بنام داناى بينا الحمد لله از فضل ورحمت وعنايت...

حضرت بهاءالله



### من آثار حضرة بهاءالله – لئالئ الحكمة، المجلد 3، لوح رقم (147)

## بنام داناى بينا

الحمد لله از فضل و رحمت و عنايت نامتناهيهٴ الهى بافق اعلى توجّه نمودى و از ايادى الطاف محبوب امكان كوثر حيوان آشاميدى و لسان رحمن بهَنِيْئًا لَكَ ناطق، قدر اينمقام اعلى و غاية قصوى و درّهٴ اولى را بدان و اين جوهر ثمين را از بصر سارقين و خائنين باسم حق جَلَّ جَلالُهُ حفظ نما، يا كاظِمُ اي دوست من اى بندهٴ من در ايّاميكه جميع نفوس از سطوت ظالمين و مشركين مضطرب و خائف بودند و خلف حجبات و سبحات ساكن اين مظلوم بكمال همّت و قدرت و عظمت بر امر قيام نمود قياميكه قعود او را اخذ ننمود و باعلى النّدآء اهل ملكوت انشارا بمالك اسما و فاطر سما دعوت نمود، و چون عالم امكان بانوار بيان رحمن روشن و منير گشت و راية حمرا بعنايت كلمهٴ عليا بر اعلى المقام منصوب نفوس مستورهٴ محتجبهٴ خائفه از خلف حجاب ظاهر و بصد هزار مكر و خدعه در اضلال نفوس منيرهٴ مطمئنه بر آمدند و بهر مملكت و ديار توجّه نموده و مينمايند كه شايد بالواح ناريّه و كتاب سجّين اهل يمين را از مآء معين منع نمايند و بمصدر ظنون و مطلع اوهام كشانند، انشآء الله بايد آنجناب بشانى مستقيم باشند كه از اثر آن أهل آن ديار بل ساير اشطار و اقطار باستقامت كبرى فائز شوند لَيْسَ هذا عَلى رَبِّكَ بِعَزِيْزٍ، جهد نما تا در حيات جان عزيز را بفداى ربّ عزيز نمائى و در زندگى بمقام بلند شهادت فائز باشى، هر نفسى اليوم در مشيّت و ارادهٴ حق جَلَّ جَلالُهُ فانى نمود يعنى از ارادهٴ خود گذشت وَبِما أَرادَ اللهُ تمسّك جست او در زندگى و حيات بشهادت كبرى فائز است طُوْبى لِنَفْسٍ فازَتْ بِهذا الْمَقامِ الأَسْمى الأَسْنى وَالأُفُقِ الأَعْلى الأَبْهى، يا كاظِمُ أَنِ افْرَحْ بِهذا الْفَرَحِ الأَعْظَمِ، بدرستيكه حقّ جَلَّ جَلالُهُ ذكر ترا قبول نمود و قربانيت لدى المظلوم مقبول افتاد أَنِ احْمَدِ اللهَ بِهذا الْفَضْلِ الَّذِيْ سَبَقَكَ وَالرَّحْمَةِ الَّتِيْ أَحاطَتْ مَنْ فِي السَّمواتِ وَالأَرَضِيْنَ، انشآء الله ساقى رحيق عرفان باشى و بر آن ديار و ناس پژمرده را از سلسبيل بيان الهى تازه و زنده نمائى تا كلّ از درياى دانائى محروم نمانند، ايكاش بنيّر اعظم كه از افق عالم اشراق نموده آگاه ميشدند، قسم بآفتاب علم الهى كه از افق سجن طالع است اگر بذرّهٴ از عنايات لا تحصاى او عارف شوند هر آينه كلّ را طائف حول مشاهده نمائى، اينست كلمهٴ عليا كه از مطلع علم مالك اسما ظاهر شده طُوْبى لِلسّامِعِيْنَ طُوْبى لِلْعارِفِيْنَ طُوْبى لِلْعامِلِيْنَ، الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعالَمِيْنَ.