الأقدس الأعظم ذكرٌ من لدنّا إلى الذي استهدى...

حضرت بهاءالله

النسخة العربية الأصلية



### كتاب مبين - آثار قلم اعلى – جلد 1، لوح رقم (106)، 153 بديع، صفحه 355

## الاقدس الاعظم

ذکر من لدنا الی الذی استهدی فی ایام ربه و فاز بانوار العرش و کان من المقبلین لیطیر من الشوق الی الهوآء الذی قدسه الله من ظنون المریبین ان یا عبد ان استمع الندآء من شطر عکآء سجن ربک الابهی بانی انا المظلوم الغریب خلقنا العباد لخدمتی انهم کفروا بعد الذی کشفنا لهم الوجه بنور مبین ان الذین غفلوا سوف یجدون انفسهم فی خسران عظیم قل لو اراد الله لیقبضهم بامر من عنده انه لهو المقتدر القدیر انهم ضعفآء ما بلغوا حد البلوغ لا یعرفون ما ینفعهم ان ربک لهو الغفور الرحیم یدعوهم فی کل الاحیان و یذکرهم بفضل من عنده لعل یتوجهون الی هذا الافق المشرق المنیر انک انت یا ایها السالک الی الله ذکر عبادی لعل یضعون الهوی و یسرعون الی فاطر الارض و السمآء کذلک امرت من لدن علیم حکیم ایاک ان تتوقف فی ذکر ربک قد خلقناک لامری فاعرف و قل الحمد لک یا اله العالمین ان وجدت فی قلب نفحات حب ربک دار معه و ذکره من قبلی قد سبقت رحمتی للعالمین لا تمنعک الکدورات عن مالک الاسمآء و الصفات و لا الاحزان عن ثنآء ربک الابهی ان اشتغل بذکره بین عباده الغافلین لعل یسمعون ندآء الله و یتخذون الیه سبیلا ان ربک لهو العزیز الکریم و البهآء علیک و علی من معک من احبآء ربک من کل صغیر و کبیر