**بسمي الذي به هاج عرف الرحمن في البلدان**

امروز از هزيز ارياح رياض بيان اين كلمه استماع ميشود يا أَهْلَ الْبَهآءِ لا تَنْظُرُوا إِلى الْخَلْقِ وَظُلْمِهِمْ وَضَوْضائِهِمْ بَلْ إِلى الْحَقِّ وَعَدْلِهِ وَسُلْطانِهِ كَذلِكَ نَطَقَتْ سِدْرَةُ الْمُنْتَهى فِيْ سِجْنِهِ الْعَظِيْمِ، قَدْ حَضَرَ كِتابُكَ وَعَرَضَهُ الْعَبْدُ الْحاضِرُ أَنْزَلْنا لَكَ هذا الْكِتابَ الَّذِيْ كُلُّ حَرْفٍ مِنْ كَلِماتِهِ يَشْهَدُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنا النّاطِقُ الْحَكِيْمُ، طُوْبى لِمَنْ فازَ بِذِكْرِيْ وَبِلَوْحِي الْعَزِيْزِ الْبَدِيْعِ، إِنَّهُ لا يُعادِلُهُ كُنُوْزُ الْعالَمِ يَشْهَدُ بِذلِكَ مَنِ اسْتَوى عَلى عَرْشِهِ الْعَظِيْمِ، يا أَهْلَ الْبَهآءِ أَنِ انْصُرُوا الرَّحْمنَ بِالأَعْمالِ وَالأَخْلاقِ هذا ما أَمَرْناكُمْ بِهِ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهذا اللَّوْحِ الْمَنِيْعِ، الْبَهآءُ الْمُشْرِقُ مِنْ أُفُقِ مَلَكُوْتِيْ عَلَيْكَ وَعَلى الَّذِيْنَ نَصَرُوا الرَّحْمنَ بِالْمَعْرُوْفِ ألا إِنَّهُمْ مِنَ الْفائِزِيْنَ.