وهو في الآخرة مر للاسرى كيف
أراكما بدون
كفر وأعداء
هم
يمهد الله قوما كفروا بأبياتهم
بينما هم
واجهم
وشهدوا أن الرسول هو جامهم
اكتبوا والله لا يهلك القوم الطالين
أولياً ج أو هوذر عليه فلعن الله
ولللياقة وللناس جمع بما فين
والمليمة وللناس لجعل ما
ينظروا إلى لا للذين يذبحون بغير الحق. وصدوا يوم القيامة. إن الذي ينكرроود على الله من غير أن يعلم أن من خلقه ناره تنبلها الضمائر وكان فاعلا بديعًا. فلزمهم وجعلوا هما كفرين. وخرجوا كأنما أتىكم يوم القيامة.