**هو الباقی بعد فناء الاشیاء**

ان یا عبد اللّه قد حضر کتابک بین یدی ربّک و توجّه الیه طرف الالطاف انّه لهو السّامع المجیب و اطّلعنا بما ذکر فیه ممّا نزل من سماء الامر فی سورة النصح انّ ربّک لهو العلیم الخبیر انتم المذکورون لدی العرش ینطق علی ذکرکم لسان العظمة و یجری علی اسمائکم قلمه المهیمن علی العالمین ان افرحوا بهذا الفضل ثمّ اشکروا ربّکم الغفور الکریم ان یا عبد اللّه تاللّه قد بقی المظلوم بلا ناصر و معین لو عملوا احبّائی بما امروا لرأیت رایات النّصر مرتفعات علی کلّ جبل باذخ منیع قم علی نصرة اللّه انّه قدّر النصرة فی ظهور اخلاقه الحسنة بین البریّة طوبی لمن کان مطلع هذا المقام العظیم قل یا احبّائی کونوا علی شان یرون المقبلون من وجوهکم نصرة الرّحمن و من اجتماعکم اجتماع الحروف فی کلمة واحدة هذا ینبغی للّذین اقبلوا الی اللّه الملک العلیم الحکیم انتم الّذین ذکرتم باسم المحبوب و فزتم بمقام ما فاز به الّا عباد مکرمون طوبی لک بما ذکرت مولئک و نزل لک هذا اللّوح المنیع لا تحزن عن البعد انتم لدی العرش هذا ما شهد به الرّحمن قل لک الحمد یا مولی العالمین انّ الّذی قام علی خدمة مولاه انّه من الّذین طافوا حول الامر فی ازل الآزال کذلک یبشّرکم ربّکم العزیز الحمید قم علی الخدمة فی هُنَاکَ و الّف القلوب بذکر المحبوب هذا ما یأمرک به اللّه مقصود العالمین کبّر من قبلی احبّاء اللّه و بشّرهم بهذا الذّکر المنیع نسئل اللّه بان یؤیّدهم علی الوداد و الاتّحاد و یجمعهم تحت قباب امره و یجعلهم من الّذین ما التفتوا فی نصرة الامر الی انفسهم و ما عندهم و نصروا امر اللّه باخلاقهم و اعمالهم و اذکارهم انّه لهو المقتدر علی ما یشاء لا اله الّا هو المقتدر المتعالی العزیز الکریم انّما البهاء علیک و علیهم و علی الّذین وردوا فی هناک مقبلا الی اللّه مولیک القدیم .