**مجموعه آثار مبارکه**

**مجموع کتاب­های سبز - جلد 43**

**ویرایش دوم-شهر الملک 181 بدیع (فوریه 2025)**

**این مجموعه با اجازه محفل مقدس روحانی ملی ایران شید الله ارکانه به تعداد محدود به منظور حفظ تکثیر شده است ولی از انتشارات مصوبه امری نمی‌باشد.**

**شهر الرحمه 133 بدیع**

این کتاب را جناب نصرت الله صفار علیه بهاءالله در تاریخ 17 شهر النّور 133 ، 30/ 3/ 35 جهت تهیه سواد عکسی امانتاً مرحمت و پس از نسخه‌برداری اعاده گردید.

این کتاب در تاریخ 12 / 4 / 35 به شماره 43 به تعداد شصت نسخه تکثیر شده.

این مجموعه شامل کتاب مستطاب بیان عربی و کتاب مستطاب اقدس است با تفاوت‌هایی نسبت به دیگر نسخه‌ها.

ص1\*\*\*

**الواحد الاوّل**

**بسم الله الامنع الاقدس**

انّنی انا الله لا اله الّا انا و انّ ما دونی خلقی قل ان یا خلقی ایّای فاعبدون قد خلقتک و رزقتک و امتّک و احییتک و بعثتک و جعلتک مظهر نفسی لتتلونّ من عندی آیاتی و لتدعونّ کلّ من خلقته الی دینی هذا صراط عزّ منیع و خلقت کلّ‌شیء لک و جعلتک من لدنّا سلطاناً علی العالمین و اذنت لمن یدخل فیۭ دینی بتوحیدی و اقرنته بذکرک ثمّ ذکر ما قد جعلته حروف الحق باذنی و ما قد نزّلت فی البیان من دینی فانّ هذا ما یدخل به الرضوان عبادی المخلصین و انّ الشّمس آیة من عندی لیشهدنّ فی کل ظهور مثل طلوعها کل عبادی المؤمنین قد خلقتک بک ثمّ کلّ‌شیء بقولک امراً من لدنّا انّا کنّا قادرین و جعلتک الاوّل و الآخر و الظّاهر و الباطن انّا کنّا عالمین و ما بعث علی دین الّا ایّاک و ما نزّل من کتاب الّا علیک و ما یبعث علی دین الّا ایّاک و ما ینزّل من کتاب الّا علیک ذلک تقدیر المهیمن المحبوب و انّما البیان حجّتنا علی کلّ‌شیء یعجز عن آیاته کلّ العالمون

ص ٢\*\*\*

ذلک کلّ آیاتنا من قبل و من بعد مثل انّک انت حینئذ کلّ حجّتنا تدخل من تشاء فی جنّات قدس عظیم ذلک ما نُبدء فی کل ظهور من الامر امراً من لدنّا انّا کنّا حاکمین و ما نبدء من دین الّا لما یبدع من بعد وعداً علینا انّا کنّا علی کل قاهرین انّا قد جعلنا ابواب ذلک الدّین عدد کلّ‌شیء مثل عدد الحول لک یوم باباً لیدخلنّ فی جنّة الاعلی و لیکوننّ فی کلّ عدد واحد فی ذکر حرف من حروف الاولی لله ربّ السّموات و ربّ الارض ربّ کلّ‌شیء ربّ ما یری و ما لایری ربّ العالمین و انّا قد فرضنا **فی باب الاول** ما قد شهد الله علی نفسه علی انّه لا اله الّا هو ربّ کلّ شیء و انّ ما دونه خلق له و کل له عابدون و انّ ذات حروف السّبع باب الله لمن فی ملکوت السّموات و الارض و ما بینهما کل بآیات الله من عنده یهتدون. ثمّ فی کل باب ذکر اسم حق من لدنّا و ذکر احد من حروف الحیّ بما رجعوا الی حیوة الاولی

محمّد رسول الله و الّذینهم شهداء من عند الله ثمّ ابواب الهدی و خلقوا فی النشأة الاخری بما وعد الله فی الفرقان الی ان یظهر عدد الواحد فی الواحد الاوّل فضلاً من لدنّا انّا کنّا فاضلین ذلک واحد الاول من الواحد المعدّد یذکر فی شهر البهاء قد بدئنا

ص ٣\*\*\*

ذلک الخلق به و لنعیدنّ کلّ به وعداً علینا انّا کنّا علی کل مقتدرین و لقد عددت الاعداد بذلک الواحد اذ بعد هذا لن یحصی و قبل ذلک لم یکمل حروف الواحد فی الآیة الاولی و هم حضروا بقرب افئدتهم بین ایدینا و لا یری فیها الّا الواحد من دون عدد کذلک یبیّن الله مقادیر کلّ‌شیء فی الکتاب لعلّ النّاس فی ایّام ربّهم یشکرون. یا هو. جوهر مجرّد این واحد آنکه خداوند عزّ و جلّ همیشه بوده و هست در علوّ ازل و سموّ قدم خود و خلق هم همیشه در صقع امکان خود بوده و هست و در هر زمان خداوند جلّ و عزّ کتاب و حجتی از برای خلق مقدر فرموده و می‌فرماید و در سنه 1270 از بعثت محمد رسول الله کتاب را بیان و حجت را ذات حروف سبع قرار داده و ابواب دین را عدد نوزده واحد قرار داده و در واحد اول توحید ذات و صفات و افعال و عبادت را حکم فرموده و مدلّ بر این باب را من یظهره الله و حروف حی او قرار داده و قبل از ظهور او ذات حروف سبع را قرار داده با حروف او که سبقت در توحید گرفته و بعینه این واحد همان واحد قرآن است که در ظاهر و باطن و اول و آخر بوده و حجّة

ص ٤\*\*\*

بعد بعینه حجّة قبل است که فرقان باشد فرق این است که هزار و دویست و هفتاد سال کلمات ترقی نموده با ارواح آنها

و در هر ظهوری حکم آخرت بالنّسبه به ظهور قبل می‌گردد چنانچه در این ظهور در مقام تکبیر اعظم از اسم حکیم آخر که ذات حروف سبع بوده ظاهر نشده که به عدد هشت واحد مرآت الله بر مقعد خود بوده که از شدت نار محبت کسی قدرت بر قرب به هم نرسیده و آیه شمس وحدت در وحدت قضا گشته هر کس آیه شهدالله انّه لا اله الّا هو العزیز المحبوب له الاسماء الحسنی یسبّح له من فی السّموات و الارض و ما بینهما لا اله الّا هو الحیّ المهیمن القیّوم را تلاوت نماید و بعد بگوید اللّهمّ صلّ علی ذات حروف السّبع ثمّ حروف الحیّ بالعزّة و الجلال ایمان به این واحد آورده.

**الواحد الثّانی**

**بسم الله الامنع الاقدس**

ان یا حرف الرّاء و الباء فلتشهدنّ علی انّه لا اله الّا انا قد نزلت **فی الباب الاول من الواحد الثّانی** ان اعرف قدرة ربّک فی الآیات ثمّ اشهد ذکراً لانهایة فی کلّ‌شیء ثمّ عجز النّاس عمّا

ص ٥\*\*\*

نزّل فی البیان فانّ به تثبت ما ترید. **ثمّ فی الثّانی** لم یحیط بعلم البیان الّا ایّاک فی اخریک ثمّ اولیک او من شهد علی ما ارید فیه فانّ اولئک هم الفائزون**. ثمّ فی الثّالث** ما اذنت ان یفسّر احد الّا بما فسّرت قل کل الخیر یرجع الیّ و دون ذلک الی حروف النّفی ذلک علم البیان ان انتم تعلمون ثمّ الخیر یذکر الی منتهی الذّرّ فی علم المتّقین ثمّ دون الخیر فی منتهی الذّرّ بما تشهد علی دون المخلصین فلتقرئنّ آیة الاولی ان انتم تقدرون ثمّ کل ذلک مثل هذا ان انتم تعلمون کل ذلک اسم الاقدس فی آخر العود ان انتم تشهدون ذلک من یظهره الله انتم اذا شاء الله لتوقنون. **ثمّ فی الرّابع** ما فرّطنا فی الکتاب من شیء ان انتم بمن یظهره الله تؤمنون. **ثمّ فی الخامس** ما نزّل فی البیان من حرف الّا و انّ له روح انتم بعلم البُعد تحزنون ثمّ بعلم القرب تفرحون ان تقرئنّ النفی فتفنینّهم هذا ما یثمر عندالله ان انتم تدرکون و ان تتلونّ الاثبات لتثبتنّه هذا ما یثمر عندالله ان انتم تقدرون و انّما الاول الّذان انتم باذن الله تقربون کل الاحرف یرجع الیهما ان انتم تبصرون لا تقولنّ لا اله الّا الله و انتم عرش نور الاثبات لا تسترون هذا

ص ٦\*\*\*

اخذ الله عنکم و هذا رضوان الله للمقرّبین. **ثمّ فی السّادس** ما نزّلنا ذکر خیر فی البیان الّا لمن نظهره یوم القیمة بآیاتی لعلّکم ایّاه تبصرون و لا من دون ذکر خیر الّا لمن لا یسجد له لتجعلنّه من السّاجدین و انّ مثل ذلک نزّلنا القرآن من قبل ولکنّکم کنتم عن مرادی محتجبون ذلک ما طاف اللّیل و النّهار علیه ثمانیة واحد و انتم به فی العبادة تتوحّدون و کنتم عن سرّه بعد ما قد قضی لمحتجبون ذلک میزان الهدی فی البیان انتم به مؤمنون الی حین ما شرق شمس العلی ذلک من یظهره الله ان تعلمنّ به لتؤمنون و انتم فی الرّضوان خالدون و الّا انتم فانیون. **ثمّ السّابع** یوم القیمة علی ما انتم تدرکون من اوّل ما یطلع شمس البهاء الی ان تغرب خیر فی کتاب الله عن کل اللّیل ان انتم تدرکون ما خلق الله من شیء الّا لیومئذ اذ کل للقاءالله ثمّ رضائه یعملون و فی یوم القیمة یدرک هذا ظاهراً فلینتظرنّ فانّا کنّا منتظرین ولکنّکم الله تعلمون و لقد قرب الزّوال و انّکم انتم ذلک الیوم لا تعرفون و من یکن لقائه ذات لقائی لاترضینّ له ما ترضی نفس لنفس فلتذکرنّ حرف الآخر ثمّ حدّکم تعلمون.

ص ٧\*\*\*

**ثمّ الثّامن** قد فرضت الموت علی کلّ شیء عند ظهوری عن دون حبّی و ما ابدء من امری فانّ ذلک ما ینفعکم و یخرجنّکم من النّار الی النّور ذلک الافق الاعلی ان انتم تدرکون ذلک موت فی الحیوة و انّه لحقّ لا ریب فیه و انّ موت الجسد مثل ذلک الموت ان انتم کلتیهما فی الحیوة لتدرکون. **ثمّ التّاسع** انّ حرف السّین قبر کل من آمن به یوم القیمة کل یبعثون قل انّه لحق لا ریب فیه و انّه بما یقول النّقطة یبعث ذلک من تقدیر المهیمن القیّوم. **ثمّ العاشر** ما سئل العبد عمّن یظهر ذلک ما یسئل فی القبر ان انتم بالحق تجیبون ذلک قول الملک من عندالله ان انتم بآیات الله توقنون. ذلک آیات من یظهره الله ثمّ ظلّ التّاسع مثل ظلّ العاشر تستدلّون. **ثمّ الواحد من بعد العشر** انّ البعث مثل القبر حقّ یبعث الله من یشاء عن انفس الاَحیاء من خلقه بما یحکم مظهر نفسه کذلک انتم یوم القیمة بما ینطق من یظهره الله تبعثون. **ثمّ الثّانی من بعد العشر** ذکر الصّراط لحق و انتم به لتمرّون ذلک امر من یظهره الله ان انتم یوم الظّهور به تعملون قل کل من قبل انتظروا یومی فاذا ظهرت بما هم به دینهم یثبت

ص ٨\*\*\*

فاذاً عند الصّراط کلّهم واقفون ذلک صمتهم فی الحق ان انتم تدرکون. **ثمّ الثّالث من بعد العشر** ذکر المیزان ذلک نفس من یظهره الله یتقلّب الحق معه مثل ما یتقلّب الظلّ مع الشّمس فاذاً بعد الغروب انتم بالبیان و الشهداء لتوزنون. **ثمّ الرّابع من بعد العشر** ذکر الحساب بمثل المیزان لحقّ و کلّ ما نزّل فی البیان ذلک ما یحاسب الله النّاس و کلّ شیء ان یا عبادی فاتّقون. **ثمّ الخامس من بعد العشر** انّ الکتاب لحقّ ذلک قول الله من لسانی ان انتم بالحق لتوقنون. **ثمّ السّادس من بعد العشر** انّ الجنّة حبّ الله ثمّ رضائه و انّ ذلک حق لا عدل له انّا کنّا فیها خالدین ما ینسب الیّ فی الجنّة ذلک ما ینسب الی من یظهره الله اَفلا تدخلون و انّما النّار قبل ان تبدّل بالنّور نار الله ذلک من یظهره الله قبل ان یعرّفکم نفسه انتم فی نار الحبّ تدخلون و انّه لحق لا کفو له ان دخلتم فاذاً انتم کل الخیر تدرکون. **ثمّ السّابع من بعد العشر** ذکر النّار لن احبّ ذکر من لم یؤمن بمن یظهره الله ذلک من لا آمن من قبل من ینسب الیه ینسب الی النّار ان یا عبادی فاحذرون. **ثمّ الثّامن من بعد العشر** السّاعة انتم بما فسّر الله فی الکلمه ان یشاء الله لتوقنون.

ص ٩\*\*\*

**ثمّ التّاسع من بعد العشر** ما نزّل الله فی البیان حدیقة ذات عزّة الی من تظهره لعلّکم بآیاته تؤمنون.

**الواحد الثّالث**

**بسم الله الامنع الاقدس**

انّنی انا الله لا اله الّا انا و انّ ما دونی لو یهتد بهدای کمثل مرآت یری فیها شمس طلعتک ذلک خلقی قل ان یا خلقی ایّای فاتّقون و انّما **الاول فی الواحد الثّالث** ما انتم به توقنون ما یذکر به اسم شیء ملک لی و ما تملک ذلک ما املک قل ان یا خلقی فی ظهور الآخرة عن ملکی ایّای فاملکون. **ثمّ الثّانی** ما انطق به حقّ یخلق به ما اشاء انّ حقّ فحقّ و انّ دون حق فدون ذلک ما تنطق اذ کل نفی و اثبات قد کوّن ثمّ ظهر بما ننطق قل ان یا عبادی فاتّقون. **ثمّ الثّالث** اذا تظهرنّک یوم القیمة بما ابعثت من قبل ترفع ما نزّلت من قبل حین ما تأذن و انّا کنّا صابرین. **ثمّ الرّابع** ما ننزّل علیک فی اخریک اعظم عمّا نزّلنا علیک فی اولیک فکن من الشّاکرین و انّ فضل ما نزّلنا علیک علی ما نزّلنا علیک من قبل کفضل القرآن علی الانجیل ذلک فضل محمّد ص علی عیسی ع قل ان یا عبادی

ص ١٠\*\*\*

ظهوری فی اخرای تنتظرون. **ثمّ الخامس** انّ قبور الواحد ترفع اذا نأذن فی یوم ظهوری اذ بقولی قد رفع من قبل ان یا عبادی الیّ فترجعون. **ثمّ السّادس** ما یذکر به اسم من دون الله خلق له و لم یکن بینهما ثالثاً قل انّی لحق و انّ مادونی قد خلق بی ثمّ لی ان یا عبادی ظهوری فی اخرای تدرکون. **ثمّ السّابع** لن یدرکنی خلقی لیرانی و کلّما نزّلت من ذکر لقائی ذلک ایّاک فی اخریک و اولیک قل ذلک اعظم الجنّات ان انتم بعد العرفان تدرکون قل ما تنظرنّ الی شیء فی جنّتی الّا و ان تدرکنّ ما فی ذلک من رضائی ان یا عشّاقی الی من نظهره بالحق تنظرون. **ثمّ الثّامن** ما قد خلقنا من کلّ شیء فی البیان انتم الیه تنظرون**. ثمّ التّاسع** ما فی البیان قد نزّل فی الهیاکل الواحد انتم تلک الآیة تقرئون شهد الله انّه لا اله الّا هو الرّحمن ربّ الکرسیّ المنیع الله لا اله الّا هو المهیمن القیّوم الله الّذی لا اله الّا هو الملک السّلطان القاهر الظّاهر الفرد الممتنع له الاسماء الحسنی یسبّح له من فی السّموات و الارض و ما بینهما قل سبحان الله عمّا انتم تشیرون. الله الّذی لا اله الّا هو الحقّ العالم القائم القادر

ص ١١\*\*\*

له الاسماء الحسنی یسجد له من فی السّموات و الارض و ما بینهما و هو العزیز المحبوب. **ثمّ العاشر** ما فیها تلک الآیة انتم عدد کلّ‌شیء اذا تجدنّ الرّوح و الرّیحان تقرئون و الّا انتم تصمتون ثمّ تتفکّرون شهد الله انّه لا اله الّا هو له الخلق و الامر یحیی و یمیت ثمّ یمیت و یحیی و انّه هو حیّ لا یموت فی قبضته ملکوت کلّ‌شیء یخلق ما یشاء بامره انّه کان علی کلّ‌شیء قدیراً. **ثمّ الواحد من بعد العشر** ما نزّل فیها فی الآیة الاولی بسم الله الامنع الاقدس انتم الی حروف الواحد تنظرون. **ثمّ الثّانی من بعد العشر** ما فیها فی النّقطة حروف الاول تدرکون ذلک من یظهره الله حروف الحیّ عنده کمرآت عند الشّمس بمثل ذلک انتم فی کل الاسماء و الصّفات تستدلّون ذلک جوهر البیان یذکر نفسه من عند ربّه ما انتم ایّاه تذکرون انّنی انا الله لا اله الّا انا الملک الظّاهر السّلطان قل ما دونی خلقی کل ایّای یعبدون قل الله ربّی و انتم ان یا کلّ شیء لا تشرکنّ بالله ربّکم احداً و لا تدعون مع الله ربّکم الرّحمن شیئاً. **ثمّ الثّالث من بعد العشر** لا تسئلنّ فی اولای و لا فی اخرای الّا فی کتاب و لتعلمنّ کل واحد فی

ص ١٢\*\*\*

فی مسالککم لعلّکم تتأدّبون. **ثمّ الرّابع من بعد العشر** ان تحفظنّ کل ما نزّل فی البیان کقطعة طرّز فی الواح مقطّعة لا تکتبنّ ما یغیّر طرزه ثمّ فی اعلی الجلد تحفظون و من یکن عنده حرفاً دون ما ینبغی لعزّتة یحجب عمله فلا تکوننّ من المحتجبین. **ثمّ الخامس من بعد العشر** ان تؤمننّ بمن نظهرنّه یوم القیمة فانّکم انتم بی و آیاتی فی کل العوالم کنتم مؤمنین و الّا استغفروه ثمّ کنتم الیه لتائبین. **ثمّ السّادس من بعد العشر** لا تعملنّ الّا بما نزّلناه علیک و لا تأمرنّ الّا به قل انّه لشمس ان یجعلنّکم و آثارکم مرآتاً ترون فیها ما انتم تحبّون اذاً انتم بالحق تقابلون. **ثمّ السّابع من بعد العشر** لا تکتبنّ آثاری الّا علی احسن خطّ علی ما انتم علیه مقتدرون و ان یکن عند احد حرفاً دون اعظم حظّ یحبط عمله الّا الصّبایا حین ما یتأدّبون. **ثمّ الثّامن من بعد العشر** من ینشیء کلماتاً لله قل خذ لنفسک علی اجذب خطّ ثمّ تهب من تشاء فانّ ذلک قسطاس حق مبین. **ثمّ التّاسع من بعد العشر** ان یا عبادی فاصرفوا عن ملکی فی ما نزّل علیّ علی ما انتم علیه لمقتدرون

ص ١٣\*\*\*

و ان تجدنّ من یکن بهاء خطه الارض و ما علیها فلتأتوه حتّی یکتب اسمی المهیمن القیّوم و کلّما امرتم علی اعلی الخطّ لم یکن الّا لتحسننّ بارواح الحروف ذلک ذرّیاتکم فلتجمعنّ بین الحسنین ثمّ ایّای فاشکرون.

**الواحد الرّابع**

**بسم الله الامنع الاقدس**

انّنی انا الله لا اله الّا انا الاعظم الاعظم قد خلقتک و جعلت لک مقامین هذا مقامی لن یری فیه الّا ایّای و من هذا تنطق عنّی علی انّنی انا الله لا اله الّا انا ربّ العالمین و من هذا تسبّحنی و تحمّدنی و توحّدنی و تعبدّنی و لتکوننّ لی من الساجدین. **هذا واحد الاول من الرّابع. ثمّ فی الثّانی** قل ما یرجع الیّ یرجع الی الله ربّی و ما لایرجع الیّ لن یرجع الی الله ثمّ الامر فی شئونه ترجعون. **ثمّ فی الثّالث** لن اعبد مثل ما تعبدنی بالبداء و ذلک ذات بدائک فی اخریک و اولیک حین ما تقلّب فی بطن امّک لو لم یتقلّب بما تقلّب ما ایقن ببدائی و انّک واحد ما خلقت لک من کفو و لا عدل و لا شبه و لا قرین و لا مثال کذلک اخلق ما اشاء و انّنی انا القادر العلّام.

