**هو اللّه تعالی شأنه العزیز**

ان یا محمّد قبل مصطفی ان استمع النّداء من الافق الحمراء بما تنطق سدرة المنتهی انّه لا اله الّا هو المقتدر القدیر قد حضر کتابک لدی الوجه و دخل النّفسان أخرجناهما بامر من عندنا انّه لهو الحاکم العلیم و قضی الامر بایادی اخری انّه لهو المقضی الحکیم نسئل اللّه بان یوفّقهما و یؤیّدهما بما اقبلا بالانقطاع الخالص الی اللّه العزیز الحمید امرناهما ان یرجعا الیک کذلک اتی الحکم من ربّک العلیّ العظیم و کان فی کتابک ذکر من اراد الوجه ان اذکره من قبلی لیقوم علی ثناء ربّه الجلیل قل یا ساسون قد خرج من صهیون ما هو المکنون و ارتفع النّداء من کلّ الجهات طوبی لأذن سمعت و توجّهت و ویل للغافلین ان استقم علی امر مولیک منقطعا عمّا علی الارض کلّها هذا خیر لک ان انت من العارفین انّه یحبّ من احبّه و یقدّر لمن اراد ما اراد انّه لهو المقدّر الحکیم ان احمد ربّک بما ایّدک علی الاقبال بعد الّذی اعرض عنه کلّ غافل مریب قد حضر کتابه لدی الوجه وجدنا منه عرف حبّه محبوب العالمین و ما استدلّ به فی هذا الامر انّه لحقّ لا ریب فیه قد بشّر برّ الشّام ببرّ اللّه انّه ظهر بالحقّ طوبی للمقبلین قد اهتزّ کوم اللّه من نسمة الوصال انّه سمّی بکرمل ینادی قد اتی بانی الهیکل و مطهّر العلل طوبی للفائزین قد احاطتنا الاعداء فی هذه الایّام و فی تلک الحالة نذکره بما یثبت به ذکره الی الابد ینبغی له ان یکون من الشّاکرین نوصیه بالحکمة لئلّا یحدث ما یضطرب به قلوب المستضعفین یا محمّد کبّر من قبلی علی وجه دانیال و علیه طوبی لمن فاز بذکر الرّبّ فی هذا الیوم الّذی وعد به النّاس من لدن علیم خبیر نسل اللّه ان یوفّقک و احبّائه علی ذکره و ثنائه و یجعلهم مفاتیح العنایة لابواب قلوب البریّة انّه لهو الحاکم علی ما یرید طوبی لکم بما وفّیتم میثاق اللّه و عهده و نبذتم الاوهام عن ورائکم مقبلین الی کعبة الانام کلّ ذلک من فضله علیکم یا ملأ المخلصین نسمع ندائکم فی الذّکر الاعظم و تبلیغکم هذا الامر العظیم الّذی به اضطربت افئدة العباد الّا من حفظه ربّکم الحفّاظ العلیم الحکیم .