زیارات امام رضا (ع) - ۱

حضرت باب

النسخة العربية الأصلية



## زيارت حضرت امام رضا (1) – من آثار حضرت نقطه اولى – بر اساس نسخه مجموعه برنستون، جلد 4

## تذكر: اين نسخه كه ملاحظه ميفرمائيد عينا مطابق نسخه خطى تايپ گشته و هرگونه پيشنهاد اصلاحي در قسمت ملاحظات درباره اين اثر درج گرديده است.

**العلي الاظهر الاعلى**

اشهد الله ربك رب السموات رب الارض رب العالمين بانك انت امام عدل مبين قد اصطفاك الله ربك لذكره وانك انت شهيد من عنده على الخلق كلهم اجمعين فكيف اذكرك بما اتاك الله من فضله وانك انت غني عن العالمين ولا يعزب من علمك شيء في السموات ولا في الارض وان حكم كل شيء عندك في كتاب مبين وانك انت الذي لا يحيط احد بعلمك وانك انت فوق ما تدرك الافئدة فوق عرش عظيم بيدك ملكوت السموات والارض وما يبدع بحكم ربك ثم امر بديع وانك انت تفصل يوم الفصل بالعدل بين الكل فيما هم فيه يختلفون وان الكل يومئذ عليك يعرضون فمن جائك بحسنة من كتاب الله يومئذ فيدخل الجنة بفضلك في ظل ظليل ومن جائك يومئذ بسيئة فلا يجزيه الا بمثل ما اكتسب نفسه وما انت بظلام على عبد منيب فلم يكن في حكمك قدر خردل من ظلم وكل اليك يبعثون في يوم الفصل واليك يحشرون وان عندك مفاتيح الجنة والنار تدخل من تشاء فيها فيها قوم كانوا باياتك يوقنون وتدخل من تشاء فيها فيها قوم كانوا بايات الله يكذبون فلك الحمد في السموات والارض ويوم الذي فيه كل يسئلون وانك انت تري مقعدي على الجبل فاغفر لي وامنن علي فانك انت خير الغافرين ولقد خرجت من البيت رجاء لقائك ولقد حال الناس بيني وبين عرشك وانك انت خير الفاصلين فاذن لي بمنك واخرج الذين حالوا بغير حق بيني وبينك بحكم عدل قريب وقدر لي مخرج صدق ثم سلطان عدل مبين ولقد ارسلت اليك اول مؤمن بايات الله لنتلوا تلك الايات بين يديك ولنكونن من السائلين فضلك للمستضعفين هذا كتاب الذي يشهد على الناس على ما هم كانوا عاملين ولقد اذن من قبل ثم الان في هذا كتاب مبين الا يستكبر عليه احد ولا يمنع حق الذي فرض الله على الناس في كتاب مبين ذلك ما وصى الله عباده بالغيب لمن كان عنده حق عدل مبين ومن اعرض عن حكم ربك فعليه ذنبه وكان الله لغني عن العالمين