Book3\_00000183\_A

بيد كل واحد منهم مقمع من النار يشدون قوما

من هذه الامة يضربونهم بتلك المقامع

ويلزموهم الى صعود فاذا صاروا الى اعلى

الجبل اسودت وجوههم ويصلبون

على الشوك من حديد كالرماح الطوال

من النار فيقولون ياويلنا باي شيئ نزل

بنا هذا العذاب فيقال لهم بفرحكم في

دار الدنيا واكسابكم السحت وفرحكم

بالبنيان وتشيد الاركان واتباعكم

هواء انفسكم وغركم بالله الغرور ووسعكم

حلم الى الوفت المعلوم يا امير المؤمنين وهم

الذين

Book3\_00000183\_B

الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز فمن

يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيمة

وقيل للظالمين ذوقوا ماكنتم تكسبون

قال ثم خلق الله في تلك الواد

جبل يقال له الفلق وهو الذي ذكره

في كتابه العزيز قل اعوذ برب الفلق

من شر ماخلق يأكل بعضه بعضا يموج

بعضه على بعض ويتلظى بعضه على بعض

من غضب الجبار جل جلاله فيؤتى بقوم،

من هذه الامة فيصلبون على شاطئيه،

فينادون بالويل والثبور ويضجون،