بسمي الذي به ماج بحر العرفان في الإمكان تعالى القديم...

حضرت بهاءالله

نسخه اصل فارسی



### من آثار حضرة بهاءالله – لئالئ الحكمة، المجلد 3، لوح رقم (186)

## بسمي الذي به ماج بحر العرفان في الإمكان

تَعالى الْقَدِيْمُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ، تَعالی الْقَدِيْرُ ذُو النُّوْرِ الْمُنِيْرِ، تَعالی الْكَرِيْمُ ذُو الأَمْرِ الْحَكِيْمِ، تَعالى الْبَهآءُ ذُو الْفَضْلِ وَالْعَطآءِ، وَتَعالى مالِكُ الأَسْمآءِ ذُو الْعِنايَةِ الْكُبْری، يا أَفْنانِيْ عَلَيْكَ بَهائِيْ وَعِنايَتِيْ وَرَحْمَتِي الَّتِيْ سَبَقَتِ الْوُجُوْدَ مِنَ الْغَيْبِ وَالشُّهُوْدِ، در بلايای مظلوم تفكّر نما نفسيرا كه تحت قباب عظمت و ظلّ سدرهٴ عنايت سالها حفظ نموديم بعنادی قيام نموده كه شبه نداشته و ندارد، حسَب الامر پادشاه ايران بعراق عرب توجّه نموديم، بعد از چندی اخوی وارد، و بعد از عراق حسَب الارادهٴ دولت عليّه بارض سرّ توجّه شد، مشاهده شد رفته در موصل منتظر ورود است، هر كجا رفتيم آمده و بعد معلوم شد به هادی دولت آبادی نوشته و انكار سفر و حضور خود را نموده، سبحان الله در اين امر يك لطمه نخورده حال با مثل خودی شيخ محمّد متّحد شده و همچنين با پسر ملاّ جعفر و آقا خان و دو نفس ديگر و هر يوم بمفترياتی متمسّك، حمد خدا را كه ظاهر فرمود آنچه را كه مستور بود تا مظاهر عدل و انصاف آگاه شوند وَلكِنَّ الْمَظْلُوْمَ كانَ قائِمًا بِأَمْرٍ لا يَقُوْمُ مَعَهُ جُنُوْدُ الأَرْضِ وَالسَّمآءِ وَناطِقًا بِقُدْرَةٍ لا تُضْعِفُهُ صُفُوْفُ الأَعْدآءِ، از حق ميطلبيم آنجنابرا موفّق فرمايد بر آنچه سزاوار يوم اوست، يا أَفنانی محزون مباشيد از آنچه ظاهر شده بروح و ريحان و حكمت و بيان بتبليغ مشغول شويد اينست شان شما وَكانَ اللهُ عَلى ما أَقُوْلُ شَهِيْدا، غصن اكبر عَلَيْهِ بَهآءُ اللهِ مكرّر ذكر شما را نموده، نَسْئَلُ اللهَ تَبارَكَ وَتَعالى أَنْ يُقَدِّرَ لَهُ وَلِجَنابِكَ ما يَكُوْنُ باقِيًا بِدَوامِ مُلْكِهِ وَمَلَكُوْتِهِ وَعِزِّهِ وَجَبَرُوْتِهِ إِنَّهُ عَلى كُلِّشَيْءٍ قَدِيْرٌ، الْبَهآءُ الْمُشْرِقُ مِنْ أُفُقِ سَمآءِ عِنايَتِيْ عَلَيْكُمْ وَعَلى مَنْ مَعَكُمْ وَيُحِبُّكُمْ وَيَسْمَعُ قَوْلَكُمْ فِيْهذا الأَمْرِ الأَقْدَسِ الأَظْهَرِ الأَطْهَرِ الْعَزِيْزِ الْعَظِيْمِ.