**الاقدس الاعظم الابهی**

هذا کتاب من لدنا الی الذی اقبل الی الله مولی العالمین نذکر له ما ورد علینا من جنود الظالمین اذا ادخلونا هذا المقام اشتد علینا الامر علی شأن لا یذکر بالبیان ان ربک لهو العلیم الخبیر فی کل یوم یزداد البلآء فی یوم یمنعون الناس عن الحضور فی هذا المنظر الکریم و فی یوم ینازعون مع احبآء الله و یمنعونهم بالظلم عن التوجه الی حوآئجهم الا انهم من اصحاب الجحیم و فی یوم یقولون انتم ترسلون الالواح و فی یوم یتمسکون بامر آخر الا انهم من الذین ظلموا فی الاعصار و کفروا بالله العزیز الحمید ان الذی خلق العالم لنفسه منعوه ان ینظر الی احد من احبآئه ان هذا الا ظلم مبین قال قآئل بکم فاحت نفحات الوحی فی البلاد و انقلب بها العباد الی العزیز الحکیم و قال الآخر بکم اضآء سراج الذکر و اردنا اخماده ان کان هذا جرمی فانا اذنب الثقلین اننی براء منکم وانتم برءآء قد قضی الامر بیننا و بینکم انه خیر الفاصلین قالوا قد جئت بید بیضآء و صحآئف نورآء التی لا تهوی بها انفسنا ان انت الا من المفسدین لو کان الامر کذلک قد سبقنی عباد قبلی یتلون علیکم آیات الله العزیز المنیع کلما تلونا علیهم آیات بینات قالوا انها مفتریات و اذا اظهرنا لهم ما عجزت عنه امثالهم قالوا هذا سحر مبین لم ندر بای حدیث تستقر انفسهم الا انهم من المغرقین قد غرقوا فی بحر الهوی و یحسبون انهم من اهل الهدی کذلک سولت لهم انفسهم و هم الیوم من المعتدین و اذکر اذ دخل النبیل مع اخویه مقبلا الی الله رب العالمین اخذوا لدی الباب بما اوحی الدجال فی صدور الظالمین لما دخلوا مقر الحکم قیل نجد منکم نفحة الرضوان و من وجوهکم نضرة الرحمن لیس لکم مقر عندنا ان اخرجوا فی الحین قال اما سمعتم اکرموا الضیف فبهت الذی ظلم قال اخرجوه من المدینة کذلک امرنا من رئیس الفاسقین ورد علی النبیل قبل علی و من معه کما ورد علیه ان ربک لهو العلیم البصیر نسئل الله بان یکفی شر هذین انه علی کل شیء قدیر مکرا و یمکران فی کل الاحیان سوف تلتهب نار مکرهم عسی الله ان یخمدها بسلطانه و یبعث من یکفی شرهما انه لهو المقتدر علی ما یرید ارتکبا ما ناح به سکان سرادق العصمة و اخذ مکرهما کل صغیر و کبیر قد قصصنا بعض ما ورد علینا لتکون مطلعا بما قضی و تقوم علی نصرة هذا المظلوم و تذکر ربک بهذا الاسم البدیع قد هاجت روآئح النفاق و نیر الامر فی ظلمة الآفاق انک لا تضطرب انا نحب ان نراک من الراسخین الحمد لله رب العالمین