادَ اِنَّهُ لَهُوَ المُقتَدِرُ الَّذِی لا تَمنَعُهُ شُئُوناتُ الخَلقِّ یَشهَدُ بِذلِکَ کُلُّ مُنصِفٍ بَصِیرٍ ، قُل یا قَومُ ضَعُوا ما عِندَکُم وَ خَذُوا ما اَمِرتُم بِهِ مِن لَدی اللّهِ العَزِیزِ الحَمِیدِ ، اَیّاکُم اَن تَمنَعُکُم الزَّخارِفُ عَن الاُفُقِ الاَعلِی اَوِ الطَّرِیفُ وَ التَّالِدُ عَن هذا ٱلنَّبَاء العَظِیمِ ، خُذْ کِتابَ اللّهِ بِقُوَّةٍ مِن عِندِهِ وَ لا تَکُن مِنَ الخائِفِینَ ، کَذلِکَ اَمَرنا الَّذِینَ آمَنُوا مِن قَبلُ وَ فِی هذا الحِین ، اِنّا ذَکَرناَ اَلَّذِینَ آمَنُوا اَرَیناهُم اُفُقِی الاَعلی وَاسمَعناهُم نِدائِی الاَحلی وَ اَنا الشَّاهِدُ العَلِیمُ ، نَسئَلُ اللّهُ اَن یُوَیِّدَهُم عَلی حِفظِ ما اُوتُوا مِن لَدُن عَلِیمٍ حَکِیمٍ ، کَذلِکَ طارَت طَیرُ البَیان فِی حَدِیقَةِ المَعانِی شَوقاً لِلِقاء اللّهِ رَبِّ العالَمِینَ ، البَهاء المُشرِقُ مِن اُفُق سَماء عِنایَتِی عَلَیکَ وَ عَلی الَّذِینَ ما اَنکَرُوا حُجَّةَ اللّهِ وَ بُرهانَهُ المُبِینَ .