

## 



 والأرض وما بينهما والله ألهان مؤتله متآلك، ولله مليك سلطان ألوهيّة السّمّوات والأرض وما بالها بينهما والله ألاّه مؤتله متآل

قُل اللهُ إله فوق كلّ ذي إئلآه لن يقدر أن يمتنع عن مليك سلطان إئلآئه من أحدِ لا في السّمُوات ولا في
 إئآئه من أحدٍ لا في السّمّوات ولا في الأرض ولا ما بينهما إنّه كان الآها آلها أليها
 ولترفعنّ من تشاء ولتنزلنّ من تشاء ولتنصرنّ من تشاء ولتخذلنّ ملّ من تشاء ولتعزّنّ من تشاء ولتزلّنّ من من تشاء


 من تشاء ولتذلّنّ من تشاء في قبضتك ملكوت كلّ شيء تخلق ما تشاء بأ بأمرك إنّك كنت ألاّها آلها أليها







## 


[ركن التوحيد]



$\qquad$
1 الاثبات بمعنى الإيمان بعكس النفي الذي هو الجحد والكفر.


 عَلى يِبَادِهِ، الفروعِ العدلية (العربية) 22 من يظهره الله: إشارة الى حضرة بهاءالله. "والصلوة والثناء على أعظم نور سطع ولاح من مطلع الإشراق على الآفاق ...بهاءاءالهُ الأفخم

 33 عدد "كل شيء"= 361، بمعنى لو يوحّدون الله بكلّ ما في إمكانهم ويحتجبون عن "مظهر الله لذالك الزمان" لن يقبل الله توحيدهم















 لا أوّل له إلى آخر الّني لا آخر له لأقدّسنّ نفسي عن كلّ شيٍ ولا يدركني من شيءٍ لا في السَّمُوات ولا


 كتاب الاسماء، بسم الها الارشد الارشد.







أن يا كلّ شيء إن تريدون أن تحمدونني جزاء ما قد خاقتكم ورزقتكم وأمتّكم وأحييتكم فلتحمدنّ "من


[ركن النبوة والرسالةّ]


 "من يظهره الشه" لعآلّكم أنتم به تو توحّدون.

$$
7 \text { 7 المل اليبان: المؤمنون بدين البيان }
$$


 الختم التّي قد جعاها الله في مقام الميّيةّ مقام نفسه"، تفسير النبوة الخاصة. "قال الإمام الصادق (عليه السلام): خلق الله المشيئة بنغسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة"، أصول الكافي الماكي، ج1، الكُليني، كتاب التو التوحيد.


 8 تنزيه وتقدس الذات الالهية عن الوصف أو المعرفة ساذج: بسيط (بسيط الحقيقة)، جوهر: ماهية (الاعيان الثابتة)




فهو حق. "، شرح الفوائد الاثتني عشرة، جوامع الكلم، الجزء الاول، الشيخ أحمد الاحسائي

## [ركن الشهادة: اقتران ركن التوحيد وركن النبوة (الركن الاول والثاني من اركان الدين)]





 عن سرّ الأمر محتجبون، حينئذ كلّ ما على الأرض بألسنتهم يقولون "لا إله إلّا الله" وأنّ "ذات حـلا حرون السّبع "، ${ }^{10}$ حجّة الله، ، ${ }^{11}$ ولكنّهم عن معناهِا محتجبون إلّا الّذينهم أوتوا البيان فأولئك هم في ظلّ الإثبات ثابتون.
[النفي والاثثبات: الكفر والايمان]

 النّي بعد ما أنّكم أنتم في كلّ عمركم للإثبات تجتهدون، فإنّ ذلك "من يظهره الله" عنده آياتٍ بيّناتٍ

9 علة الخلق هي التوحيد، والتوحيد يتطلب المعرفة (الايمان)، والمعرفة تتطلب العبادة، والعبادة تتطلب اتباع الأوامر والتعاليم الالهية، وكل هذا
ينتهي عند المظهر الالهي .

لأن الذات الالهية هي "غيبُ منيُّ لا يُذكر وكينونةُ حفيّة لا تُنعت"، حضرة عبدا البهاء، من مكاتيب عبدالبهاء، جلد1، ص 70
 10 10 ذات حروف السبع: إشارة الى حضرة الباب، لأن إسمه المبارك "علي محمد" يتكوّن من سبعة أحرف. أيضًا، اسم حضرة بهاءاءله "حسين علي" يتكوّن من سبعة أحرف.
 محمد باب اللّ، .... . .
 السبعة.

