**بسم الله الاقدس الابهی**

هذا کتاب من لدنا الی الذی سلک سبیل الله الواضح المستقیم و تمسک بالعروة الوثقی و اجاب ندآء ربه العلی العظیم لیأخذه سکر خمر العرفان عما جری من قلم الرحمن و یؤیده علی ذکره و ثنآئه بین عباده الذین غفلوا عن یوم وعدوا به فی لوح حفیظ قم و قل یا قوم قد اتی الیوم و ینادی مظهر الامر عن یمین العرش من فی السموات و الارضین اتقوا الله و لا تتبعوا الذینهم اذا تلقی علیهم الآیات یصرون مستکبرین الا انهم فی عذاب الیم قد قید جمال القدم لاطلاق العالم و حبس فی الحصن الاعظم لعتق العالمین و اختار لنفسه الاحزان لسرور من فی الاکوان هذا من رحمة ربک الرحمن الرحیم قد قبلنا الذلة لعزکم و الشدآئد لرخائکم یا ملأ الموحدین ان الذی جآء لتعمیر العالم قد اسکنه المشرکون فی اخرب البلاد کذلک قضی الامر و امضیناه من قلم الوحی ان ربک لهو المقتدر علی ما یرید قل یا قوم ان الذی فدی نفسه لحیوتکم هل تعترضون علیه او تقتلونه فوا حسرة علیکم یا ملأ المعرضین انک سبح بحمد ربک فی الغدو و الآصال والعشی و الاشراق کذلک یامرک المظلوم من هذا الشطر البعید ما منعنا الذین قصدوا شطر الله من قبل الا لما ورد علینا فی تلک الایام ان ربک لهو العلیم الخبیر عنده علم السموات و الارض و ما ستر عن اعین المقربین کلما یامر به العباد انه خیر لهم و ما قصد فیه الا ما یحفظهم عن الفزع الاکبر او یقربهم الی مقر ربهم العزیز الحکیم لو اطلعوا بما عندنا لا یتحرکون الا بعد امری المشرق المنیر قل یا قوم هذا یوم فیه اضآء الوجه من افق القدس و ینادی المناد بین الارض و السمآء السجن لله المقتدر العزیز الفرید ان اذکروه علی مقاعدکم انه یذکرکم فی هذا السجن و یدعوکم الی الافق الاعلی ان هذا لفضل عظیم کبر من قبلی العباد الذین ما منعتهم الاحجاب عن شطر ربهم العزیز الوهاب و اذا یسمعون ذکری ینوحون لفراقی و یبکون لسجنی و بلآئی و انی و نفسی الرحمن اکون علی سرور مبین من وجد لذة البلآء فی سبیل الله خالق الاسمآء لا یبدله بما خلق فی ملکوت الانشآء ان ربک علی ما اقول شهید