ص ١٤\*\*\*

**ثمّ فی الرّابع** قد خلقت جوهر کلّ‌شیء فی هیکل الانسان و جعلت کل ذات هیکل عبد رقّ لمن نظهرنّه قل انّی اولیٰ بکم من انفسکم الیکم ان یا عبیدی الی مولاکم تنظرون. **ثمّ فی الخامس** کل الدّوایر آیات رقیّة لی انْ هنّ ایّای یعبدون قل ایّاکنّ و ایّاکم الی من نظهره تنظرون ذلک محبوبکم کل باللّیل و النّهار ایّاه تریدون. **ثمّ السّادس** انّی لااسئل عمّا افعل و کل عن توحیدی و من نظهره یسئلون و جعلت من نظهره من بعد مظهر ذلک قل ان تسئلنّه عمّا یفعل فکیف انتم بی مؤمنون و انّه لیسئلنّکم عن کلّ‌شیء فلاتکوننّ الّا بالحق مجیبون. **ثمّ السّابع** کل منّی بک یبدؤن و کل بک الیّ لیرجعون. **ثمّ الثّامن** کلّ بآیاتک و ما نزّل من عندک یخلقون و یرزقون ثمّ یمیتون و یحیون. **ثمّ التّاسع** من یطّلع من البیان بملک ذلک مظهر قهری قل فاجعلنی اللّهمّ من اقهر القاهرین و لتکتبنّ اسمک و ما تعمل لاَجزینّک فی رجعی علی احسن ما کنت من العاملین و لتدبّرنّ لیوم الظّهور تدبیراً الّا یحزن الحق و قد امرنا ان یعملنّ بذلک کل المؤمنون. **ثمّ العاشر** لا تتعلّمنّ الّا بما نزّل فی البیان او ما ینشیء فیه من علم الحروف و ما یتفرّع علی عمل البیان قل ان یا عبادی تتأدّبون

ص ١٥\*\*\*

و لا تخترعون ثمّ تحففّون علی انفسکم ثمّ تتصنّعون. **ثمّ الواحد من بعد العشر** ان لا تتجاوزنّ عن حدود البیان فتحزنون و لا تحزننّ من نفس فانّه لاعظم حد لعلّکم من نظهره لا تحزنون و من یتجاوز لن یحکم علیه بالهدی و ما یأتى بالهدى الّا من نظهره بالهدى قل ان یا اولى الهدى بهداى تهتدون. **ثمّ الثّانی من بعد العشر** ان یا عبادی فلتنزلنّ بقاع الارض ثمّ ما فیها فی الواحد الاول تصرفون. **ثمّ الثّالث من بعد العشر** ان یا عبادی فلترفعنّ مقاعد الواحد علی ما انتم علیه لمقتدرون. **ثمّ الرّابع من بعد العشر** ان یا عبادی ان تسجیرنّ بتلک البقاع لتأمنون عند النّاس و هم علیکم لا یسلّطون ذلک لتسجیرنّ یوم القیمة بمن بعث من مرقده لا مثل یومئذٍ بهم تستجیرون و علیکم تفعلون ما تنفطر السّموات و الارض و ما بینهما حین ما تسمع فما لکم کیف لا تعلمون. **ثمّ الخامس من بعد العشر** فلا تمنعنّ احداً اذ استجار بالله ثمّ بالحروف الحیّ حین الظّهور فی الاخری و قبل ذلک فی الاولی تحکمون و انّ بمثل ذلک اذا استجار باحد احد لو یقتل فی سبیله خیر عندالله من ان یردّه ان یا عبادی فتجیرون. **ثمّ السّادس من بعد العشر**

ص ١٦\*\*\*

ان یا عبادی الی بیتی تصعدون ذلک بیت من یظهره الله ذلک بیتی فلا تشترنّ ما فی حوله علی قدر ما انتم تسطیعون ان ترفعون. **ثمّ السّابع من بعد العشر** ما فی حول البیت و المسجد لله فلا تبیعون و لتجعلنّ کلّکم فی حد ملککم کلّما تسطیعون ان تعلمنّ اخبارکم ثمّ الّذین یتّجرون ما یحبّون ان یکتبون و انّ مسجد الحرام ما یولد من یظهره الله علیه ذلک ما ولدت علیه قل مقعد احمد ذکری یدخل فیه انتم هنالک لتصلّون و لا تعرجنّ الی بیتی و لا المقاعد الّا و انتم تملکنّ ما فی السبیل ما لا تحزنون و من یقدر ان یدخل علیّ او علی البیت فلا یعفی عنه ذلک لتدخلنّ علی من نظهره ثمّ فی البیت الله ربّکم و لتخضعنّ له ثمّ لتسجدون. **ثمّ الثّامن من بعد العشر** ان وقفتم علی ما انتم تحبّون من حجّ بیتی فلتؤتنّ مظاهر الواحد علی سرائرهم اربع مثقال من الذّهب انّهم علی منتهی الحبّ بکم یسلکون و قد عفونا عمّن لا یقدر و من یملک و من یخدم و من یتّبع او یبتلی لعلّکم یشکرون ذلک لتعرفنّ ربّ البیت ثمّ انتم من باب البیت تدخلون ذلک من یعلّمکم علم باطن الباطن للظّاهر الظّاهر ذلک ایّای

ص ١٧\*\*\*

فی اخرای ان یا عبادی فاعرفون ذلک لتعرجنّ الی من نظهره ان کان ایّاه ثمّ انتم لبیته تصعدون فکیف انتم لنفسه لا تصعدون حنیئذ کل الی بیتی من قبل یصعدون و هم عمّن جعل البیت بیتاً محتجبون. **ثمّ التّاسع من بعد العشر** لو لا یحزن النّساء لاَنهیهنّ عن صعودهنّ لِما یصعبن فی السبیل الّا من یکن فی ارض البیت فانّهنّ اذا شئن یدخلن البیت فی اللّیل ثمّ علی سرائرهنّ عنده مظاهر الواحد یستون و یذکرن ربّهنّ الّذی خلقهنّ ثمّ الی مساکنهنّ یرجعن و ان یراقبن حبّ ازواجهنّ و ذرّیاتهنّ خیر لهنّ فلا تقربن ما تحزنن فان کنّ قد خلقتنّ لانفسکنّ ثمّ لذرّیاتکنّ فلا تختارنّ الاسفار لتبتلین و لتشکرن الله بما تعفونّ و الله علّام حکیم ان یا مظاهر الواحد فی الالف و الباء لا تسئلنّ عن نفس فانّها تعرف حکمها ثمّ بین یدی من جعلکم حفّاظ البیت لتسجدون و انّی لادخلنّ البیت و انتم لا تعرفون فلتحسّننّ بکل من یدخل بیتی لعلّکم ایّای تدرکون.

**الواحد الخامس**

**بسم الله الامنع الاقدس** یا الله

ص ١٨\*\*\*

انّنی انا الله لا اله الّا انا الاقدم الاقدم قد نزّلت **فی باب الاوّل من الخامس** ان ترفعنّ المسجد مقعد ما ولدت علیه علی ما انتم علیه لمقتدرون. **ثمّ الثّانی** انتم باذنی ترفعنّ مساجد الحیّ ثمّ عدد المصباح فیها ما انتم تحبّون لتحصون. **ثمّ الثّالث** قد جعلنا الحول تسعه عشر شهراً لعلّکم فی الواحد تسلکون. **ثمّ الرّابع** انتم باسمائی لتسمّون و قد جعلناک بهائی قل ان یا خلقی ایّای فاقصدون و لتسمّنّ باسم محمد و علی و فاطمه ثمّ الحسنین ثمّ مهدی و هادی و قد جعلنا لکل حرف من اسمک اسماً قل کلّ لى و انّی لله ربّی و ما من اله الّا الله ذلک سلطان العالمین ذلک محبوب العالمین ذلک ملّاک العالمین ذلک مقصود العالمین ذلک معبود العالمین ذلک مطلوب العالمین ذلک الٰهکم و ملیککم ثمّ ربّکم و ملککم ثمّ سلطانکم و مالککم ثمّ موصوف العالمین. **ثمّ الخامس** فلتأخذنّ من لم یدخل فی البیان ما ینسب الیهم ثمّ ان آمنوا لتردّون الّا فی الارض الّتی انتم علیهما لا تقدرون. **ثمّ السّادس** ان یفتح ارض فی البیان یؤخذ عنه ما لم یکن له عدل لمن امر به و یحفظ

ص ١٩\*\*\*

نفسه ان لم یتغیّر عند من یتّجر و الّا یتّجر عنّی من بهائه و یأخذ حقّه من کل الف یبیع و یشتری مأة فضلاً من لدنّا لمن نظهره بالحق و انّا کنّا حاسبین ثمّ یؤخذ بهاء الهاء و یحفظ للحروف الاولی عند المؤتمنین ثمّ یؤخذ الواو للشّهداء ثمّ یزوّج به فی البیان الّذینهم لا یستطیعون ثمّ یتصرّف الملک کیف یشاء ثمّ یؤتی کل ذی حق حقّه من جنده و ان زاد من شیء یصرف فی مقاعد المرفوعة او یؤتی کل المؤمنین ذلک اقرب فی کتاب الله حتّی و ان تکن نفساً فی ارض یؤتی شیئاً منها فضلاً من الله انّه هو الفضّال الکریم. **ثمّ السّابع** کلّما یدخل فی الدّین و ما یملک الّذین آمنوا من دونهم یطهر حین ما هم یملکون فضلاً علیک اذا اتّجرت فی اخریک ثمّ العالمین قل اذا نسب الشّیء الی من آمن بالبیان یطهّر فی الحین ان یا عبادی فاشکرون و لتشترنّ ما تحبّون من کل ارض لعلّکم شیء اللّطیف لتملکون. **ثمّ الثّامن** فلتقرئنّ البیان ثمّ من ذلک البحر لعالیها تأخذون و لا تنقص من تسعة عشر آیة و ان لم تتعلّمنّ لتقولنّ الله الله ربّی و لا اشرک بالله ربّی شیئاً ان لم تضرّنّ فی یوم رجعی

ص ٢٠\*\*\*

من احد فاذاً کنت فی قولک لمن الصّادقین و لا ینفعک هذا ان تسمع ذکر ظهوری ثمّ تکوننّ من القاعدین. **ثمّ التّاسع** فاذکرنی بحروف کلّ‌شیء بما تذکرنی من اسمی و لو کنت بما یخطر علی قلبک من اسم من الملتفتین. **ثمّ العاشر** قد وهبتک الهیاکل و الدّوایر وَ مَننت عَلیک بذلک قل کل البیان فیها لتکتبون علی شأن تستطیعون ان تقرؤن. **ثمّ الواحد من بعد العشر** فلتعظمنّ علی المولود خمس مرّة قائماً و انتم بعد کل مرّة لتقولون تسعة عشر مرّة انّا کل بالله مؤمنون ثمّ انّا کل بالله موقنون ثمّ انّا کل بالله لمبدؤن ثمّ انّا کل بالله لمعیدون ثمّ انّا کل بالله راضیون ثمّ علی المیّت ستّة مرّة ثمّ تقولون تسعة عشر مرّة انّا کل لله عابدون ثمّ بعد ما عظّمتم الله فی الاولی انّا کل لله ساجدون ثمّ انّا کل لله قانتون ثمّ انّا کل لله عاملون ثمّ انّا کل لله مخلصون ثمّ انّا کل لله حامدون و لتدفننّ فی البلّور او الحجر المصیقل لعلّکم تسکنون و لتجعلنّ الخاتم فی یمینه ینقش علیه آیة الّتی امر بها لعلّکم تستأنسون قل المرء یکتب لله ما فی السّموات و الارض و ما بینهما و الله علّاماً مقتدر منیع

ص ٢١\*\*\*

قل المرئة تأمر بما نزّل فی کتاب عظیم و لله ملک السّموات و الارض و ما بینهما و الله علّام مقتدر منیع. **ثمّ الثّانی من بعد العشر** انتم بشیء من تربة الاوّل و الآخر مع الموتی تدفنون. **ثمّ الثّالث من بعد العشر** انتم کتاب وصیّة الی من نظهره تکتبون ذلک ما تکتبون الی الله ان انتم به موقنون. **ثمّ الرّابع من بعد العشر** یطهّرکم اسم الله اذا تقرئون الله اطهر ستّة و ستّین مرّة ثمّ النّقطة و ما یشرق من عندها من آیات الله ثمّ کلماته ان انتم بها موقنون ثمّ من یدخل فی الدّین ثمّ ما تبدّل کینونیّته ثمّ النّار و الهوی و الماء و التّراب ثمّ الشّمس اذا تجفّف ان یا عبادی فاشکرون. **ثمّ الخامس من بعد العشر** ماء الحیوان طهر انتم به تخلقون فلتلطفنّ ابدانکم عن ذلک لعلّکم تتلذّذون. **ثمّ السّادس من بعد العشر** کلّ‌شیء لم یکن له عدل لله ذلک لمن یظهره الله من کلّ شیء علی عدد الواحد ان یا عبادی الیه لتبلغون و اذا غربت الشّمس فلتملکنّ منّی انفسکم ثمّ یوم ظهوری لتردّون. **ثمّ السّابع بعد العشر** فلتقولنّ فی کل یوم تسعة و تسعین مرة الله اعظم ثمّ ایّای فاتّقون. **ثمّ الثّامن**

ص ٢٢\*\*\*

**من بعد العشر** فلتأذننّ بالبیع و الشّری کل عبادی اذا علموا الرّضاء بینهم ثمّ الّذین یتّجرون ما هم بالاجَل یریدون ثمّ الحین ینقصون. **ثمّ التّاسع من بعد العشر** ما انتم تحسبون المثقال تسعة عشر حمص من الذّهب و الفضّة و یجعلنّ الملک بهاء الاول عشرة الف دینار ثمّ الثّانی الف دینار و ان یصّغر کل واحد فلا یخرج عن حد الحمص و انتم بدونهما لا تصرفون فی ملککم و لیس لمن یصغّره من شیء و لا لمن لم یبلغ عنده مقدار کل واحد منهما خمس مأة و اربعین مثقالاً و لم یتمّ حولاً فضلاً من لدنّا لعلّکم تشکرون ثمّ بعد ذلک ان وجدتم ملکاً لن یتجاوز عن حدود البیان الیه لتبلغون من کل مثقال ذهب خمس مأة دینار و من کل مثقال فضّة خمسین دینار لعلّ یوم ظهوری ینصر دین ربّه و لم یضطرّ ان یأخذ قدر قیراط من دون حق فاذا لک ضعف الخراج لو کنت من المتّقین و لا یسئل النّاس من کتابه لئلّا تحزن من نفس الّا و انّهم یعلمون بانّهم لا یعطون لانّهم یحسبون انفسهم بل قد امرت ان تحیطنّ کلّ نفس من حین ما تتولّد الی ان تقبض ما تملک من کلّ‌شیء بهائه لتکوننّ من الشّاکرین

ص ٢٣\*\*\*

ما قد اذنت لم یکن الّا من حق من یظهره الله قد اذنت لعبیده لعلّهم یستحیون عنه و هم علیه لا یحکمون و لا یحرنون و الّا ذلک من حقّی و حق اسمائی الّتی لن یری فیها الّا ایّای ان یا خلقی علی حروف الاولی تصلّون.

**الواحد السّادس**

**بسم الله الامنع الاقدس**

انّنی انا الله لا اله الّا انا الاغیث الاغیث قد نزّلت البیان و جعلته حجّة من لدنّا علی العالمین فیه ما لم یکن له کفواً ذلک آیات الله قل کل عنها یعجزون فیه ما لم یکن له عدل ذلک ما انتم به تدعون فیه ما لم یکن له شبه ذلک ما کنّا فیه لمفسّرین ذلک الالف بین البائین انتم بالباب تدرکون فیه ما لم یکن له قرین ذلک جوهر العلم و الحکمة انتم به تجیبون فیه ما لم یکن له مثل ذلک ما ینطق به الفارسیّون و انتم فی الواحد لتنظمون و لا تکتبنّ السّور الّا و انتم فی الآیات علی عدد المستغاث لا تتجاوزون و من اول العدد اذن لکم ان یا عبادی لتدقّون و اذنت ان یکون

ص ٢٤\*\*\*

مع کل نفس الف بیت ممّا یشاء لیلذّذون به حین ما تتلو و کان من المحرّرین قل انّما البیت ثلاثین حرفاً انتم ان تعرّبون لتحسبون علی عدد المیم ثمّ علی احسن حسن تکتبون و تحفظون **ذلک واحد الاول** انتم بالله تسکنون. **ثمّ الثّانی** انتم فی کل ارض بیت حرّ تبنون و لتلطفنّ کل ارضکم و کلّ‌شیء علی احسن ما انتم علیه مقتدرون لئلّا یشهد عینی علی کره ان یا عبادی فاتّقون ذلک اقرب من کلّ‌شیء ان انتم تعلمون. **ثمّ الثّالث** فلا یسکن فی ارض الخمس الّا عبادی المتّقون. **ثمّ الرّابع** فلتسلمنّ لله و انتم تقولون الله اکبر ثمّ تجیبون الله اعظم ثمّ المرأة الله ابهی و من یجیب الله اجمل ثمّ ایّای تتّقون. **ثمّ الخامس** انّما الماء طهر طاهر مطهّر فی الکأس حکم البحر تشهدون. **ثمّ السّادس** فلتمحونّ کلّ ما کتبتم و لتستبدلنّ بالبیان و ما انتم فی ظلّه تنشئون. **ثمّ السّابع** لتقربنّ الباء بالالف بما قد نزّلناه فی الکتاب ثمّ ایّای فاتّقون قل فی المدائن خمس و تسعین مثقالاً من الذّهب ثمّ فی القری مثل ذلک فی الفضّة الی ان ینتهی الی تسعة عشر مثقالاً بما ینزل عدد الواحد

ص ٢٥\*\*\*

اذا وجد الرّضا بینهما ثمّ من الانقطاع تتّقون ثمّ بالارتفاع ترتفعون و لیمهرنّ کل واحد منها ثمّ کل یقولون انّا کل لله راضیون و لقد جعل الله کل جواهر الارض مهر من خلقت لمن نظهره ذلک من فضل الله علیه لیکوننّ من الشّاکرین. **ثمّ الثّامن** لا تستدلّنّ الّا بالآیات فانّ من لم یستدلّ بها فلا علم له فلا تذکرنّ معجزة دونها لعلّکم یوم ظهوری فی الحین لتؤمنون و لتقرئنّ ذلک و لتجعلنّه مدّ اعینکم لعلّکم یوم ظهوری لا تحتجبون. **ثمّ التّاسع** انتم لباس الحریر لیلة العیش تلبسون و ان استطعتم دونه لا تلبسون و انتم اسبابکم الّتی بها فی سرّکم لتعیشون من الذّهب و الفضّة تصنعون و اذا ما وجدتم ذلک فی شأن لا تحزنون فانّنی انا ربّکم لآتینّکم فی اخریکم اذا انتم بی و بآیاتی تؤمنون. **ثمّ العاشر** فلتجعلنّ فی ایدکم عقیق حمر انتم علیه لتنقشون لتشهدنّ بذلک علی انّ من نظهره حق لا ریب فیه و کل به ثمّ له یخلقون قل الله حق و انّ ما دون الله خلق و کل له عابدون. **ثمّ الواحد من بعد العشر** قل ان یا محمد معلّمی فلا تضربنی قبل ان یقضی علیّ خمس

ص ٢٦\*\*\*

سنة و بطرف عین فانّ قلبى رقیق رقیق و بعد ذلک ادّبنی و لا تخرجنى عن حدّ وقرى فاذا اردت ضرباً فلا تجاوز عن الخمس و لا تضرب عَلَى اللَّحم الّا و ان تحلّ بینهما ستراً فان تعدّیت تحرم علیک زوجک تسعة عشر یوماً و ان تنسى و ان لم یکن لک من قرین فلتنفقنّ بما ضربته تسعة عشر مثقالاً من ذهب ان اردت ان تکون من المؤمنین و لا تضرب الّا خفیفاً خفیفاً و لتستقرنّ الصّبایا على سریر او عرش او کرسیّ فانّ ذلک لم یحسب من عمرهم و لتأذننّ لهُم بما هم یفرحون و لتعلمنّ خطّ الشّکستة فانّ ذلک ما یحبّه الله و جعله باب نفسه للخطوط لعلّکم تکتبون على شأن تذهبنّ به قلوبکم عن سکره و یجعلنّکم ماء لمن نظهره اذاً ینظر الیه اعینکم یجذبکم مثل ما کنّا کاتبین و قد اقرنتک بمن یرث لئلّا یحزن عرش رَبّک فی صغره و کلّ به لا یحزنون قل لو شهدت لاقطع عنک ما وهبتک من ملکى ان یا عبادى فاتّقون. **ثمّ الثّانى من بعد العشر** فلا تقرب الطّاء و القاف وَ ان تضطرّنّ فتصبرنّ حولاً

ص ٢٧\*\*\*

لعلّکم بالواحد تتحبّبون و الّا اذن لهُما و اذنّا اذا ارادا ان یرجعا تسعة عشر مرّة بعد ان یصبر شهراً لعلّکم فىۭ ظلّ ابواب دون الحقّ لا تدخلون. **ثمّ الثّالث من بعد العشر** فلا تجعلنّ ابواب بیت النّقطة فوق خَمس و تسعین باباً و لا ابواب بیوت الحروف فوق خمسة ان یا عبادی فی ذلک کل العلم تستدلّون. **ثمّ الرّابع من بعد العشر** انتم یوم الله الاعظم عدد کلّ‌شیء تقولون شهد الله انّه لا اله الّا هو العزیز المحبوب و ان تکوننّ فی روح الی ذکر القدرة تختمون ثمّ فیۭ لیلة من آلاء الله تسعة عشر عدّة بین ایدیکم لتحصون الی عدد المستغاث اذن لمن یقدر و لا تحزننّ اذا انتم لا تستطیعون فانّ عند الله علی العرش کان واحداً قل ایّای فاشکرون قل ذلک یوم النّقطة ثمّ عدد الحیّ للحیّ ثمّ شهور الحیّ انتم فی بحر الخلق تصعدون. **ثمّ الخامس من بعد العشر** فلتقومنّ انتم کلّکم اجمعون اذا تسمعنّ ذکر من نظهره باسم القائم فلتراقبنّ فرق القائم و القیّوم ثمّ فی سنة التّسع کلّ الخیر تدرکون. **ثمّ السّادس من بعد العشر** فلا تسافرنّ الّا لله و انتم تستطیعون

ص ٢٨\*\*\*

الّا عند ظهور الحق فانّ علیکم تسافرنّ الیه فانّکم قد خلقتم لذلک ولو انتم بارجلکم لتمشون و لیس علیکم فرضاً الّا زیارت البیت ثمّ مقعد النّقطة اذا استطعم ثمّ مقاعد الحیّ و المساجد ان تستطیعون و ان اردتم التّجارة فلا تطولنّ فی البرّ الّا حولین و لا فی البحر الّا خمس حول و ان جاوز من احد فلیؤتینّ قرینه اثنی و مأتین مثقالاً من ذهب ان استطاع و الّا من فضّة الّا و ترفعنّ قرینکم معکم لعلّکم فی البیان نفساً لا تحزنون و من یجبر احداً فی سفر ولو کان قدماً او یدخل فی بیت احد قبل ان یؤذن او یرید ان یخرجه من بیته بغیر اذنه او یطلبه من بیته بغیر حق فیحرم علیه زوجه تسعة عشر شهراً و ان یتجاوز من امرالله فی ذلک من احد فعلی شهداء البیان ان یأخذ عنه خمس و تسعین مثقالاً من ذهب و من اراد ان یجبر علی احد فعلی من علم و یقدر ولو کان بعض السَّنة فرض ان یحضر و یمنعه و من لم یحضر بعد ان یقدر فیحرم علیه زوجته تسعة عشر یوماً و لا تحلّ علیه الّا

ص ٢٩\*\*\*

و ینفق تسعة عشر مثقالاً من ذهب ان یقدر و الّا من فضّة ذلک ان لا تظلم نفس فی البیان و من یرفع صوته بغیر حق یخرج من حد الانسان ان یا عبادی فاتّقون. **ثمّ السّابع من بعد العشر** ما یخرج من الحیوان فلا تحذرنّ الّا و انتم تحبّون ان تلطفون. **ثمّ الثّامن من بعد العشر** حرّم علیکم فی دینکم النّظر بعضکم الی کتاب بعض الّا لمن اذن او علم انّه یرضی لعلّکم تستحیون ثمّ تتأدّبون. **ثمّ التّاسع من بعد العشر** فرض علیکم فی دینکم ان تجیبون من یکلّمکم بقول یدلّ علی لا او بلی و مثل ذلک فی کتبکم اذاً یکتب احد الی احد کتاباً فرض علیه ان یکتبنّ جوابه باثره اذا استطاع و الّا اثر غیره و من یردّ کتاباً او یضیعه او یقدر ان یوصل الی احد و لا یوصل لم یکن عندالله من العابدین.

