قام بتجهيزه في صورة

True PDF

فؤاد رمضان

fouadros@yahoo.com

من موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

أسألكم الدعاء بظهر الغيب
بِنِسَالِلِهِ الْخَمِير
الْحَمْدُ لَلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ مَلِكِ الْعُمُورِ
إِياَكَ نَعْبُدُ وَإِياَكَ نَسْتَعِيْنَ
الصَّرْطُ الْمُتَّقِينَ
عَلَيْهِمْ غَيْرُ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الصَّبْرِ الْمَلِيْقَ
سورة البقرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الآية 109: ذلك الذي كتب لربٍّ في هدى للمتقين 1 الذين يؤمنون بالغيب ويطمئنون الصلاة ومحارر رقتههم الذين ينفقون 2 والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم وليأخذها ومن رزقهم وأولئك هم المفتيون 3

هُمُّ الْمُفْتِيُّونَ
إنَّ الَّذينَ سَكَّرُوا أَسَوَاءً عَلَيْهِمْ. أَنْذَرْنِهِمْ أَنَّنَا نَنْصِرُهُمْ
لا يُؤْمِنُونَ ٦ حَتَّى لا يُؤْمِنُوا عَلَى عُلُوْبِهِمْ وَعَلَى سَمَعِهِمْ وَعَلَى
أَبْصَارِهِمْ عَشْوَةً ٧ وَلِهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٨ وَمِنْ أَللَّهِ أَنفَسَهُمْ
مِنْ يُقُولُ عَلَى بِلَادٍ قَالُوا يَوْمَ الْآخِرِ وَمَا هُمْ يَبْعَثُونَ ٩ يُذْهَبُونَ عَلَى
يَجْاهِدُونَ أَلَّا يُؤْمِنُوا وَمَا يَهْجُرُونَ إِلَّا أَنفَسُهُمْ ١٠ وَمَا يَشْعُرُونَ
بِهِمْ مَرْضٌ قَرَادُهُمْ أَلَّا يُعْرَضُ ١١ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُصَاحَبُهُمْ
وَيَأْكُلُونَ ١٢ وَإِذَا فَقِيلَ لَهُمْ لَا تَنْسِدُونَ ١٣ فَإِنَّ الَّذينَ قَالُوا إِنَّمَا تَقَلَّبَتْ
مُصَلِّحَونَ ١٤ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمَفْسِدُونَ وَلَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ وَإِذَا فَقِيلَ لَهُمْ
أَلَّا يُعْثِرُونَ ١٦ وَإِنَّمَا أَصْحَامٌ مِّنَ الْأَلَّاتِ قَالُوا أَلْوَامُ كَمَا مَآءُ أَلْوَامٍ
أَلَّا إِنَّهُمْ أَتَاهُمْ أَلَّا يَعْلَمُونَ ١٢ وَإِذَا قُوْا
أَلْوَامُ كَمَا مَآءُ أَلْوَامٍ وَإِذًا أَخْلَفُوا إِلَى شَيْطَانِهِمْ قَالَ لَوْ أَنَّهُ
مَعَوِّكَ إِنَّمَا تُسَتَّهِرُونَ ١٤ أَلَّهَ يُسَتَّهِرُ قَبْلَهُمْ وَيُمَدِّهِمْ
فِي طَفْعِهِمْ يُعْمِهِمْ ١٥ أَلَّتَابِكَ أَلْوَامُ أَشْتَرَوْا الْبَلَّاءَ
بِأَلْوَامِهِمْ فِي نَارٍ يَحْتَ بِجَنِّ بَعْثُهُمْ وَمَا كَانَ أَمْهَدِينَ
سورة البقرة

الجزء الأول

۱۷ منْ لَهُم مَّكَتْلٌ أَلَّذِي أَسْتَوَىٰ فَنَازَ أَفْلَامُ أَضَاءَتْ مَاحَوَاطُهُ.
۱۸ ذَهِبَ اللَّهُ بِهَا بِمَيْرَاءٍ وَتَوَلَّىٰ مِنْ طَالِمْ لَا يُبُصِّرُونَ صُمَّاً
۱۹ بِكُلِّ عِيْنٍ قَهْرٌ لَا يُرَجِّعُونَ أَوْ كَصَيْبٌ قِرْنٌ أَسْمَأَةٌ فِيهِ
۲۰ طَلَعُتْ وَرَعَدَ وَبَرَقَ مَجَارُونَ أَسْبِعَاءٌ فِيهِ
۲۱ يَكَانُ الْبَرَقُ يُحْطِفَ اِبْنَصَادِهِمْ كَلِمَةً أَضَاءَ أَهْلَهُ مَشَأَ أَفْلَامُهُ وَأَبْصَارُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
۲۲ صُعُقٍ حَذَا الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطُ بِالْكَفِيرِينَ
۲۳ يَكَانُ الْبَرَقُ يُحْطِفَ اِبْنَصَادِهِمْ كَلِمَةً أَضَاءَ أَهْلَهُ مَشَأَ أَفْلَامُهُ وَأَبْصَارُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
۲۴ يَتَأْيِّهَا النَّاسُ أَنْعَمَ وَأَرْبَعُوكُمْ الَّذِي
۲۵ خَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبِيلَكُمْ لَعَلَّهُم مَّتَقُونَ إِنَّ الْجَعْلِ لْكُمُ
۲۶ أَرْضَ فِرْشَةٌ وَ السَّمَاةُ بَيْنَاءٌ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاةِ مَااءً فَأَخْرَجَ
۲۷ بِهِ مِنَ الصَّرْقِ رِزْقًا لِّلْحَكِيمِ فَلاَ تَجَّعَلَواْ أَنْفَسَكُمْ
۲۸ وَأَنْسُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ خَسَرُتُ رَضْيَةَ قَلْبِهِمْ لَخَسَرُتُ عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتَوْاْ
۲۹ يَسْوَرُونَ مَثْلَهُ وَ أَذْعَاءُ شَهِيدَ أَجْمَعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ الْكُفُّرَاءَ كُبْرَاءٌ
۳۰ كَفَّرُ وَهُمْ فِي زِيَاءٍ قَمَاكُمْ لَتَأْتُواْ عَبْدِنَا فَأَتَنَّواْ
۳۱ فَإِنَّ لَأَرْضُكُمْ لَا نَقْطَعَواْ أَنْفَسَكُمْ فَأَتَنَّواْ
۳۲ فَاَلْبَيْنَ بِذَلِكَ مَثَلٌ قَرِيبٌ رَأْيَةٌ أَنْتُمْ وَأَنْتُمْ
۳۳ يَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَاجَةُ أُعْدَتْ لِلْكُفَّارِينَ
۲۶ ولَهُمْ فِي هَٰذَا أَرْوَاجٌ مُّطَهَّرةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۲۸ إِنَّ اللَّهَ لَا يَشْتَيِحُّ أَن يُضِرَّ مَا بَعْضُهُ مَا بَعْضٍ مَّا فَتَّاءُهُ قَدْ أَفْقَهْهَا فَأَمَّا ۲۹ الَّذِينَ أَمَسَّوْا فِي عَالَمِكُمْ أَنْهَا أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَأَمَّا ۳۰ الَّذِينَ كَفَّارَ حُكْمَ اللَّهِ مَدَّةَ أَرَادَ اللَّهُ ۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢ
وإذا قال ربك لملائكتك فإن يجعل فيها من يفسيذ فيها ويسفف الدماء فنحن نسيحٌ
يحميك ونقدس لك قال إلهي إن علمت ما تعلمنا وأعلمهم أسماؤهم فقال
عندما ينادونهم بأسمائهم هؤلاء إن كنتم صديقين قالوا سبحنك
لأعلم أن إلهي أعلمهم إنك أنت عليهم الحكيم قال يقينم
أتيتهم بأسمائهم فلما أنبأهم أسماؤهم قال أن أمل أقتل
لحمكم إن أعمرنكم السماوات والأرض وأعيمرتكم
وما كنتم تكذبون وإذ قلنا لملائكتك أمسجدوا إلا
فسجدوا إلا إيليس بن واكذبوا وكان من الكفرين
وقلتنا يكاد أبكت أن وزوجك أخته وسقاها من رعد أحيث
شتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الطيبين فاذلهما
السجتان عنها فأخرههمما ما كانا فيه ومنtera أهيطوا بعضا كمة
لبعض عدو ولكن في الأرض مستقر ومنع إلى حين
فقلت إن آدم من ربي كان بفطاب عليه وإن هو أتلوب الرجيم
