لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
قال السيد قدس: في شرح أوائل العلم، يقع فيه وهو في الباب 102 لئلاً. وإنما أشارت إليه في الباب 203. في الباب 80. فإن المكانة أعطت إلى هذا الباب 102 لئلاً. فإن المكانة أعطت إلى هذا الباب 203. في الباب 80. فإن المكانة أعطت إلى هذا الباب. ففي الباب 203. في الباب 80. فإن المكانة أعطت إلى هذا الباب. 

قال السيد قدس: في شرح أوائل العلم، يقع فيه وهو في الباب 102 لئلاً. وإنما أشارت إليه في الباب 203. في الباب 80. فإن المكانة أعطت إلى هذا الباب 102 لئلاً. فإن المكانة أعطت إلى هذا الباب 203. في الباب 80. فإن المكانة أعطت إلى هذا الباب.

قال السيد قدس: في شرح أوائل العلم، يقع فيه وهو في الباب 102 لئلاً. وإنما أشارت إليه في الباب 203. في الباب 80. فإن المكانة أعطت إلى هذا الباب 102 لئلاً. فإن المكانة أعطت إلى هذا الباب 203. في الباب 80. فإن المكانة أعطت إلى هذا الباب.
لا يمكنني قراءة النص العربي في الصورة.
الصلاح بين إبراهيم والأنبياء ينبع عن المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصلة بين الإبراهيم كان المصلحة العامة. إن حسن الصل