هواللّه

ایّها المنجذب بنفحات اللّه قد اخذت تحریرک المؤرّخ اوّل آب سنة ١٩٠١ و اطّلعت بمضمونه و انشرحت صدراً بما دلّ علی توجّهک الی اللّه و تشکّرک للّه علی ما قرّ عین مستر ثوماس بمشاهدة الآیات الکبری و سمع النّدآء و اجاب الدّعآء و اشتعل بنار محبّة اللّه و نسأل اللّه بأن یکشف الحجاب عن بصر قرینته الکریمة انّ ربّک یهدی من یشآء و هو القویّ القدیر

و امّا ما سألت هل الرّجل یمنع القرینة الدّخول فی النّور ام القرینة تمنع الرّجل عن الدّخول فی ملکوت اللّه فالحقیقة انّ کلاهما لا یمنع احدهما الآخر عن الدّخول فی ملکوت اللّه الّا بکثرة تعلّق القرین للقرینة ام القرینة للقرین کلّ واحد منهما اذا اخذ الآخر معبوداً من دون اللّه فیمنعه عن الدّخول فی ملکوت اللّه و انّی اسأل اللّه ان یخلق فیک و فی مستر ثوماس قوّة جاذبة حتّی تجذبا نفوساً الی ملکوت اللّه

و امّا ما سألت بخصوص الزّیادة فی کتاب العهد القدیم و الجدید اعلم انّ القوم حیث لم یفهموا القول و لم یدرکوا حقائقها فترجموا بحسب ادراکاتهم و شرحوا الآیات بمقتضی استنباطاتهم فحصل التّشویش فی العبارات هذا ما هو المحقّق و امّا الازدیاد عمداً فهذا امر غیر مثبوت ولکن اخطؤوا کلّ الخطآء فی فهم العبارات و ادراک الاشارات فلذلک وقعوا فی الشّبهات بالأخصّ فی الآیات المتشابهات

و امّا ما سألت انّ عبدالبهآء قد ذکر لبعض الأحبّآء انّ الشّرّ لیس له وجود بل هو امر عدمی هذا هو الحقّ لأنّ اعظم الشّرور الضّلالة و الاحتجاب عن الحقّ و الضّلالة هی عدم الهدی و الظّلمة عدم النّور و الجهل عدم العلم و الکذب عدم الصّدق و العمی عدم البصر و الصّمم عدم السّمع فالضّلالة و العمی و الصّمم و الجهل امور عدمیّة و اذا قلنا بموجب نصّ التّوراة انّ اللّه قسّی قلب فرعون ان یؤمن بموسی فالمراد انّه ما الان قلبه و اذا اردنا ان نقول انّ اللّه لم یهد عبداً من عباده نعبّر انّه اضلّه و الظّلمة المذکورة فی التّوراة الّتی خلقها اللّه فالمراد انّ اللّه ما اشرقها بالنّور حیث لم یکن النّور کانت الظّلمة متی لم یکن البصر فهو العمی متی لم یکن الحیاة فهو الممات متی لم یکن الغنآء فهو الفقر متی لم یکن العلم فهو الجهل اذاً ثبت بالبرهان القاطع و البیان الواضح انّ السّرور امور عدمیّة ولکنّ النّاس لم یعرفوا معنی آیات التّوراة و انّی اسأل اللّه ان یجعلک خادماً صادقاً فی کرمه العظیم و یجعلک ناطقاً بثنائه و ناشراً لنفحاته و مرتّلاً لآیاته و منادیاً باسمه فی کلّ حین و علیک التّحیّة و الثّنآء ع ع

این سند از [کتابخانهٔ مراجع بهائی](http://www.bahai.org/fa/library) دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت [www.bahai.org/fa/legal](http://www.bahai.org/fa/legal) استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر