**هو الباطن الظاهر**

فَسُبْحانَكَ اللهِ مِنْ هذا الْخَيْطِ النّارِيِّ وَهذا الْحَبْلِ الرَّبّانِيِّ، مَرَّةً أُشاهِدُ أَنَّهُ نارٌ لأَنَّ بِها تَحْتَرِقُ قُلُوْبُ الْمُخْلِصِيْنَ، وَمَرَّةً أُشاهِدُ بِأَنَّهُ أَرْياحٌ لأَنَّ بِهِ اهْتَزَّ أَفْئِدَةُ الْمُوَحِّدِيْنَ، وَفِيْ وَقْتٍ يَظْهَرُ مِنْهُ صَوْتٌ كَأَنَّهُ نَغَماتٌ تُجْتَذَبُ مِنْها قُلُوْبُ الْعاشِقِيْنَ، فَسُبْحانَ اللهِ مِنْ هذا الرُّوْحِ الْمُتَحَرِّكِ اللَّمِيْعِ.