**مطلب یکصد و نود و پنجم \_ یشاوران فی**

**کل الاحیان لسفک دمی**

قوله تعالی : " انا نکون جالسا فی السجن و قعد المرصدین اللذان بهما منعت السحاب و سعرت النیران و اذا دخل احد باب المدینة مقبلا الی الله اخبرا رئیسها لذا منعت الاحباب عن منظر ربهم العزیز الوهاب کذلک یخبرکم جمال القدم بعد الذی اخذته الاحزان و اذکر اذ دخل نبیل قبل علی و اراد ان یحضر تلقاء العرش اخذه الغافلین و اخرجوه من المدینة بذلک ناحت الورقاء و بکت الاشیاء و اصفرت وجوه الذین اقبلوا الی الله العزیز المنان و فی کل حین ورد علینا منهما ما لا ورد علی احد من قبل و عند ربک علم ما یکون و ما قد کان اذا نرسل الواحا یوسوسان فی الصدور لیاخذوا لوح الله و اثره لذا منع ماء الحیوان و غلقت ابواب اللقاء علی الذین توجهوا الی وجه ربهم العزیز المستعان یشاوران فی کل الاحیان لسفک دمی بعد الذی حبسنا فی السجن بما اکتسبت ایدیهما و ایدی الذین اعرضوا عن الحجة و کفروا بالبرهان اذا دخلا مقر الحکومة قالا کفرنا بالله و اذا رأیا احدا مثلهما قالا نحن من الذین اتبعوا بما نزل فی البیان تشهد کل الذرات علی کذب هؤلاء و یلعنهم الملأ الاعلی ان ربک لهو العزیز العلام " انتهی