بسم الله المقتدر المحيط ذكرُ من لدى الرحمن عبده...

حضرت بهاءالله

النسخة العربية الأصلية



### كتاب مبين - آثار قلم اعلى – جلد 1، لوح رقم (93)، 153 بديع، صفحه 332 – 333

## بسم الله المقتدر المحیط

ذکر من لدی الرحمن عبده لیجذبه الی مطلع الامر بوجه کان بانوار العرش مضیئا انا نذکرک فی السجن لتذکر ربک فی ایامک لعل الذین رقدوا یقومن من الاجداث و یجدن الی ذی الفضل سبیلا قل یا قوم اتی الرحمن فی ضلل الانوار و الاشرار یهربون الی الیمین و الیسار قل لا عاصم الیوم الا لمن تمسک بعروة ربه المختار کذلک کان الامر منزولا و الذی امن ثم کفر انه فی کل الاعصار کان فی الامر مریبا قل یا قوم هل الذی یدعوکم فی غمرات البلآء اراد لنفسه من شیء لا فو ربه الرحمن انه ما اراد منکم جزآء و لا شکورا یدعوکم لوجه الله و الذی توقف انه کان عن شطر القرب بعیدا قل یا قوم لا تجادلوا فی ایام الله قدسوا مقاعدکم عن ذکر الذین کفروا و الذی تمسک بذکر الرحمن انه کان عن ذکر العالمین غنیا قد نزلت مآئدة السمآء دعوا الجیفة عن ورآئکم ان اشربوا من البحر الاعظم ثم اترکوا مآء صدیدا قوموا علی نصرة الامر بالحکمة و البیان فی هذا الیوم الذی فیه شاخصت الابصار و المشرکون منصعقون من هذا النور المشرق علی الآفاق کذلک کان الامر فی اللوح مقضیا قل لو سمع المشرکون آیات الله و وجدوا حلاوة ما فیها من کوثر البیان لنبذوا ما عندهم و اقبلوا الی مقر کان باسم الله معروفا کذلک نزلنا لک آیات بینات لتقر بها عینک و تذکر الناس بهذا الفجر الذی کان من افق الله مشهودا و البهآء علیک و علی من اقبل الی الوجه تالله انه کان من اعلی الخلق لدی الحق مذکورا