هو المشرق من أفق اللوح باسمه القدير كتاب من لدنّا لمن

حضرت بهاءالله

أصلي عربي



### من آثار حضرة بهاءالله – لئالئ الحكمة، المجلد 2، لوح رقم (63)، الصفحة 142 - 143

## هو المشرق من افق اللوح باسمه القدیر

کتاب من لدنّا لمن تضوّع من ذکره عرف محبّة ربّه العلیم الخبیر لیجذبه بیان الرّحمن الی مقام یسمع من هزیز اریاحه انّه لا اله الّا انا الفرد الواحد العزیز العظیم یا ایّها المقبل ان افرح بما تشرّف کتابک باصغاء مالک الاسماء فی هذا المقام الّذی سمّی بالاسماء الحسنی فی الصّحیفة الحمراء و بسماء هذه السّماء فی لوحی الحفیظ و وجدنا منه عرف خلوصک و إقبالک و توجّهک الی الافق الاعلی مطلع اشراق شمس اسمی الابهی و اجبناک بلوح تجد منه رائحة عنایة ربّک الکریم طوبی لک بما اردت القیام علی خدمة ربّک مالک الانام انّه یویّدک فضلا من عنده و هو الفضّال القدیم

ان انظر ثمّ اذکر فیما انزله الرّحمن فی الفرقان ( یوم یقوم النّاس لربّ العالمین ) فلمّا لاح و سطع انوار فجر الیوم اعرض عنه العلماء و العرفاء الی ان افتوا علی من اتی بظلم مبین قد کانوا منتظرین فی اللّیالی و الایّام ظهور مظهر ربّهم الرّحمن فلمّا ظهر بالحقّ اعرضوا عنه و جادلوا بآیاته الّتی احاطت السّموات و الارضین قد ارتکبوا ما لا ارتکبه علماء الاصنام اذ اتی محمّد رسول اللّه و علماء الیهود اذ اتی الرّوح بامر مبین کذلک قضی الامر و لکنّ القوم اکثرهم من الجاهلین قد نبذوا کتاب اللّه عن ورائهم بما اتبّعوا کلّ جاهل مریب

قم علی خدمة الامر بالحکمة و البیان و ذکّر من فی الامکان بما لاح واشرق من افق ارادة اللّه رب العالمین لا تحزن من الفراق و سطوته انّه یکتب لمن اراد اجر لقائه العزیز المنیع انّه یری و یحکم عنده علم کلّ شیء فی کتاب عزیز طوبی للسان نطق بالحقّ و لقلب اقبل الی الفرد الحکیم و لقلم یحرّر آثار ربّه الغفور الرّحیم قل ان یاتکم ناعق بالواح النّار دعوها عن ورائکم مقبلین الی اللّه العزیز الجمیل البهاء علیک و علی الّذین ما منعتهم کتب العالم و لا ضوضاء الامم عن هذا الکتاب الاعظم الّذی ینطق انّه لا اله الّا انا السّامع البصیر .