 12 يوم القيامة: يوم بعثة الرسل، بعثة حضرة المسيح، بعثة الرسول، بعثة حضرة الباب، بعثة "من يظهره اللّ"، عليهم السلام "مراد از يوم قيامت يوم ظهور شجرة حقيتت است"، البيان الفارسي، 7 : 2
 الأحكام قد قدّرت لذلك الحكم إن أنتم قليلا ما تتفكّرّون
 كنّا على ذلك لمقتدرين
 هم حين ظهوري بي وآياتي يؤمنون واللّا لندخلنّهم في النّني ذلك ما يا يدخلنّهم في النّار أن يا عبادي الادي تتّقون. 13

## [الرضوانين، الاصغر والاكبر] [الاريم]

[1 - الرضوان الاول (الاصغر) واحكامه: في هذا العالم]
 نصيبًا فوق الأرض كيف لم يذكرهم من أحد، ولو استظهر الحقّ عليهم ليأخذنّهم وليفنينّهم، هذا نا نارهم في حياتهم ورضوانكم في حياتكم أنتم باستحقاق أنفسكم تنظرون.



 ظهور الآخر لا ينغهمم ظهور الأوّل ولو هم في دينهم مخلصون

 "واذا يوم "من يظهره الشّ" ... باقباله يصير العبد من حروف الإثبات ومن احتجابه يصير العبد من حروف النفي"، في جواب الملا باقر التبيزي
بخصوص من يظهره الش

هذا أوّل الصّراط في دينكم أنتم بالله وآياته تؤمنون وتوقنون، حين ما تسمعنّ أن ينطقن من أحد أنّه "لا


 وإن تجتهاون في دينكم لا ينغعكم قدر خردل عند الله وأنتم إن كنتم في أوّل دينكم مؤمنين أن تنفيّن أنفسكم باستحقاقكم قبل أن يفنيكم الله ربّكم إن كنتم لمدّيّنين. 16





 تتعاليون، وأنتم باستحقاقكم عن الفنآء لتأمنون، هل يعدل رضوانا فيا في حياتكم مثل هذا إن أنتم قليلا ما تتغڭكرون .
 16
"وأنا ذا أذكر في مقام القسطاس آياتا قبل ذكر الشّرح ليثبت الميزان فإذا ثبت القسطاس يبطل كلّ التُعارضات من عند كلّ النّاس وكلّ ما رأيت

 للعالمين جميعًا "، تغسير سورة الكوثر
[2 - الرضوان الثاني (الاكبر): في العالم الآخَخَ
 مِنْ عِدْلٍ وَلَا شَبْهٍ وَلَا كُفْوٍ وَلَا قَرِيْنٍ وَلَا مِثْالٍ

 لو أوتيتم من العقل من شيءٍ لا تختارنّ دنّ دون هذا إذ إذ أنتم لتموتون.
 ستموتون ولكنّكم إلى آخر الّندي لا آخر له في النّار لا تنصرون.
[الايمان (الاثبات): الايمان والاعممال معًا]




قدّر في الكتاب إِنَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيٍُ عَاِيمًا . 17

"Man's highest station, however, is attained through faith in God in every Dispensation and by acceptance of what hath been revealed by Him, and not through learning.", Selections from the Writings of the Bab, Persian Bayan, (V, 4), Page 114-115


$$
\text { القرآن الكريم، سورة آل عمران (3)، الآية } 91
$$




 وجاءت الأنهار وهِّت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيمًا"، إنجيل متّى، الاصحاح السان السابع ، الآية 21-27 21



 ظلّ الإثبات لم يحتجب عن حدود البيان، وإنّ الذّين تريهم في دينهم عن حدود دينهم محتجبون وما

[كتابة "لا إله إلا الله" 19 مرة في كل يوم وليلة، ركن التوحيد]
 "بمن يظهره الله" ثمّ ما يقدّر من عنده بأمره من أدلاّ تلك الآيات الّات يؤمنون ويوقنون ثمّ دين الله بالحقّ
 جهلني ورائه السّجْين"، التوقيع الثنالث الى محمد شاه






 "قل إنَ الله قد خلق شجرة النّقي والإثنات وأمركم أن لا تقربوا النّفي وأنتم تعلمون ولتقربنّ إلى الله يا شجرة الإثبات أنتم إيّاه تدعون"، كتاب
الاسماء، بسم الله الارتح الارتح

20 عدة "واحد" حسب حساب الجمل الكبير: و+ أ +

## 


 ورفتتها وقدّستها وأكملتها بما قد أظهرتَ في مثل تلك السّاعة "نقطة البيان"، 21 آية طلعتك ولك ووجهة أزليّتّك





فيه آية الهُدى حين استماعه وبنية الأبهى حين إذكاره .

21 تاريخ ليلة بعثة حضرة الباب: ساعتين وخمس دقائق بعد الغروب من ليلة الخامس من شهر جمادي الأولى من سنة 1260هـ الموافق 23 من شهر مايو/آيار من سنة 1844م
"و بعد از غرس شجره قرآن كمال آن در هزار و دويست و هفتاد رسيد كه آر بلوغ آن در دو ساعتى درشب پنجم جمادى الاوّل مى بود به پنج
دقيقه"، البيان الفارسي، 13 : 6
"هست كه در قرآن خداوند وعده فرموده كه اوّل آن بعد از دو ساعت و يازده دقيقه ازشب پنجم جمادى الاولى سنهُ هزار و دويست و شصت كه سنءٔ هزار و دويست و هغتاد بعثت ميشود اوّل يوم قيامت قرآن بود و الى غروب شجره حقيقت قيامت قرآن است زيرا كه شيئ تا بمقام كمال نرسد

