بسم الله الأمنع العلي الأبهى يا أيها الناظر إلى الوجه...

حضرت بهاءالله

النسخة العربية الأصلية



### كتاب مبين - آثار قلم اعلى – جلد 1، لوح رقم (135)، 153 بديع، صفحه 387 – 388

## بسم الله الامنع العلی الابهی

یا ایها الناظر الی الوجه اسمع ندآئی و لا تضطرب عما ورد علی احبآء الله و امنآئه ذلک من سنة الله قد خلت فی الاعصار السآبقة و القرون الماضیة فکر فی الذین ارسلناهم بالحق و جعلناهم رحمة و ذکری للعالمین فوعمری انهم ما ارادوا لانفسهم الا ما اراد الله لهم و دعوا العباد فی کل الاحیان الی ربهم الرحمن و ما ارادوا منهم جزآء کل ذلک فی لوح حفیظ فلما ظهر منهم ما امروا به اعرض عنهم العلمآء و اعترض علیهم الادبآء و ارادوا ان یطفئوا نور الله بما کانوا علیه من العزة و الاقتدار و اخذتهم ایادی قدرة ربک المختار و منعتهم عما ارادوا و حقق الامر بسلطانه رغما لانفهم انه علی کل شیء قدیر قل لا عاصم لاحد من امر الله اتقوا یا قوم و لا تمنعوا انفسکم عما هو خیر لکم عن ملک العالمین این الذین کانوا قبلکم و تطوف فی حولهم ذوات الجمال ان اعتبروا یا قوم و لا تکونن من الغافلین سوف یأتی دونکم ویتصرف فی اموالکم و یسکن فی بیوتکم اسمعوا قولی و لا تکونن من الجاهلین لکل نفس ینبغی ان یختار لنفسه ما لا یتصرف فیه غیره و یکون معه فی کل الاحوال تالله انه لحب الله لو انتم من العارفین عمروا بیوتا لا تخربها الامطار و تحفظکم من حوادث الزمان کذلک یعلمکم هذا المظلوم الفرید انک ذکر العباد بما فی اللوح لعل یتوجهن الی مشرق الفضل و یکونن من التآئبین و الحمد لله رب العالمین