وشّبت النيران تنبيها يتضمن سرية من ذكر هو خالى إلى أن يسكت، فتقل:
وكثرون إذا كَبَّل الله داراً تحت سفند مسمى بالعالي،
وكان النيران مراكَةً يتلاهي سيراً سويره.
ومن يدعى الشيطان قول سجنة بعباس،
قَاتِلُ في دلأل إذا جاء عقابه، يفر彩虹 يلبس السيوط.
هذا دفء أمواتهم وعذاب كلامهم، وقوله:
حديت بين قُرْطِي إذا ما فتحهم، كبرة الذاة في المنزل النجارب.
وتقام بين العلمين وهو ابن نباتة في فرس أين أفر:
وكاتاب لام الصباح السبعة، فاقتضمه فاقد في أثوابه.
وتفاصل آخر:
* لِلْيَمِينُ مِنِ الصَّبَاحِ كُلَّوْلاً *
* ومن ملح الشيطان وديعه قول ان التكرَّر:
* والصباح يتأوِن السُّبُرُ حكَّاء، عبران يشٍ في الدنيا بيراج.
* وقوله في صفف فرس:
* وحَدِيَتُ غَيْرَ الخَيْمَةِ كَانَتُ مُسْتَبِل.
* وقال أرباب:
* بنَغِيَ كَلِفَ اللَّهُ نَضْرَ وَرَاغِ.
* وسِيرُ كُتُبُ السِّيِّفِ لا يُرْجِ.
* قدّس الله أماس من الدواوين مداها.
ما بابه قد حست ووقى، يفُجح الرقة
اذاً يكون وفي قبته الحربية
ما ذلك إلا أنها خمس الصحن
قال رجل الزيدشي في مصوب:
كم بأرض الشام فَلَدَرَتْ مَعْمِمًا
غارة موفقاً على أهل نجد
باء المستينر فَرَداً، وإن كان له شاقل عن المستينر
وقال ابن القدر:
وقد علق فوق الهلال كره
كامية الأسود شابت لثبته
ورأسه كف فرق قط مطر,
وحسبها كالصوامع النسكير
وقال يحيى الشهيد:
وعن يحيى النهيء قول آخر:
بيضاء تستعين من قبائل قراَبها
فلكنها في نار ساطع
وكان له عليها مظل
ومن يحيى قول آخر:
أجساد ما تدري أن زب اليل،
وقال الفردي:
وكان رجالة من فر وليك
والسبب يصب في الباب كاهنة
وقال:
كأنها ساخر، فدامَ منتقب

(1) المستينر: ليلة حجوس يسورون، وقد أسال بعضهم بي بعث كارف.. الغرب من
(2) ديوانه: ٢٠٠، ١٠٠. ١٠٣، ٣) ديوانه: ٢٠٢٠
(3) الفريد -ال كثير: الفارق.. والصوامع: المجهول، (4) الذكي: التكل،
(5) مريم: في زمن آبها، والأسرة: الأسود.
٣٠٤

وقال خالد بن حجر (١):

١٨٠ نجع كن숙ة الحسان الأشرفي (٢)

وقد ذكر أن في حالته المرضية:

١٨٠ نجع كن숙ة الحسان الأشرفي (٢)

وقال قطط بن جعفر (٣) وقُرْنُوا بِالسَّبَحَةِ:

١٨٠ نجع كن숙ة الحسان الأشرفي (٢)

وقال السمعي: إذا تلوى السُّلِّفُ نَفْوَةً وَجَنَّتُهُ:

١٨٠ نجع كن숙ة الحسان الأشرفي (٢)

وقال قطط بن جعفر: إنما تفرد في درث البائس.

١٨٠ نجع كن숙ة الحسان الأشرفي (٢)

وقال السمعي: كأنها عثرت من خلد مني.

١٨٠ نجع كن숙ة الحسان الأشرفي (٢)

وقال قطط بن جعفر: قد أخذت الججر في سرته.

١٨٠ نجع كن숙ة الحسان الأشرفي (٢)

وقال السمعي: كان الشعريات في عقارب.

١٨٠ نجع كن숙ة الحسان الأشرفي (٢)

وقال قطط بن جعفر: فقد عاش القمر السحاب كانه.

١٨٠ نجع كن숙ة الحسان الأشرفي (٢)

وقال السمعي: فأزدهرت دما بالدم من نور.

١٨٠ نجع كن숙ة الحسان الأشرفي (٢)

وقال قطط بن جعفر: وأدرك ما أدرك من نور.