**الواحد السّابع**

**بسم الله الامنع الاقدس**

انّنی انا الله لا اله الّا انا الاعدل الاعدل قل و لتجدّدنّ البیان ثمّ کل کتبکم اذا قضی عدد اسم الله لمن یقدر و عدد اسم الرّاء و الباء لمن لا یقدر لعلّکم شئون الآخرة تدرکون

ص ٣٠\*\*\*

اذاً یکن الثّانی خیر و الّا الاوّل خیر له و ان لم تجد مثل خطّه فلا تغیّره و بعد ما غیّر الاصل تنفقون او فی الماء العذب تسترون و لتطرزنّ کتبکم من اول الابجد الی ذکر الابد لعلّکم تشکرون **ذلک واحد الاول.** **ثمّ انتم فی الثّانی** لله ربّکم تعملون کلّما تعملون ان تعملنّ لمن نظهره بالصّدق انتم لله عاملون و الّا لو تعملنّ کل خیر انتم فی النّار و لم یکن لله و لو انتم لله تقصدون. **ثمّ الثّالث** دَینکم حین ما تستطیعون لتردّون و انتم فی کل واحد کتاب اثبات لمن نظهره بعضکم الی بعض تکتبون لعلّکم یوم ظهوره بما تکتبون لتعملون. **ثمّ الرّابع** انتم فی کل حول شهراً باسم الله تخلصون لعلّکم یوم ظهور الحق ایّاه لتجیبون و لا یخرج عن افواهکم الّا اسم واحد و ان نسیتم و کلّمهم بدونه لا جناح علیکم قل کل لله و کل علی الله یدلّون. **ثمّ الخامس** حین ظهور الله اذا حضر من نفس ینقطع عنه العمل الّا بما امر ان یا عبادی فاتّقون فانّه لو یجعل ما علی الارض نبیّاً لیکوننّ انبیاء عندالله ولکن لن یجعل الّا من یشاء و الله علیم حکیم. **ثمّ السّادس** فلا تحملنّ اسباب

ص ٣١\*\*\*

الحرب بینکم و لا تلبسنّ ما یخاف به صبایاکم لعلّکم من نظهره بالحق لاتحزنون. **ثمّ السّابع** اذا ادرکتم ما نظهره انتم من فضل الله تسئلون لیمنن علیکم باستوائه علی سرائرکم فانّ ذلک عزّ ممتنع منیع ان یشرب کأس ماء عندکم اعظم من ان یشربنّ کلّ نفس ماء وجوده بل کل شیء ان یا عبادی تدرکون **ثمّ الثّامن** فی کلّ شهر واحداً فی واحد من ذکر اسم ربّکم الله اعظم تملئون علی احسن خطّ و ان قضی عنکم یقضی ورّاثکم لعلّکم یوم ظهور الله بالواحد الاول تؤمنون ثمّ لتکثّرون. **ثمّ التّاسع** من یبعث فی ذلک الدّین من الملک یبنی بیتاً لله علی ابواب خمسة ثمّ تسعین ثمّ فی تلقائه علی ابواب تسعین لمن نظهره لیشهدنّ الطّین من عنده علی انّ الملک لله لئَن یشهد بما یعمل قدر ما یشهد الطّین من عنده ان یا عبادی فاتّقون. **ثمّ العاشر** فلتحرزنّ ذرّیّاتکم بهیکل عزّ فیه من اسم الله عدد المستغاث لعلّکم یوم القیمة بذلک الاسم لتنجون. **ثمّ الواحد من بعد العشر** انتم علی الکرسیّ تدرسون و تخطبون ایام العزّ و الحزن ثمّ ایّای فاتّقون. **ثمّ الثّانی من بعد العشر**

ص ٣٢\*\*\*

ان عملتم لمن نظهره فلا تبطلنّ اعمالکم بان تشرکنّ بالله و انتم لا تعلمون. **ثمّ الثّالث من بعد العشر** ان تملکنّ من نفس الله تسعة عشر آیة بأثره خیر لکم من کل فضل ان انتم قدر آیات الله تعلمون ما خلق الله شیئاً اعزّ من هذا ان انتم الی سرّ الامر تنظرون. **ثمّ الرّابع من بعد العشر** حرّم علیکم فی دینکم ان تتوبون عند احد الّا عند من نظهره او ما اذن ولکنّکم تستغفرون الله ربّکم السّلطان ثمّ الیه لتتوبون. **ثمّ الخامس من بعد العشر** انتم عند باب مدینة من یظهره الله تسجدون مثل ذلک ما قد ظهر لعلّکم ایّای تتّقون ان لم تخافون. **ثمّ السّادس من بعد العشر** نزّل علی ملک یوم الظّهور ان یکتب ما ینزّل من عند النّقطة و یعرضنّ علی العلماء لیظهر عجزهم علی من علی الارض و لا یجعل علی ارضه من لم یؤمن به و مثل ذلک قبل ان یظهر فی البیان الّا الّذینهم یتّجرون فی ملکهم قل ان یا عبادی فاتّقون. **ثمّ السّابع من بعد العشر** فلتقولنّ یوم الجمعة فی تلقاء الشّمس تلک الآیات لعلّکم یوم القیمة بین یدی الشّمس الحقیقة لتقولون انّما البهاء من عندالله علیک یا ایّتها الشّمس الطّالعة فاشهدی علی ما قد شهد الله علی نفسه انّه لا اله

ص ٣٣\*\*\*

الّا هو العزیز المحبوب. **ثمّ الثّامن من بعد العشر** من یحبس احداً یحرم علیه ازواجه و ان یقرب کتب علیه تسعة عشر مثقالاً من ذهب فی کل شهر و ان ینعقد من ماء وجب علی الشّهداء نفیه و لم یقبل عنه من ایمان ان یا عبادی فاتّقون و من یحزن نفساً متعمّداً بشیء کتب علیه تسعة عشر مثقالاً من ذهب دیته ان یقدر و الّا من فضّة الّا اذا اذن و من نسی یستغفر الله ربّه تسعة عشر مرّة قل ان یا عبادی فاتّقون. **ثمّ التّاسع من بعد العشر** رفع عنکم الصّلوة کلهنّ الّا من زوال الی زوال تسعة عشر رکعة واحداً واحداً بقیام و قنوت و قعود لعلّکم یوم القیمة بین یدی الله تقومون ثمّ تسجدون ثمّ تقنتون و تقعدون و کانت فی افئدتکم من حروف الواحد آیة لله ربّکم لعلّکم بذلک تنجون ثمّ ایّای فاتّقون و لله تسجدون.

**الواحد الثّامن**

**بسم الله الامنع الاقدس**

انّنی انا الله لا اله الّا انا الاظهر الاظهر ان انظر فی

ص ٣٤\*\*\*

الکتاب ما کنّا علیه لشاهدین انّ کل عمل ما نظهرنّه لاعظم عندالله من کل ما انتم لتسبّحون قل انّه کمثل شمس لن یقترن بالکواکب ان یا عبادی ایّاه تتّقون. **ذلک واحد الاول. ثمّ الثّانی** قل انّکم انتم اذا استطعتم تسعة عشر ورقاً من القرطاس الاعلی ثمّ عدد الواحد من العقیق فی الخاتم لانفسکم اذا استطعتم لتعدّون قل لا یورث عن المیّت الّا ابیه و امّه و ذرّیاته و زوجته و اخیه و اخته و من علّمه بعد ما یصرف لنفسه من ماله ما یعزّ به من بعد موته و انتم اذا سمعتم موت نفس لله تحضرون ثمّ عن مجالسکم لا تقومون. **ثمّ الثّالث** انتم یوم القیمة اذا سمعتم حکم کلّ شیء هالک الّا وجهه ذکر اسم ربّک ذو السّلطنة و الاقتدار تحضرنّ بین یدی الله ثمّ بین ایدی الحیّ ثمّ تستغفرون الله ربّکم الرّحمن ثمّ الی الله تتوبون و ان لم تستطیعنّ فلتسئلنّ من فضل الله فی کتبکم و ان ترون کلمة عفو من الله خیر من فضل الله ان انتم تعلمون. **ثمّ الرّابع** کل خیر انتم لتحصون اعلاه

ص ٣٥\*\*\*

لمن نظهره ثمّ ادناه لمن یؤمن به ثمّ اوسطه لمن یدلّ علی النّقطة انتم الی حروف الحقّ تنظرون. **ثمّ الخامس** انتم اذا استطعتم ثلاث الماس و اربع لعل و ستة زمرد و ستة یاقوت یوم الظّهور الی حروف الواحد بالامر توصلون و لتجعلنّ بهاء کل کبهاء واحد الاول لعلّکم بالله توقنون. **ثمّ السّادس** انتم فلتلطفنّ ابدانکم فی کل اربعة یوم عن کل ما انتم تستطیعون لتلطفون فلتنظرنّ فی المرآت باللّیل و النّهار لعلّکم تشکرون. **ثمّ السّابع** انتم فلتصلّینّ فی العباء و هنّ فی لباسهنّ و لا جناج علیهنّ فی ظهور شعراتهنّ و ابدانهنّ عند ازواجهنّ حین ما یصلّین و انتم تاخذنّ شعر وجوهکم لتقوی و تجملنّ بما تحبّنّ فی ابدانکم لعلّکم فی ایام الله تشکرنّ قل انّما القبلة من نظهره متی ینقلب تنقلب الی ان یستقرّ ثمّ من قبل مثل من بعد تعلمون قل اینما تولّوا فثمّ وجه الله انتم الی الله تنظرون. **ثمّ الثّامن** من یدرک یوم القیمة فلیکتب ما یکسب من خیر و دونه لعلّکم

ص ٣٦\*\*\*

الی قیمة الاخری تعلمون. **ثمّ التّاسع** من ربّی فی طایفة حلّ له النّظر و الکلام بعضهنّ الی بعض و بعضهم الی بعضهنّ ان یا عبادی فاتّقون ثمّ لتتّقون و انّ دون ذلک علی ما یثمر بینهما قل فوق ثمانیة و عشرین کلمة تتّقون الّا و انتم لا تستغنون. **ثمّ العاشر** انتم بالخلال و السّواک بعد ما تفرغون من رزقکم افواهکم یلطّفون ثمّ لترقدون ثمّ وجوهکم و ایدیکم من حد الکفّ تغسلون ان تریدون ان تصلّون ثمّ بمندیل تلطّفنّ وجوهکم و ایدیکم و انّ فی بیت الطّهر تحفظنّ ما یشمّ کل ریح بمندیل لعلّکم دون ما تحبّون لاتشهدون و لتوضّئنّ علی هیکل التوحید بماء طیّب مثل ورد لعلّکم بین یدی الله یوم القیمة بماء الورد و العطر تدخلون و انّ ریحکم لن یغیّر عملکم و انتم ان تقرئنّ البسملة خمس مرّة لتکفیکم عن وضوئکم اذا انتم الماء لا تجدون او یصعب بامر علیکم لعلّکم تشکرون قل فی کل ظهور تبدّل کینونیّات النّار بالنّور و کشف اعمالکم من عندکم انتم الی نقطة الامر تنظرون و قد عفی عندکم ما تشهدون فی الرّؤیا و انتم بانفسکم عن انفسکم تستمنیون

ص ٣٧\*\*\*

ولکنّکم تعرفنّ قدر ذلک الماء فانّه یکن سبب خلق نفس یعبد الله انتم فی مکمن عزّ لتحفظون لعلّکم من ثمرات انفسکم دین الله تنصرون و انتم اذا وجدتم ذلک الماء باختیارکم توضّئون ثمّ لتسجدون و لتقولنّ تسعة عشر مرّة سبحانک اللّهمّ ان لا اله الّا انت سبحانک انّی کنت من المسبّحین و ان تغیبنّ فی الماء یقضی عنکم ذلک بعد ان توضّئتم و مثل ذلک ان تغسلنّ رأسکم و بطنکم و ایدیکم و ارجلکم و انتم فی العمل تحمدون و انّما النّساء حین ما یجدن الدّم لیس علیهنّ صلوة و لا صوم الّا و ان یتوضّئن ثمّ یسبّحن خمسة و تسعین مرّة من زوال الی زوال یقولنّ سبحان ذی الطّلعة و الجمال و انتم و هنّ فی الاسفار بعد ما تنزلنّ و تسترحنّ مکان کل صلوة تسجدنّ مرّة واحدة ثمّ فیها لتسبّحون ثمّ تقعدنّ علی هیکل التوحید و ثمانیه عشر مرّة تسبّحون الله ثمّ تقومون کل ذلک لعلّکم فی دین الله تشکرون. **ثمّ الحادی من بعد العشر** و انتم تغسلنّ امواتکم اذا استطعتم خمس مرّة بماء طهر ثمّ فی خمس حریر او قطن تکفّتون بعد ما تجعلنّ الخاتم فی یده موهبة من الله للاحیاء و هم لعلّکم

ص ٣٨\*\*\*

یظهره یوم القیمة تؤمنون و انّ فی منتهی الحرّ بماء تحبّون لانفسکم امواتکم به تغسلون بایدی اتقیائکم ثمّ فی البرد بماء الحرّ و بما بینهما بما تحبّون لانفسکم ثمّ ماء ورد او شبهه کل البدن المیّت ان تسطیعنّ لتوصلون ثمّ بمنتهی السّکون و الحبّ تنقلبونه ثمّ فی کل تسعة عشر یوماً انتم امواتکم لتزورون او اقرب من ذلک فی کل یوم اذا خفّ علیکم و انتم اذا استطعم تسعة عشر یوماً و لیلة عن قربه احداً لا تبعدون لیتلوا آیات الله و انتم المصباح عنده توقدون. **ثمّ الثّانی من بعد العشر** قد شهدت حین الضّرب کل الحزن فلا تحزن فانّ هنالک کلّ‌شیء یسبّحنی بک و من اکتسبوا لو علموا لک و علیک ما اکتسبوا و سیرجعون ثمّ یستغفرون قل من یکن علی تلک الارض الی ما فی حولها ستة و ستّین فرسخاً ان قضی من عمره تسعة و عشرین سنة علیهم ان یحضروا محل الضرب فی کل سنة مرّة ثمّ تسعة عشر یوماً هنالک لیخلصون و علی محل الضرب خمس رکعة صلوة لیصلّون و من لم یستطع فی بیته تسعة عشر یوماً یخلص لله ربّه و من لم یکن فی

ص ٣٩\*\*\*

ذلک الحدّ یعفی عنه بفضلی و ان احکم علی من علی الارض من یقدر ان یردّ ان یا عبادالله تتّقون. **ثمّ الثّالث من بعد العشر** انتم علی النّقطة فی اولیٰها و اخریها خمس و تسعین مرّة فی صلوتها لتعظّمون و لتصلّینّ کلّکم مرّة واحدة ولکنّکم فرادی تقصدون. **ثمّ الرّابع من بعد العشر** انتم ان تعلمنّ البیان فمن آیاتة باللّیل و النّهار ما تحبّون لتقرؤن و الّا فلتذکرنّ الله سبعة مأة مرّة ان انتم فی روح و الّا ما انتم تتروّحون. **ثمّ الخامس من بعد العشر** فرض علی کل نفس ان تستبقی من نفسه من نفس فلتقترننّ بینهما بعد ما قضی احدی عشر سنة و من یقدر و لا یقترن یحبط عمله و ان یمنع احدهما الآخر عن الثّمرة یختارنّ الی ان یظهر و لا یحلّ الاقتران ان لم یکن فی البیان و ان یدخل من احد یحرم علی الآخر ما یملک من عنده الّا و ان یرجع ذلک بعد ان یرفع امر من نظهره بالحق او ما قد ظهر بالعدل و قبل ذلک فلتقربنّ لعلّکم بذلک امر الله ترفعون. **ثمّ السّادس من بعد العشر** انّ هذا من عدل الله من کل بهاء مأة مثقال من ذهب من کلّ شیء بهاء عشرین مثقالاً لله اذا قضی علیه حول و لم

ص ٤٠\*\*\*

ینقص عن اصله تبلّغنّه الی من یظهره لیؤتینّ کل واحد من حروف الواحد مثقالاً الّا واحد الاوّل فانّ له مثقالین و انّ قبل ما یظهر فی من ظهر فی حیوتهم فانّ بعد عروجهم یرجع الی ذرّیّاتهم ان تکن لهم و الّا ما یقدّر من عندالله کل یعملون ذلک ان یملک من نفسه و زاد علی رزقه و ان یحسب بعد الموت کل ما یملک ثمّ یأمر به بما یعدل کل حول یقبل عنه الّا حین الظّهور فانّکم انتم لا تمهلون. **ثمّ السّابع من بعد العشر** اذا بلغ بهاء مثقال الذّهب و الفضّة عند کل نفس عدد الحروف ثمّ الهائین نزّل فیه سدس لله و قد عفی عمّن یملک الّا عدد لله لیؤتینّ الفقراء من ربّهم و من یضطرّ فی امره و من یستقرض او یضمن او یمنع عن کسبه او یحتاج فی السّبیل و هم انفسهم بانفسهم یحسنون قل انّما الاقرب ذرّیاتهم و ما وجب علیه امرهم ثمّ اولی قرابتهم ان یا اولی الغناء انتم وکلاء من عندالله فلتنظرنّ فی ملک الله ثمّ المساکین من ربّهم لتغنون و لا یحلّ السؤال فی الاسواق و من سئل حرّم علیه العطاء و انّ علی کل ان یکسب بامر و من لا یقدر انتم ان یا مظاهر

ص ٤١\*\*\*

الغناء منّی الیهم لتبلّغون و قد فرض علیکم العلم بما فی دینکم لئلّا تضطرّ نفس بشیء ان یا عبادی فاتّقون و انّ من ذلک عدد لله من کلتیهما لله اذا یکمل فی کل حول و فوق ذلک اذا یعدل ذلک یأخذه النّقطة فی اولیها و اخریها و انتم ما بینهما الی تسعة عشر من اولی طاعتها اذا امر لیبلّغون کل واحد عدد الهاء بما یقدر من عنده لاولی قرابته و علیهم من انفسهم لانفسهم انّهم کانوا موقنین. **ثمّ الثّامن من بعد العشر** انتم فی کل حول شهر العلاء لله تصومون و قبل ان یکمل المرء و المرئة احدی عشر سنة من حین ما تنعقد نطفة ان یریدون الی الزّوال لیصومون و بعد ما یبلغ الی اثنین و اربعین سنة یعفی عنه و ما بینهما من الطّلوع الی الغروب تصومون لعلّکم یوم الظّهور فی ابواب النّار لا تدخلون و انتم ان تستطیعنّ قبل الطلوع و بعد الغروب لتضیّفون و انّ فیه تؤمنون بمن نظهره و انتم علیه لا تحکمون و لا تأکلون و لا تشربون و لا

ص ٤٢\*\*\*

تقترنون ثمّ بآیات الله تتلذّذون و لا تغیّرنّ افواهکم حین تقرئون. **ثمّ التّاسع من بعد العشر** انتم اذا تسمعنّ ذکر النّقطة لتصلّون علیه ثمّ علی حروف الحیّ لعلّکم یوم الظّهور بهم تهتدون و اذا تعدّد الذکر یکفیکم مرّة واحدة و انتم لیلة الجمعة ثمّ یومها تقولون سبحانک اللّهمّ صلّ علی ذات حروف السّبع ثمّ حروف الحق بالعزّة و الجلال ذلک لعلّکم یوم القیمة بما تقولون لتوقنون لا مثل یومئذ تصلّون علی محمّد ثمّ حروف الحیّ و انتم عن ظهورهم فی اخریٰهم محتجبون لولا تصلّون علیهم و لا تحزنونهم لیرضون عنکم ولکنّکم لا تستحیون و تکسبون ما تکسبون و من یصلّ علی من نظهره یصلّی الله علیه الف مرّة و مثل ذلک ان انتم علی حروف الحیّ لتصلّون.

**الواحد التّاسع**

**هو بسم الله الامنع الاقدس**

انّنی انا الله لا اله الّا انا الاسلط الاسلط و انّ لی ملک

ص ٤٣\*\*\*

السّموات و الارض و ما بینهما و ما کان لی یرجع الیک فی اخریک و اولیک قل عزّ کل ارض لمن نظهره انتم یوم ظهوره الیه لتردّون ولو کان بیت انفسکم فانّکم ان صبرتم نجعل لکم ناراً ان یا عبادی فاتّقون و انّ بیوت الملوک له و ان یصلّی احد فیها فعلیه ان یصدّق الی المساکین مثقال فضّة الّا و انتم من شهداء البیان فی غروب الشّمس تأذنون یسکن فیها من یؤذّن حینئذ او یومئذ قل انتم فی مجالس العزّ مکان تسعة عشر نفساً تخلّون لعلّکم یوم الظّهور علیهم لا تقدّمون ذلک اذا وسع و الّا واحد یکفیکم لعلّکم بذلک یوم الظّهور لتنجون لا مثل یومئذٍ تقومون عندی ذکری و انتم علیّ تحکمون و لا تستحیون. **ذلک واحد الاول. ثمّ انتم فی الثّانی** ان یا اولی الطّبّ اتّقوا الله ثمّ انتم بالآلاء و النّعماء الّتی خلقت لله تداون و انتم المرضی ان یا عبادی لتزورون و ان یکن عند احد خطّ لم یکن له عدل و لیکتب الف بیت و لیوصینّ به فانّا کنّا الیه لناظرین. **ثمّ الثّالث** لله من کل ملک

ص ٤٤\*\*\*

بیت مرآة لنفسه یکتب بین یدیه ما یدلّ علی لو تظهر آیة ربّه و لم ینصرنّه لینتقم الله عنه بکل ما یمکن من عنده و ان ینصرنّه لیوصلنّ الله الیه کل خیر قل انّک خلقت لذلک و لابدّ ان تمّت فابق ذکرک الی یوم القیمة بین العالمین. **ثمّ الرّابع** انتم روحکم فی سرّکم بذکر الله تتلذّذون ولکنّکم ان تتلذّذون بما ینطق من نظهره لاعظم عندالله اذاً ما انتم به تتلذّذون قد علت فی افئدتکم بآیة من قبل ظهوره بلسانی قل ان یا کلّ شیء فیه تتّقون. **ثمّ الخامس** کتب علی کل نفس ان تخدم النّقطة تسعة عشر یوماً فی ظهورها و یرفع عنکم اذا عفی قل ذلک خیر الاعمال ان انتم تستطیعون ان تدرکون. **ثمّ السّادس** انتم قدّام طائفة تظهر فیها النّقطة لا تقدّمون انّهم کانوا مؤمنین قل اولئک خیر من علی الارض و لو علم الله خیراً منهم فی الایمان لیظهره منهم انتم الی ابیه و امّه و ما کان معه و من آمن به من اولی قرابته من الله تسلّمون ان انتم تحسننّ بکل نفس لعلّکم تدرکون هذا قبل ان یظهره و بعد ذلک انتم ستدرکون و تعلمون علیک ان یا بهاءالله

ص ٤٥\*\*\*

ثمّ اولی قرابتک ذکر الله و ثناء کلّ شیء فی کل حین و قبل حین و بعد حین. **ثمّ السّابع** انتم عمّن لم یکن لی تحذرون و لا تبیعنّ و لا تشترنّ ما لا یحبّه الله فانّه حرّم علیکم و لا تستعملنّ ذلک انتم فی ذلک الدّین عن کل کره تستطیعون لتبعدون. **ثمّ الثّامن** انتم الدوا ثمّ المسکرات و فوقها لاتملکون و لا تبیعون و لا تشترون و لا تستعملون الّا بما انتم تحبّون ان تصنعون. **ثمّ التّاسع** انتم بالجماعة لا تصلّون ولکنّکم تحضرنّ المساجد و انتم علی الکرسیّ بما یحبّ الله تذکّرون و توعّظون الّا فی صلوة المیّت فانّکم حین الاجتماع تصلّون ولکن فرادی تقصدون و تجعلنّ محل عزّ فی بیتکم مسجدکم و ان تحضرنّ المساجد خیر لکم لعلّکم یوم ظهور الله فی امرالله لتسرعون. **ثمّ العاشر** انتم اذا استطعتم کل آثار النّقطة تملکون و ان کان چاپاً فانّ الرّزق ینزل علی من یملکه مثل الغیث قل ان یا عبادی خیر التّجارة هذا ان انتم بمن نظهره تؤمنون انتم انفسکم لتطهّرون من دون حروف العلّیّین لعلّکم فی حقایقها لا تدخلون و لتدقّقن ان لا تکوننّ منهم و من یقدر ان لا

ص ٤٦\*\*\*

یذکر الّا الخیر له ولکنّکم الی ما نزّل الله تنظرون و قد نزّل فیه ما نزّل الی حینئذٍ ثمّ الالف و الیاء من نفس ثمّ اذا شاء من بعد فی ما یعدل عدد کلّ‌شیء لو شاء الله لتشهدون. **ثمّ الحادی من بعد العشر** لا تبیعون عناصر الرّباع و لا تشترون. **ثمّ**

**الثّانی من بعد العشر** لا تبطل صلوتکم شعور الحیوان و لا ما لا ینفح الرّوح فیه انتم فی دین الله تشکرون. **ثمّ الثّالث من بعد العشر** انتم ابداً کتاباً لا تخرقون. **ثمّ الرّابع من بعد العشر** انتم کل اسبابکم بعد ان تکمل تسعة عشر سنة ان تسطیعون لتجدّدون. **ثمّ الخامس من بعد العشر** فلتکتبنّ ذکر البیان علی کل صنایعکم لعلّکم فی ظهور حقیقة ان تتّقون فی دینکم بغیر حق بین یدی شجرة الاولی لاتذکرون. **ثمّ السّادس من بعد العشر** لا تضربنّ احداً ابداً **ثمّ السّابع من بعد العشر** فلتضیفنّ فی تسعة عشر یوماً تسعة عشر نفساً و لو انتم بماء الواحد لتأتون و ان لا تستطیعنّ الی عدد الواحد لتبلّغون. **ثمّ الثّامن من بعد العشر** انتم لا تخرقون لباسکم و لا تضربنّ علی ابدانکم حین یموت منکم من احد

ص ٤٧\*\*\*

ابداً ابداً **ثمّ التّاسع من بعد العشر** انتم حین ما تزکّون حوت البحر و النّهر لتقولون بسم الله المهیمن القیّوم ثمّ کلّ ما کان علیه الفلس تأکلون.