فَلَكَنَا أَهْيَوْنَا مِنْ هَٰذَا جَمِيعًا فَإِمَا أَيْتَبْنِئُونَۚ مِّنْهُ هُدًى فَمَنْ تَعَالَىٰ هُدًى فَلَأَحْفُوْنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْتَرُونَۗ وَالَّذِينَ كَفَرُواۡ وَكَذَّبُواٰ إِنْ بِيْنِي إِسْرَئِيلَ أَوْلَاهُمْ أَصْحَبَ الْبَيْتُثُمْ فِيهَا خَلَدُونَۗ بَيْنَيْنِ إِسْرَئِيلَۗ ذَكَرْنَاؤُهُنَّ أُمَّةً أَمْتَعَتْ عَلَيْهِمْ وَأَفْرَحْنَٰهُنَّۗ أُفْرَحُ فِي هَٰذَا كُرْبَةٌ وَأَمَّنَٰهُنَّۗ وَأَمَا نَزَّلَ مِنْ رَحْمَةٍۗ لَّمَّا مَعَكُرُوْنَۗ وَلَا تَكْوَنُواْ أَوْلَىٰ مُعْلِمِيۡنَۗ وَلَا تَلْسُمُواْ الْقِيَّامَةَۗۗ وَلَا تَكُنَّ أَنْسَجُواۡ بِالْبُطُولِۗ وَلَا تَسْأَلُوهُمُ الْحَقَّ إِنَّهُ نَحْنُ نَكْتُمُونَۗۗ وَاتَّقُوَّا الْمَلَائِكَةَ وَاتَّقُوَّا الْرَّحْمَةَۗۗ وَاتَّسْكُنُوا مَثَلًاۗ كَأَنْ تُتْقَانُواۡ الْمَلَائِكَةَ وَالْأَلَّمَاتَۗ وَأَتَسْتَعِينُونَ بِالْأَصْبَرِۗ وَالْمُصَلِّيۡنَۗ إِلَّا عَلَى الْحَيْثَرَةِۗۖ وَلَن يُثْخَنُواْ عِنْدَهُمْۗۗ وَلَا يَرْجِعُونَ إِلَىْ الْخَشِيَّنِۗۖ وَالَّذِينَ يُظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلْقِوْنَۗ أَنْ تَهْيَ إِلَيْهِ رَجُعُونَۗۖ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ ذَكَرْنَاؤُهُنَّ أُمَّةً أَمْتَعَتْ عَلَيْهِمْ وَأَفْرَحْنَٰهُنَّۗ وَأَتَنْفِقُوا بَيْنَ اَْلَّذِينَۗۗ لَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدُوٌّۗ وَلا مُصْرُونَۗ ۗۗ
وَإِذْ نُكِلَّكُم مِّن‌هُ ﴿۴۸﴾ يُذَّبِّحُونَ أَبْنَاءَ حَكَمٍ ﴿۴۹﴾ وَمُنِّثِّحُونَ نِسَاءَ كَرَّةً فِي ذَلِكَ بَلَّاءَ ۱۲۴۶۷۸۹۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
وَأَذَّنَّا أَدْخُلُوا هذِهِ الْقُرْءَةِ فَصِيَّكُولَا مِنْهَا حَتَّى يُشَهَّرَ رَكْبَةَ وَأَذَّنَّا أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حَسْبُ اللَّهِ وَحَمْلُهُ عَلَيْهِ فَرِكْنِ فَلَمَّا خَطَّلَ الْمُنْسَبُ، وَسَلَّمُوا قَالُوا أُنْتُمْ لَن نُؤْنِي أَنْ تُقْتُلُوا أَنْ لَيْرَ الْحَجَّةُ فَأَنْزِلْنَا عَلَى الْكُفَّارِ فَقُلُوا يُجِبُّوا اثْنَتَانِ إِنَّمَا يُحْقِقُونُ أَيْضًا أَنْ تَقْتُلُوا مُوسَى وَقَالُوا أُحْيَى مُوسَى جَلِّسَ أَيْضًا لَيْسَ لَنَا مِنْ رَزْقِ اللَّهِ لَا تَعْمَلُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَأَذَّنَّا رَكْبَةً فَقُلُوا مَالُ مُوسَى لَهُ وَمَعْلُوَّةً إِلَى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَأَذَّنَّا فَقُلُوا مَالُ مُوسَى لَهُ وَمَعْلُوَّةً إِلَى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَأَذَّنَّا فَقُلُوا مَالُ مُوسَى لَهُ وَمَعْلُوَّةً إِلَى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَأَذَّنَّا فَقُلُوا مَالُ مُوسَى لَهُ وَمَعْلُوَّةً إِلَى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَأَذَّنَّا فَقُلُوا مَالُ مُوسَى لَهُ وَمَعْلُوَّةً إِلَى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَأَذَّنَّا فَقُلُوا مَالُ مُوسَى لَهُ وَمَعْلُوَّةً إِلَى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَأَذَّنَّا فَقُلُوا مَالُ مُوسَى لَهُ وَمَعْلُوَّةً إِلَى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَأَذَّنَّا فَقُلُوا مَالُ مُوسَى لَهُ وَمَعْلُوَّةً إِلَى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