قيامت"، البيان الفارسي، 7 : 2 2 2
نتطة اليبان: من ألقاب حضرة الباب
22 الملا حسين البشروئي، أول من آمن بدعوة حضرة الباب، جناب باب باب الباب
23 الحروف الثلاثة: (1) محمد حسين، أخ الملا حسين. (2) محمد باقر، أن عم الملا حسين. . (3) الملا علي البسطامي


 شيء بأن يظهرنَّ من عنده الإثبات حين ما تطلعن "شجرة البيان"24

## 




24 الشجرة: المظهر الإلهي
شجرة اليبان: إشارة الى حضرة البابـ.

هست و اولم يزل ولا يزال عرش ظهور وبطون او در ميان همين خلت بوده كه در هر زمان بآنجه خواسته ظاهر فرموده"، اليِان الفارسي، 8: 2 : 2
"That which is intended by 'Revelation of God' is the Tree of divine Truth that betokeneth none but Him, and it is this divine Tree that hath raised and will raise up Messengers, and hath revealed and will ever reveal Scriptures. From eternity unto eternity this Tree of divine Truth hath served and will ever serve as the throne of the revelation and concealment of God among His creatures, and in every age is made manifest through whomsoever He pleaseth.", Selections from the Writings of the Bab, Persian Bayan, (II, 8), pp 145-146


 السّمُوات ومن في الأرض وكان الله بكلَ شيء عليمًا ": .. . . تلك شجرة قد خلقهـا الله واختارها بين العالمين"، كتاب الجزاء




$$
\begin{aligned}
& \text { 26 عدة حرف "و" حسب حساب الجمل الكبير = 6. .. إثارة الى آخر السنة السادسة من دعوة حضرة الباب } \\
& \text { تاريخ نزول هذا اللوح المبارك: } \\
& \text { (1) رأس السنة السابعة في التقويم البديع: اليوم الاول (البهاء) من الشهر الاول (البهاء) سنة الواو بديع (1 - 1-7 بديع) }
\end{aligned}
$$

وقد احتجب كلّ عن مرادك بعد ما اجتهد كلّ عند نفسه في رضائك إلّا ما قد عرّفته نفسك في البيان وأدخلته في رضوان البيان، فإنّ أولئك قد فازوا بمرادك في في ارتفاع توحيدك ودخلوا في في رضوانك بانك بامتناع









 لا ينسب إليك، وإن يكن من خير ذلك من الإثبات ينسب إليك، فلتجعلنّ اللّهمّ كلّا من أدلّاء إثباتك ألن أن لا يفنى بنار احتجابك من شيء إذ إنّك ما خلقت من شيء إلا اللا لهذا

$$
\text { عيد الصيام (رأس السنة حسب التقويم البديع، النيروز): } 19 \text { آذار 1850م (19 ـ } 3 \text { ـ } 1850 \text { ميلادية) }
$$

(2) عيد بعثة حضرة الباب: 5 جمادي الأولى 1266هـ (5 ـ 5 - 1266 هجرية)

 اسم جاللك ثمّ عزّتّك 29






 وغلبتك واقتهارك واظتهارك واستلاطك واقتدارك وارتناعك وامتناعك واجتالكالك واعتزازك واحتشاماك

$$
\begin{aligned}
& \text { 27 المقام الاول: باسم ما قد جعلت عدده الهاء: عدة حرف (هـ) حسب حساب الجمل الكيير = 5، عدة "باب" = } 5 \text { الابي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الابواب الرباع: أبواب الإمام النائب الأربعة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قيام أو ظهور الهظهر الالهي: قيام أو ظهور الهوية الالثية. } \\
& \text { "هد" إثارة الى الهوية، والالف في "واو" إشارة الى القيام أو الظهور، "هو" إثارة الى قيام أو ظهور الهوية }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القلدرين: اليعيدين. عيد رأس السنة وعيد البعة } \\
& \text { كل شيء: السنة }
\end{aligned}
$$

واشتواكك واعتظامك واكتبارك وامتلاكك وارتضائك واعتالائك واحتكامك واغتنائك على شجرة محبّتك
 حتّى تعرضنّها عليه ساجدةً خاضعةً خاشعةً قانتةً ذاكرةً حامدةً شاكرةً راغبةً، حيث ولا لا نشاء إلاّ بمشيّة "من


[توافق تاريخ ليلة البعثة الهجرية مع عيد انتهاء الصيام ورأس السنة (النيروز) عام 1266هـ]






فلتنزلنّ اللّهمّمّلى مطالع ما قد خلقته في البيان من كلّ ظهوراتك وتجلّيلّاتك وآياتك ودلاتلاتلاتك ولاتك وعلاماتك

 واستقلال واستجلال وابتهآء واعتلاء واقتدار واستلاط واعتزاز واجتلال واكتبار واعتظام واقتهار واظتهار وانتصار واغتلاب وافتتاح واكترام واغتنام واكتمال واجتمال واطراز وما أنت عليه من أسمائك الحسنى

