\_ ١٥٠ یا امة الله المشتعلة بنار محبته لا تحزنی من العسرة و العناء و لا تفرحی من الراحة و الرخآء فی هذه الدنیا لأن کلتیهما یزولان و انما حیات الدنیا کسراب او عباب او ظلال وهل یتصور ان السراب یؤثر تأثیر الشراب لا و رب الأرباب لا تستوی الحقیقة و المجاز و شتان ما بین التحقق و التمثل و الخیال اعلمی ان الملکوت حقیقة الوجود و ان الناسوت ظله الممدود فالظل معدوم متوهم الوجود و الصور المرئیة فی المآء اعدام تترا اللأنظار بمظاهر النقوش و الرسوم توکلی علی الله و اعتمدی علیه و تذکری بذکره فی کل حین انه یبدل العسرة بالیسر و الشدة بالرخآء و التعب بالراحة العظمی انه علی کل شیء قدیر و اما اذا تسمعین منی لا تتقیدی بحالة من الأحوال بل فی کل حالة اشکری ربک الرحمن و سلمی الأمور لارادته یتصرف کیف یشآء و هذا خیر لک عن کل شیء فی الآخرة و الأولی \*