إنَّ الَّذين آمَنوا وَاتَّقائوا وَأَصَلَّوا وَأَنَصَرُوا النَّاصِئينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ. وَإِذَا أَخَذَنَا مَيْتًا فَرَفَعْنَا فُوقَهُمُ الْأَطْوَارُ خَدُوءًا وَمَا أَتْبَعْنَاهُمْ مِثْلًا. وَإِذَا أُحِزَّنَا بَقُوَّةً فَأَدْخِلُوكُمْ فَيُعَلِّمُوكُمْ نُصُوصًا ثُمَّ نَلْبَسُوكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَسَرِينَ. وَلَقَدْ عَلَمْنَا الَّذينَ أَطْعَمَوا أَنْفِكَ وَأَيْنَكُمْ فَجَعَلْنِهَا نَكِيَّةٌ لِّلَّذينَ يَنْتَهُونَ إِلَيْهَا وَمَا يَعْلَمُهَا وَمَا يَأْخَذُهَا وَمَا يَتَمَسُّهَا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ. وَإِذَا قَالَ مَوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَا مُرْسِلًا مَنْ تَتَبَيَّنَ الْبَيَانُ مِنَ الْجَهَلِينَ، فَاتَّجِهَا لَا تُقَالُ لَهُمْ وَلَا يُكَلَْدُونَ بَيْنَ الْخَيْرَاتِ وَالرَّجُلِينَ، فَأَنْتَ إِلَّا بِمَثْلِهِنَّ، فَأَخْفَفْهَا لَهُمْ. وَقَالَ وَالْأَنْبَاءُ لَيْكَ يُبْنِيَّنَ لَنَا مَايَاً، فَقَالَ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضُ وَلَا يُجِرُّ عَوْانَ بِنَتٍّ، ذَلِكَ فَعَلَوَلَامَا تُؤْمِرُونَ، فَقَالَ وَالْأَنْبَاءُ لَيْكَ يُبْنِيَّنَ لَنَا مَايَاً، فَأَخْفَفْهَا لَهُمْ. وَيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَأَقْعُوَّنَهَا، قَالَ إِنَّهُ نَسْرُ الْبَيْنِينَ.
قالوا أدعُ اللَّهَ يُحْمِدَكَ إنَّما هِيَ إِنَّ الْبَقْرَةُ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَأَلَّا إِنَّ شَاءُ اللَّهُ ثُمَّ مُهَمَّدَتْ نَأَيْتُكُمُّمَا هَيْنَ—قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَّا أَدْلُوُّنَّ بِهَا إِلَّا أَنْ يُرِدْهَا وَلَا تَسْقِيْنَ أَحَرْتُ مُسَلَّمَةٌ لَّا شَيْئَةٌ فِيهَا قَالُوا أَلَّا يَقْتُلُوا الْحَقَّ فَذُبْحُهَا وَمَا كَفَّارَتْ وَافْعَلُونَ وَإِذْ قِتَّضُوْمُ نَفْسٌ قَالُوا أَذَ أُنْفِقُوْنَ وَإِنَّ اللَّهَ مَرْجِعُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلُوا أَصْرُورُوْنَ بِعِبْضَهَا فَكُنْتُمْ يَكْتُمُونَ فَقُلُوا أَصْرُورُوْنَ بِعِبْضَهَا أَنَا ذَلِكُ يَغْلِبُ اللَّهُ الْمُوَتُ وَلَلَّهُ كَيْنُ عَلَيْنَا مَعْذُورٌ—لَّا يَكُونُ فُتُوهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهَلْ تَجَابَرُ أَوَّلَدُ شَجَارَةٌ أوَّلَدُ قَذْفَةٌ وَأَرْضُ نَفْسُهَا وَإِنَّهُ لَأَنْهَرُ وَيَبْتَغْ فَيَخْرُجُ مِنْهَا الْمَاءُ وَإِنَّهُ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَيْبَةٍ أَنَّ اللَّهَ يُعْلِفُ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفْقَطُ بَلْ يُحْمِدُوْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَكَادُ كَانَ فَرِيقٌ مَّيْسِرٌ يَسَمَّعُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْ بَعْضِهِمْ مَعَ مَا عَاقَلُوْنَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا القَوْمُ الَّذِي يَأْتُوهُمْ أَمْسَأَوْاً وَأَمْسَأَوْاً وَإِذَا خَلَّ بَعْضُهُمْ إِلَّا بَعْضُ قَالُوا أَتْحَدَّوْنُهُمْ يُقَافِحُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَيْلَيْحَاجُوْنَ يَوْمَ يَرُدُّ الْحَمْرَاءَ ذِي الْحَيَابَةِ الْكَبْرَاءَةِ
77: ولا يعّلَمون أنَّ اللهَ يعَلَّمَ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يَعْلَمُونَ.