**الواحد العاشر**

**بسم الله الامنع الاقدس**

انّنی انا الله لا اله الّا انا الاکمل الاکمل قد نزّلت فی الواحد العاشر ان اشهدوا انّه لا اله الّا انا المهیمن القیّوم. **قل الاول** فلا تحذرنّ عن الکلب و غیره و ان یمسّکم شعر رطب عنه الّا و انتم تحبّون ان تنظّفون. **قل فی الثّانی** انّ الله قد اذن للّذینهم آمنو فی البیان من الحروف و الحروفات ان ینظرنّ الیهنّ و هنّ ان ینظرن الیهم اذا شاؤا او یشأن من غیر ان یشهدوا او یشهدن ما لا یحبّ الله فی نظرتهم و نظرتهنّ و الله یرید ان یخلق بینکم و بینهنّ ما انتم به فی الرّضوان تتحاببون. **ثمّ فی**

**الثّالث** ما انتم من ملک الله تورثون فلتقسمنّ بما قسمنا بینکم لعلّکم انتم بما قد اردنا فی اعدادها

ص ٤٨\*\*\*

یوم ظهور الله انفسکم فیها تدخلون لتؤمننّ بمن یظهره لله ثمّ بآیاته توقنون قل انّ ذرّیاتکم تورث من کتاب الطّاء انتم بینهنّ بالعدل لتقتسمون قل ما کتب الله علیهم عدد المقت لعلّهم یشکرون قل ما کتب الله علی ازواجکم من کتاب الحاء علی عدد التّاء و الفاء انتم بینهنّ بالعدل لتقتسمون قل ما کتب الله فی الکتاب من کتاب الزّاء لابیکم عدد التّاء و الکاف انتم بما قد کتب الله لکم تحکمون قل ما تورث امّهاتکم من کتاب الواو عدد الرفیع فی الکتاب انتم بما قدر الله لتقدرون و انّ ما قد کتب الله لاخوانکم عدد الشّین من کتاب الهاء انتم بما قد کتب الله لتبلغون و انّ ما قد کتب الله لاخواتکم عدد الرّاء و المیم من کتاب الدّال انتم بما قد کتب الله لهنّ لتعدلون و انّ ما قد کتب الله للّذینهم یعلّمونکم علم البیان من کتاب الجیم عدد القاف و الفاء بینهم بالعدل لتقدرون قل قد قسم الله ارثکم علی درجات الرّباع بعد ثلٰث بما قد قدّر الله فی الحروف تلک الدّرجات قبل رباع ثلٰث ذلک من مخزون العلم فی کتاب الله لن یغیّر و لن یبدّل

ص ٤٩\*\*\*

انتم فی هیاکلکم تنظرون ثمّ یوم القیمة بما قد تجلّی الله لکل حروف بالعدد الهاء بمن یظهره الله تؤمنون و توقنون. **قل انّما الرّابع** جوهر الدّین فی بدئکم و عودکم ان تؤمنون بالله الّذی لا اله الّا هو ثمّ بمن یظهره الله یوم الله فی عودکم ثمّ بما ینزّل الله علیه من کتاب الله ثمّ بمن اظهره الله باسم علیّ قبل محمّد ثمّ بما قد نزّل الله علیه فی البیان حیث کل عنه عاجزون ان ادرکتم عودکم الی من یظهره الله فاذاً انتم بدئکم تدرکون. **قل انّما الخامس** کلّ‌شیء یطلق علیه اسم شیء قد ادخل فی بحر الحلّ و الطّهر لنفسه بنفسه الّا لمن لا یؤمن بالبیان و ما انتم فی الکتاب عنه لتنهون فانّ ذلک ما انتم کلّفتم به لا یتغیّر ما هو علیه فی نفسه و انتم عمّا قد امرکم الله ربّکم لتسئلون فلتجتنبنّ عن کل ما انتم عنه تکرهون. **قل انّما السّادس** قد حرّم الله علیکم فی البیان الأذی ولو کان بضرب ید علی کتف ان یا عبادی الله تتّقون و انّ حین ما تحبّون ان تتحاجّون بالدّلائل و البرهان علی اکمل الحیا لتکتبون دلائلکم ثمّ

ص ٥٠\*\*\*

ثمّ علی منتهی الادب لتقولون فانّکم تلاقون الله ربّکم یوم القیامة بما تلاقون من یظهره الله و من یکن باباً له للعالمین لعلّکم لا تلاقون الله ربّکم و تکسبون عملاً یحزن به الله ربّکم بما یحزن من یظهره الله و انتم لا تلتفتون و لا تتذکّرون. **قل انّما السّابع** فلتبلغنّ الی من یظهره الله کل نفس عنکم بلّور عطر ممتنع منیع من عند نقطة البیان ثمّ بین یدی الله تسجدون بایدیکم لا بایدی دونکم الّا و انتم لا تستطیعون. **قل انّما الثّامن** فلا تسجدنّ الّا علی البلّور فیها من ذراّت طین الاول و الآخر ذکراً من الله فی الکتاب لعلّکم شیء غیر محبوب لا تشهدون و انّ فی التّاسع فلتملکنّ کل نفس من اسباب بلّور ممتنع رفیع عدد الواحد علی قدر ما تمکّن و ان یستطیع و لم یملک کتب علیه ان ینفقنّ تسعة عشر مثقالاً من الذّهب حدّاً فی کتاب الله لعلّکم تتّقون. **و** **انّ فی العاشر** فلا یصبرنّ الحروف بعد ما تقبض حروفاتهنّ الّا تسعین یوماً و لا الحروفات بعد ما یقبض حروفهنّ الّا خمس و تسعین یوماً حداً فی کتاب الله لعلّکم تتّقون

ص ٥١\*\*\*

لتشهدنّ انّ الملک لله و کل الیه لیرجعون و ان صبروا فوق ما کتب الله علیهم او هنّ فوق ما کتب الله علیهنّ بعد ما یستطعن و یقدرن او یسطیعون و یقدرون علیهم ان ینفقون خمس و تسعین مثقالاً من ذهب و علیهنّ ان ینفقن خمس و تسعین مثقالاً من ذهب ان یستطعن او یستطیعون و الّا یعفی عنهم و عنهنّ و الله ما اراد لاحد الّا الحبّ و الرضا لعلّکم انتم فی رضوان البیان لتشکرون. **و** **انّ الحادی و العشر** انّ الّذین ینشئون الکتاب یکتبون فی اوّله لا اله الّا الله ثمّ فی آخرة لا حجّة الّا علیّ قبل محمّد لعلّکم انتم تستدلّون یوم من یظهره الله بمثل ذلک ثمّ به تهتدون. **انّ الثّانی من بعد العشر** ذرّیاتکم لم یکن علیهنّ من حدود موتکم قبل ان ینفخ فیهنّ الرّوح و بعد ما ینفخ ان ینزلن احیاء و انتم حدود حیوتکم فیهنّ لتراقبون و ان ینزلن امواتاً ترفع عنکم حدودکم و صلوتکم علیهنّ و لا تقربوهنّ آبائهنّ و لا امهاتهنّ لئلّا یحزن الّا و ان لم یکن غیرهما رحمة من الله و فضلاً فی

ص ٥٢\*\*\*

الکتاب لعلّکم فی ایام الله تصبرون. **و** **انّ الثّالث من بعد العشر** اذن فی البیان ان تجعلنّ انفسکم واحداً واحداً بان تختارنّ لانفسکم عدد الحیّ لعلّکم یوم القیمة بذلک الشّأن علی الله ربّکم تعرضون قل انّ النّقطة آیة شجرة الاولی ثمّ الحیّ آیات حیّ الاول انتم فلتراقبنّ انفسکم فی ذلک الشّأن لعلّکم انتم یوم القیمة عمّن یظهره الله ثمّ حیّ الاول لا تحتجبون فانّ من یظهره الله لو یظهر فی مقام النّقطة او الحیّ فانّه لحق من عند الله و لا ریب فیه انّا کلّ به مؤمنون و انّ هی الاوّل ان یظهرون فی مقام الحیّ او النّقطة فانّهم اسماء الاولی انّا کل بهم مؤمنون. **و انّما الرّابع من بعد العشر** کتب الله علی آبائکم و امّهاتکم ان یرزقانکم من اول خلقکم الی تسعة عشر سنة تامّة و علیکم ان ترزقونهما الی آخر عمرهما ان لم یکونا من المستطیعین و علیهما ان یرزقانکم ان یستطیعان و انّکم انتم ما کنتم علی الارض لمستطیعن ذلک ان یکوننّ کل علی حدود دینهم و ان یحتجب احد منهم

ص ٥٣\*\*\*

و ان یحتجب احد منهم فانتم عنه لتعفون و من یحتجب عن حدود الله فی ذلک فیلزمنّه فی کل حول ان ینفقنّ تسعة عشر مثقالاً من ذهب فی سبیل الله حدّاً فی کتاب الله لعلّکم تتّقون. **و انّما الخامس من بعد العشر** لا ترکبنّ البقر و لا تحملنّ علیه و لا علی حیوان غیره الّا علی دون طاقته ما قد کتب الله علیکم لعلّکم تتّقون و لاترکبنّ الحیوان الّا و انتم باللّجام و الرّکاب لترکبون و لاترکبنّ ما لا تستطیعنّ ان تحفظن انفسکم علیه فانّ الله قد انهاکم عن ذلک نهیاً عظیماً و لا تضربنّ بیضة علی شیء یضیع ما فیه قبل ان یطبخ هذا ما قد جعل الله رزق نقطة الاولی فی ایام القیمة من عنده لعلّکم تشکرون و انّ ما یظهر فی البیضة من الدّم عفی عنکم و انّه لطهر فلا تأکلوه لعلّکم شیء مکروه لا تشهدون و لاترکبنّ الفلک الّا و انتم علی قدر قدرکم تملکون و لا تجادلنّ فیه و لا تنازعنّ و انتم علی منتهی الرّوح و الرّیحان بعضکم ببعض تسلکون

ص ٥٤\*\*\*

کتب علی الّذینهم اولی الامر فی الفلک ان یقدّمون علی انفسهم من فیه من الّذینهم فیه راکبون حین ما یضطربنّ من فی الفلک و انتم حینئذٍ لا تقدّمون و لتجعلنّ مکان طُهرکم فی مقعد لم یکن علی مقعد یخاف من یدخل فیه و انتم مثل ما تصنعون فی الدُّبوسة فی مقاعد اخری تصنعون و لا تراقبنّ طُهرکم فی الفلک الّا علی قدر ما انتم علیه لتستطیعون و رفع عن الّذینهم وراء البحر ما قد کتب الله لهم من سفر واجب انّهم سفر البرّ لا یملکون و انّ لهم ان یتّخذون لانفسهم اولیاء عنهم لیحُجّون و یبلغون الیهم ما یصرفون من مکانهم الی ما هم الیه لیرجعون ان هم علی ذلک لمستطیعون و الّا عفی عنهم و عمّا کل یکسبون. **و** **انّما السّادس من بعد العشر** کتب علی کل ملک ارض فی کل حول مأة و اربعین مثقالاً من ذهب ثمّ علی الوزیر الاعظم مأتین و تسعین مثقالاً ثمّ علی الحاکم الاعظم مأة و ستّین مثقالاً ثمّ علی العالم الاعظم مأتین و ثمانین مثقالاً ان یحزنون لمن یظهره الله ثمّ بایدیهم حین ظهوره الیه لیبلغون اذ ما احزنوا فی تلک القیمة مظهر ربّهم هولاء لعلّ الّذین یخلقون فی البیان

ص ٥٥\*\*\*

فی مقاعدهم جزاء ما کسبوا من قبلهم بالحق یکسبون ان یا هؤلاء ان لم تؤمننّ بمن یظهره الله ایّاه لا تحزنون فانّ فی تلک القیامة هؤلاء لو آمنوا بالنّقطة الاولی لم یحزن احد فی البیان و کل الی قیمة الاخری بالرّوح و الرّیحان یسلکون ولکنّهم قد احتجبوا حتی استملکوا ما لا یحبّ الله فی البیان و انتم بمثلهم انفسکم عن رحمة ربّکم لا تبعدون و ان لا تبلغون الی من یظهره الله ما کتب الله علیکم فی الکتاب ایّاه لا تحزنون و لا تشکّون فیه حین ما تسمعون و لتجعلنّ انفسکم حکماً بینه و بین الّذین اوتوا البیان بان تعرضنّ آیاته علی الّذین اوتوا البیان ان شهدتم عجز انفسکم و ایّاهم فاذا تؤمنون و ان لا شهدتم عجز انفسکم و لا ایّاهم انتم ایّاه لا تحزنون و لو یظهر حکماً فی تلک القیمة لیبیّن الحق علی من علی الارض کلّها ولکن کل فی احکام دینهم و دنیاهم بحکمهم یرجعون و یحکمون ولکن لا یظهرون فی امر یثبت به دینهم حکماً لیشهد علی عجزهم عن آیات ربّهم لینجون انفسهم بذلک الحکم و باللّیل و النّهار لیتعبون و انفسهم و اعمالهم

ص ٥٦\*\*\*

لیفنون و یحسبون انّهم یحسنون انتم یا اولی البیان بمثلهم لاتحتجبون**. و** **انّما السّابع من بعد العشر** ان یا اولی الحکم فلتأمرنّ من یتّبعونکم ان لا یأخذنّ لباس احد و لا ما عنده و ان یؤخذ یحرم علیهم و علیکم ازواجکم تسعة عشر یوماً و ان اقترنتم لیلزمنّکم من کتاب الله تسعة عشر مثقالاً من ذهب ان تردّون الی شهداء البیان لیؤتینّ من اخذ عنه لباسه او شیء ممّا عنده لعلّکم تتّقون و تأمرنّ من یتّبعونکم ان لا یعارضنّ احداً حد ابداً لعلّکم یوم القیمة باصحاب من یظهره الله لا تتعرّضون و لتأمرنّ کل ارض ان ینظّمون بیوتها و اسواقها و اماکنها و یمیّز کل صنف فی مقعده عن آخر حیث لا یختلف اثنین منهم الّا فی مکانهما و کل صنف کانوا فی مکان واحد علی احسن نظم محبوب و لتأمرنّ ان یکون کل صنف فی خان فانّ ذلک اقرب للنّفع و التّقوی ان انتم تشعرون. **قل انّما الثّامن من بعد العشر** و لا تأمرنّ ان یؤخذ من احد قدر شعراً و ینقص بعد ما اکمل الله خلق ظاهر من شیء امراً

ص ٥٧\*\*\*

فی کتاب الله لعلّکم انتم احداً لا تحزنون و من یأخذ من جسد احد من شیء او یغیّر لونه قدر شیء او یغیّر لباسه او اراد ان یذلّنّه قد حرّم الله علیه ازواجه تسعة عشر شهراً فی کتاب الله و لیلزمنّه من حدود الله خمس و تسعین واحداً من ذهب لعلّکم انتم تتّقون و لا تأمرون و لا تفعلون و لا ترضون فلا تظلمنّ علی احد قدر خردل ان انتم بالله و آیاته مؤمنون و ان لم تکوننّ بالله و آیاته مؤمنین فلتکسبنّ عملاً لا یخرجنّکم من حیائکم فانّکم قبل خلقکم کنتم عند الله قطرة ماء بعد طین و لترجعنّ الی کفّ طین فلتستحیینّ و لا ترضینّ لاحد دون ما ترضینّ لانفسکم و انتم باعلی تدابیر حیائکم فی امورکم لتدبّرون و لا تضیّعنّ خلق احد بعد ما قد اکمل الله خلقه لما تریدون من عزّ ایام معدودة او غناء ایام معدودة فانّ کلتیهما ینقطع عنکم و انتم من بعد موتکم فی النّار تدخلون تتمنّون کانّکم ما خلقتم و ما اکتسبتم فی حق نفس من حزن و ان تتعقّلون فی

ص ٥٨\*\*\*

حیاتکم تتمنّون ان انتم قلیلاً ما تشعرون. **قل التّاسع من بعد العشر** ما امر الله من امر و لا نزّل من نهی الّا لعزّ من یظهره الله اذا یعارضکم امراً و نهیاً عزّه انتم عن عزّ الله لتراقبون و عن کلتیهما تنقطعون.

**الواحد الحادی بعد العشر**

**بسم الله الامنع الاقدس**

انّنی انا الله لا اله الّا انا الاثبت الاثبت قد نزّلت مقادیر کلّ شیء فی عدد الیاء من الواحد لعلّکم تشکرون قل انّ فی الواحد الحادی من بعد العشر انتم **فی الاول** تشهدون ان خلقتم [حلفتم؟] بالله ثمّ بمن یظهره الله و انّکم انتم بینکم و بین الله صادقون لم یکن علیکم من شیء و علی ما خلقتم له ان یردّون الیکم و ان یحتجبون فلیلزمنّهم تسعة عشر مثقالاً من ذهب حدّاً فی کتاب الله لعلّکم تتّقون و ان انتم بینکم و بین الله ربّکم ان خلقتم و کنتم دون صادقین فلیلزمنّکم من کتاب الله تسعة عشر مثقالاً من ذهب ان تردّون الی ما تحلقون [تحلفون] له حداً فی کتاب الله لعلّکم بغیر حق لا تحلقون **قل الثّانی** کل ذا ملک یبعث فی البیان ان ینتخبنّ من سکّان

ص ٥٩\*\*\*

مملکته عدد الکاف و الهاء من العلماء الّذینهم ینبغی ان یکوننّ مطالع الحروف فی کتاب الله لعلّهم یوم القیمة بمن یظهره الله یؤمنون و یوقنون و دین الله ینصرون و یعرفنّ هؤلاء کل الخلق من حدود مملکته لعلّهم ضعفاء الخلق ینصرون ثمّ علیهم یرحمون ثمّ بینهم و بین الله ربّهم عن حدود دینهم لا یحتجبون. **قل الثّالث** من یستهزء مؤمناً او مؤمنة لیلزمنّه عدد الواحد من ذهب ثمّ من الفضّة ثمّ من کلمة الاستغفار خمس و تسعین مرّة لعلّکم تتّقون و لا تستهزئون لیردون الی من استهزاء ان یقدر و ان لم یقدر یرفع عنه الذّهب و الفضّة لیلزمنّه الاستغفار و ان لم یکن ذا لسان و استهزء باشاراته فلیختارنّ نفسه من یستغفرنّ عنه ان یا عبادی الله تتّقون. **قل الرّابع** انّما البیان و من فیه حیّ سواء کان من نوره او من ناره انتم الی یوم من یظهره الله بالأحیاء فیهما لتقدرون ثمّ لنبئون ثمّ تستحکمون قل انّما النّار من یحتجبنّ عن حدود ما نزّل فی البیان و

ص ٦٠\*\*\*

النّور من یراقبنّ حدود الله هذا فی نفس البیان لا فی الّذین ما دخلوا فیه ان یا کلّ‌شیء تتّقون. **قل الخامس** من یدخل فی البیان فلا تردّوه فی دینه و ان رددتم فیلزمنّکم تسعة عشر مثقالاً من ذهب ان تبلغون الی ما رددتم حداً فی کتاب الله لعلّکم انتم احداً فی البیان لا تردّون و ان شهدتم علی احد ما لا اذن الله له ما فی البیان ذلک قد عصی الله ربّه و لم یخرج عن اصل دینه و انّ علی قدر ما احتجب لیوصلنّ الیه النّار انتم بکلام حسن جمیل هؤلاء لتنبّؤن و تذکرون. **قل السّادس** من بعد ینتظر ظهور من یظهره الله بغیر معرفة الله و رضائه فی معرفة نفسه و رضائه فاولئک ما استدرکوا من البیان من حرف و ما کانوا عندالله لمؤمنین و لتبلّغنّ کتاب کلّ‌شیء الی کل نفس و لو کان احداً ممّن بقی من بدیع الاول ذکراً من عندالله الی کل العالمین و لتستغفرنّ الله الّذی لا اله الّا هو المهیمن القیّوم ثمّ لتتوبنّ الیه. **قل السّابع** نهی عنکم فی البیان ان لا تملکنّ فوق عدد الواحد

ص ٦١\*\*\*

من کتاب و ان تملّکتم فلیلزمنّکم تسعة عشر مثقالاً من ذهب حداً فی کتاب الله لعلّکم تتّقون قل الاول نفس البیان ثمّ الحیّ ما انشأ فی البیان من علوم یلزمنّکم فی دینکم مثل النّحو و الصّرف و الحروف و اعداد الحروف و ما انتم تنشئون فی دین الله ما علی سبل النّظم لتنظمون فلا تنشئنّ الّا جواهر العلم و الحکمة و انتم عن زخارفها تحتجبون کل ذلک لان لا یحضر بین یدی من یظهره الله الّا نفس البیان و ما انشأ فی البیان من عدد الحیّ من الّذینهم قد بلغوا الی ذروة العلم و التّقی و هم کانوا فی دین الله مخلصین. **قل الثّامن** فلا تتفرّقنّ بین الحروف الّا و ان تجمعنّ فی اوعیة لطیفة او فی مندیل لطیف و انّما انتم به تتحرّزون غیر هذا و انتم کل الحروف علی مقاعد مرفوعة لتضعون لتراقبنّ ارواحهنّ لعلّکم انتم بارواحهنّ ما فی العلّیّین تحسنون و عن دونهم تحتجبون و لتجمعنّ ارواح الّتی تتعلّق بها فی انفسکم لعلّکم لا تتشعّبون بما انتم تحزنون الّا بما انتم ترضون و تشکرون و کل من یملک من حرف

ص ٦٢\*\*\*

فعلیه ان یحفظنّه فی مقام عزّ محبوب و ان یکن فی حجرة عباد فعلی کل واحد ان یحفظنّ ما لهم من کل حرف مکتوب سواء یجعلون فی محل واحدا مقاعد مختلفة اذن الله لکم لعلّکم فی امر لا تصعبون. **قل التّاسع** فلا تقعد فی مقاعد العزّ الّا فی حولها و ان جلستم فیلزمنّکم تسعة عشر مثقالاً من ذهب الّا و انتم تجبرون فعلی من یجبرنّکم یلزمنّه علیه من کتاب الله لعلّکم عن حدود آدابکم لا تخرجون و اذن لکم فی بیوتکم عند ما تجلس اهلکم عندکم فانّکم لا یستطیعون فی حول الحجرات تجلسون الّا و انتم فی مکان واحد بالحبّ تقعدون و انّ فی مقاعد الحزن رفع عنکم لعلّکم علی ادلّاء الله لا تحزنون و انّ من ینزل علی احد فعلیه ان یعزّنّه عزّ منیعاً و ان یؤتینّه المکان بنفسه و الّذینهم فی حوله و ان یحتجبون فعلی کلّهم اجمعین ان یقولون انّا لتستغفرنّ الله الّذی له الاسماء الحسنی عن کلّ‌شیء و انّا کل الیه لتائبون. **قل العاشر** اذن فی البیان ان یکوننّ کلّ ما نزّل فیه

