**( 71 )**

**هو الله**

الهی الهی تری ظلم الجهلاء و عدوان الزنماء و هجوم الاثماء و زیغ العلماء انهم یصولون كالذئاب الكاسرة و ینبحون كالكلاب الخاسرة و یؤذون كالسباع الضاریه اغنامك المتشتتة فی البلاد من ظلم اهل العناد و فریة اهل الفساد و تهمة ما انزل الله بها من سلطان رب رب اشتدت الازمة علی الاحباء فی سائر الانحاء و ضاقت الارض بما رحبت علی الاصفیاء فانتهبت اموالهم و انتزعت ارواحهم و اقتلعت اشجارهم و یتمت اطفالهم و ایمت نسائهم و خوت ابیاتهم رب رب اكشف هذه الغیوم المتكاثفة علی الافاق المانعة من سطوع انوار الاشراق الحاجبة للابصار المستولیة علی الاقطار رب ان عبدك الصادق الامین قد ذاق حلاوة الفداء فی مدینة علق فی الهواء هیكل مبشرك الاعلی و هجمت علیه السباع و ضربوه ضربا الیما بالمقامع و اللطمات فاندق عظمه و ذاب لحمه فسقط مظلوما مطروحا مغمی علیه علی الغبراء و شرب رحیق الشهادة الكبری فی مشهد البلاء و انفق روحه و جسده فی ذلك الموقف الشدید الابتلاء رب رب نور وجهه فی ملكوت الوجود علی انفاق الروح فی حیز الشهود و اختصه بین اهل السجود بالرفد المرفود و المقام المحمود فی مقعد الصدق الرفیق الاعلی و ملكوتك الابهی و اید هذه الاطفال التی تركها من بعده علی اقتفاء اثره و التاسی بخلقه و خلقه حتی یكونوا ایات تبتله و اثار تضرعه و سرج اماله و ازهار حدائقه و اثمار شجر وجوده و انوار محفل شهوده انك انت المقتدر المعطی الكریم العزیز الوهاب (ع ع)