78: ومنهم يُعْلَمُونَ لَيْدَدَّمَ عَلَّمَتْ آيَاتِهِ الرَّسُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَيْدَدَمَ.
79: فَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيَّ يَدَ يِهِمْ.
80: ثُمَّ قُولُوا هَذَا مَنْ عَنِدَ اللَّهِ يَكْتُبُهُ وَيَتَّقُونَ لَهُم مَا يَكُونُونَ.
81: فَوَيْلٌ لِلْهُمْ مَا كَتَبْتُ آيَاتِهِم وَيَتَّقُونَ لَهُم مَا يَكُونُونَ.
82: وَقَالَ أَلْلَهُ لَهُمْ تَسْمَى الْنَّارِ إِلَّا آيَهَا المَعْدُودَةُ قَلْ.
83: أَتَخْذِلُونَ عَنْ عَهْدِ اللَّهِ أَفَلَن يَحْذِرُونَ نَعْمَةَ اللَّهِ عَهْدَهُ دَ أَمَّ.
84: تَفْؤْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ.
85: أَلْيَوْمَ تَحْزَبُونَ كَسْبَ سَبِيلَتُكُمْ وَأَحْتَذِئُوا بِحَجْرِ يِهِمْ. فَأُوْلَٰئِكَ أَصْحَبُ آيَاتِ اللَّهِ وَأَلَّذِينَ أَصْحَبُوا الْمَصِيَّبَتَتَ.
86: فِي هَاذِهِ خَلِيَّتَتٖ وَأَلَّذِينَ أَصْحَبُوا الْمَصِيَّبَتَ.
87: أُوْلَٰئِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِي هَاذِهِ خَلِيَّتَتُ وَإِذَا أَخَذُوْا مِيَتًا مِيَتًا يِسْرُهمُ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَيَوْمَ الَّذينَ يُجْعَلُ لَهُمْ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْصَ وَالْجَسَمِ وَالْمَسْحُوكِينَ قَوْلُوا للْكِسَّأَ حَسَنًا وَأَقْمُوا الْصَّلَوَةَ وَأَعْلُوْا الرَّسُولَ وَأَعْلُوْا.
88: تُلْيَتْ مَا لَيْدَدَمَ لَهُمْ مِنْ حَقٍّ وَأَنْشُرُ مَعْرِضَتَهَا.
وإذ أخذت أمينتكم لأسفكُون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من يديلكم عربتم وأشرتم وتهدون نعم أنتم هؤلاء تقتلوه أنفسكم وخرجوه فريقًا منكم من يديلهم تظاهرون عليهم بالإسراع والعدوُب وإن يأولوكم أسرى تقدُوهم وهو محمر على قلبه إخراجهم أفظمون بعض السكين وتكفرون بعض فما جراؤهم من يفعل ذلك منحكم الإحرام في الحياة الدنيا ويوم القيامة يُردوب إلى شديد العذاب وما الله يغفي عملكم لعُمِّيهم لأولئك الذين أشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا يهرهم صرون ولقدء آتيتنا موسى السكين وقفيتنا من بعد يأوُرسِلِه وإدُعِمايسي ابن مريم، أيَّدتنه وأيَّد النَّبي الذي برَجَ القدس أصْحِبُ كما جاء حكُم رسول الله ما لَله تَهَوِي أنفسكم استكبرت فقريتِنا سكين بشر فريقًا تقتلون وقَالَوا قَلْوَنا

وقَفَّنا مسلمون على نُفَعِ لِللمُتَّهِمِ الله يكفرهم فقليلًا ما يؤمنون
ولما جاءه همّ كان كتب من عند الله مصدقًا لما معهم والكانوا من قبل يستخفون على الذين كفر فما جاءه همّ مأعرقوا كفر وليه فلعله الله على الكفار ينسّمًا أشر وآية أنفسهم أن ينكفُروا بما أنزل الله بغيماً أن ينذر الله من فضله على من يشاء من عباده فبأو يغضب على عضب والكفار عذاب مهين وإذا قيل لهم هما من أئمة أؤمر فيما أنزل الله قالوا أئمة بما أمر أنفسهم بيتاً ويدأت عليهما وأتى كفرن بما أوراءه وله الحق مصدقًا لما معهم وقُل فليؤمنوا أو ليكفوه تعالى أن يقبل إن كنتم مؤمنين وقد جاءكم كرم موسى باً ليأكلن تنكر أتتهم تم العجل من بعده وأشر ظلمت فإذا أخذت ميشك ورقًا فأقوه كم الطور خذوا ما أتينكم بقوة وأسمعوا قالوا أسمعنا وعصيتنا وأشرنا وفي قلوبهم العجل يعكفُهم قل ينشمما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