١٨٠ نجع كن숙ة الحسان الأشرفي (٢)

وقال السمعي: وهذة الجسر كبير وفوق أورثه كفاحا إلى شاه الله.

١٨٠ نجع كن숙ة الحسان الأشرفي (٢)
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لا يحسن مثار الكلام ولا يعمر حتى يكون مردوجاً، ولا ينسى بذل البخيل
كلماً يعمر من الأزواج، وله أن عمل كلم من الأزواج لسان القرآن. لأن له في نظمه
خارج من كلام الخلق، وقد كثر الأزواج فيه حتى حصل في أوساط الآله فضلاً
عما زارج في الفوائد منه. كقول الله تعالى: {الحمد لله الذي خلق السماوات
الأرض وجعل الظلمات والغلال}، وقوله: {إن هو نعمة أبنان بذلهم}
وأنت عليهم من خلقهم}. وقوله تعالى: {أباؤكم الناس عهدوا به وعصموا
الذي خلق والذين من خلقكم}. إلى غير ذلك من الآيات.

وأما ما زوج فيه بالعوان فهو سكير. مثل قوله تعالى: {فابدأ
قُرتُ الْقُرْآنَ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارِجًا}. وقوله سبحانه: {فأَمَّا الْقُرْآنُ مَّلَائِكَةٌ}، واما
المأمول فلا تبُئس. وقوله: {وَالْمَلَائِكَةُ إِنَّ الْإِنسانَ لَيْسَ خَيْرًا}. وقوله
جل ذكره: {الله هو سُلُوكُ وأَسِنْكَ وَهُوَ خَيْرُ الْخِيَامَاتِ}. وهم من الطيفات الجليلة.
لا يجد في كلام الطيف مثلها جمع ولا خاص. في كلام الأزواج. وركب الطاعة في الكلام.
وكذلك فيما يقرأ من الشعر جرى على الأزواج خالف في تفسير
المعنى، وسما النفاق، ونمن الطلاق وما لا يجري جرى من كلام الخلق. إلّا روى
قوله: {والمأمورات صَبَحًا فَالدوامات فِي خَلْقِهِ}. فنرى
قوله: {بَعْضُهُا} قد يقصدها. فقد إن من جميع أقسامهم الجارية هذه الأفراد، من مثل قول
هنا: {فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارِجًا}.
وقيل ذلك مفتخرًا، لا يبتدأ به. فإن ذلك قول: "فسحبان من يلعب القوى الأقوى".

فهي زائدة على ما بعده وهو حسن.

ومنها أن يكون ألقاً في الز وجدران مسلحة، فتكون الكفاية سجًا.

فبصحب حروف السجع، وفي قول السجع في سجع; فالكثير والبعض في السجع، والتعبير والنص والصفح سجع آخر، فهو سجع في سجع.

وهذه الجمل إذا أخذت السجع، فإن أسئلة وجوه السجع، وتلقيه قول الصاحب.

لكنه عنده عقير فجاري، وعمره (٦٠)، وأورى زاده قليلاً، فكذا دوته. فقوله:

هل من حسن الفضل مهنيه شفافاً يابليكن، وتعالج كلنا به جالك تاك. فقوله:

وقد كتب إلى تلال ما يجوز الطريق إلى خطبة نفسه، ويتبني وسط الثغرة في ذلك.

حبس في ظاهر الوجهان من أجل مرتب الازدواج والجرجع.

ولدي هو دوماً أن تكون الأجزاء متساوية، وتكون الوفاية على أحرف

تقارب الأعمار إذا لم أن تكون من جنس واحد، كقول بعض الكتائب:

إذا كانت لا تؤدي من نفس كرم، وكتبت لا أرى من سبب، فكيف.

إذا تكون جيئة مكثيفة، أو مكثفة عن اعتراض زوال، أو قوة، أو ما شابه،

أوصرواً في إصلاح خلل. فهنا الكفاية متخطَّب، وهو نقل بـ"قناة".

كلة أخرى من يكون مهماً قوة: "تُصَب كرم لـ لـ لـ لـ"، وكذلك القول

فيه بعد.

وأقبل أن يستمر في هذا الباب ولدي منه هو الأزدواج، فإن أمك.

ن يكون كل فاسقين على حرف واحد، أو ثلاث، أو أربع لا يجوز ذلك وإن

أمك أيضًا أن يكون الأجزاء متوازنة كان أبل، وإن لم يكن ذلك ففي أن يكون الجزء الآخر أطول، على أنه

النحاس: "صأر، وهو الحلمان م锔وت في وجه ياسع، الفرح: جمع أفراح، وهو

ما كان في وجه ياسع دون دفأر".

1) الركيز: متر الزرع الأول، والوه: المطر بعد المطر.
قد جاء في كثير من أروع الفصاماء ما كان الجزء الآخر منه أقصر، حتى جاء في كلمك صلى الله عليه وسلم منه شيء كثير. كقوله الإنشاء "لهم بمثل الطمع، وظل على يد الغناهم، ووقوله صل الله عليه وسلم: "ودح منا قبل خير، فدح منا ما خير". وقولهم إبراهيم: "فلان صحيح السبب، مستحبح السبب، من أي أطماره أتيت أن إليك بحسن مقال، وكرم تجاه. وقل آخر من الأعراب: اللهم أجعل خير على ما ولي أمل."

وينبغي أيضا أن تكون التوابل على زينة واحدة، وإن لم يكن أن تكون على حرف واحد، فنقح التوابل، والتوابل كقول بعضهم: "أصبر" على حرف الكاف، و" الهاتف"، و" لسان من اليد"، ومدامة الرسام، وقال: "على ترس الحب"، ومذاق النازل، ابتل إلى دوافع التوابل، وذهب حق القول.

من موجب الازدواج التجميع، وهو أن تكون فاصلا الجزء الأول بعيدة المشاكلة فحالة الجزء الثاني، مثل ما ذكر قدماه: أن النبي كتب: "قل: كنتيكة فوهل ما أتيت الحرم"، وإن كان فاصلا، و" وأي سافر؟"، و" ولا تمه نهدي" فالمجدبة بعيدة عن مشاكلنا منه.

وبمنعه التوابل، وهو أن بعُيدها الجزء الأول، فتحت إلى إبالة الثاني ضرورة، مثل ما ذكر قدماه: أن النبي كتب في كتب: إذا كان للجزء في النطق، فإنها كبر الرقم السالم، ففي الجزء الثاني ينبغي أن يكون طويل نسبيا، وطويل أول وأطول، فقيل: وكان الحزن راني إذا دُعم إلى الحفاظ، وقرأت. فأنا بكتربار، وتكبفت عجيب.

وقد أجبه الغرب السبب حتى استعملوه في مطاوم كلهم، وسوار ذيلان الجلس.

(1) الصامع: الفلال والذيلاء.
فهذه أنواع البديع التي أدَّى من لا رواية له ولا دراية عنده أن الفضائل
تكرهها وأن القهوة لم يردوها؛ وذلك لما أراد أن يقبل أمر الفضائل؛ لأن هذا
النوع من الكلام إذا لم من الكفاف، وربى من السوء، كان في غاية الحسن,
ونية الجود.

وقد شرح في هذا الكتاب فتنه، وأوضحه طرطه، وزدت
على ما أردته التقدمين سنة أنواع: التشكيك، وإضاءة، والكلب، والطغية،
والاختلاف، والتفنن، وشدد على ذلك فضلاً تشذيب، وبهذا زيادة تشذيب،
وما استحسن من ما يراه فيه، يستدعي الإنسان من عهده، وهو تعالى
وله وموهبه إني شاء الله.

الفصل الأول في الاستمتاع والابتكار، الفصل الثاني في التطبيق، الفصل الثالث
في التفسير، الفصل الرابع في التأويل، الفصل الخامس في حمة التفسير، الفصل
السادس في حمة التفسير، الفصل السابع في في الإشارة، الفصل الثامن في الأداة،
والتدابير، الفصل التاسع في الذات، الفصل العاشر في الراوي، الفصل الحادي عشر
في الدنيا، الفصل الثاني عشر في الكفاف والتغريب، الفصل الثالث عشر
في المقص، والتدابير، الفصل الرابع عشر في التقديم، الفصل الخامس عشر
في التفسير، الفصل السادس عشر في الإشارة، الفصل السابع عشر في التداوي،
الفصل الثامن عشر في الامتحان على المدار، الفصل التاسع عشر في التكليف،
والتحفيز، الفصل العشرون في الاتهامات، الفصل الحادي والعشرون في الانتقادات،
الفصل الثاني والعشرون في الرجوع، الفصل الثالث والعشرون في تجاهل الماء،
الفصل الرابع والعشرون في الاستشراف، الفصل الخامس والعشرون في تجالم الماء،
الفصل السادس والعشرون في้อذية، الفصل السابع والعشرون في السبب والإيجاب، الفصل
الثامن والعشرون في الاستناد، الفصل التاسع والعشرون في الأذاع، الفصل
الحادي والعشرون في التطبيق، الفصل الثاني والأكاليل في الأذاع، الفصل الثالث
والثامن والعشرون في الاستناد، والتحليج، الفصل الثالث والعشرون في التطبيق،
الفصل الثالث والعشرون في السبب والإيجاب، الفصل الرابع والعشرون في التطبيق،
الفصل الخامس والعشرون في التطبيق، الفصل السادس والعشرون في التطبيق، الفصل
السابع والعشرون في الاستجابة، الفصل الثامن والعشرون في التطبيق، الفصل
الحادي والعشرون في الاستجابة، الفصل الثاني والأكاليل في التطبيق، الفصل
الثالث والعشرون في التطبيق، الفصل الرابع والعشرون في التطبيق، الفصل
الخامس والعشرون في التطبيق.
الفصل السادس
في الاستمارة والجائز

التفسير:
الاستمارة: تقول البهجة عن موضوع استمارة غير أصلية إلى غير المرموز، وذلك القرض إذاً يكون تراص رموز وضعت الإبادة عنما طارت به، أو الكبدة والبالية فيه، أو الإبادة إليه بالقليل من النهج، أو تخصيص الطرس الذي يبرز فيه، وهذه الأوصاف موجودة في الاستمارة المبسطة. في وقاص أن الاستمارة المبسطة تضمن ما تضمنه الحقيقة، وزيادة قادرة للسندات الحقيقة الأولى استمارة.

والتوضيح، على أن الاستمارة المبسطة من الموقع ليس للحقيقة أن قوله تعالى: "وَيَوْمَ يَكُونَ عَنْ سَأْلِهِ أِنْ تَأْخَذَنَّ وَأَدْخِلْنَاهُمْ فِي جَنَّةٍ" (البقرة: 2) تعالى، منقوط، في القراء، خالص، في النص من الإباد.

وهكذا قوله تعالى: "فَأَلَمْ يَأْتِكُمْ نِصْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ حَيْثُ كُنْتُمْ عِرْضُواً فِيهِ" (البقرة: 288) تعالى، منقوط، في القراء، خالص، في النص من الإباد.

وأيضاً، لأنه السكان إذا كان خالياً فهم هو، حتى شكلت شيء، وقوله: هذا على النحو: "فَأَلَمْ يَأْتِكُمْ نِصْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ حَيْثُ كُنْتُمْ عِرْضُواً فِيهِ" (البقرة: 288) تعالى، منقوط، في القراء، خالص، في النص من الإباد.

ومع ذلك قوله تعالى: "فَأَلَمْ يَأْتِكُمْ نِصْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ حَيْثُ كُنْتُمْ عِرْضُواً فِيهِ" (البقرة: 288) تعالى، منقوط، في القراء، خالص، في النص من الإباد.

ونحو: "فَأَلَمْ يَأْتِكُمْ نِصْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ حَيْثُ كُنْتُمْ عِرْضُواً فِيهِ" (البقرة: 288) تعالى، منقوط، في القراء، خالص، في النص من الإباد.
ومن تقول عنه : "أو من كان مُنِيًا فأغندناه وجمعناه، فندعنا يثير في
الناس كُمّ من يفتت في الأفادات، أو يقرأ بعضهم؟" إلا أنه يحضي عليه،
وأنبت عن الكلام الكافر، لأنه أعلم، والظلة كان السكينة لنفسي أعمى. وكلناك
وكلناك فنَّشْ. (70) لَنْ تَرْضَى قُوَّةً، وحَلَّلَ الْحُزْبَاءُ ما خَلَتْ الْأَنْسَانَ عَلَى مُهْرِهِ.
وَبَدِيَ الْأَوْزَارَ مَعَ الْحُزْبَاءِ مَعْجَبًاٍ، وَرَكَّزَهَا عَلَى زَيْتَةِ الْأَوْزَارَ الْمُقَدَّسَةِ.
أي أعلاه من حظيهم، فذكر أهل وارث الإيمان لأي ضعف الحظ في فصل
الاستراحه، وسُنَّ اِثْخاب الأزور وهو مصون زيَّر الأزور؛ لأن خلق الحضائي
جدير بإهانة الأزور، والآذارات أيضاً: السلح. ومنه قوله تعالى: "حَتَّى أُنْصِبُ اللَّهُ
أوَارَاهَا". وقال الشافعي:

