هو الله - أيّها السليل المجيد لذلک الرجل الجليل...

حضرت عبدالبهاء

اصلی فارسی



### لوح رقم (110) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 294

## ( 110 )

مصر - جناب حسین افندی تقی علیه بهاء الله الابهی

## هو الله

أیها السلیل المجید لذلک الرجل الجلیل انی رتلت آیات خضوعک لله و اسئل الله ان یشملک بالالطاف فی السفر الی الاطراف و أنت مأذون بذلک یا حبذا لو بذلت ثمالة کل کأس فی سبیل الله و اننی راض عنک فی جمیع الشؤون و الاحوال و أدعولک بالتأیید فضلا من عند الله و اما حضرة الشیخ محمد الخراشی لله الحمد لم یشتبه علیه الامر بسعایة نفوس نطقت بمفتریات ما أنزل الله بها من سلطان فلیقل سبحانک اللهم هذا بهتان عظیم کما جری ذلک فی سنن الاولین و قالوا أضغاث احلام أم به جنة بل هو شاعر فلیأتنا بآیة کما ارسل الاولون و لم یزل کان هذا سنة المرجفین و انی ادعو الله ان یکشف الغطاء و یؤیدهم ببصر حدید فی کل أمر جدید و یوفق حضرة الشیخ علی کشف الحقیقة الساطعة التی لیس فیها ریب لان القوم فی خوضهم یلعبون و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنه معرضین فسیأتیهم أنباء ما کانوا به یستهزئون و فی تلاوة سورة الشعراء عبرة للقارئین فالکلیم علیه السلام لما وجد الحمل ثقیلا خاطب الرب قال "فأرسل الی هرون و لهم علی ذنب فأخاف أن یقتلون" و "قال ألم نربک فینا ولیدا و لبثت فینا من عمرک سنین و فعلت فعلتک التی فعلت و أنت من الکافرین قال فعلتها اذا و أنا من الضالین ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین" یالله لو کانت هذه الواقعة فی هذا القرن العظیم فکیف کان یعمل المرجفون و ما ذا کانوا یفعلون رجل قاتل فرها ربا ثم رجع و هو یتحدث بالنبوة و هو معترف بالجرم المشهود "ألم احسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا و هم لا یفتنون" و اما حضرة الشیخ فیجب أن یقول للکل قولا لینا و بلغ تحیتی الی السیدة المحترمة التی آمنت بربها و علیک البهاء الابهی
حیفا ٢٢ رمضان
١٣٣٨(عبدالبهاء عباس)