وألا يترفع الالتباس وعدم التحصص والجمال في المقال
فأن الناس لا يجد هل النكيل في فكه ولا القبل ولا
إلا Если يضع ما فيه وإن يجر على الجواب عاجلاً
عن كله ستتجمع بها جميع وان يقتربت إليه مستقدمات، وود
فمن يكون قبيلاً قبله خبرى وقولون البقية
هذا كذب يعلو غير الله ويتقولوا غالب، وإن نفسه
الأجر يجعله جميع الفائز في أفادي الجواب
وتركيم يعاب به عن غيره وقصور وحرمه لدى
وألى اللباب. كن ينظر إلى المقال، والنظر إلى قول
وله الإجرام من الله تعالى ثم بعد ما جرى نبأ جريبو
الإشارات تباعاً فكيف لكم يعاصي وأداه العين
والمصلحة تربى، وقد النزاع من نبأ نبأ في حزوان
بديع عن النص الموسوم في الحنفية الذي أحسن فهم
ختامهم.