**الاقدس الامنع الاعظم**

انّا نزّلنا مرّة ما لا یعرفه احد الّا من شاء اللّه و فی مقام نزّلنا الایات علی شأن یعرفها العباد و ما اراد بها ربّهم العلیم الخبیر لعمری نحبّ ان ینطق بکلمات یعرفها کلّ من اقبل الی اللّه کذلک تقتضی رحمتی الّتی سبقت العالمین ان اشکروا اللّه بما ینطق المحبوب علی لسانکم انّ هذا لفضل عظیم انّ الّذین بعدوا الیوم عن فضل اللّه و رحمته اولئک فی ضلال مبین و الّذین اقبلوا و اعترفوا بما نزّل فی الالواح انّهم من الفائزین من النّاس من اخذ الظّلمة لنفسه نورا و منهم من ضلّ فی هیماء الضّلال و لا یکوننّ من الشّاعرین قد ارتفع النداء علی شأن سمعت الذّرّات و لکنّ النّاس اکثرهم من الغافلین قد اشرقت شمس البیان علی شأن احاطت الامکان اشراقها و لکنّ النّاس اکثرهم من المعرضین یرون برهان اللّه و سلطانه و ینکرونه بما اتّبعوا کلّ جاهل بعید قل یا قوم خافوا اللّه و لا تنظروا الوجه بابصارکم بل بهذا البصر المنیر کذلک امرتم فی کلّ الالواح ان انتم من الفقهین انّک لا تحزن من الّذین کفروا باللّه و ما ورد علینا من جنود الظّالمین ان اشکره فی کلّ الاحیان و توکّل علیه انّه مع عباده المتوکّلین .