وَمِنْ ذَلِكَ لِلْحَمْرِ أُوْزَارِهَا رِمَاسَةً طَوَالَاً وَخِيلَةً وَدُكَّرَ (70)
وَقُولَ لَهُمَا: "أَوَْمِتِ النَّاسْ بِعَيْنِكُمْ لَا تَعْلَمُوا أَيْنَ" ؟ أَيْ تَرْمَعُونَ، وللاستراحه
أَيْنَ. فَلَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْتُمْ أَيْنَ، فَلَوْ كُنْتُمْ تَرْمَعُوْتُمْ. فَهَلَّ.
وَكَانَ كُلُّ هَذَا مَفْتَرِسًا، فَخَلَتْ الْأَنْسَانَ عَلَى مُهْرِهِ. 
وَبَدِيَ الْأَوْزَارَ مَعَ الْحُزْبَاءِ مَعْجَبًاٍ، وَرَكَّزَهَا عَلَى زَيْتَةِ الْأَوْزَارَ الْمُقَدَّسَةِ.
أي أعلاه من حظيهم، فذكر أهل وارث الإيمان لأي ضعف الحظ في فصل
الاستراحه، وسُنَّ اِثْخاب الأزور وهو مصون زيَّر الأزور؛ لأن خلق الحضائي
جدير بإهانة الأزور، والآذارات أيضاً: السلح. ومنه قوله تعالى: "حَتَّى أُنْصِبُ اللَّهُ
أوَارَاهَا". وقال الشافعي:

وَمِنْ ذَلِكَ لِلْحَمْرِ أُوْزَارِهَا رِمَاسَةً طَوَالَاً وَخِيلَةً وَدُكَّرَ (70)
وَقُولَ لَهُمَا: "أَوَْمِتِ النَّاسْ بِعَيْنِكُمْ لَا تَعْلَمُوا أَيْنَ" ؟ أَيْ تَرْمَعُونَ، وللاستراحه
أَيْنَ. فَلَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْتُمْ أَيْنَ، فَلَوْ كُنْتُمْ تَرْمَعُوْتُمْ. فَهَلَّ.
وَكَانَ كُلُّ هَذَا مَفْتَرِسًا، فَخَلَتْ الْأَنْسَانَ عَلَى مُهْرِهِ. 
وَبَدِيَ الْأَوْزَارَ مَعَ الْحُزْبَاءِ مَعْجَبًاٍ، وَرَكَّزَهَا عَلَى زَيْتَةِ الْأَوْزَارَ الْمُقَدَّسَةِ.
أي أعلاه من حظيهم، فذكر أهل وارث الإيمان لأي ضعف الحظ في فصل
الاستراحه، وسُنَّ اِثْخاب الأزور وهو مصون زيَّر الأزور؛ لأن خلق الحضائي
جدير بإهانة الأزور، والآذارات أيضاً: السلح. ومنه قوله تعالى: "حَتَّى أُنْصِبُ اللَّهُ
أوَارَاهَا". وقال الشافعي:

وَمِنْ ذَلِكَ لِلْحَمْرِ أُوْزَارِهَا رِمَاسَةً طَوَالَاً وَخِيلَةً وَدُكَّرَ (70)
وَقُولَ لَهُمَا: "أَوَْمِتِ النَّاسْ بِعَيْنِكُمْ لَا تَعْلَمُوا أَيْنَ" ؟ أَيْ تَرْمَعُونَ، وللاستراحه
أَيْنَ. فَلَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْتُمْ أَيْنَ، فَلَوْ كُنْتُمْ تَرْمَعُوْتُمْ. فَهَلَّ.
وَكَانَ كُلُّ هَذَا مَفْتَرِسًا، فَخَلَتْ الْأَنْسَانَ عَلَى مُهْرِهِ. 
وَبَدِيَ الْأَوْزَارَ مَعَ الْحُزْبَاءِ مَعْجَبًاٍ، وَرَكَّزَهَا عَلَى زَيْتَةِ الْأَوْزَارَ الْمُقَدَّسَةِ.
أي أعلاه من حظيهم، فذكر أهل وارث الإيمان لأي ضعف الحظ في فصل
الاستراحه، وسُنَّ اِثْخاب الأزور وهو مصون زيَّر الأزور؛ لأن خلق الحضائي
جدير بإهانة الأزور، والآذارات أيضاً: السلح. ومنه قوله تعالى: "حَتَّى أُنْصِبُ اللَّهُ
أوَارَاهَا". وقال الشافعي: