هو الله تعالى شأنه العظمة والاقتدار أن يا محمد قم

حضرت بهاءالله

النسخة العربية الأصلية



### من آثار حضرة بهاءالله – لئالئ الحكمة، المجلد 2، لوح رقم (121)، الصفحة 235 - 236

## هو اللّه تعالی شأنه العظمة و الاجلال

ان یا محمّد قم علی خدمة اللّه و امره و کن لهیب الحمراء لاعداء جمالی الابهی و نور البیضاء لمظاهر اسمی العلیّ الاعلی و کذلک قدّر لک من جبروت عزّ علیّا تمسّک بغصن من هذه الشّجرة الّتی ارتفعت بالحقّ لئلاّ تسقط من قواصف الایّام و کن علی امر ربّک علی الحقّ مستقیما و کن فی کلّ الایّام متذکّرا ببدایع ذکر ربّک لتکون فی نفسک علی فرح عظیما لانّذکر اللّه یذهب الکدورات عن قلوب عباده و یجعلها مقدّسا عن دونه و کذلک اذکرناک و امرناک فی هذا اللّوح الّذی کان علی الحقّ بدیعا .