ما حدش بيتعب وبعدين يرتاح  
انتا مخلوق في شقاء دائم  
لقد خلقنا الانسان في كبد  
حضرتك جاي هنا تمتحن  
تتمرمط عشان يبان معدنك  
ولما يبان معدنك تخش الجنة - مش ترتاح في الدنيا  
حضرتك مش جاي تتفسح  
-  
فالعاقل هو من يستطيع وسط هذه الامواج الا ينسي لماذا خلق اساسا  
من يدرك انه لم يخلق ليعيش في مستوي مادي جيد  
وبالمناسبة كل مستوي مادي جيد هناك ما هو اجود منه  
ولذلك فالملياردير يشقي في الدنيا لان ثروته هو ظبطها علي مصاريف معينة  
وهوا عاوز مصاريف اكتر  
فبيشتغل اكتر  
انتا بس اكمنك شحات متهيالك ان الملياردير حاسس بالرضا عن ثروته  
لو حاسس بالرضا عن ثروته ما كانش نزل الشغل تاني يوم  
-  
ستظل تلهث طيلة العمر لو فكرت هكذا  
لو فكرت ان تتعب اليوم لترتاح غدا  
-  
كما ان العاقل هو من يسرق من عمره اللحظات الجميلة  
ويبروزها ويعيش علي ذكراها حتي يسرق لحظة اخري  
خروجة مع المدام والاولاد اتعشيتوا جمبري مثلا  
تفضل فاكرها لحد ما تكررها تاني - وابقي قابلني يعني  
-  
اما ان تتعب الان لترتاح غدا  
فستقضي عمرك كله في تعب  
ثم تصدم في اخر حياتك انك لم تعش الحياة  
بل الحياة هي من عاشتك  
-  
الحياة هي من اخذتك في اذيال ثوبها ومسحت بكرامة اهلك الارض  
ثم القتك كالخرقة البالية في مقبرة وتلقفت مولودا جديدا من رحم اخر  
لتدور به نفس الدورة المهلكة وتلقيه الي نفس المقبرة  
-  
سبق الاجل الامل يا اخي  
رسم الرسول صلي الله عليه وسلم لصحابته مربعا  
ومن وسط المربع رسم خطا يخرج خارج المربع  
ثم رسم خوطا صغيرة تخرج من هذا الخط  
-  
وقال - المربع هو الاجل - وهو محدد ومحسوم  
والخط الذي يخرج من داخل المربع هو العمر  
-  
تنام انت وتستيقظ ظانا ان هذا الخط يمتد الي ما لا نهاية  
-  
حتي ياتي اليوم الذي يتقاطع فيه هذا الخط مع المربع  
فتموت قبل ان تكمل باقي خطتك التي رسمتها لمستقبك  
-  
اما الخطوط الصغيرة التي تتناوب هذا الخط - فهي نوائب الدهر  
تتناوب الانسان - ان افلت من واحدة ادركته الاخري  
ولا يزال الانسان هكذا  
-  
فالعاقل هو من يدرك ذلك  
من يقصر من الامل - ويدرك الهدف الحقيقي لحياته  
هو خلق للعبادة - خلقه الله للعبادة  
وخلق له الكون  
-  
فلا ينشغلن الانسان بما خلق له اي لا ينشغل بالدنيا  
عمن خلق له - اي ينشغل الانسان عن الله