**هو النّاطق في ملكوت البيان**

للهِ الْحَمْدُ فائز شدی بآنچه اهل عالم از آن محروم و ممنوعند مگر معدودی سبحاترا خرق نمودند و حجباترا شقّ، ايشانند عباديكه باستقامت تمام بر امر قيام نمودند أُوْلئِكَ رِجالٌ وَصَفَهُمُ اللهُ مِنْ قَبْلُ فِيْ كِتابِهِ الْعَزِيْزِ بِقَوْلِهِ ( لا تُلْهِيْهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ )، آيات نازل و بيّنات ظاهر مكلّم طور بر عرش ظهور مستوی و لكن خلق غافل، حمد كن حق جَلَّ جَلالُهُ را كه ترا تاييد فرمود و باين فوز اعظم فائز نمود، كرمش عالمرا احاطه نموده وجودش عرصهٴ وجود را، طوبى از برای نفسيكه شبهات اهل ضلال او را از غنیّ متعال منع ننمود و محروم نساخت، الْبَهاءُ عَلَيْكَ وَعَلى الَّذِيْنَ أَقْبَلُوا اِلى اللهِ الْفَرْدِ الْواحِدِ الْعَزِيْزِ الْعَظِيْمِ.