\_ ١٣٧ ایتها الناطقة بالثنآء علی الله انی قرئت نمیقتک الناطقة بتحیرک فی بعض الأحکام من شریعة الله منها صید الحیوانات المعصومة من الخطأ فلا تتحیری من هذا فامعنی النظر فی الحقائق الکونیة و سر حکمتها و رموزها و روابطها و ضوابطها فالکون مرتبطة من جمیع الجهات ربطا قویا لا یجوز الخلل و الفتور فیه بوجه من الوجوه فجمیع الأشیآء آکل و مأکول فی النشئة الجسمانیة فالنبات تمتص من الجماد و الحیوان یحصد و یبتلع النبات و الأنسان یأکل الحیوان ثم الجماد یأکل جسم الأنسان و ینتقل الأجسام من برزخ الی برزخ آخر و من حیات الی حیات آخر فکل شیء یمکن تعدیله و تبدیله الا الأمر الوجودی لانه ممتنع التبدیل و التعدیل حیث هو اساس لحیات جمیع الأجناس و الأنواع و الحقائق الکونیة فی عالم الأنشآء و اذا امعنت النظر بواسطة المرآت المکبرة فی المیاه و الأهویة التی یشرب منها الأنسان و یتنفس بها لتشاهدین بان فی کل نفس کل یتنفس به الأنسان یبتلع مبلغا وفیرا من الحیوانات و فی کل شربة ماء یبتلع الأنسان حیوانات شتی فهل من الأمکان منع هذا الأمر لأن الکائنات کلها آکل و مأکول و بهذا تقوم بنیة الموجودات و الا انحل روابط الوجود بین الامکان ثم الشیء کلما تهشم و تلاشی و حرم من حیات ترقی الی عالم حیات اعظم من الاول مثلا ترک الحیات الجمادیة فترقی الی الحیات النباتیة ثم ترک الحیات النباتیة فترقی الی عالم الحیات الحیوانیة ثم ترک الحیات الحیوانیة فترقی الی عالم الحیات الأنسانیة و هذا من فضل ربک الرحمن الرحیم و اسئل الله بان یؤیدک علی ادراک الأسرار المودعة فی حقیقة الوجود و یکشف عنک و عن اختک الغطآء حتی یظهر السر المصون و الرمز المکنون ظهور الشمس فی رابعة النهار و یوفق اختک و قرینک علی الدخول فی ملکوت الله و یشفیک عن کل عوارض جسمانیة او روحانیة فی عالم الأیجاد \*