ص ٦٣\*\*\*

عربیّاً عند الّذین یستطیعون ان یفهمون و ان یفسّرنّ احدا فارسیّاً اذن فی الکتاب للّذینهم کلمات البیان لا یدرکون و لا تفسّرنّ الّا بالحق و لا تجعلنّ الفارسیّ عربیّاً الّا بالحق و لتملکنّ کلّکم اجمعون. بیان عربی محبوب و بیان فارسی للّذینهم لا یستطیون ما نزّل الله یدرکون و انّ علی ما نزّل عند الشّهداء انتم کاعینکم تحفظون ثمّ الی من یظهره الله لتبلغون و اذن لکم ان تجعلنّ من کتب الواحد ذلک الثّلٰث علی ما نزّل واحد ثمّ کل عربیّاً ثمّ کل عجمیّاً ذکر من الله لعلّکم بکلّ ما نزّل الله فی الکتاب لتحیطون بظاهره علماً ثمّ به تعملون. **ثمّ الحادی من بعد العشر** لا تقدّمون علی من یظهره الله و لا حیّ الاوّل سواء یظهرون فی اعلی الخلق او ادناهم فانّهم عندالله متعالیون و من یتقدّم علیهم فیلزمنّه من کتاب الله تسعة عشر مثقالاً من الذّهب حدّاً فی کتاب الله لعلّکم تتّقون. **قل الثّانی من بعد العشر** انتم یا ذلک الخلق ادلّاء امرالله فکلّ تشهدون علی احد بان یردون من شیء ان

ص ٦٤\*\*\*

ان تستطیعون فلتجیبون فانّ الله لیستجیبنّهم بما قد امرکم و حین علمکم بمطلب احد کتب علیکم ان تقضون و ان احتجبتم فلتستغفرنّ الله ربّکم تسعة عشر مرّة و ان احتجبتم عن استغفارکم فلیلزمنّکم تسعة عشر مثقالاً من ذهب حدّاً فی کتاب الله لعلّکم تراقبون انفسکم و لعلّکم کل ما یجیبنّ من نفس فی دینکم فلتجیبنّها و حدود دنیاکم فلتقضینّ لها فضلاً من الله علیهم لعلّکم انفسکم مظاهر ما یجیب الله عباده تظهرون. **قل الثّالث من بعد العشر** ان یبعث ملک فی البیان کتب علیه ان یملکنّ لنفسه ما یجعلنّه علی رأسه ممّا یکن علیه خمس و تسعین عدداً ممّا لم یکن له عدل و لا شبه و لا کفو و لا قرین و لا مثال و لم یخرج عن حدود الهاء ظهورات اسمائه عزّاً من الله علیه الی یوم القیمة یومئذٍ کل ما صنع فی ذلک فی البیان فلتفدون عند اقدام من یظهره الله ثمّ بین یدی الله تسجدون ان تفتخرون بذلک ان یا اولی الملک و الّا و الله غنیّ عن العالمین. **قل الرّابع من بعد العشر** فلتجعلنّ من اول لیلکم

ص ٦٥\*\*\*

الی آخر نهارکم خمس قسمة ثمّ عند کل قسمة لتؤذّنون فلتبدئنّ باوّل اللّیل ثمّ فی اول تسعة عشر مرّة لا اله الّا الله ثمّ عدد الواحد الله اغنی لتقولون. ثمّ فی الثّانی تسعة عشر مرّة لا اله الّا الله ثمّ عدد الواحد الله اعلم تقولون. ثمّ فی الثّالث تسعة عشر مرّة لا اله الّا الله ثمّ عدد الواحد الله احکم تقولون. ثمّ فی الرّابع تسعة مرّة لا اله الّا الله ثمّ عدد الواحد الله املک تقولون. ثمّ فی الخامس تسعة عشرة مرّة لا اله الّا الله ثمّ عدد الواحد الله اسلط تقولون. و کتب علیکم ان تؤذّنون فی مکان یسمع من حولکم و اذا انقطع الصّوت عن نفس فیلزمنّه ان یبلغنّ الی ما یؤذّن فی کل یوم و لیلة تسعة عشر مثقالاً من القند الابیض الاعلی لعلّکم تراقبون انفسکم و عن ذکر الله لا تحتجبون و من یکن راقداً لم یکن علیه من شیء و ان یکن دون راقدا فلیکوننّ فی مکان یسمع الصّوت و لا علیکم ان تخرجون من

ص ٦٦\*\*\*

حجراتکم لتسمعون الصّوت بل علی علمکم بما یوصل الی بیوتکم صوت المؤذّن لیکفینّکم فی کتاب الله و ان کبر علی المؤذّن فلیقولنّ مرّة شهد الله انّه لا اله الّا هو و انّ من یظهره الله لحق من عند الله کل بامرالله من عنده یخلقون و انّا کل بما ینزّل الله علیه لمؤمنون ذلک من فضل الله علیهم فی ایّام بردهم و حین ما یستطیعون ان یطوّلون. **قل انّ الخامس من بعد العشر** ان نسیتم امراً فی صلوتکم فلتقضون ما قد قضی عنکم لا کل اعمالکم و مثل ذلک فی غیر صلوتکم انتم باجزاء قبل ذلک ثمّ بعد ذلک لا تلتفتون و بنفس ما قد قضی تنظرون و تقضون. کتب علی الّذین اوتو البیان ان یحبط علم انفسهم بما علی الارض عن کل ملک و نبته و کتابه و حدّ ملکه و عدّ جنده و بهاء ما عنده و ما یکن عنده ممّا لم یکن له من عدل لیوم کل علی الله ربّهم یعرضون. **قل السّادس من بعد العشر** فلا تقتلنّ نفساً و لا تقطعنّ شیئاًعن نفس ابداً ان انتم بالله و آیاته مؤمنون و من یأمر ذلک او یفعل او یقدر ان یمنع و لم یمنع او یرضی فیلزمه من کتاب الله احدی

ص ٦٧\*\*\*

عشر الف مثقالاً من ذهب بان یردنّ الی من یورث عمّن قتل و لتحرمنّ علیه کل قرینه تسعة عشر سنة و دلیل فی کتاب الله انّ کینونیّته قد خلقت علی غیر محبةالله و رضائه و یدخل النّار من بعد موته و لا یغفر الله له ابداً ولکن ان یتّبع تلک الحدود و یخفّف عند ما قدّر له فلتتّقنّ الله ثمّ تتّقون و ان یقتل احداً بغیر ما اراد فلم یکن علیه من شیء الّا و ان یرضینّ من نفس ورّاث من قتل و لیعتذرنّ عنهم و لیکوننّ عند الله ربّه لمن المستغفرین و انّ مثله کمثل قضایاء یقع علی نفس فلتتّقنّ الله ان یا کلّ نفس ثمّ تتّقون و انّ الّذین قتلوا فی ارض الصّاد ان آمنوا بالله و آیاته ان یأخذوا دیات ما قتلوا عن ورّاث من قتل بحدود ما قدّر من قبل لعلّکم فی دین الله تتّقون و من بعد لا تقربون. **قل السّابع من بعد العشر** و من یأمر ان یخرج احداً من بیته او مدینته او قریته او ملک سلطانه فلیحرمنّه علیه تسعة عشر شهراً و لیلزمنّه تسعة عشر مثقالاً من ذهب ان یردّنّ الیه

ص ٦٨\*\*\*

حداً فی کتاب الله لعلّکم تتّقون. **قل الثّامن من بعد العشر** من یشرب مسکر یرفع عنه شعوره فیلزمنّه من کتاب الله خمسة و تسعین مثقالاً من ذهب و لا یشفینّ مرضاکم بمسکر ابداً ان انتم بالله و آیاته تؤمنون. **قل التّاسع من بعد العشر** من یکتب حرفاً علی من یظهره الله او بغیر ما نزّل فی البیان قبل ظهوره فیلزمنّه من کتاب الله تسعة عشر مثقالاً من ذهب و لا اذن الله احداً ان یاخذنّ عنه ذلک و لا ان یسئلنّ عنه و من یسئلنّ عنه عن ذلک الحدّ فیلزمنّ علی نفسه مثل ذلک بما قد سئل بعد ما لا اذن الله له ان یسئل فلتتّقنّ الله ان لا تکتبنّ حرفاً علی من یظهره الله و لا بغیر حدود ما نزّل الله قبل ظهور الحق و لا تحکمنّ بعد الظّهور مثل قبل الظّهور و تحسبون انّکم محسنون و ان لا تکتبنّ للحق فلا تکتبنّ علی الحق من شیء هذا ما وصّاکم الله لعلّکم تتّقون و ان لا تنصرون من یظهره الله بما تکتبون له فلا تحزنون بما یکتب علیه فلتتّقنّ الله حق التّقی لعلّکم یوم القیمة عندالله لتنجون.

ص ٦٩\*\*\*

[کتاب مستطاب اقدس با تفاوت‌هایی نسبت به نسخه منتشره]

**بسمه الحاکم علی ما کان و ما یکون**

انّ اول ما کتب الله علی العباد عرفان مشرق وحیه و مطلع امره الّذی کان مقام نفسه فی عالم الامر و الخلق من فاز به فقد فاز بکل الخیر و الّذی منع انّه من اهل الضّلال ولو یأتی بکل الاعمال اذا فزتم بهذا المقام الاسنی و الافق الاعلی ینبغی لکل نفس ان یتّبع ما امر به من لدی المقصود لانّهما معاً لایقبل احدهما دون الآخر هذا ما حکم به مطلع الالهام. انّ الّذین اوتوا بصائر من الله یرون حدود الله السّبب الاعظم لنظم العالم و حفظ الامم و الّذی غفل انّه من همج الرّعاع انّا امرناکم بکسر الحدودات النّفس و الهوی لا ما رقم من القلم الاعلی انّه لروح الحیوان لمن فی الامکان قد ماجت بحور الحکمة و البیان بما هاجت نسمة الرّحمن اغتنموا یا اولی الالباب انّ الّذین نکثوا عهدالله فی اوامره و نکصوا علی اعقابهم اولئک من اهل الضّلال لدی الغنیّ المتعال. یا ملأ الارض اعلموا انّ اوامری سرج عنایتی بین عبادی و مفاتیح رحمتی لبریّتی کذلک نزّل الامر من سماء مشیّة ربّکم مالک الادیان لو یوجد احد حلاوة

ص ٧٠\*\*\*

البیان الّذی ظهر من فم مشیة الرّحمن لینفق ما عنده و لو یکون خزائن الارض کلّها لثبت امراً من اوامره المشرقة من افق العنایة و الالطاف. قل من حدودی یمرّ عرف قمیصی و به تنصب اعلام النّصر علی القنن و الاتلال قد تکلّم لسان قدرتی فی جبروت عظمتی مخاطباً لبریّتی ان اعملوا حدودی حبّاً لجمالی طوبی لحبیب وجد عرف المحبوب من هذه الکلمة الّتی فاحت منها نفحات الفضل علی شأن لا توصف بالاذکار لعمری من شرب رحیق الانصاف من ایادی الالطاف انّه یطوف حول اوامری المشرقة من افق الابداع. لا تحسبنّ انّا نزّلنا لکم الاحکام بل فتحنا ختم الرّحیق المختوم باصابع القدرة و الاقتدار یشهد بذلک ما نزّل من قلم الوحی تفکّروا یا اولی الافکار. قد کتب علیکم الصّلوة تسع رکعات لله منزل الآیات حین الزّوال و فی البکور و الآصال و عفونا عدّة اخری امراً فی کتاب الله انّه هو الآمر المقتدر المختار و اذا اردتم الصّلوة ولّوا وجوهکم شطری الاقدس المقام المقدس الّذی جعله الله مطاف الملأ الاعلی و مقبل اهل مدائن البقاء و مصدر

ص ٧١\*\*\*

الامر فی الارضین و السّموات و عند غروب الشّمس الحقیقة و التّبیان المقرّ الّذی قدّرناه لکم انّه لهو العزیز العلّام. کلّ‌شیء تحقّق بامره المبرم اذا اشرقت من افق البیان شمس الاحکام لکلّ ان یتّبعوها ولو بأمر تنفطر عنه سموات افئدة الادیان انّه یفعل ما یشاء و لا یسئل عمّا شاء و ما حکم به المحبوب و مالک الاختراع انّ الّذی وجد عرف الرّحمن و عرف مطلع هذا البیان انّه یستقبل بعینه السّهام لاثبات الاحکام بین الانام طوبی لمن اقبل و فاز بفصل الخطاب. قد فصّلنا الصّلوة فی ورقة اخری طوبی لمن عمل بما امر به من لدن مالک الرّقاب قد نزّلت فی الصّلوة المیّت ستّة تکبیرات من الله منزل الآیات و الّذی عنده علم القرائة له ان یقرء ما نزّل قبلها و الّا عفا الله عنه انّه لهو العزیز الغفّار. لا یبطل الشّعر صلوتکم و لا منع عن الرّوح مثل العظام و غیرها البسوا السّمور کما تلبسون الخزّ و السّنجاب و ما دونهما انّه ما نهی فی الفرقان ولکن اشتبه علی العلماء انّه لهو العزیز العلّام. قد فرض علیکم الصّلوة و الصّوم من اول البلوغ امراً من لدی

ص ٧٢\*\*\*

الله ربّکم و ربّ آبائکم الاولین من کان فی نفسه ضعف من المرض او الهرم عفا الله عنه فضلاً من عنده انّه لهو الغفور الکریم قد اذن الله لکم السّجود علی کلّ شیء طاهر و رفعنا عنه حکم الحدّ فی الکتاب انّ الله یعلم و انتم لا تعلمون من لم یجد الماء یذکر خمس مرّات بسم الله الاطهر الاطهر ثمّ یشرع فی العمل هذا ما حکم به مولی العالمین و البلدان الّتی طالت فیها اللّیالی و الایّام فلیصلّوا بالسّاعات و المشاخص الّتی تحدّدت الاوقات انّه لهو المبیّن الحکیم. قد عفونا عنکم صلوة الآیات اذا ظهرت اذکروا الله بالعظمة و الاقتدار انّه هو السمیع البصیر قولوا العظمة لله ربّ ما یری و ما لا یری ربّ العالمین. کتب علیکم الصّلوة فرادی قد رفع حکم الجماعة الّا فی صلوة المیّت انّه لهو الآمر الحکیم. قد عفا الله عن النّساء حین ما یجدن الدّم الصّوم و الصّلوة و لهنّ ان یتوضّأن و یسبّحن خمساً و تسعین مرّة من زوال الی زوال سبحان الله ذی الطلعة و الجمال هذا ما قدّر فی الکتاب ان انتم من العالمین. و لکم

ص ٧٣\*\*\*

و لهنّ فی الاسفار اذا نزلتم و استرحتم المقام الامن مکان کل صلوة سجدة واحدة و اذکروا فیها سبحان الله ذی العظمة و الاجلال و الموهبة و الافضال و الّذی عجز یقول سبحان الله انّه یکفیه بالحق انّه لهو الکافی الباقی الغفور الرّحیم و بعد اتمام السّجود لکم و لهنّ ان تقعدوا علی هیکل التوحید و تقولوا ثمانی عشرة مرّة سبحان ذی الملک و الملکوت کذلک یبیّن الله سبل الحق و الهدی و انّها انتهت الی سبیل واحد و هو هذا الصّراط المستقیم اشکروا الله بهذا الفضل العظیم احمدوا الله بهذه الموهبة الّتی احاطت السّموات و الارضین اذکروا الله بهذه الرّحمة الّتی سبقت العالمین. قل قد جعل الله مفتاح الکنز حبّی المکنون لو انتم تعرفون لولا المفتاح لکان مکنوناً فی ازل الآزال لو انتم توقنون قل هذا لمطلع الوحی و مشرق الاشراق الّذی به اشرقت الآفاق لو انتم تعلمون انّ هذا لهو القضاء المثبت و به ثبت کل قضاء محتوم. یا قلم الاعلی قل یا ملأ الانشاء قد کتبنا علیکم الصّیام ایّاماً معدودات و جعلنا النّیروز

ص ٧٤\*\*\*

عیداً لکم بعد اکمالها کذلک اضائت شمس البیان من افق الکتاب من لدن مالک المبدء و المآب و اجعلوا الایّام الزّائدة عن الشهور قبل شهر الصیام انّا جعلناها مظاهر الهاء بین اللّیالی و الایّام لذا ما تحدّدت بحدود السّنة و الشّهور ینبغی لاهل البهاء ان یطعموا فیها انفسهم و ذوی القربی ثمّ الفقراء و المساکین و یهلّلنّ و یکبّرنّ و یسبّحنّ و یمجدنّ ربّهم بالفرح و الانبساط و اذا تمّت ایام الاعطاء قبل الامساک فلیدخلنّ فی الصّیام کذلک حکم مولی الانام لیس علی المسافر و المریض و الحامل و المرضع من حرج عفا الله عنهم فضلاً من عنده انّه لهو العزیز الوهّاب هذه حدود الله الّتی رقمت من القلم الاعلی فی الزّبر و الالواح تمسّکوا باوامر الله و احکامه و لا تکونوا من الّذین اخذوا اصول انفسهم و نبذوا اصول الله ورائهم بما اتّبعوا الظّنون و الاوهام کفّوا انفسکم عن الأکل و الشّرب من الطّلوع الی الافول ایّاکم ان یمنعکم الهوی عن هذا الفضل الّذی قدّر فی الکتاب. قد کتب لمن

ص ٧٥\*\*\*

دان بالله الدیّان ان یغسل فی کل یوم یدیه ثمّ وجهه و یقعد مقبلاً الی الله و یذکر خمساً و تسعین مرّة الله ابهی کذلک حکم فاطر السّماء اذ استوی علی اعراش الاسماء بالعظمة و الاقتدار کذلک توضّأوا للصّلوة امراً من الله الواحد المختار. قد حرّم علیکم القتل و الزّنا ثمّ الغیبة و الافتراء اجتنبوا عمّا نهیتم عنه فی الصحائف و الالواح. قد قسمنا المواریث علی عدد الزّاء منها قدّر لذرّیّاتکم من کتاب الطّاء علی عدد المقت و للازواج من کتاب الحاء علی عدد التّاء و الفاء و للآباء من کتاب الزّاء علی عدد التّاء و الکاف و للامّهات من کتاب الواو علی عدد الرّفیع و للاخوان من کتاب الهاء عدد الشّین و للاخوات من کتاب الدّال عدد الرّاء و المیم و للمعلّمین من کتاب الجیم عدد القاف و الفاء کذلک حکم مبشّری الّذی یذکرنی فی اللّیالی و الاسحار انّا لمّا سمعنا ضجیج الذّرّیات فی الاصلاب زدنا ضعف ما لهم و نقصنا عن الاخری انّه لهو المقتدر علی ما یشاء یفعل بسلطانه

ص ٧٦\*\*\*

کیف اراد. من مات و لم یکن له ذرّیة ترجع حقوقهم الی بیت العدل لیصرفوها امناء الرّحمن فی الایتام و الارامل و ما ینتفع به جمهور النّاس لیشکروا ربّهم العزیز الغفار. و الّذی له ذرّیة و لم یکن ما دونها عمّا حدّد فی الکتاب یرجع الثّلثان ممّا ترکه الی الذّرّیة و الثّلث الی بیت العدل کذلک حکم الغنیّ المتعال بالعظمة و الاجلال. و الّذی لم یکن له من یرثه و کان له ذو القربی من ابناء الاخ و الاخت و بناتهما فلهم الثّلثان و الّا للاعمام و الاخوال و العمّات و الخالات و من بعدهم و بعدهنّ لابنائهم و ابنائهنّ و بناتهم و بناتهنّ و الثّلث یرجع الی مقرّ العدل امراً فی الکتاب من لدی الله مالک الرّقاب. من مات و لم یکن له احد من الّذین نزلت اسمائهم من القلم الاعلی ترجع الاموال کلّها الی مقرّ المذکور لتصرف فی ما امر الله به انّه لهو المقتدر الامّار. و جعلنا الدّار المسکونة و الالبسة المخصوصة للذّرّیة من الذّکران دون الاناث و الورّاث انّه لهو المعطی الفیّاض. انّ الّذی مات

ص 77\*\*\*

فی ایام والده و له ذرّیة اولئک یرثون ما لابیهم فی کتاب الله اقسموا بینهم بالعدل الخالص کذلک ماج بحر الکلام و قذف لئالی الاحکام من لدن مالک الانام. و الّذی ترک ذرّیة ضعافاً سلّموا ما لهم الی امین لیتّجر لهم الی ان یبلغوا رشدهم او الی محل الشّراکة ثمّ عیّنوا للامین حقّاً ممّا حصل من التّجارة و الاقتراف. کل ذلک بعد اداء حق الله و الدّیون لو تکون علیه و تجهیز الاسباب الکفن و الدّفن و حمل المیّت بالعزّة و الاعتزاز کذلک حکم مالک المبدء و المآب. قل هذا لهو العلم المکنون الّذی لن یتغیّر لانّه بدء بالطّاء المدلّة علی الاسم المخزون الظّاهر الممتنع المنیع و ماخصّصناه للذّرّیات هذا من فضل الله علیهم لیشکروا ربّهم الرّحمن الرّحیم تلک حدود الله لا تعتدوها باهواء انفسکم اتّبعوا ما امرتم به من مطلع البیان و المخلصون یرون حدود الله ماء الحیوان لاهل الادیان و مصباح الحکمة و الفلاح لمن فی الارضین و السّموات. قد کتب الله علی

ص ٧٨\*\*\*

کل مدینة ان یجعلوا فیها بیت العدل و یجتمع فیه النّفوس علی عدد البهاء و ان ازداد لا بأس و یرون انفسهم یدخلون محضر الله العلیّ الاعلی و یرون من لایری و ینبغی لهم ان یکونوا امناء الرّحمن بین الامکان و وکلاء الله لمن علی الارض کلّها و یشاوروا فی مصالح العباد لوجه الله کما یشاورون فی امورهم و یختاروا ما هو المختار کذلک حکم ربّکم العزیز الغفّار ایّاکم ان تدعوا ما هو المنصوص فی اللّوح اتّقوا الله یا اولی الانظار. یا ملأ الانشاء عمّروا بیوتاً باکمل ما یمکن فی الامکان باسم مالک الادیان فی البلدان و زیّنوها بما ینبغی لها لا بصور و الامثال ثمّ اذکروا فیها ربّکم الرّحمن بالرّوح و الرّیحان الا بذکره تستنیر الصّدور و تقرّ الابصار. قد حکم الله لمن استطاع منکم حجّ البیت دون النّساء عفا الله عنهنّ رحمة من عنده انّه لهو المعطی الوهّاب. یا اهل البهاء قد وجب علی کل واحد منکم الاشتغال بامر من الامور من الصّنایع و الاقتراف و

ص ٧٩\*\*\*

و امثالها و جعلنا اشتغالکم بها نفس العبادة لله الحق تفکّروا یا قوم فی رحمة الله و الطافه ثمّ اشکروا فی العشیّ و الاشراق لا تضیّعوا اوقاتکم بالبطالة و الکسالة و اشتغلوا بما ینتفع به انفسکم و انفس غیرکم کذلک قضی الامر فی هذا اللّوح الّذی لاحت من افقه شمس الحکمة و التّبیان ابغض النّاس عندالله من یقعد و یطلب تمسّکوا بحبل الاسباب متوکّلین علی الله مسبّب الاسباب. قد حرّم علیکم تقبیل الایادی فی الکتاب هذا ما نهیتم عنه من لدن ربّکم العزیز الحکّام لیس لاحد ان یستغفر عند احد توبوا الی الله تلقاء انفسکم انّه لهو الغافر المعطی العزیز التّوّاب. یا عباد الرّحمن قوموا علی خدمة الامر علی شأن لا تأخذکم الاحزان من الّذین کفروا بمطلع الآیات لمّا جاء الوعد و ظهر الموعود اختلف النّاس و تمسّک کل حزب بما عنده من الظّنون و الاوهام. من النّاس من یقعد صفّ النّعال طلباً لصدر الجلال قل من انت یا ایّتها الغافل الغرّار و منهم من یدّعی الباطن و باطن الباطن قل یا ایّها الکذّاب

