( 111 )

هو الابهی

ایتها الورقات المبارکات من الشجرة الرحمانیة یا طوبی لکن بما نبتن من السدرة النورانیة و یا بشری لکن بما رویتن من فیوضات سماویة و یا فرحا لکن بما اصبحتن نضرة خضلة ریانة من رشحات سحاب السمآء الربانیة و یا سرورا لَکُنَّ بما استشرقتن من شمس الحقیقة نیر الآفاق فی یوم الأشراق و ثبتن علی المیثاق و حملتن المصائب و البلاء فی سبیل البهآء و تجرعتن کأسا دهاقا طافحة بصهباء الوفاء حبا بالجمال الاعلی اسئل الله ان یحفظکن فی صون حمایته و علیکن البهآء الأبهی (ع ع)