31 سنة نزول هذا اللوح المبارك: رأس السنة السادسة حسب التقويم البديع (6/1/1 بديع ، 5/5/5 سنة 1266هـ) 5 (1266)
 32 الليلة العظمى ... خلقت به البيان: ليلة البعثة 5 جمادي الاولى 1260هـ ـ ـ وجعلته عيدا: عيد بعثة حضرة الباب
33 بشأنين عظميمين ... بقدرين كيرين: توافق تاريخ البعثة الهجري مع رأس السنة السابعة حسب التقيم البديع ليلة يوم الثاثاء الخامس من جمادي الاولى سنة 1266هـ (يوم البثة) = ليلة يوم الثالاثاء التاسع عشر من مارس 1850م (رأس السنة البديع)

وأمنالك العليا، فإنّي لأُشهردنّاك وكلّ شيء بأنّي آمنت بك وما نزّلت في البيان وبك استعذت عن النّي وما لا تحتّنه










 بارتناعك والمقتدر باقتدارك والمستاط باستالاطك.





 وسموّ ارتغاعك
[تلك ليلة: يدي الصيام ورأس السنة (النيروز)، وعيد البعنة حسب التقوبم الهجري]



 اللّهمّ علينا وعلى من في البيان من أوّله وآخره وظاهره وباطنه كلّ نصرك وفتحكا ونك وما أنت عليه من أسمائكاك
 ولا ما بينهما ولا يعجزك من شيء لا في ملكوت الأمرولا الخلق ولا ما دونهما وإنّاك كنت علآما قديرا

34 الالف واللام في السنين: أ + ل = $31=30+1$ سنة (حسب حساب الجمل الكبير)، إشارة الى سن حضرة الباب في تلك السنة أدخلتني في الباء واللام: ب + ل = = $1230+2=32$ سنة، إشارة الى سن حضرة الباب في تلك الليلة والسنة (ولد حضرة الباب في 1 محرم



 "ربّنا اغفر لي ولوالديّ ولمن أحبّ ذكراله الأكبر بالحقّ الخالص من المؤمنين والمؤمنات إنّك ذو الفضل والجود وإنّاك قد كنت بالحقّ على
كلّ شيء قديرا"، قيوم الاسماء، سورة العبد (109).
"سبحانك اللّهمّ فأنزل على أَبِي حينئذ في مقعده ما يفرغ به فؤاده إنّك أنت ربّ العالمين * وأنزل اللّهمّ على من حملتني إنّك أكّ أنت ربّ
العالمين ما ينبغي لبديع رحمتاك فإنّاك أنت أقرب الأرحمين وإنّك أنت أكرم الأكرمين تبدع ما تشاء بأمرك كن فيكون"، كتاب الجزاء.
 من عندك وتقرّ عينها بانتقامك من أعدائك وتعطيها ما تهوى إليها نفسها في سبيل مرضاتك"، سر تسبيح فاطمة

## 

بسم الله الأرفع الأرفع، الحمد لله الّذي قد تجلّى على كلّ الممكنات بارتفاع امتناع أزليّته، واسترفع فوق

 استجمال أنوار طلعته، واستساط فوق كلّ من في ملكوت الأسماء والصّفات باستمالك كِ امتالك قدّوسيّنه .
[يوم الله، يوم بعثة حضرة الباب وبعثة "من يظهره الله"]
فأستشهده في ذلك "اليوم"36 الّذي قد جعله يوم ظهوره على كلّ شيء وأعطاه من أسماء نفسه عدد "كاكّلِ



 وأرضى من كلّ يوم بارتضائه، وأعلم من كلّ يوم باعتلامه، وأقدر من كلّ يوم باقتداره، وأشرف من كّ كلّ يوم



> 36 "ملخص اين باب آنكه خداوند عالم درميان ايام يومى را منسوب بخخود فرموده وآن را (يوم الله) خوانده"، البيان الفارسي، 14 : 6 37 عدة "كل شيء" حسب حساب الجمل الكبير = 360، إثارة الى الاسماء الالهية، واحد لكل يوم من أيام السنة

فتعالى تعالى من ذلك اليوم المبارك الميمون، وتعالى تعالى من ذلك اليوم المترافع المكنونون، وتعالى الى الى الى

 اليوم المتعازز الممتون.
 فيه قد أظهر الله "مظهر نفسه"، وأغرس شِجرة الإثبات بظهوره، وجعل له كلّ أسمائه الحسنى مّمّا قد أحاط به علمه.

فهذا "يوم الأُلوهيّة"، وهذا "يوم الكُّبوبيّة"، وهذا "يوم الوحدانيّة"، وهذا "يوم الصّمدانيّة"، وهذا "يوم
 "يوم المقصوديّة"، وهذا "يوم المحبوبيّة"، وهذا "يوم المنعوتيّة"، وهذا "يوم الموصوفيّة"، وهذا "يوما "يوم
 على أوّل ليله سبحان الله ذي العزّ الشّامخ المنيع، وفي أوّل نهاره سبحان الهّ ذي الجالال الرّفيع .



