هو العليم الأبهى أن يا خليلي في الصحف...

حضرت بهاءالله

النسخة العربية الأصلية



### كتاب مبين - آثار قلم اعلى – جلد 1، لوح رقم (91)، 153 بديع، صفحه 328 – 329

## هو العلیم الابهی

ان یا خلیلی فی الصحف و اسمی فی الکتب ان استمع ندآء الله من شاطیء بحر القدم فی البقعة النورآء من السدرة الابهی انه لا اله الا انا المقتدر القدیر لعن الله من ظلمک و انکر حقک فی البیان نشهد انه من الظالمین انک لا تحزن قد ابی الله عما ارادوا و نزل لک ما یبقی به ذکرک بین العالمین ان اطلع باذنی من افق سمآء امری و بلغ الناس بالحکمة و البیان کذلک امرت من لدن ربک الرحمن ایاک ان یمنعک من فی الاکوان عن ذکر ربک العزیز الحمید فانظر فی ملأ البیان و قلة درایتهم قد انکروا الذی باسمه زین سمآء البیان بشمس الحکمة و التبیان لولاه ما نطق شجر الطور و ما غردت حمامة الامر علی افنان دوحة الظهور کذلک اشرق نیر الوحی من افق ذکر ربک العزیز الحکیم قل یا قوم لو یستنشق احد لیجد من کل حرف نزل فی البیان رآئحة قمیصی المنیر قل هذا لهو الذی قد اخذ الله عهده قبل عهد نفسه و قبل خلق السموات و الارضین قد هبت اریاح القضآء من شطر القدرة و الاقتدار و اخذت منهم الاستقرار ان ربک هو الحاکم علی ما یرید انا بعد ورودنا فی السجن الاعظم بلغنا رسالات الله شرق الارض و غربها لیعلم الکل بان البلآء ما منع ربهم الابهی عما اراد و من افق السجن ندعو الامم الی الله مالک القدم کذلک اظهرنا القدرة رغما لانف الذین کفروا بالله العزیز العلیم دع الغافلین فی خوضهم ثم اذکر ربک بروح و ریحان انه معک و ینصرک بالحق فی کل حین ان اذکر الابن من قبلی و بشره بذکری ایاه سوف یرفع الله الذین ظلموا من غیر بینة و لا کتاب منیر و البهآء علیک و علیهم من لدی الله العزیز الجمیل