سيدي الرئيس,

أسمي نادر السقاف وأنا بهائي يمني عانيت من الاضطهاد المنهجي للحوثيين واحد المعتقلين سابقاً لمرتين وأحاكم غيابياً بتهم ملفقة عقوبتها الإعدام بسبب أني بهائي.

لقد مارس الحوثيون تحريضا بغيضا ضد البهائيين في وسائل الاعلام المختلفة ابتداء بدعوة زعيم الحوثيين لمحاربة البهائيين في أكثر من خطاب متلفز ووصفه للبهائية كذبا وبهتانا بانها "حركة شيطانية "، وما لحقه من حملات تحريضية على كراهية وعداوة البهائيين في خطب الجمعة والقنوات الفضائية والندوات الجامعية ، والدورات التدريبية للناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان عريض "مواجهة الحرب الناعمة" استهدفت البهائيين في امنهم وسلامتهم بتهم وافتراءات لا اساس لها من الصحة, كما استهدفت من يدافع عنهم.

في مواجهة ذلك كانت وما زالت وسائل التواصل الاجتماعي من ابرز الوسائل لكشف الظلم والانتهاكات الصارخة أمام العالم ، لقد نجحت وسائل التواصل الاجتماعي بحشد المناصرين للقضية البهائية من اعلاميين وناشطين وحقوقيين محليا ودوليا والضغط على الحوثيين لاحترام حقوق البهائيين والحد من اضطهادهم .. لا شك ان الانتهاكات مستمرة, الا ان وسائل التواصل الاجتماعي كانت فعالة بإظهار الحقيقة وتحجيم الافتراءات والاكاذيب وإطلاق سراح المعتقلين.

نؤمن ان صوت الحق والعدل واتباع سبل الخير والسلم والتسامح اقوى من الظلم والطغيان وهذا نهجنا انطلاقا من ان البشرية بحاجة ماسة الى الايمان بمبادئ الخير والسلام التي تؤدي الى وحدة البشرية, ولهذا يعمل البهائيون اليمنيون مع غيرهم لجعل السلام والتعايش امر حقيقيا على أرض الواقع من اجل مستقبل أفضل لكل اليمنيين.