ص ٨٠\*\*\*

تالله ما عندک انّه من القشور ترکناها لکم کما تترک العظام للکلاب تالله الحق لو یغسل احد ارجل العالم و یعبدو الله علی الادغال و الشّواجن و الجبال و القنان و الشّناخیب و عند کل حجر و شجر و مدر و لا یتضوّع منه عرف رضائی لن یقبل ابداً هذا ما حکم به مولی الانام کم من عبد اعتزل فی جزائر الهند و منع عن نفسه ما احلّه الله له و حمل الرّیاضات و المشقّات و لم یذکر عند الله منزل الآیات لا تجعلوا الاعمال شرک الآمال و لا تحرموا انفسکم عن هذا المآل الّذی کان امل المقرّبین فی ازل الآزال قل روح الاعمال هو رضائی و علّق کلّ شیء بقبولی اقرؤا الالواح لتعرفوا ما هو المقصود فی کتب الله العزیز الوهّاب من فاز بحبّی حقّ له ان یقعد علی سریر العقیان فی صدر الامکان و الّذی منع عنه لو یقعد علی التّراب انّه یستعیذ منه الی الله مالک الادیان. من یدّعی امراً قبل اتمام سنة کاملة انّه کذّاب مفتر نسئل الله بان یؤیّده علی الرّجوع ان تاب انّه هو التّوّاب و ان اصرّ علی ما قال یبعث علیه من لا یرحمه انّه

ص ٨١\*\*\*

شدید العقاب من یأوّل هذه الآیة او یفسّرها بغیر ما نزّل فی الظّاهر انّه محروم من روح الله و رحمته الّتی سبقت العالمین خافوا الله و لا تتّبعوا ما عندکم من الاوهام اتّبعوا ما یأمرکم به ربّکم العزیز الحکیم سوف یرتفع النّعاق من اکثر البلدان اجتنبوا یا قوم و لا تتّبعوا کل فاجر لئیم هذا ما اخبرناکم به اذ کنّا فی العراق و فی ارض السّرّ و فی هذا المنظر المنیر. یا اهل الارض اذا غرب شمس جمالی و سترت سماء هیکلی لا تضطربوا قوموا علی نصرة امری و ارتفاع کلمتی بین العالمین انّا معکم فی کل الاحوال و ننصرکم بالحق انّا کنّا قادرین من عرفنی یقوم علی خدمتی بقیام لا تقعده جنود السّموات و الارضین. انّ النّاس نیام لو انتبهوا سرعوا بالقلوب الی الله العلیم الحکیم و نبذوا ما عندهم ولو کان کنوز الدّنیا کلّها لیذکرهم مولیهم بکلمة من عنده کذلک ینبّئکم من عنده علم الغیب فی لوح ما ظهر فی الامکان و ما اطّلع به الّا نفسه المهیمنة علی العالمین قد اخذهم سکر الهوی علی شأن لا یرون مولی الوری الّذی ارتفع ندائه

ص ٨٢\*\*\*

من کل الجهات لا اله الّا انا العزیز الحکیم. قل لا تفرحوا بما ملکتموه فی العشیّ و فی الاشراق یملکه غیرکم کذلک یخبرکم العلیم الخبیر قل هل رأیتم لما عندکم من قرار او وفاء لا و نفسی الرّحمن لو انتم من المنصفین تمرّ ایام حیوتکم کما تمرّ الاریاح و یطوی بساط عزّکم کما طوی بساط الاولین تفکّروا یا قوم این ایّامکم الماضیة و این عصارکم الخالیة طوبی لایّام مضت بذکر الله و الاوقات صرفت فی ذکره الحکیم لعمری لا تبقی عزّة الاعزّاء و لا زخارف الاغنیاء و لا شوکة الاشقیاء سیفنی الکل بکلمة من عنده انّه لهو المقتدر العزیز القدیر لا ینفع النّاس ما عندهم من الاثاث و ما ینفعهم غفلوا عنه سوف ینتبهون و لا یجدون ما فات عنهم فی ایّام ربّهم العزیز الحمید لو یعرفون ینفقون ما عندهم لیذکر اسمائهم لدی العرش الا انّهم من المیّتین. من النّاس من غرّته العلوم و بها منع عن اسمی القیّوم و اذا سمع صوت النّعال من خلفه یری نفسه اکبر من نمرود قل این هو یا ایّها المردود تالله انّه لفی اسفل الجحیم قل یا معشر العلماء

ص ٨٣\*\*\*

اَما تسمعون صریر قلمی الاعلی و اَما ترون هذه الشّمس المشرقة من الافق الابهی الی مَ اعتکفتم علی اصنام اهوائکم دعوا الاوهام و توجّهوا الی الله مولیکم القدیم. قد رجعت الاوقاف المختصّة للخیرات الی الله مظهر الآیات لیس لاحد ان یتصرّف فیها الّا بعد اذن مطلع الوحی و من بعده یرجع الحکم الی الاغصان و من بعدهم الی بیت العدل ان تحقّق امره فی البلاد و لیصرفوها فی البقاع المرتفعة فی هذا الامر و فی ما امروا به من لدن مقتدر قدیر و الّا ترجع الی اهل البهاء الّذین لا یتکلّمون الّا بعد اذنه و لا یحکمون الّا بما حکم الله فی هذا اللّوح اولئک اولیاء النّصر بین السّموات و الارضین لیصرفوها فی ما حدّد فی الکتاب من لدن عزیز کریم. لا تجزعوا فی المصائب و لا تفرحوا ابتغوا امراً بین الامرین هو التذکّر فی تلک الحالة و التّنبه علی ما یرد علیکم فی العاقبة کذلک ینبّئکم العلیم الخبیر. لا تحلقوا رؤسکم قد زیّنها الله بالشّعر و فی ذلک لآیات لمن ینظر الی مقتضیات الطّبیعة من لدن مالک البریّة

ص ٨٤\*\*\*

انّه لهو العزیز الحکیم و لا ینبغی ان یتجاوز عن حدّ الآذان هذا ما حکم به مولی العالمین. قد کتب علی السّارق النّفی و الحبس و فی الثّالث فاجعلوا فی جبینه علامة یعرف بها لئلّا تقبله مدن الله و دیاره ایّاکم ان تأخذکم الرّأفة فی دین الله اعملوا ما امرتم به من لدن مشفق رحیم انّا ربّیناکم بسیاط الحکمة و الاحکام حفظاً لانفسکم و ارتفاعاً لمقاماتکم کما یربّی الآباء ابنائهم لعمری لو تعرفون ما اردناه لکم من اوامرنا المقدّسة لتفدون ارواحکم لهذا الامر المقدّس العزیز المنیع. من اراد ان یستعمل اوانی الذّهب و الفضّة لا بأس علیه ایّاکم ان تنغمس ایادیکم فی الصّحائف و الصّحان خذوا ما یکون اقرب الی اللّطافة انّه اراد ان یریکم علی آداب اهل الرّضوان فی ملکوته الممتنع المنیع تمسّکوا باللّطافة فی کل الاحوال لئلّا تقع العیون علی ما تکرهه انفسکم و اهل الفردوس و الّذی تجاوز عنها یحبط عمله فی الحین و ان کان له عذر یعف الله عنه انّه لهو العزیز الکریم. لیس لمطلع الامر شریک فی

ص ٨٥\*\*\*

العصمة الکبری انّه لمظهر یفعل ما یشاء فی ملکوت الانشاء قد خصّ الله هذا المقام لنفسه و ما قدّر لاحد نصیب من هذا الشّأن العظیم المنیع هذا امر الله قد کان مستوراً فی حجب الغیب اظهرناه فی هذا الظّهور و به خرقنا حجاب الّذین ما عرفوا حکم الکتاب و کانوا من الغافلین. کتب علی کل اب تربیة ابنه و بنته بالعلم و الخطّ و دونهما عمّا حدّد فی اللّوح و الّذی ترک ما امر فللامناء ان یأخذوا منه ما یکون لازماً لتربیتهما ان کان غنیّاً و الّا یرجع الی بیت العدل انّا جعلناه مأوی الفقراء و المساکین انّ الّذی ربّی ابنه او ابناً من الابناء کانّه ربّی احد ابنائی علیه بهائی و عنایتی و رحمتی الّتی سبقت العالمین. قد حکم الله لکل زان و زانیة دیة مسلّمة الی بیت العدل و هی تسعة مثاقیل من الذّهب و ان عادا مرّة اخری عودوا بضعف الجزاء هذا ما حکم به مالک الاسماء فی الاولی و فی الاخری قدّر لهما عذاب مهین من ابتلی بمعصیة فله ان یتوب و یرجع الی الله انّه یغفر لمن یشاء و لا یسئل و لا عمّا شاء انّه

ص ٨٦\*\*\*

لهو التّوّاب العزیز الحمید. ایّاکم ان تمنعکم سبحات الجلال عن زلال هذا السّلسال خذوا اقداح الفلاح فی هذا الصّباح باسم فالق الاصباح ثمّ اشربوا بذکره العزیز البدیع. انّا حلّلنا لکم اصغاء الاصوات و النّغمات ایّاکم ان یخرجکم الاصغاء عن شأن الادب و الوقار افرحوا بفرح اسمی الاعظم الّذی به تولّهت الافئدة و انجذبت عقول المقرّبین انّا جعلناه مرقاة لعروج الارواح الی الافق الاعلی لا تجعلوه جناح النّفس و الهوی انّی اعوذ ان تکونوا من الجاهلین. قد ارجعنا ثلث الدّیات کلّها الی مقر العدل و نوصی رجاله بالعدل الخالص لیصرفوا ما اجتمع عندهم فی ما امر به من لدن علیم حکیم یا رجال العدل کونوا رعاة اغنام الله فی مملکته و احفظوهم عن الذّئاب الّذین ظهروا بالاثواب کما تحفظون ابنائکم کذلک ینصحکم ناصح الامین. اذا اختلفتم فی امر فارجعوه الی الله ما دامت الشّمس مشرقة من افق هذه السّماء و اذا غربت ارجعوا الی ما نزّل من عنده انّه لیکفی العالمین قل یا قوم

ص ٨٧\*\*\*

لا تأخذکم الاضطراب اذا غاب ملکوت ظهوری و سکنت امواج بحر بیانی انّ فی ظهوری لحکمة و فی غیبتی حکمة اخری ما اطّلع بها الّا الله الفرد الخبیر و نریکم من افقی الابهی و ننصر من قام علی نصرة امری بجنود من الملأ الاعلی و قبیل من الملئکة المقرّبین. یا ملأ الارض تالله الحق قد انفجرت من الاحجار الانهار العذبة السّائغة بما اخذتها حلاوة بیان ربّکم المختار و انتم من الغافلین دعوا ما عندکم ثمّ طیروا بقوادم الانقطاع فوق الابداع کذلک یأمرکم مالک الاختراع الّذی بحرکة قلمه قلّب العالمین. هل تعرفون من ایّ افق ینادیکم ربّکم الابهی و هل علمتم من ایّ قلم یأمرکم ربّکم مالک الاسماء لا و عمری لو عرفتم لترکتم الدّنیا مقبلین بالقلوب الی شطر المحبوب و اخذکم اهتزاز الکلمة علی شأن یهتزّ منه العالم الاکبر و کیف هذا العالم الصّغیر کذلک هطلت من سماء عنایتی امطار مکرمتی فضلاً من عندی لتکونوا من الشّاکرین و امّا الشّجاج و الضّرب تختلف احکامهما

ص ٨٨\*\*\*

باختلاف مقادیرهما و حکم الدّیّان لکل مقدار دیة معیّنة انّه لهو الحاکم العزیز المنیع لو نشاء نفصّلها بالحق وعداً من عندنا انّه لهو الموفی العلیم. قد رقم علیکم الضّیافة فی کل شهر مرّة واحدة ولو بالماء انّ الله اراد ان یؤلّف بین القلوب ولو

باسباب السّموات و الارضین ایّاکم ان تفرّقکم شئونات النّفس و الهوی کونوا کالاصابع فی الید و الارکان للبدن کذلک یعظکم قلم الوحی ان انتم الموقنین. فانظروا فی رحمة الله و الطافه انّه یأمرکم بما ینفعکم بعد اذ کان غنیّاً عن العالمین لن تضرّنا سیّئاتکم کما لا تنفعنا حسناتکم انّما ندعوکم لوجه الله یشهد بذلک کل عالم بصیر. اذا ارسلتم الجوارح الی الصّید اذکروا الله اذاً یحلّ ما امسکن لکم و لو تجدونه میتاً انّه لهو العلیم الخبیر ایّاکم ان تسرفوا فی ذلک کونوا علی صراط العدل و الانصاف فی کل الامور کذلک یأمرکم مطلع الظّهور ان انتم من العارفین. انّ الله قد امرکم بالمودّة فی ذوی

ص ٨٩\*\*\*

القربی و ما قدّر لهم حقّاً فی اموال النّاس انّه لهو الغنیّ عن العالمین. من احرق بیتاً متعمّداً فاحرقوه و من قتل نفساً عامداً فاقتلوه خذوا سنن الله بایادی القدرة و الاقتدار ثمّ اترکوا سنن الجاهلین و ان تحکموا لهما حبساً ابدیّاً لا بأس علیکم فی الکتاب انّه لهو الحاکم علی ما یرید. قد کتب الله علیکم النّکاح ایّاکم ان تجاوزوا عن الاثنتین و الّذی اقتنع بواحد من الاماء استراحت نفسه و نفسها و من اتّخذ بکراً لخدمته لا بأس علیه کذلک کان الامر من قلم الوحی بالحق مرقوماً تزوّجوا یا قوم لیظهر منکم من یذکرنی بین عبادی هذا من امری علیکم لانفسکم معیناً. یا ملأ الانشاء لا تتّبعوا انفسکم انّها لامّارة بالبغی و الفحشاء اتّبعوا مالک الاشیاء الّذی یأمرکم بالبرّ و التّقوی انّه کان عن العالمین غنیّاً ایّاکم ان تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها و من افسد انّه لیس منّا نحن برآء منه کذلک کان الامر من سماء الوحی بالحق مشهوداً. انّه قد حدّد فی البیان

ص ٩٠\*\*\*

برضاء الطّرفین انّا لمّا اردنا المحبّة و الوداد و اتّحاد العباد لذا علّقناه باذن الابوین بعدهما لئلّا تقع بینهم الضّغینة و البغضاء و لنا فیه مآرب اخری و کذلک کان الامر مقضیّاً. لا یحقّق الصّهار الّا بالامهار قد قدّر للمدن تسعة عشر مثقالاً من الذّهب الابریز و للقری من الفضّة و من اراد الزّیادة حرّم علیه عن تتجاوز عن خمسة و تسعین مثقالاً کذلک کان الامر بالعزّ مسطوراً و الّذی اقتنع بالدّرجة الاولی خیر له فی الکتاب انّه یغنی من یشاء باسباب السّموات و الارض و کان الله علی کلّ شیء قدیراً. قد کتب الله لکل عبدٍ اراد الخروج من وطنه ان یجعل میقاتاً لصاحبته فی ایّة مدّة اراد ان اتی و وفی بالوعد انّه اتّبع امر مولیه و کان من المحسنین من قلم الامر مکتوباً و الّا ان اعتذر بعذر حقیقی فله ان یخبر قرینته و یکون فی غایة الجهد للرّجوع الیها و ان فات الامران فلها تربّص تسعة اشهر المعدودات و بعد اکمالها لا بأس علیها فی اختیار الزّوج و ان صبرت انّه یحبّ الصّابرات و الصّابرین اعملوا

ص ٩١\*\*\*

اوامری و لا تتّبعوا کل مشرک کان فی اللّوح اثیماً و ان اتی الخبر حین تربّصها لها ان تأخذ المعروف انّه اراد الاصلاح بین العباد و الاماء ایّاکم ان ترتکبوا ما یحدث به العناد بینکم کذلک قضی الامر و کان الوعد مأتیّاً و ان اتاها خبر الموت او

القتل و ثبت بالشّیاع او بالعدلین لها ان تلبث فی البیت اذا مضت اشهر معدودات لها الاختیار فی ما تختار هذا ما حکم به من کان علی الامر قویاً. و ان حدث بینهما کدورة او کره لیس له ان یطلّقها و له ان یصبر سنة کاملة لعلّ تسطع بینهما رائحة المحبّة و ان کملت و ما فاحت فلا بأس فی الطّلاق انّه کان علی کلّ‌شیء حکیماً قد نهاکم الله عمّا عملتم بعد طلقات ثلٰث فضلاً من عنده لتکونوا من الشّاکرین فی لوح کان من قلم الامر مسطوراً و الّذی طلّق له الاختیار فی الرّجوع بعد انقضاء کل شهر بالمودّة و الرّضاء ما لم تستحصن و اذا استحصنت تحقّق الفصل بوصل آخر و قضی الامر الّا بعد امر مبین کذلک کان الامر من مطلع الجمال فی لوح الجلال بالاجلال مرقوماً.

ص ٩٢\*\*\*

و الّذی سافر و مسافرت معه ثمّ حدث بینهما الاختلاف فله ان یؤتیها نفقة سنة کاملة و یرجعها الی المقرّ الّذی خرجت عنه او یسلّمها بید امین و ما تحتاج فی السّبیل لیبلّغها الی محلّها انّ ربّک یحکم کیف یشاء بسلطان کان علی العالمین محیطاً. و الّتی طلّقت بما ثبت علیها منکراً لانفقة لها ایّام تربّصها کذلک کان نیّر الامر من افق العدل مشهوداً انّ الله احبّ الوصل و الوفاق و ابغض الفصل و الطّلاق عاشروا یا قوم بالرّوح و الرّیحان لعمری سیفنی من فی الامکان و ما یبقی هو العمل الطّیّب و کان الله علی ما اقول شهیداً یا عبادی اصلحوا ذات بینکم ثمّ استمعوا ما ینصحکم به القلم الاعلی و لا تتّبعوا جبّاراً شقیّاً. ایّاکم ان تغرّنّکم الدّنیا کما غرّت قوماً قبلکم اتّبعوا حدود الله و سننه ثمّ اسلکوا هذا الصّراط الّذی کان بالحق ممدوداً انّ الّذین نبذوا البغی و اتّخذوا التّقوی اولئک من خیرة الخلق لدی الحق یذکرهم الملأ الاعلی و اهل هذا المقام الّذی کان باسم الله مرفوعاً.

ص ٩٣\*\*\*

قد حرّم علیکم بیع الاماء و الغلمان لیس لعبد ان یشتری عبداً نهیاً فی لوح الله کذلک کان الامر من قلم العدل بالفضل مسطوراً و لیس لاحدٍ ان یفتخر علی احد کل ارقّاء له و ادلّاء علی انّه لا اله الّا هو انّه کان علی کلّ‌شیء حکیماً. زیّنوا انفسکم بطراز الاعمال و الّذی فاز بالعمل فی رضاه انّه من اهل البهاء قد کان لدی العرش مذکوراً انصروا مالک البریّة بالاعمال الحسنة ثمّ بالحکمة و البیان کذلک امرتم فی اکثر الالواح من لدی الرّحمن انّه کان علی ما اقول علیماً لا یعترض احد علی احد و لا یقتل نفس نفساً هذا ما نهیتم عنه فی کتاب کان فی سرادق العزّ مستوراً اَتقتلون من احیاه الله بروح من عنده انّ هذا خطأ قد کان لدی العرش کبیراً اتّقوا الله و لا تخربوا ما بناه الله بایادی الظّلم و الطّغیان ثمّ اتّخذوا الی الحق سبیلاً لمّا ظهرت جنود العرفان برایات البیان انهزمت قبائل الادیان الّا من اراد ان یشرب کوثر الحیوان فی رضوان کان من نفس السّبحان

ص ٩٤\*\*\*

موجوداً. قد حکم الله بالطّهارة علی ماء النّطفة رحمة من عنده علی البریّة اشکروه بالرّوح و الرّیحان و لا تتّبعوا من کان عن مطلع القرب بعیداً قوموا علی خدمة الامر فی کل الاحوال انّه یؤیّدکم بسلطان قد کان علی العالمین محیطاً تمسّکوا بحبل اللّطافة علی شأن لا یری من ثیابکم آثار الاوساخ هذا ما حکم به من کان الطف من کل لطیف و الّذی له عذر لا بأس علیه انّه لهو الغفور الرحیم طهّروا کل مکروه بالماء الّذی لم یتغیّر بالثّلٰث ایّاکم ان تستعملوا الماء الّذی تغیّر بالهواء او بشیء آخر کونوا عنصر اللّطافة بین البریّة هذا ما اراد لکم مولیکم العزیز الحکیم. کذلک رفع الله حکم دون الطّهارة عن کل الاشیاء و عن ملل اخری موهبة من الله انّه لهو الغفور الکریم قد انغمست الاشیاء فی بحر الطّهارة فی اول الرّضوان اذ تجلّینا علی من فی الامکان باسمائنا الحسنی و صفاتنا العلیا هذا من فضلی الّذی احاط العالمین لتعاشروا مع

ص ٩٥\*\*\*

الادیان و تبلّغوا امر ربّکم الرّحمن هذا لاکلیل الاعمال لو انتم من العارفین. و حکم باللّطافة الکبری و تغسیل ما تغبّر من الغبار و کیف الاوساخ المنجمده و دونهما اتّقوالله و کونوا من المطهّرین و الّذی یری فی کسائه وسخ انّه لا یصعد دعائه الی الله و یجتنب عنه ملأ عالون استعملوا ماء الورد ثمّ العطر هذا ما احبّه الله من الاول الّذی لا اول له لیتضوّع منکم ما اراد ربّکم العزیز الحکیم. قد عفا الله عنکم ما نزِّل فی البیان من محو الکتب و اذنّاکم بان تقرؤا من العلوم ما ینفعکم لا ما ینتهی الی المجادله فی الکلام هذا خیر لکم ان انتم من العارفین. یا معشر الملوک قد اتی المالک و الملک لله المهیمن القیّوم الّا تعبدوا الّا الله و توجّهوا بقلوب نوراء الی وجه ربّکم مالک الاسماء هذا امر لا یعادله ما عندکم لو انتم تعرفون. انّا نریکم تفرحون بما جمعتموه لغیرکم و تمنعون انفسکم عن العوالم الّتی لم یحصیها الّا لوحی المحفوظ قد شغلتکم الاموال عن المآل هذا لا ینبغی

ص ٩٦\*\*\*

لکم لو انتم تعلمون طهّروا قلوبکم عن ذفر الدّنیا مسرعین الی ملکوت ربّکم فاطر الارض و السّماء الّذی به ظهرت الزّلازل و ناحت القبائل الّا من نبذ الوری و اخذ ما امر به فی لوح مکنون. هذا یوم فیه فاز الکلیم بانوار القدیم و شرب زلال الوصال من هذا القدح الّذی به سجّرت البحور قل تالله الحق انّ الطّور یطوف حول مطلع الظّهور و الرّوح ینادی من الملکوت هلمّوا و تعالوا یا ابناء الغرور هذا یوم فیه سرع کوم الله شوقاً للقائه و صاح الصّهیون قد اتی الوعد و ظهر ما هو المکنون فی الواح الله المتعالی العزیز المحبوب. یا معشر الملوک قد نزّل الناموس الاکبر فی المنظر الانور و ظهر امر مستتر من لدن مالک القدر الّذی به اتت السّاعة و انشقّ القمر و فصّل کل امر محتوم. یا معشر الملوک انتم الممالیک قد ظهر المالک باحسن الّطراز و یدعوکم الی نفسه المهیمن القیّوم ایّاکم ان یمنعکم الغرور عن مشرق الظّهور او تحجبکم الدّنیا عن فاطر السّماء قوموا علی

ص ٩٧\*\*\*

خدمة المقصود الّذی خلقکم بکلمة من عنده و جعلکم مظاهر القدرة لما کان و ما یکون. تالله لا نرید ان نتصرّف فی ممالککم بل جئنا لتصرّف القلوب انّها لمنظر البهاء یشهد بذلک ملکوت الاسماء لو انتم تفقهون و الّذی اتّبع مولیه انّه اعرض عن الدّنیا کلّها و کیف هذا المقام المحمود دعوا البیوت ثمّ اقبلوا الی الملکوت هذا ما ینفعکم فی الآخرة و الاولی یشهد بذلک مالک الجبروت لو انتم تعلمون. طوبی لملک قام علی نصرة امری فی مملکتی و انقطع عن سوائی انّه من اصحاب السّفینة الحمراء الّتی جعلها الله لاهل البهاء ینبغی لکل ان یعزّزوه و یوقّروه و ینصروه لیفتح المدن بمفاتیح اسمی المهیمن علی من فی ممالک الغیب و الشّهود انّه بمنزلة البصر للبشر و الغرّة الغرّاء لجبین الانشاء و رأس الکرم لجسد العالم انصروه یا اهل البها بالاموال و النفوس. یا ملک النّمسة کان مطلع نور الاحدیة فی سجن عکّاء اذ قصدت المسجد الاقصی

ص ٩٨\*\*\*

مررت و ما سئلت عنه بعد اذ رفع کل بیت و فتح کل باب منیف قد جعلناه مقبل العالم لذکری و انت نبذت المذکور اذ ظهر بملکوت الله ربّک و ربّ العالمین کنّا معک فی کل الاحوال و وجدناک متمسّکاً بالفرع غافلاً عن الاصل انّ ربّک علی ما اقول شهید قد اخذتنا الاحزان بما رأیناک تدور لاسمنا و لا تعرفنا امام وجهک افتح البصر لتنظر هذا المنظر الکریم و تعرف من تدعوه فی اللّیالی و الایّام و تری النّور المشرق من هذا الافق اللّمیع. قل یا ملک برلین اسمع النّداء من هذا الهیکل المبین انّه لا اله الّا انا الباقی الفرد القدیم ایّاک ان یمنعک الغرور عن مطلع الظّهور او یحجبک الهوی عن مالک العرش و الثّری کذلک ینصحک القلم الاعلی انّه لهو الفضّال الکریم اذکر من کان اعظم منک شأناً و اکبر منک مقاماً این هو و ما عنده انتبه و لا تکن من الرّاقدین انّه نبذ لوح الله ورائه اذ اخبرناه بما ورد علینا من جنود الظّالمین لذا اخذته

ص ٩٩\*\*\*

الذّلّة من کل الجهات الی ان رجع الی التّراب بخسران عظیم یا ملک تفکّر فیه و فی امثالک الّذین سخّروا البلاد و حکموا علی العباد قد انزلهم الرّحمن من القصور الی القبور اعتبر و کن من المتذکّرین. انّا ما اردنا منکم شیئاً انّما ینصحکم لوجه الله و نصبر کما صبرنا بما ورد علینا منکم یا معشر السّلاطین. یا ملوک امریقا و رؤساء الجمهور فیها اسمعوا ما تغنّ به الورقاء علی غصن البقاء انّه لا اله الّا انا الباقی الغفور الکریم زیّنوا هیکل الملک بطراز العدل و التّقی و رأسه باکلیل ذکر ربّکم فاطر السّماء کذلک یأمرکم مطلع الاسماء من لدن علیم حکیم قد ظهر الموعود فی هذا المقام المحمود الّذی به ابتسم ثغر الوجود من الغیب و الشّهود اغتنموا یوم الله انّ لقائه خیر لکم عمّا تطلع الشّمس علیها ان انتم من العارفین یا معشر الامراء اسمعوا ما ارتفع من مطلع الکبریاء انّه لا اله الّا انا النّاطق العلیم اجبروا الکسیر بایادی العدل و کسّروا الصّحیح الظّالم

ص ١٠٠\*\*\*

بسیاط اوامر ربّکم الآمر الحکیم. یا معشر الرّوم نسمع بینکم صوت البوم ءَاخذکم سکر الهوی ام کنتم من الغافلین یا ایّتها النّقطة الواقعة فی شاطی البحرین قد استقرّ علیک کرسیّ الظّلم و اشتعلت فیک نار البغضاء علی شأن ناح بها الملأ الاعلی و الّذین یطوفون حول کرسیّ رفیع نری فیک الجاهل یحکم علی العاقل و الظّلام یفتخر علی النّور و انّک فی غرور مبین اَغرّتک زینتک الظّاهرة سوف تفنی و ربّ البریّة و تنوح البنات و الارامل و ما فیک من القبائل کذلک ینبّئک العلیم الخبیر. یا شواطی نهر الرّین قد رأیناک مغطّاة بالدّماء بما سلّ علیک سیوف الجزاء و لک مرّة اخری و نسمع حنین البرلین ولو انّها الیوم علی عزٍّ مبین. یا ارض الطّاء لا تحزنی من شیء قد جعلک لله مطلع فرح العالمین لو یشاء یبارک سریرک بالّذی یحکم بالعدل و یجمع اغنام الله الّتی تفرّقت من الذّئاب انّه یواجه اهل البهاء بالفرح و الانبساط الا انّه جوهر

ص ١٠١\*\*\*

الخلق لدی الحق علیه بهاءالله و بهاء من فی ملکوت الامر فی کل حین. افرحی بما جعلک الله افق النّور بما ولد فیک مطلع الظّهور و سمّیت بهذه الاسم الّذی لاح نیّر الفضل و اشرقت السّموات و الارضون. سوف تنقلب فیک الامور و یحکم علیک جمهور النّاس انّ ربّک لهو العلیم المحیط اطمئنّی بفضل ربّک انّه لا تنقطع لحظات الالطاف سوف یأخذک الاطمینان بعد الاضطراب کذلک قضی الامر فی کتاب بدیع. یا ارض الخاء نسمع فیک صوت الرّجال فی ذکر ربّک الغنیّ المتعال طوبی لیوم فیه تنصب رایات الاسماء فی ملکوت الانشاء باسمی الابهی یومئذٍ یفرح المخلصون بنصر الله و ینوح المشرکون. لیس لاحد ان یعترض علی الّذین یحکمون علی العباد دعوا لهم ما عندهم و توجّهوا الی القلوب. یا بحر الاعظم رشّ علی الامم ما امرت به من لدن مالک القدم و زیّن هیاکل الانام بطراز الاحکام الّتی بها تفرح القلوب و تقرّ العیون. و الّذی تملّک مأة مثقال من الذّهب فتسعة عشر مثقالاً لله فاطر الارض و السّماء

ص ١٠٢\*\*\*

ایّاکم یا قوم ان تمنعوا انفسکم عن هذا الفضل العظیم قد امرناکم بهذا اذ کنّا غنیّاً عنکم و عن کل من فی السّموات و الارضین انّ فی ذلک لحکم و مصالح لم یحط بها علم احد الّا الله العالم الخبیر قل بذلک اراد تطهیر اموالکم و تقرّبکم الی مقامات لایدرکها الّا من شاء الله انّه لهو الفضّال العزیز الکریم. یا قوم لا تخوفوا فی حقوق الله و لا تصرّفوا فیها الّا بعد اذنه کذلک قضی الامر فی الالواح و فی هذا اللّوح المنیع من خان الله یخان بالعدل و الّذی عمل بما امر ینزل علیه البرکة من سماء عطاء ربّه الفیّاض المعطی الباذل القدیم انّه اراد لکم ما لاتعرفونه الیوم سوف یعرفه القوم اذا طارت الارواح و طویت زرابیّ الافراح کذلک یذکّرکم من عنده لوح حفیظ. قد حضرت لدی العرش عرایض شتّی من الّذین آمنوا و سئلوا فیها الله ربّ ما یری و ما لا یری ربّ العالمین لذا نزّلنا اللّوح و زیّناه بطراز الامر لعلّ النّاس باحکام ربّهم یعملون و کذلک سئلنا من قبل فی سنین متوالیات

ص ١٠٣\*\*\*

و امسکنا القلم حکمة من لدنّا الی ان حضرت کتب من انفس معدودات فی تلک الایّام لذا اجبناهم بالحق بما تحیی به القلوب. قل یا معشر العلماء لاتزنوا کتاب الله بما عندکم من القواعد و العلوم انّه لقسطاس الحق بین الخلق قد یوزن ما عند الامم بهذا القسطاس الاعظم و انّه بنفسه لو انتم تعلمون. تبکی علیکم عین عنایتی لانّکم ما عرفتم الّذی دعوتموه فی العشیّ و الاشراق و فی کل اصیل و بکور توجّهوا یا قوم بوجوه بیضاء و قلوب النّوراء الی بقعة المبارکة الحمراء الّتی فیها تنادی سدرة المنتهی انّه لا اله الّا انا المهیمن القیّوم. یا معشر العلماء هل یقدر احداً منکم ان یستنّ معی فی میدان المکاشفة و العرفان او یجول فی مضمار الحکمة و التّبیان لا و ربی الرّحمن کل من علیها فان و هذا وجه ربّکم العزیز المحبوب. یا قوم انّا قدّرنا العلوم لعرفان المعلوم و انتم احتجبتم بها عن مشرقها الّذی به ظهر کل امر مکنون لو عرفتم الافق الّذی منه اشرقت شمس الکلام لنبدتم الانام

ص ١٠٤\*\*\*

و ما عندهم و اقبلتم الی المقام المحمود. قل هذه لسماء فیها کنز امّ الکتاب لو انتم تعقلون هذا لهو الّذی به صاحت الصّخرة و نادت السّدرة علی الطّور المرتفع علی الارض المبارکة الملک لله الملک العزیز الودود. انّا مادخلنا المدارس و ما طالعنا المباحث اسمعوا ما یدعوکم به هذا الامّیّ الی الله الابدیّ انّه خیر لکم عمّا کنز فی الارض لو انتم تفقهون. انّ الّذی یأوّل ما نزّل من سماء الوحی و یخرجه عن الظّاهر انّه ممّن حرّف کلمة الله العلیا و کان من الاخسرین فی کتاب مبین. قد کتب علیکم تقلیم الاظفار و الدّخول فی ماء یحیط هیاکلکم فی کل اسبوع و تنظیف ابدانکم بما استعملتموه من قبل ایّاکم ان تمنعکم الغفلة عمّا امرتم به من لدن عزیز عظیم ادخلوا ماءً بکراً و المستعمل منه لا یجوز الدّخول ایّاکم ان تقربوا خزائن حمّامات العجم من قصدها وجد رائحتها المنتنة قبل ورودها فیها تجتنبوا یا قوم و لا تکوننّ من الصّاغرین انّه یشبه

ص ١٠٥\*\*\*

بالصّدید و الغسلین ان انتم من العارفین کذلک حیاضهم المنتنة اترکوها و کونوا من المقدّسین انّا اردنا ان نریکم مظاهر الفرودس فی الارض لیتضوّع منکم ما تفرح به افئدة المقربین و الّذی یصبّ علیه الماء و یغسل به بدنه خیر له و یکفیه عن الدّخول انّه اراد ان یسهّل علیکم الامور فضلاً من عنده لتکونوا من الشّاکرین. قد حرّمت علیکم ازواج آبائکم انّا نستحیی ان نذکر حکم الغلمان اتّقوا الرّحمن یا ملأ الامکان و لا ترتکبوا ما نهیتم عنه فی اللّوح و لاتکونوا فی هیماء الشّهوات من الهائمین. لیس لاحد ان یحرّک لسانه امام النّاس اذ یمشی فی الطّرق و الاسواق بل ینبغی لمن اراد الذّکر ان یذکر فی مقام بنی لذکر الله او فی بیته هذا اقرب بالخلوص و التّقوی کذلک اشرقت شمس الحکم من افق البیان طوبی للعاملین. قد فرض لکل نفس کتاب الوصیّة و له ان یزیّن رأسه

ص ١٠٦\*\*\*

بالاسم الاعظم و یعترف فیه بوحدانیّة الله فی مظهر ظهوره و یذکر فیه ما اراد من المعروف لیشهد له فی عوالم الامر و الخلق و یکون کنزاً عند ربّه الحافظ الامین. قد انتهت الاعیاد الی العیدین الاعظمین امّا الاول ایّام فیها تجلّی الرّحمن علی من فی الامکان باسمائه الحسنی و صفاته العلیا و الآخر یوم فیه بعثنا من بشّر النّاس بهذا الاسم الّذی به قامت الاموات و حشر من فی السّموات و الارضین و الآخرین فی یومین کذلک قضی الامر من لدن آمر علیم. طوبی لمن فاز بالیوم الاول من شهر البهاء الّذی جعله الله لهذا الاسم العظیم طوبی لمن یظهر فیه نعمة الله علی نفسه انّه ممّن اظهر شکر الله بفعله المدلّ علی فضله الّذی احاط العالمین قل انّه لصدر الشّهور و مبدئها و فیه تمرّ نفحة الحیوة علی الممکنات طوبی لمن ادرکه بالرّوح و الرّیحان نشهد انّه من الفائزین. قل انّ العید الاعظم لسلطان الاعیاد اذکروا یا قوم نعمة الله علیکم اذ کنتم رقداء ایقظکم من نسمات الوحی و عرّفکم سبیله الواضح المستقیم. اذا مرضتم ارجعوا الی

ص ١٠٧\*\*\*

الحذّاق من الاطبّاء انّا ما رفعنا الاسباب بل اثبتناها من هذا القلم الّذی جعله الله مطلع امره المشرق المنیر. قد کتب الله علی کل نفس ان یحضر لدی العرش بما عنده ممّا لا عدل له انّا عفونا عن ذلک فضلاً من لدنّا انّه هو المعطی الکریم. طوبی لمن توجّه الی مشرق الاذکار فی الاسحار ذاکراً متذکّراً مستغفراً و اذا دخل یقعد صامتاً لاصغاء آیات الله الملک العزیز الحمید قل مشرق الاذکار انّه کل بیت بنی لذکری فی المدن و القری کذلک سمّی لدی العرش ان انتم من العارفین. و الّذین تتلون آیات الرّحمن باحسن الالحان اولئک یدرکون منها ما لایعادله ملکوت ملک السّموات و الارضین و بها یجدون عرف عوالمی الّتی لا یعرفها الیوم الّا من اوتی البصر من هذا المنظر الکریم قل انّها تجذب القلوب الصّافیة الی العوالم الرّوحانیة الّتی لا تعبّر بالعبارة و لا تشار بالاشارة طوبی للسامعین.

ص108\*\*\*

انصروا یا قوم اصفیائی الّذین قاموا علی ذکری بین خلقی و ارتفاع کلمتی فی مملکتی اولئک انجم سماء عنایتی و مصابیح هدایتی للخلائق اجمعین و الّذی یتکلّم بغیر ما نزّل فی الواحی انّه لیس منّی ایّاکم ان تتّبعوا کلّ مدّع اثیم قد زیّنت الالواح بطراز ختم فالق الاصباح الّذی ینطق بین السّموات و الارضین تمسّکوا بالعروة الوثقی و حبل امری المحکم المتین. قد اذن اللّه لمن اراد ان یتعلّم الالسن المختلفة لیبلّغ امر اللّه شرق الارض و غربها و یذکره بین الدّول و الملل علی شأن تنجذب به الافئدة و یحیی به کلّ عظم رمیم. لیس للعاقل ان یشرب ما یذهب به العقل و له ان یعمل ما ینبغی للانسان لا ما یرتکبه کلّ غافل مریب. زیّنوا رؤسکم باکلیل الامانة و الوفاء و قلوبکم برداء التّقوی و السنکم بالصّدق الخالص و هیاکلکم بطراز الآداب کلّ ذلک من سجیّة الانسان لو انتم من المتبصّرین یا اهل البهاء

ص109\*\*\*

تمسّکوا بحبل العبودیّة للّه الحقّ بها تظهر مقاماتکم و تثبت اسمائکم و ترتفع مراتبکم و اذکارکم فی لوح حفیظ ایّاکم ان یمنعکم من علی الارض عن هذا المقام العزیز الرّفیع قد وصّیناکم بها فی اکثر الالواح و فی هذا اللّوح الّذی لاح من افقه نیّر احکام ربّکم المقتدر الحکیم. اذا غیض بحر الوصال و قضی کتاب المبدء فی المآل توجّهوا الی من اراده اللّه الّذی انشعب من هذا الاصل القدیم. فانظروا فی النّاس و قلّة عقولهم یطلبون ما یضرّهم و یترکون ما ینفعهم الا انّهم من الهائمین انّا نری بعض النّاس ارادوا الحرّیّه و یفتخرون بها اولئک فی جهل مبین. انّ الحرّیّة تنتهی عواقبها الی الفتنة الّتی لا تخمد نارها کذلک یخبرکم المحصی العلیم فاعلموا انّ مطالع الحرّیّة و مظاهرها هی الحیوان و للانسان ینبغی ان یکون تحت سنن تحفظه عن جهل نفسه و ضرّ الماکرین انّ الحرّیّة تخرج الانسان عن شئونات الادب و الوقار و تجعله من الارذلین. فانظروا

ص ١١٠\*\*\*

الخلق کالاغنام لابدّ لها من راع لیحفظها انّ هذا لحقّ یقین انّا نصدّقها فی بعض المقامات دون الآخر انّا کنّا عالمین. قل الحریّة فی اتباع اوامری لو انتم من العارفین لو اتبع النّاس ما نزّلناه لهم من سماء الوحی لیجدنّ انفسهم فی حرّیّة بحتة طوبی لمن عرف مراد الله فی ما نزّل من سماء مشیّته المهیمنة علی العالمین قل الحرّیّة الّتی ینفعکم انّها فی العبودیّة لله الحق و الّذی وجد حلاوتها لا یبدّلها ملکوت ملک السّموات و الارضین. حرّم علیکم السّؤال فی البیان عفا الله عن ذلک لتسئلوا ما تحتاج به انفسکم لا ما تکلّم به رجال قبلکم اتّقوا الله و کونوا من المتّقین اسئلوا ما ینفعکم فی امرالله و سلطانه قد فتح باب الفضل علی من فی السّموات و الارضین. انّ عدّة الشّهور تسعة عشر شهراً فی کتاب الله قد زیّن اوّلها بهذا الاسم المهیمن علی العالمین. قد حکم الله دفن الاموات فی البلّور او الاحجار الممتنعة اللّطیفة و وضع الخواتیم المنقوشة فی اصابعهم انّه لهو المقدّر العلم. یکتب للرجال و لله ما فی السّموات و الارضین و ما بینهما و کان بکل شیء علیماً و للورقات

ص ١١١\*\*\*

و لله ملک السّموات و الارض و ما بینهما و کان الله علی کلّ‌شیء قدیراً هذا ما نزّل من قبل و ینادی نقطة البیان و یقول یا محبوب الامکان انطق فی هذا المقام بما یتضوّع به نفحات الطافک بین العالمین انّا اخبرنا الکل بان لا یعادل بکلمة منک ما نزّل فی البیان انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا تمنع عبادک عن فیوضات بحر رحمتک انّک انت ذو الفضل العظیم قد استجبنا ما اراد انّه لهو المجیب لو ینقش علیها ما نزّل فی الحین من لدی الله انّه خیر لهم و لهنّ انّا کنّا حاکمین قد بدئت من الله و رجعت الیه منقطعاً عمّا سواه و متمسّکاً باسمه الرّحمن الرّحیم کذلک یختصّ الله من یشاء بفضل من عنده انّه لهو المقتدر القدیر. و ان تکفنوه فی خمسة اثواب من الحریر او القطن من لم یستطع یکتفی بواحدةٍ منها کذلک قضی الامر من لدن علیم خبیر حرّم علیکم نقل المیّت ازید من مسافة ساعة من المدینة ادفنوه بالرّوح و الرّیحان فی مکان قریب. قد رفع الله ما حکم به البیان فی تحدید الاسفار انّه لهو المختار یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید. یا ملأ الانشاء اسمعوا نداء مالک الاسماء انّه ینادیکم من شطر سجنه

ص ١١٢\*\*\*

الاعظم انّه لا اله الّا انا المقتدر المتکبّر المتسخّر المتعالی العلیم الحکیم انّه لا اله الّا هو المقتدر علی العالمین لو یشاء یأخذ العالم بکلمة من عنده ایّاکم ان تتوقّفوا فی هذا الامر الّذی خضع له الملأ الاعلی و اهل مدائن الاسماء اتّقوا الله و لا تکوننّ من المحتجبین احرقوا الحجبات بنار حبّی و السّبحات بهذا الاسم الّذی به سخّرنا العالمین. و ارفعن البیتین فی المقامین و المقامات الّتی فیها استقرّ عرش ربّکم الرّحمن کذلک یأمرکم مولی العارفین. ایّاکم ان یمنعکم شئونات الارض عمّا امرتم به من لدن قویّ امین کونوا مظاهر الاستقامة بین البریّة علی شأن لا تمنعکم شبهات الّذین کفروا بالله اذ ظهر بسلطان عظیم ایّاکم ان یمنعکم ما نزّل فی الکتاب عن هذا الکتاب الّذی ینطق بالحق انّه لا اله الّا انا العزیز الحمید انظروا بعین الانصاف الی من اتی من سماء المشیّة و الاقتدار و لا تکوننّ من الظّالمین ثمّ اذکر ما جری من قلم مبشّری فی ذکر هذا الظّهور و ما ارتکبه اولو

ص ١١٣\*\*\*

الطّغیان فی ایّامه الا انّهم من الاخسرین قال ان ادرکتم ما نظهره انتم من فضل الله تسئلون لیمنّ علیکم باستوائه علی سرائرکم فانّ ذلک عزّ ممتنع منیع ان یشرب کأس ماء عندکم اعظم من ان تشربنّ کل نفس ماء وجوده بل کلّ‌شیء ان یا عبادی تدرکون. هذا ما نزّل من عنده ذکراً لنفسی لو انتم تعلمون و الّذی تفکّر فی هذه الآیات و اطّلع بما ستر فیهنّ من اللّئالی المخزونة تالله انّه یجد عرف الرّحمن من شطر السّجن و یسرع بقلبه الیه باشتیاق لا تمنعه جنود السّموات و الارضین قل هذا الظّهور تطوف حوله الحجّة و البرهان کذلک انزله الرّحمن ان انتم من المنصفین قل هذا روح الکتب قد نفخ به فی القلم الاعلی و انصعق من فی الانشاء الّا من اخذته نفحات رحمتی و فوحات الطافی المهیمنة علی العالمین. یا ملأ البیان اتّقوا الرّحمن ثمّ انظروا ما انزله فی مقام آخر قال انّما القبلة من یظهره الله متی ینقلب تنقلب الی ان یستقرّ کذلک نزّل من لدن

ص ١١٤\*\*\*

مالک القدر اذ اراد ذکر هذا المنظر الاکبر تفکّروا یا قوم و لا تکوننّ من الهائمین لو تنکرونه باهوائکم الی ایّة قبلة تتوجّهون یا معشر الغافلین تفکّروا فی هذه الآیة ثمّ انصفوا بالله لعلّ تجدون لئالی الاسرار من البحر الّذی تموّج باسمی العزیز المنیع. لیس لاحد ان یتمسّک الیوم الّا بما ظهر فی هذا الظّهور هذا حکم الله من قبل و من بعد و به زیّن صحف الاوّلین هذا ذکر الله من قبل و من بعد قد طرّز به دیباج کتاب الوجود ان انتم من الشّاعرین هذا امر الله من قبل و من بعد ایّاکم ان تکونوا من الصّاغرین لا یغنیکم الیوم شیء و لیس لاحد مهرب الّا الله العلیم الحکیم من عرفنی فقد عرف المقصود من توجّه الی المعبود کذلک فصّل الکتاب و قضی الامر من لدی الله ربّ العالمین من یقرء آیة من آیاتی لخیر له من ان یقرء کتب الاولین و الآخرین هذا بیان الرّحمن ان انتم من السّامعین قل هذا حق العلم لو انتم من العارفین. ثمّ انظروا ما