قل إن كانت لحكمة الدار الآخرة عند الله خالصة فمن دوين الله فاصطعتم الموت إن كنتم صادقين 17 ولتنجدنهم أحرص الناس على حكمة ومن الذين أشركوا يود أحد هم لويصي ألف سنة وما هو بمرحزيه من العذاب أن تعمِّر الله بصير بمايعملون 18 قل من سكان عدن و(SCA) فإن الله نزلة على قلبيك بإذب اللهدى وبداية يدبه وبرء الله والمأمونين من سكان عدن وحذامه ورسله وحذامه وجبيل ومحيكل فإن الله عدوه لل払いدين ولقد أنزلت إليك يا إببآب وما يحكمها بها إلا الملكين أو كُلُّما أعهد وأعهدها نبده فريق منهم بل أكثره لا يؤمنون ولما جاءه هم رسول من عند الله مصدق لما معهم به فريق منهم أўلوا الكتب بكتب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون 19
وَاتَّبَعُواْ مَا تَنَادَى الَّذِينَ عَلَى مَلَكِ سَلِيمَانَ وَمَا كَفَرَ سَلِيمَانَ وَلَعَلَّكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أَنزَلْ عَلَى الَّذِينَ سُبْحَانَهُ بِسَبَبِ هُدًى وَمُرْوتٍ وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا أَنَاُنَّى فَسَيَكَفُّ فِي عِبَادَتِي فَالْمَرْأَةِ وَرَجُلَةَ وَمَا هُم بِضَائِرَةٍ بَيْنَ آدَمٍ وَأَنفُسِهِمْ لَمْ يَنْفَعَهُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَاهُمْ أَنَّ شَرَّ الْأَخِرَةِ فِي النَّارِ مَثَلًا لَكُنْ لَهُمْ وَلَقَدْ لَمَّا هُمْ أَتَمُّنُواْ وَأَتَقُوُّا لَمْ يُثْبِتْهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حَيْرَةٌ لَّكُنْوَ أَيْتَمُّنُواْ وَأَتَقُوُّا بِالْمُرْتَبَةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُتَّبِعُوهُمْ وَلَمْ يُشْرَكْنَ بِهِ وَلاَ يَهْلُكُهُمْ عَلَى كُلِّ مَشْرِكٍ مِّنْهُمْ قَبْلَ حُكْمِ اللَّهِ وَلاَ يَخْلُصُ بِرَحْمَتِهِ مِّنْ يَدَّ اللَّهِ وَاللَّهُ يَحْسَبُ
سورة البقرة

الجزء الأول

۶۹ - مَانَسَحَ مَنْ كَانَ بَيْنَانَا تَبَيِّنَيْنَا وَحَمِيَّنَا ۹۷ - أَلَمْ تَعَلَّمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا دُوَىٰ ۱۰۶ - أَوَّلٌ وَاَلْقَصْرُ ۱۱۵ - أَلَمْ يَشْكُرُوا أَنْ تَسَاءَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وَسَلَّمُ مَا سَمِعْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِن يَبْتَدِّلُ الْجَعْفَرِ إِلَىِّ الْيَمِينِ ۱۲۴ - فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۱۳۳ - وَيَدُّ كَثِيرُهُمْ مِنَ الْيَهْبَةِ ۱۴۲ - لَيْدَعُونَ دُرُّ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِمْ كَمْ حَسَدًۢا ۱۵۱ - مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفَوْا ۱۶۰ - وَأَصْفَحُوا أَحْتَى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۱۶۹ - قَدْرَىۯ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعِبَادَةَ النَّارِ وَمَانْقُوتُ ۱۷۸ - لَا يُقِفُّ مِنْ خَيْرِ الْيَوْمِ جَدُوٰدُ عَنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَمْتَزَجُّ ۱۸۷ - رَأْيَّاً أَنْ يَدْخُلُ الْجَعْفَرَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًۢا ۱۹۶ - أَوْ نَصْرَىۯ ذَلِكَ آمَانُكُمْ قُلُ حَيَّانَا وَبِرَّ نَحْنُوۛ إِنَّ نَجْمَتُ ۲۰۵ - صَدِيقٌۚ بَلِيْ مِنْ أَسْمَارٍ وَجَهْنَةٍ يُهْيَّرُونَ ۲۱۴ - أَجْرَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَغَيْرُ عِلْيِهِمْ وَلَا هُمْ يَجِزُونَ

١٧
وقال الله تعالى: "ليست النصارى على شيء، وليست اليهود على شيء، وهما يتألون الحسب كذلک قالت الله تعالى: "لا يعلمو من عذابهم إلا اللهو، فإن الله سيبسنهم يور عقيدتهم، فيما كان عليه يحتفون ومن أظلم إلى من جبل الله أن يذكر فيها اسمه، وسما في حرابها أولئك مأكول لهير أن يدخلوها إلا الخايفين لهمر في الدنيا خزي ولهجر في الآخرة عذاب عظيم، وله الشرق والمغرب فأيتما تولوا فتشوه وجه الله، إن الله وسع عليم، وقالوا أعز الله ولدا سبجناه، بل له ما في السماوات والأرض حكيم، بل ألقى أمرنا فإنا نقول له: سكن فيكوب، وقال الله تعالى: "لا يعلمو، لولا يحكمنا الله أتناينا إيه، كذلك قال الله تعالى: "لا يعلمهم من قبلهم عذابهم تسببت قولهم لهم. إنما أرسلنا بالحق بشارا ونذيرا ولا تقتل على أصحاب الحجيم"
وَلَمْ تَرْضَى عَنْكَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَيْكَ وَلَا يَنْصُرُونَكَ حَتَّى يَتَّبَعَنَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يُرِيدُونَ مِنْكَ ٱلْفَصْلُ ۖ فَإِنَّ هَذِهِ لَهُوَ الْهُدَى ۖ وَلَوْ أَبْعَثْتُ أُمِّيَّةَ ٱلسَّبْعَةِ هُمْ بَعْدَ آلَذِينَ جَآءَ لَهُمْ مَنْ عَرَفَ مِنْ أَسْوَيْنِ وَلَيْنِ وَلَا يَنْصِرُونَ ۖ أَلَيْنَى إِنَّهُمُ الْكُتُبَ بِنَّوْعَهُ مُتَعَلِّقَةُ فَهَبَّتُهُمْ ۖ وَلَا يَنْصِرُونَهُ لَن يَأْتِيَنَّهُمْ بِعَبْدٍ مَّعْنُوَٰى وَمَنْ يَكُونُ مِنْهُمْ ۖ فَأُولَٰٰئِكَ هُمُ الْخَسَرُونَ ۖ ۚ إِسْرَٰئِيلُ يَوْمَ يُقَدِّرُونَ أَذْكُرْ وَأَعْمِسْ إِنَّ لَكُمْ عَلَىٰ ٱللَّهِ وَأَنْفَقُوا مَا نَفَقَّتَهُمْ لَآُخْرِيٓ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا لَا يُقَبِّلُ مَنْهَا عَدُوٌّ لَّوْ تَفْغِي مَا شَفَعَةُ وَلَا هَمُّ بَصَرُّونَ ۖ ۚ وَإِذْ أَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَمَتْ ۚ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنَّ لَا يَجُوعُونَ ۚ وَلَا يُقَبِّلُونَ مَنْ دُرِّيَتُهُ ۖ قَالَ لَا يَنْتَهِي عَهْدُ إِلَى ٱلْظَّالِمِينَ ۖ وَذَجَّ أَمْسَأَتُ ٱلْقَبْلَةَ لِلَّذِينَ مَاتَوْا ۖ وَأَمْنًا وَأَتْحَدُّوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَصِيبًا وَعَهْدًا نَّا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ۖ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّيُّ أَجْعَلْنِي عَلَى ٱلَّذِينَ أَشْرَتُهُمْ أَهْلَهُمْ وَأَرْزُقَ أَهۡلِي ۖ مِنْ ٱلسَّمۡرُ ۚ مِنْ أَمَامِهِمْ أَنِّي مُهۡرِمٌ ۖ إِلَى ٱللَّهِ وَإِلَى ٱلرَّءِيْسِ ۖ وَأَخۡرَىٓ قَالَ ۚ فَأَمۡتَعِهِ ۚ قَلِيلًا نُءَصِرُ وَلَهُ ۖ قَالَ لَهُ ۚ إِلَى عَذَابٍ ٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخۡرَىٓ مَصِيرٌ.