بسم الله الأعظم هذا كتاب من لدن مالك الأسماء...

حضرت بهاءالله

أصلي عربي



### كتاب مبين - آثار قلم اعلى – جلد 1، لوح رقم (58)، 153 بديع، صفحه 264 – 265

## بسم الله الاعظم

هذا کتاب من لدن مالک الاسمآء الی الذی تمسک بعروة الابهی و اقبل الی الله فاطر الارض و السمآء لتجذبه کلمات ربه الی المقام الذی کان فی ام الکتاب بالحق محمودا و یقوم بین العباد بذکر الله مالک یوم التناد لعل یقومن الراقدون من المهاد و یتوجهن الی شطر کان بانوار الوجه مضیئا یا عبد قم عن رقد السکون ثم ادع الناس الی الله المهیمن القیوم کذلک قضی الامر فی الالواح و اتی الحکم بسلطان کان علی العالمین محیطا قد تشرف تلک الدیار بقدوم ربک المختار و یسمع من کل شجر انه لا اله الا هو ان هذا لهو الذی وعدتم به فی لوح کان بام الکتاب لدی الوهاب مذکورا یا قوم لا تتبعوا اهوائکم ان اتبعوا الهکم انه قد اشرق من افق الرحمن ببرهان کان فی اللوح من قلم الروح مسطورا اتعبدون الاسمآء و تدعون فاطر الارض و السمآء مالکم لا تتخذون الیه سبیلا ایخوفکم سطوة الملوک لعمری اعلاهم من المملوک و انا المالک بالحق قد جئت بامر کان فی اللوح عظیما انا بلغنا الملوک رسالات ربهم و ما منعنا اقتدارهم و ما ورد علینا من البلایا کذلک کان الامر فی لوح القضآء من قلم الابهی بالحق مکتوبا نزلنا لهم آیات بینات و ارسلناها الیهم بقدرة من لدنا لیعلموا ان البلآء لا یمنع البهآء ینطق فی السجن بما یستبشر به افئدة الابرار و یضطرب الذی کان عن نفحات الوحی محروما طوبی لک بما فزت بعرفان ربک و اقبلت الی قبلة الآفاق بقلب کان فی حب الله قویا لا یحزنک قول المشرکین انهم کرماد سوف تمر علیه اریاح عاصفات و تجعله هبآء منثورا هل یبقی مع سلطانه من احد لا و ربک الرحمن سیفنی من فی الاکوان و یبقی الملک لسلطان کان فی ازل الازال بالحق عظیما ذکر الذین امنوا و بشرهم بما نزل من لدی العرش کذلک امرناک بالحق انه کان بعباده خبیرا بصیرا