ص ١١٥\*\*\*

نزّل فی مقام آخر لعلّ تدعون ما عندکم مقبلین الی الله ربّ العالمین قال لا یحلّ الاقتران لم یکن فی البیان و ان یدخل من احد یحرم علی الآخر ما یملک من عنده الّا و ان یرجع ذلک بعد ان یرفع امر من یظهره بالحق او ما قد ظهر بالعدل و قبل ذلک فلتقربنّ لعلّکم بذلک امر الله ترفعون کذلک تغرّدت الورقاء علی الافنان فی ذکر ربّها الرّحمن طوبی للسّامعین. یا ملأ البیان اقسمکم بربّکم الرّحمن بان تنظروا فی ما نزّل بعین الانصاف و لا تکوننّ من الّذین یرون برهان الله و ینکرونه الا انّهم من الهالکین قد صرّح نقطة البیان فی هذه الآیة بارتفاع امری قبل امره یشهد بذلک کل منصف علیم کما ترونه الیوم انّه ارتفع علی شأن لا ینکره الّا الّذین سکّرت ابصارهم فی الاولی و فی الاخری لهم عذاب مهین. قل تالله انّی لمحبوبه و الآن یسمع ما ینزل من سماء الوحی و ینوح بما ارتکبتم فی ایّامه خافوا الله و لا تکوننّ من المعتدین

ص ١١٦\*\*\*

قل یا قوم ان لن تؤمنوا به لا تعترضوا علیه تالله یکفی ما اجتمع علیه من جنود الظّالمین. انّه قد انزل بعض الاحکام لئلّا یتحرّک قلم الاعلی من هذا الظّهور الّا علی ذکر مقاماته العلیا و منظره الاسنی و انّا لمّا اردنا الفضل فصّلناها بالحق و حفظنا ما اردناه لکم انّه لهو الفضّال الکریم. قد اخبرکم من قبل بما ینطق به هذا الذّکر الحکیم قال و قوله الحق انّه ینطق فی کل شأن انّه لا اله الّا انا الفرد الواحد العلیم الخبیر هذا مقام خصّه الله لهذا الظّهور الممتنع البدیع هذا من فضل الله ان انتم من العارفین هذا من امره المبرم و اسمه الاعظم و کلمته العلیا و مطلع اسمائه الحسنی لو انتم من العالمین بل به تظهر المطالع و المشارق تفکّروا یا قوم فی ما نزّل بالحق و تدبّروا فیه و لا تکوننّ من المعتدین. عاشروا مع الادیان بالرّوح و الرّیحان لیجدوا منکم عرف الرّحمن ایّاکم ان تأخذکم حمیّة الجاهلیّة بین البریّة کل بدء من الله و یعود الیه انّه لمبدء الخلق و مرجع العالمین. ایّاکم ان تدخلوا

ص ١١٧\*\*\*

بیتاً عند فقدان صاحبه الّا بعد اذنه تمسّکوا بالمعروف فی کل الاحوال و لا تکوننّ من الغافلین. قد کتب علیکم تزکیة الاقوات و ما دونها بالزّکوة هذا ما حکم به منزل الآیات فی هذا الرّق المنیع سوف نفصّل لکم نصابها اذا شاء الله و اراد انّه یفصّل ما یشاء بعلم من عنده انّه لهو العلّام الحکیم. لا یحلّ السّؤال و من سئل حرّم علیه العطاء قد کتب علی الکل ان یکسب و الّذی عجز فللوکلاء و الاغنیاء ان یعیّنوا له ما یکفیه اعملوا حدود الله و سننه ثمّ احفظوها کما تحفظون اعینکم و لاتکوننّ من الخاسرین. قد منعتم فی الکتاب عن الجدال و النّزاع و الضّرب و امثالها عمّا تحزن به الافئدة و القلوب من یحزن احداً فله ان ینفق تسعة عشر مثقالاً من الذّهب هذا ما حکم به مولی العالمین انّه قد عفا ذلک عنکم فی هذا الظّهور و یوصیکم بالبرّ و التّقوی امراً من عنده فی هذا اللّوح المنیر لا ترضوا لاحد ما لا ترضونه لانفسکم اتّقوا الله و لا تکوننّ من المتکبّرین کلّکم خلقتم من الماء و ترجعون

ص ١١٨\*\*\*

الی التّراب تفکّروا فی عواقبکم و لا تکوننّ من الظّالمین اسمعوا ما تتلو السّدرة علیکم من آیات الله انّها لقسطاس الهدی من الله ربّ الآخرة و الاولی و بها تطیر النّفوس الی مطلع الوحی و تستضیء افئدة المقبلین تلک حدود الله قد فرضت علیکم و تلک اوامر الله قد امرتم بها فی اللّوح اعملوا بالرّوح و الرّیحان هذا خیر لکم ان انتم من العارفین. اتلوا آیات الله فی کل صباح و مساء انّ الّذی لم یتل لم یوف بعهد الله و میثاقه و الّذی اعرض عنها الیوم انّه ممّن اعرض عن الله فی ازل الآزال اتّقنّ الله یا عبادی کلّکم اجمعون لا تغرّنّکم کثرة القرائة و الاعمال فی اللّیل و النّهار لو یقرء احد آیة من الآیات بالرّوح و الرّیحان خیر له من ان یتلو بالکسالة صحف الله المهیمن القیّوم اتلوا آیات الله علی قدر لا تأخذکم الکسالة و الاحزان لا تحملوا علی الارواح ما یکسلها و یثقلها بل یخفّها لتطیر باجنحة الآیات الی مطلع البیّنات هذا اقرب الی الله لو انتم تعقلون. علّموا ذرّیّاتکم ما نزّل من سماء العظمة و الاقتدار لیقرؤا

ص ١١٩\*\*\*

الواح الرّحمن باحسن الالحان فی الغرف المبنیّة فی مشارق الاذکار انّ الّذی اخذه جذب محبّة اسمی الرّحمن انّه یقرء آیات الله علی شأن تنجذب به افئدة الرّاقدین هنیئاً لمن شرب رحیق الحیوان من بیان ربّه الرّحمن بهذا الاسم الّذی به نسف کلّ جبل بازخ رفیع. کتب علیکم تجدید اسباب البیت بعد انقضاء تسعة عشرة سنة کذلک قضی الامر من لدن علیم خبیر انّه اراد تلطیفکم و ما عندکم اتّقوا الله و لا تکوننّ من الغافلین و الّذی لم یستطع عفا الله عنه انّه لهو الغفور الکریم. اغسلوا ارجلکم کل یوم فی الصّیف و فی الشّتاء کل ثلاثة ایّام مرّة واحدة. و من اغتاظ علیکم قابلوه بالرّفق و الّذی زجرکم لا تزجروه دعوه بنفسه و توکّلوا علی الله المنتقم العادل القدیر. قد منعتم عن الارتقاء الی المنابر من اراد ان یتلو علیکم آیات ربّه فلیقعد علی الکرسیّ الموضوع علی السّریر و یذکر الله ربّه و ربّ العالمین قد احبّ الله جلوسکم علی السّرر و الکراسیّ لعزّ ما عندکم من حبّ الله و مطلع امره المشرق

ص ١٢٠\*\*\*

المنیر. حرّم علیکم المیسر و الافیون اجتنبوا یا معشر الخلق و لا تکوننّ من المتجاوزین ایّاکم ان تستعملوا ما یکسل به هیاکلکم و یضرّ ابدانکم انّا ما اردنا لکم الّا ما ینفعکم یشهد بذلک کل الاشیاء لو انتم تسمعون. اذا دعیتم الی الولائم و العزائم اجیبوا بالفرح و الانبساط و الّذی وفی بالوعد انّه امن من الوعید هذا یوم فیه فصّل کل امر حکیم. قد ظهر سرّ التّنکس لرمز الرئیس طوبی لمن ایّده الله علی الاقرار بالسّتّة الّتی ارتفعت بهذه الالف القائمة الا انّه من المخلصین کم من ناسک اعرض و کم من تارک اقبل و قال لک الحمد یا مقصود العالمین انّ الامر بید الله یعطی من یشاء ما یشاء و یمنع عمّن یشاء ما اراد یعلم خافیة القلوب و ما یتحرّک به اعین اللّامزین کم من غافل اقبل بالخلوص اقعدناه علی سریر القبول و کم من عاقل رجعناه الی النّار عدلاً من عندنا انّا کنّا حاکمین انّه لمظهر یفعل الله ما یشاء و المستقرّ علی عرش یحکم ما یرید. طوبی لمن وجد عرف المعانی من اثر هذا

ص ١٢١\*\*\*

القلم الّذی اذا تحرّک فاحت نسمة الله فی ما سواه و اذا توقّف ظهرت کینونة الاطمینان فی الامکان تعالی الرّحمن مظهر هذا الفضل العظیم قل بما حمل الظّلم ظهر العدل فی ما سویه و بما قبل الذّلّة لاح عزّ الله بین العالمین. حرّم علیکم حمل آلات الحرب الّا حین الضّرور و احلّ لکم لبس الحریر قد رفع الله عنکم حکم الحدّ فی اللّباس و اللّحیٰ فضلاً من عنده انّه لهو الآمر العلیم اعملوا ما لا ینکره العقول المستقیمة و لا تجعلوا انفسکم ملعب الجاهلین طوبی لمن تزیّن بطراز الآداب و الاخلاق انّه ممّن نصر ربّه بالعمل الواضح المبین. عمّروا دیار الله و بلاده ثمّ اذکروا فیها بترنّمات المقرّبین انّما تعمر القلوب باللّسان کما تعمر البیوت و الدّیار بالید و اسباب اخر قد قدّرنا لکل شیء سبباً من عندنا تمسّکوا به و توکّلوا علی الحکیم الخبیر. طوبی لمن اقرّ بالله و آیاته و اعترف بانّه لا یسئل عمّا یفعل هذه کلمة قد جعلها الله طراز العقاید و اصلها و بها یقبل عمل العاملین اجعلوا هذه الکلمة

ص ١٢٢\*\*\*

نصب عیونکم لئلّا تزلّکم اشارات المعرضین. لو یحلّ ما حرّم فی ازل الآزال او بالعکس لیس لاحد ان یعترض علیه و الّذی توقّف فی اقلّ من آن انّه من المعتدین. و الّذی ما فاز بهذا الاصل الاسنی و المقام الاعلی تحرّکه اریاح الشّبهات و تقلّبه مقالات المشرکین من فاز بهذا الاصل قد فاز بالاستقامة الکبری حبّذا هذا المقام الابهی الّذی بذکره زیّن کل لوح منیع کذلک یعلّمکم الله ما یخلّصکم عن الرّیب و الحیرة و ینجّیکم فی الدّنیا و الآخرة انّه هو الغفور الکریم هو الّذی ارسل الرّسل و انزل الکتب علی انّه لا اله الّا انا العزیز الحکیم. یا ارض الکاف و الرّاء انّا نراک علی ما [لا؟] یحبّ الله و نری منک ما لا اطّلع به احد الّا الله العلیم الخبیر و تجد ما یمرّ منک فی سرّ السّرّ عندنا علم کلّ‌شیء فی لوح مبین لا تحزنی بذلک سوف یظهر الله فیک اولی بأس شدید یذکروننی باستقامة لا تمنعهم اشارات العلماء و لا تحجبهم شبهات المربین اولئک ینظرون باعینهم و ینصرونه بانفسهم الا انّهم

ص ١٢٣\*\*\*

من الرّاسخین. یا معشر العلماء لمّا نزّلت الآیات و ظهرت البیّنات رأیناکم خلف الحجبات ان هذا الّا شیء عجاب قد افتخرتم باسمی و غفلتم عن نفسی اذ اتی الرّحمن بالحجّة و البرهان انّا خرقنا الاحجاب ایّاکم ان تحجبوا النّاس بحجاب آخر کسّروا سلاسل الاوهام باسم مالک الانام و لا تکوننّ من الخادعین اذا اقبلتم الی الله و دخلتم هذا الامر لا تفسدوا فیه و لا تقیسوا کتاب الله باهوائکم هذا نصح الله من قبل و من بعد یشهد بذلک شهداء الله و اصفیائه انّا کل له شاهدون. اذکروا شیخ الّذی سمّی بمحمد قبل حسن و من اعلم العلماء فی عصره لمّا ظهر الحق اعرض عنه هو و امثاله و اقبل الی الله من ینقّی القمح و الشّعیر و کان یکتب علی زعمه احکام الله فی اللّیل و النّهار و لمّا اتی المختار ما نفعه حرف منها لو نفعه لم یعرض عن وجه به انارت وجوه المقرّبین لو آمنتم بالله حین ظهوره ما اعرض عنه النّاس و ما ورد علینا ما ترونه الیوم اتّقوا الله و لا تکوننّ من الغافلین. ایّاکم ان تمنعکم

ص ١٢٤\*\*\*

الاسماء عن مالکها او یحجبکم ذکر عن هذا الذکر الحکیم استعیذوا بالله یا معشر العلماء و لا تجعلوا انفسکم حجاباً بینی و بین خلقی کذلک یعظکم الله و یأمرکم بالعدل لئلّا تحبط اعمالکم و انتم غافلون انّ الّذی اعرض عن هذا الامر هل یقدر ان یثبت حقاً فی الابداع لا و مالک الاختراع ولکنّ النّاس فی حجاب مبین قل به اشرقت شمس الحجّة و لاح نیّر البرهان لمن فی الامکان اتّقوا الله یا اولی الابصار و لا تنکرون ایّاکم ان یمنعکم ذکر النّبیّ عن هذا النّبأ الاعظم او الولایة عن ولایة الله المهیمنة علی العالمین قد خلق کل اسم بقوله و علّق کل امرٍ بامره المبرم العزیز البدیع قل هذا یوم الله لا یذکر فیه الّا نفسه المهیمنة علی العالمین هذا امر اضطرب منه ما عندکم من الاوهام و التّماثیل. قد نری منکم من یأخذ الکتاب و یستدلّ به علی الله کما استدلّت کل ملّة بکتابها علی الله المهیمن القیّوم قل تالله الحق لا یغنیکم الیوم کتب العالم و لا ما فیه من الصّحف الّا

ص ١٢٥\*\*\*

بهذا الکتاب الّذی ینطق فی قطب الابداع انّه لا اله الّا انا العلیم الحکیم. یا معشر العلماء ایّاکم ان تکونوا سبب الاختلاف فی الاطراف کما کنتم علّة الاعراض من اوّل الامر اجمعوا النّاس علی هذه الکلمة الّتی بها صاحت الحصاة الملک لله مطلع الآیات کذلک یعظکم الله فضلاً من عنده انّه لهو الغفور الکریم. اذکروا الکریم اذ دعوناه الی الله انّه استکبر بما اتّبع هویه بعد اذ ارسلنا الیه ما قرّت به عین البرهان فی الامکان و تمّت حجّة الله علی من فی السّموات و الارضین انّا امرناه بالاقبال فضلاً من الغنیّ المتعال انّه ولّیٰ مدبراً الی ان اخذتة زبانیة العذاب عدلاً من الله انّا کنّا شاهدین. اخرقنّ الاحجاب علی شأن یسمع اهل الملکوت صوت خرقها هذا امر الله من قبل و من بعد طوبی لمن عمل بما امر ویل للتّارکین. انّا ما اردنا فی الملک الّا ظهور الله و سلطانه و کفی بالله علیّ شهیداً انّا ما اردنا فی الملکوت الّا علوّ امر الله و ثنائه و کفی بالله علیّ وکیلاً انّا ما اردنا فی الجبروت الّا ذکر الله

ص ١٢٦\*\*\*

و ما نزّل من عنده و کفی بالله معیناً. طوبی لکم یا معشر العلماء من البهاء تالله انتم امواج البحر الاعظم و انجم سماء الفضل و الویة النّصر بین السّموات و الارضین انتم مطالع الاستقامة بین البریّة و مشارق البیان لمن فی الامکان طوبی لمن اقبل الیکم ویل للمعرضین ینبغی الیوم لمن شرب رحیق الحیوان من ید الطاف ربّه الرّحمن ان یکون نبّاضاً کالشّریان فی جسد الامکان لیتحرّک به العالم و کل عظم رمیم. یا اهل الانشاء اذا طارت الورقاء عن ایک الثّناء و قصدت المقصد الاقصی الاخفی ارجعوا ما لا عرفتموه من الکتاب الی الفرع المنشعب من هذا الاصل القویم. یا قلم الاعلی تحرّک علی اللّوح باذن ربّک فاطر السّماء ثمّ اذکر اذ اراد مطلع التّوحید مکتب التّجرید لعلّ الاحرار یطّلعنّ علی قدر سمّ الابره بما هو خلف الاستار من اسرار ربّک العزیز العلّام قل انّا دخلنا مکتب المعانی و التّبیان حین غفلة من فی الامکان و شاهدنا ما انزله الرّحمن و قبلنا ما أهداه لی من آیات الله المهیمن القیّوم و سمعنا ما شهد به فی اللّوح

ص ١٢٧\*\*\*

انّا کنّا شاهدین و اجبناه بامر من عندنا انّا کنّا آمرین. یا ملأ البیان انّا دخلنا مکتب الله اذ انتم راقدون و لاحظنا اللّوح اذ انتم نائمون تالله الحق قد قرئناه قبل نزوله و انتم غافلون قد احطنا الکتاب اذ کنتم فی الاصلاب هذا ذکری علی قدرکم لا علی قدر الله یشهد بذلک ما فی علم الله لو انتم تعرفون و یشهد بذلک لسان الله لو انتم تفقهون تالله لو نکشف الحجاب انتم تنصعقون. ایّاکم ان تجادلوا فی الله و امره انّه ظهر علی شأن احاط ما کان و ما یکون لو نتکلّم فی هذا المقام بلسان اهل الملکوت لنقول قد خلق الله ذلک المکتب قبل خلق السّموات و الارض و دخلنا فیه قبل ان یقترن الکاف برکنها النّون هذا لسان عبادی فی ملکوتی تفکّروا فی ما ینطق به لسان اهل جبروتی بما علّمناهم علماً من لدنّا و ما کان مستوراً فی علم الله و ما ینطق به لسان العظمة و الاقتدار فی مقامه المحمود. لیس هذا امر تلعبون به باوهامکم و لیس هذا مقام یدخل فیه کل جبان موهوم تالله هذا مضمار المکاشفة

ص ١٢٨\*\*\*

و الانقطاع و میدان المشاهده و الارتفاع لا یحول فیه الّا فوارس الرّحمن الّذین نبذوا الامکان اولئک انصار الله و الارض و مشارق الاقتدار بین العالمین. ایّاکم ان یمنعکم ما فی البیان من ربّکم الرّحمن تالله انّه قد نزّل لذکری لو انتم تعرفون لا یجد منه المخلصون الّا عرف حبّی و اسمی المهیمن علی کل شاهد و مشهود قل یا قوم توجّهوا الی ما نزّل من قلمی الاعلی ان وجدتم منه عرف الله لا تعترضوا علیه و لا تمنعوا انفسکم عن فضل الله و الطافه کذلک ینصحکم الله انّه لهو النّاصح العلیم. ما لا عرفتموه من البیان فاسئلوا الله ربّکم و ربّ آبائکم الاوّلین انّه لو یشاء یبیّن لکم ما نزّل فیه ما ستر فی بحر کلماته من لئالی العلم و الحکمة انّه لهو المهیمن القیّوم. قد اضطرب النّظم من هذا النّظم الاعظم و اختلف التّرتیب بهذا البدیع الّذی ما شهدت عین الابداع شبهه. اغتمسوا فی بحر بیانی لعلّ تطّلعون بما فیه من لئالی الحکمة و الاسرار ایّاکم ان توقّفوا فی هذا الامر

ص ١٢٩\*\*\*

الّذی به ظهرت سلطنة الله و اقتداره اسرعوا الیه بوجوه بیضاء هذا دین الله من قبل و من بعد من اراد فلیقبل و من لم یرد فانّ الله لغنیّ عن العالمین. قل هذا لقسطاس الهدی لمن فی السّموات و الارض و البرهان الاعظم لو انتم تعرفون قل به ثبت کل حجّة فی الاعصار لو انتم توقنون. قل به استغنی کل فقیر و تعلّم کل عالم و عرج من اراد الصّعود الی الله ایّاکم ان تختلفوا فیه کونوا کالجبال الرّواسخ فی امر ربّکم العزیز الودود. قل یا مطلع الاعراض دع الاغماض ثمّ انطق بالحق بین الخلق تالله قد جرت دموعی علی خدودی بما اراک مقبلاً الی هواک و معرضاً عمّن خلقک و سوّاک اذکر فضل مولاک اذ ربیّناک فی اللّیالی و الایّام لخدمة الامر اتّق الله و کن من التّائبین هل اشتبه علی النّاس امرک هل یشتبه علی نفسک خف عن الله ثمّ اذکر اذ کنت قائماً لدی العرش و کتبت ما القیناک من آیات الله المهمین المقتدر القدیر ایّاک ان تمنعک الحمیّة عن شطر الاحدیّة توجّه الیه و لا تخف من اعمالک انّه یغفر

ص ١٣٠\*\*\*

من یشاء بفضل من عنده لا اله الّا هو الغفور الکریم انّما ننصحک لوجه الله ان اقبلت فلنفسک و ان اعرضت انّ ربّک غنیّ عنک و عن الّذین اتّبعوک بوهم مبین قد اخذ الله من اغواک فارجع الیه خاضعاً خاشعاً متذلّلاً انّه یکفّر عنک سیّئاتک انّ ربّک لهو التّوّاب العزیز الرّحیم. هذا نصح الله لو انت من السّامعین هذا فضل الله لو انت من المقبلین هذا ذکر الله لو انت من الشّاعرین هذا کنز الله لو انت من العارفین. هذا کتاب اصبح مصباح القدم للعالم و صراطه الاقوم بین العالمین قل انّه لمطلع علم الله لو انتم تعلمون و مشرق اوامر الله لو انتم تعرفون. لا تحملوا علی الحیوان ما یعجز عن حمله انّا نهیناکم عن ذلک نهیاً عظیماً فی الکتاب کونوا مظاهر العدل و الانصاف بین السّموات و الارضین. من قتل نفساً خطأً فله دیة مسلّمة الی اهلها و هی مأة مثقال من الذّهب اعملوا بما امرتم به فی اللّوح و لا تکوننّ من المتجاوزین. یا اهل المجالس فی البلاد اختاروا

ص ١٣١\*\*\*

اختاروا لغة من اللّغات لیتکلّم بها من علی الارض و کذلک من الخطوط انّ الله یبیّن لکم ما ینفعکم و یغنیکم عن دونکم انّه لهو الفضّال العلیم الخبیر هذا سبب الاتّحاد لو انتم تعلمون و العلّة الکبری للاتّفاق و التّمدّن لو انتم تشعرون. انّا جعلنا الامرین علامتین لبلوغ العالم الاوّل و هو الاسّ الاعظم نزّلناه فی الواح اخری و الثّانی نزّل فی هذا اللّوح البدیع. قد حرّم علیکم شرب الافیون انّا نهیناکم عن ذلک نهیاً عظیماً فی الکتاب و الّذی شرب انّه لیس منّی اتّقوا الله یا اولی الالباب.

\*\*\*\*\*\*\*\*

دو صفحه پایانی کتاب شامل جداولی مشتمل بر اسامی سوره‌های قیوم الاسماء و ادعیه و کتب نازله از قلم حضرت باب است.