**هو الله تعالى شأنه الحكمة والبيان**

امروز ديباج كتاب وجود باين كلمهٴ مباركهٴ عليا مزيّن يا مَلأَ الأَرْضِ يوم الله آمد جهد نمائيد شايد بآثار قلم اعلى از اثمار سدرهٴ منتهی قسمت بريد و نصيب برداريد، يا عَلِيُّ عَلَيْكَ بَهآئِيْ، اگر آذان اهل عالم باصغاء يك كلمه از كلمات مشرقهٴ از افق ملكوت الهی فائز شوند كل از ما عِنْدَهُمْ بِما عِنْدَ اللهِ توجّه نمايند و لكن آذانرا حجبات ظنون و اوهام از اصغآء بيان رحمن محروم ساخته، سبحان الله الى حين حزب شيعه آگاه نشده‌اند، لَعَمْرُ اللهِ أَخسر احزاب عالم مشاهده ميشوند، حال مجدَّد حزب بيان يعنی ناعقين در صدد تربيت حزبی بمثابهٴ قبل بوده و هستند، از حق ميطلبيم آنجنابرا مؤيّد فرمايد بر آنچه عرفش بدوام ملك و ملكوت باقی و پاينده ماند، اوليای آن ارضرا تكبير برسان از حق ميطلبيم كلرا بنار سدرهٴ مباركه مشتعل فرمايد تا باتّفاق آفاقرا بنور امر الهی منوّر سازند اينست و صيّت مظلوم اوليا را، الْبَهاءُ الْمُشْرِقُ مِنْ أُفُقِ سَماءِ رَحْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلى مَنْ فازَ بِالاسْتِقامَةِ الْكُبْرى بِحَيْثُ ما مَنَعَتْهُ الْجُنُوْدُ وَالْصُّفُوْفُ عَنِ اللهِ رَبِّ الْعالَمِيْنَ.