**الاعظم الاعظم**

اَتَحْزَنُ مِن شَیءٍ بَعدَ الَّذِی اَدرَکتَ البَلایا فِی حُبّی وَ الرَّزایا فِی سَبِیلی ، فَوَ عَمرِی لَو تَعرِفُ وَ تَنظُرُ بِعَینِی تَطِیرُ بُشَوقِکَ اِلی سَماء فَرَحِی وَ مَلَکُوتِ اِبتِهاجِی وَ جَبَرُوتِ سُرورِی وَ عِنایَتِی ، مِن اَینَ یَاتِیکُمُ الحُزنُ اَمِنَ الدُّنیا بَعدَ الَّذِی تَرَونَها فانیَةً فانِیَةً ، اَمِن بُعدِکُم عَن ساحَتِی بَعدَ الَّذِی یَشهَدُ لِسانُ الرَّحمن بِاَنَّکُم مَعَهُ فِیکُلِّ الاَحیانِ ، اَن اَفرَح وَ قُل اَیرَبِّ لَک الحَمدُ بِما ذَکَرتَنِی فی سِجنِکَ وَ ارسَلتَ اِلیَّ لَوحاً لا یُعادِلُهُ ما فِی اَرضِکَ ، وَ استَنشِقُ مِنهُ رائَحَةَ رَحمَتِکَ یا مِن بِیَدِکَ مَلَکُوتُ السَّمواتِ وَ الاَرَضِینَ .