 وكلّ ذا دلائل يستدلّ باحتبابه، وكلّ ذا شرف يستشرف باشترافه، وكلّ ذا سالطنة يستسالط باستا باستلاطه، وكلّ ذا ملك يستملك بامتلاككه وكلّ ذا علوّ يستعلي باعتلائه .

هذا "يومٌ" قد خلقه الله قبل خلق كلّ شيء وجعله مرآت نفسه في الأيّام وقدّسه عن الأمثال والأشباه وطهّهره عن الأعدال والأكفاء، هذا "يوم الله" جلّ جلاله هذا "يوم الله" عزّ إعزازه، هذا "يوم الله" حقّ إحقاقه، ،


هذا "يومُ" يطرّزنّ فيه سكّان الرّضوان، ويجملنّ فيه سكّان الفردوس، ويبهجّنّ فيه سكّان ملان ملأ الأعلى،

 ترفع فيه شجرة الإثبات على غاية الإرتفاع بحيث لم يكن في علمه من شيء إلّا ساجدًا له بين يديه اله ويه وقائمًا





 نفسا يؤتيه الله ثواب من ابتهج كلّ شيء، هذا "يومٌ" من يرضينّ نفسا عن نفسه يؤن يؤتيه الله ثواب من يرضى كلّ شيء عن نفسه.

هذا يوم "من يظهره الله" ارتفع وامتنع اجتالله، واستبهى واستعلى اعتزازه، رضائه يكفيكم عن رضآءكلّ
 استسرار كلّ شيء، واستبشاره يكفيكم عن استبشار كلّ شيء، بلى والهّ إنّ الأمر لأعلى وأجلّ كِّ ، وإنّ السّرّ

 وبهاه وعزّه وعلاه فإنّ كلّا يطوفن في حول إرادته ما خلق الله من شيء إلّا وقد أخخ عنه عهلد ولايته، فهذا
"يومٌ" قد عرض الله محبّته على كلّ شيء فأوّل من أجاب "نتطة البيان"، فلذا قد جعله "مظهر نفسه" في ذلك الرّضوان وأعطاه ما لم يؤت أحدًا في الجنان من أوّل الّذي لا أوّل له إلى آخر الّذي لا آخر له.

## 


 تستدلّون على اعتزاز "من يظهره الله" واستجلال من يرفعه الله، فلتراقبنّ أنفسكم فإنّ الله ليأتينّكم وأسمائه

 مظهر الألوهيّة والرّبوبيّة في مقعد يستحي الله أن يذكره ${ }^{38}$ بعد ما كلّ في كلّ شلّ شأن لحبّه ورضائه يسلكون ولوذّه ولقائه يرغبون.

## [تلاوة "بسم الله الارفع الارفع " 360 مرة في يوم الله (يوم البعثة)]






 عباده

سبحانه وتعالى لأحمدنّه في ذلك اليوم المسعود والطّرز المحمود حمدا يملأ السّمّوات كلّهنّ من امتناع ارتفاع سلطنته والأرض وما عليها بأسرهنّ من استقلال استجلال الـال مالكنته وما بينهما من مالكوت ألماء أمره وخلقه من استعلاء استبهاء استرضاء فردانيّته حمدا ما حمده أحد من قبل شبهه ولا يحمده أحد من بعد عَدله


 وظواهر كلّ شيء من استقالال وحدانيّته وبواطن كلّ شيء من استجلا خلقه ويشهد على شجرة الإثبات في منتهى ذروة الزّو والإرتفاع وغاية بحبوحة المجد والإمتناع ودونهما على منتهى الفناء والإنعدام ومنتهى البعد والإقتحام حيث لم يذكره من أحد حتّى نفسه حمدا يستعلي على كلّ حمد ويسترفع على كلّ مجدد ويستمنع على كلّ عضد ويستعلي على كلّ صمد ويستبهي على كلِّلِّ
 أحد من عباده شكرا يملأ السّمُوات كلّهن من استقالال استجلال استكمال استحمال استعدال استغضال

 بطونات سلطان عزّ فردانيّه وما دونهما من استعلاء استبهاء استرضاء استضواء استثناء استسناء استسماء
 حجابه بالإقبال وليبطّنّ فنائه بين يديّ الإستقالال حتّى استجنّ فيّ فيه ما استجنّ وأظهر عنه ما استمنّ مثل ملائكة العالين والمسبّحين والكرُوبيّن والمقدّسين والمججالّين والظّاهرين والّرافعين أن يطلع مثل ذلك اليوم على شجرة الحقيقة مثل ما قد طلع على سليمان ابن داود حيث لم يكن فوق الأرض من شيء إلّا وإنّه
 السّماء عن ملائكة الّذين لا يحيط علم أحد بأعدادهم حيث يسبّحون الله رّهّم في كلّ شأن وهم لا

39 خحاتم النبي سليمان: ذُكرت قصّة خاتم النبي سليمان في كتاب العهد القديم، والقرآن الكريم مَ يذكر خاتم النبي سليمان ولم يشير إليه. وهنالك الكـ العديد من القصص عن هذا الخاتم في روايات اليهود والمسلمين. وهنا الاشارة الى السلطنة التي منحها الله للببي سليمان، راجع القرآن الكريم، سورة الانبياء، سبأ، ص ، النمل

يسأمون ويقدّسون الله ربّهم في كلّ حين وهم لا يفترون ويمجّدون الله بارئهم وهم لا يصمتون ويكبّرون الله
 الأرواح ما يستحتنّ لله فلا تجعلنّه لدون الله وما يستحقّ لدون الله فلا تجعلنّه لله فإنّ كلّ خير يمكن في الإبداع يستحقّ "من يظهره الله" وكلّ دون خير يمكن في الإبداع يستحقّ من يحتحجب "عمّن يظهره الله" ولكنّكم تشهدون استحقاق نقطة الإلْيّة ومقعدها واستحقاق دون نقطة الإلْيّة ومحالّها فلتّتّنّ الله في مبدئكم ومنتهاكم ولتحسنن في ذلك اليوم بذرّيّاتكم ومن في بيوتكم وأولي قرابتكم وأولي محبّتكم وأولي ولايتكم ولتحضرنّ بين يديّ "من يظهره الله" إن أنتم في أيّام ظهوره ساجلون خاضعون قانتون شاكرون حامدون

40 المظهر الالكي: أعراش الحقيقة، أعراش ظهوره، ظهورك، ظهوراتك، أعراش طلعتاك، الأعراش الأزلية، الأعراش المتجلية. ..
 نفسه في عالم الأمروالخلق"، الكتاب الاقدس، النقرة 1 أيضًا راجِ "في جواب اسئله ميرزا حسن" في تفسير الآية: الرحمن على العرش استوى





 في ذَانِكُ العيدين فضلا من الهُ ربّ العالمين.

$$
\begin{aligned}
& \text { 41 "و هيجّ جنتى اعظم تر از براى هيتِ نفسى نيست كه در حين ظهور الله ادراك نمايد اورا وآيات او را بشنود و ايمان آورد بلقاء او كه لقاء الله }
\end{aligned}
$$

"There is no paradise more wondrous for any soul than to be exposed to God's Manifestation in His Day, to hear His verses and believe in them, to attain His presence, which is naught but the presence of God,".Selections from the Writings of the Bab, Excerpts from the Persian Bayan, II, 16
"في أنَّ ما قد نزّل الله من ذكر لقائه أو لقاء الرب إنَّما المراد به "مَنْ يُظْهِرُه اللهُ" لأنْ الله لا يُرى بذاته"، البيان الفارسي، 7 : 3
"و هر كس لقاء "من يظهره الله" را درك نمايد لقاء الله را درك نموده و فائز بلقاء رب شده گَر مؤمن باو باشد"، البيان الفارسي، 7 : 3 3
"يوم القيمة على ما أنتم تدركون من أوّل ما [تطلع] شمس البهاء إلى أن تغرب خير في كتاب الله عن كلّ اللّيل إن أنتم تدركون ما خلق الله من شيء

$$
\text { إلّا ليومئذٍ إذ كلّ للقاء اللهَ ثمّ رضائه يعملون، وفي يوم القيمة يُدْرَك هذا ظَاهِرًا"، البيان العربي، } 7 \text { : } 2
$$

"و بدانكه كل از براى لقاء الله خلق شده اند و مراد لقاء ذات ازل نيست زيرا كه اون ممتنع بوده در حق خلق بلكه مراد لقاء مظهر حقيقت است كه مدل بر او بوده و ناطق"، الدلائل السبعة الفارسية
"There is no paradise more wondrous for any soul than to be exposed to God's Manifestation in His Day, to hear His verses and believe in them, to attain His presence, which is naught but the presence of God.", Selections from the Writings of the Bab, Excerpts from the Persian Bayan, (II, 16)

$$
\begin{aligned}
& 42 \text { عدة "حي" حسب حساب الجمل الكبير = } 18 \\
& \text { ثم عدد "الحي" من "الحي الاول" = إثارة الى حروف الحي الثمانية عشر. الحي الاول = حضرة الباب } \\
& \text { 43 ذانك: اسم إشارة يشير لكل ما هو بعيد عن المتكلم على أن يكون مشنى مذكر، مشنى ذلك الـك }
\end{aligned}
$$

## 

 وَبِعْ
[التوحيد الحقيقي: تنزيه وتقديس]




فذلك مكوّنه
[كمال التوحيد نفي الصفات والاسماء]
فكلّ ما رأيت من الأسماء أو شهدت من الأمثال تلك آيات قد خلقها الله تعالى لارتفاع "مظهر نفسه"




 لك سبيلا غير هذا
[الرسل هم مطالع الحكمة لعالم الامكان"] أنظر كلّ ما عرفت الأشياء ربّها لم يكن إلاّلا من إِنْنَبَاءِ الرُّسُلِ
[الرسل هم أعراش الحقيقة] والرّسل هم أعراش ظهوره يتجلّى الله لهم بهم بأنفسهم كيف يشاء
[وحدة الرسائل والرسل الالكهية]
 كلّ ما بعثت الرّسل أو تبعث الظّاهر فيهم مشيّة واحدة
[من عرف الرسول فقد عرف اللهـ]
وعليك بعرفان تلك المشيّة عند كلّ ظهورها فإنّ ذلك عرفانك ربّك وإيقانك ببارئك
[استمرارية الفيض الالكي]
ولم يكن لذلك الخلق من أوّل ولا آخِر يسير من اللّانهاية إلى اللّانهاية
[ [رضائهم نفس رضاء الله، وطاعتهم نفس طاعة الله، وحجتهم الآيات] إن أردت أن ترضي الله عن نفسك فلترضينّ "أعراش الحقيقة" عند كلّ ظهورها وفي ارتفاعها بما قدّر من


" "لنبأ، إستنباء: أَخْبٌر.

وشهدت عنده حجّة يعجز عنها كلّ الخلق 45 فإذًا قوله قول الش، وأمره أمر الش، ونهيه نهي اللّ، وطاعته طاعة الله، ورضائه رضاء الله

## [كل ما ينسب الى الله ينسب اليهم نسبة تشريف كمثل بيوت اللهـ]





## [التوحيد الحقيقي: اقتران التوحيد بالنبوة، لا يقبل أحدهما دون الآخر]









 وان لم ينئئّك قد عرّفك ما ينجيك في كلّ ظهور

وأشهد أنّ تلك الكلمة خلق كلّ شيء، إن يكن من خيرِّ 46 فذلك من شجرة الإثبات، وفي البيان "ذات











 الحجاب

## [الرضوانين، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الاصضروالآكبر]





 من فضل اللّ على عباده وانِّ الهُ ما خلق تلكُ الآلاء والنَّماء إلاّلا لسكَّان ذلك الرّضوان وعباده في

$$
46 \text { "من فاز به فقد فاز بكلَّ الخيروالذّي منع إنّه من أهل الضّلال ولو يأتي بكل الأعمال"، الكتاب الاقدس، الفقرة } 1
$$

ذلك الجنان ولا يضعفنّك موت فإنّك إن تمت يرثك حيّ يتلذّذنّ بما يورث عنك وإنّ الله قد أحبّ
 حياتك
** وحين ما تقبض إن كنت من شجرة النّفي تدخل في النّار إلى ما شاء الله ربّك، وإن كنت من ألّا الّاء
 فيها بدوام الله جلّ جلاله وبقاء اللهُ عزّ إعزازه

## [ادلاء شجرة الاثبات وشجرة النفي وحكمهما]


 ولا قرين ولا مثال

* وإن تكن من أدلّاء النّني لتدخلنّ النّار

وان عشت في حياتك كأنّك ما عشت قدر نفي وإن لا عشت فمشل ذلك فعليك ثمّ عليك بأن لا تجعلنّ





 الإرتفاع كلّ ما على الأرض ساجلى

































 الهُ عليه بأمره

وإنّ الله قد كتب على نفسه من أوّل الّذي لا أوّل له إلى آخر الّني لا آخر له أن يفنينّ النّني على حقّ ما





 حياتهم فكيف ينغعكم هذا

## [تلاوة "الله لا إله إلا هو المهيمن القيوم" 19 مرة في كل يوم وليلة]

 > / وإن [استدركتم]49 أدلّاء النّفي في البيان فلتستدركون في أيّام "من يظهره الله" فلتظهرون ما يستحقّنّ

 > ومن يحتجب عن أمر الله فليلزمنّه تسعة عشر مثقالا من الذّهب

48 إثارة الى شداد بن عاد. من أثهر ماوك قوم عاد ارتبط اسمه بتشييد مدينة إرم ذات العماد الوارد ذكرها في القرآن الكريم. قيل أن له عديد من

 49 "لا استدركتم"، في النسخة المتعمدة
\gg وإن ينسى فليقفينّه ولا شيء عليه من كتاب الله ذلك لتؤمنّ "بالواحد الأوّل" يوم القيمة بمثل ما أنتم بالليّل والنّهار لتوحّدون
[دعاء بخصوص شجرة الاثبات وشجرة النفي]





## 





تسبيح و تقديس بساط قدس ساطان ممتنعى را سزاوار بوده و هست كه لم يزل باستقالال استجالال ذات







 را ما يتحقق باين عرش قرار داده فاذا هذا كل الاول و الآخر و الظاهر و الباطن الى يوميكه ظاهر فرمايد



 51 ذات حروف السبع: من ألقاب حضرة الباب

مظهر نفس خود را كه او است از بدء ظهور خود كل اعراش حقيقت و ما يتحقق باو ما يتحقق در هر


 در انها است و ان واحح بلا عدد بوده و هست متعدد نميكردد مثل انرا مثل شمس فرض نموده اكر چهه مقدس و منزه بوده از ذكر مثل و لا مثل اكر بما لا نهاية طلوع كند يكـ شمس زياده نبوده و نيست و محتجب نكند ناظر را اختلاف مظاهر اعراش و السنه انها را وكتب انها را و آيات انهارا زيرا كه ظاهر در كل امر واحد بوده و ان امر ذات غيب ازل نبوده بل مشيتى است كه لا فى شيء بنفسها لنفسها خلق شده و در هر ظهور بججود او مرتفع و در هر بطون بغضل او ممتنع بوده و هست وشبه نبوده و ونيست كه ذات ازل

 بجوهر و مجرد و ساذج و كافور و حاود نميكردد زيرا كه كل اينها منجعل گشتهن با مراد است و واور اواست كه خلق فرموده سموات را بقدرت مستطيله خود و ارض را بمشيت ظاهره خود و ما بينهما را باراده ممتنعه خود لم يزل عالم بوده بهر شيء قبل وجود او و قادر بوده بر هر شئ بعد وجود اوو مدتنع بوده برد بر امتناع هر شئ باستقال خود و مرتغع بوده بارتفاع بر هر شئ باستجلال خود و اينكه ذكر شئ ميشود هر شئ در رتبه خلق خود درملك اواست و او مقدس بوده از اقتران ومتعالى بوده از افتراق قريب است بهرشئ از ازشيئيت خود او باو و بعيداست از هر شيء باينكه بتصور و ادراك هيَّ شئ در نيايد كل انحِه در امكان وصف ممكن خلق اواست و كل انجه در اكوان نعت منوجد وصف اواست سبيلى از براى هيج شئ بسوى او


$$
52 \text { نتطه فرقان: محمد رسول الشَ صلى الهُ عليه وآله }
$$







الله" را و آَر اراده حب او را دارى مالک شو حب "من يظهره الله" را و آَر اراده رضاى او را دارى مالى شو رضاى "من يظهره الله" را و تَر اراده ما شهد او را دارى بر نغست مستشهـد شو از "من يظهره الله" و آر اراده قرب اورا دارى اختياركن قرب "من يظهره الله" را و بدانكه جوهر كلام و مجرد ختام اين است و جز

 اضوء اعلى اكرمنتهى نمودى كل عرفانت را "بمن يظهره الله" بثمره عرفان خود رسيده و آَر منتهى نمودى كل رضاى خودرا بما يشهد على رضائه عنك بغايت حظ وجود خود رسيده از جود او و ان وجوده بنفسه
 يا دون او باهر لا ونفسه الاجلى الابهى غير از او اولى نبوده وغير از او آخرى نخواهد بود الود و انير از او ظاهرى



 كه اين كلمه كل شئ است زيرا كه كل شئ از دوشق بيرون نيست يا از ناراست يا ازن نور آر از ناراست در
 نظر كن در شمس و مرات چون مقابل ميشود شمس ظهور در ان منعكس ميشود ان مرات را ادلاء اثبات در عرف بيان ميگويند و هر نفس كه محتجب ماند ظهور نقطه بيان در او منعكس نميشود اين است است كه





 اثبات اطاعت نموده خدا را در ظهور آخر و نفى اراده نموده كه عبادت كند خدا را در ظهور اول و اين

است سر حديث كه در حق ابليس ذكر شده كه بعا از احتجاب از سجلده بديع اول عرض نمود بظاهر عن

 نه از ان راهى كه تو عبادت ميكنى و تَر كشف غطا از ديده ات شود كل را در اين فتنه ميبينى زيرا كه

 ميدارد خداوند عز و جل كه عبادت شود باطاعت او و تَر نفسى در غايت تقوى باشد در بيان و عبادت
 بر ايمان آوردن "بمن يظهره الله" از عبادى كه ايمان باو نمياورند و شجره نفى را من قابل نتطه بيان ببين





 نباشد نميكذارى و الا كالامى ميكوئى بلا انكه درك كنى معنى انرا وكمان مران مكن كه در در طول ليل شجرتين


 يظهره الله" مثل در متبعين حدود زدم كه غير اثبات را كه ظلامند و محتجب از حدود دين دين خود دان داخل در نفى مقابل علما نسازى زيرا كه احتجاب انها بين است در دين خود ولى اشتباه در متبعين حدود ميشود
 حكم نفى و اثبات بعضى در حق بعضى ظاهر بسازند تا انكه اختلاف ظاهر نكردد زيراكه كسى غير از از


كردند و جه بسا از عباد كه از اثباتند و در يوم قيامت از نفى گردند فلا تلا تظهرن الاختلان بان بينكم و أنتم في


 همحِنين درشمس حقيقت مشاهده نما ولى درجات توحيد را بدرجات اسماء و صفات ملاحظه كن كه در تلقاء هر نفس حقى نفى اون منفى بوده وهست وَاِِنَّ إِلَى اللَّهِ الْمَطِير.