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسمع عقيل بن تاب عقيل بن تاب
فإنّه كان أسلمًا وغيره في سبيله وجعلناه مسلماً كأول مناسكنا وعلينا
إذ إن التواب الرجيم 128 رجلًا آمنًا فهربه رسله منهم
يتّلع أو علجه في بني إسرائيل ويعملهم المكتب والحكم
ويعمل فيهم ما أرسله rêبشه إبراهيم ﷺ لبني إسرائيل
وإذ قال لهن ربهم أسلمك ﷺ: يأيها أسلمتك لرب العاليمين 131 ووصي بها إبراهيم بنه
ويعمّق نبيه إن الله أضل الله الذين فلا تموتون إلا وأنشر مسلمون 133 أجعلهم شهداء إذ حضرت يعقوم
الموت إذ قال ليبنيه ما تعبدوا من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها
واحدًا ونحن له مسلمون 133 تلك أمة قد خلقت لها ما كسبت
ولستم ما كسبتم ولا تستولون عما حاكموا أو يعملون 134
ولما أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام قل أُتُحَاجِّوْنَا فيِ اللّهِ وَهُوَ الْغَلِیْبُ، قال عز وجل: واللهم نور ربي وأرضي ؛ أنت وحده وحده، وقال مخلصون: إن إبراهيم وإسميل ويسحق ويعقوب واسباب وآلهة وهم أتتهم اللهم عذاب عظيم.
سِيَقُولُ الْسَفِيفَاءُ مِنَ الْإِنسِ مَا أَوْلَدْنَهُ عَنْ قَبْلَهُمْ أَلَّا يَكُونُوا أَعْلَىٰ مِنْهُمْ عَلَىٰ هَذِهِ الْقُدُّوسَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُمْ أَمَامًا وَسِتَّا تَكُونُوا شُهَيدًةٌ عَلَى الْإِنسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًةٌ أُمَّةٌ جَعَلْنَاهَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا إِلَّا لَنَصُرَ وَإِن يَبْعِثَ الرَّسُولُ مَن يَبْعِثُ إِلَّا مِنْ يَتَّبِعُهُ الْبَيْحَاتُ مَتَّىٌ بَنَقُولِهِ عَلَى عَقِبَتِهِ وَإِن كَانَتْ كَبِيرَةٌ إِلَّا عِلَى الْمَيْتِ هَدِيُّ اللَّهُ وَمَائِكَةُ اللَّهِ لِيُضِيعَ إِيمانُهُمْ إِلَّا إِلَى اللَّهِ بِالْإِنسِ لَعَلَّمَهُ وُقُوْمَ يَهَجُّضُ كَذَٰلِكَ تَتَّبِعُ وَجَهَدُكَ فِي السَّمَاءِ فَلَا تَلُبِّقُكَ قِتَالَةُ نَرْضَىٰهَا فَوَلِيَّاهَا شَتَرْسَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا سُئِذَ فِيهِ فَوَلَوْ جُوُهَ مَسْتَطَرَّةٌ فَأَنَّ لِلَّذِينَ أُوتِوا الْحِكْمَةَ لِيُعْلَمُوا أَنَّهَا أَلْحَقَ مِنْ ذَٰلِكَ وَمَا ﷲُ ﯾَمْلِكُ مَا يَأْتِي مِنْهُ وَمَا رَحِمُ عَلَىٰ قَلْبِهِمْ وَمَا رَحِمَ عَلَىٰ قَلْبِهِمْ وَلَيْنَ أَتْبَعُوا أَحَدَ الْأُمَامِينَ ۖ وَلَيْنَ أَتْبَعُوا الْحِكْمَةَ وَلَيْنَ أَتْبَعُوا قَبْلَتَهُمْ وَلَيْنَ أَتْبَعُوا أَهَوَآهُ هُمْ مَنْ بَعْدَ مَاجِئَتِهِ مِنَ الْآبِلِ وَإِنَّ ذَٰلِكَ إِذَا مُتَّفَقُ ۖ
اللَّهُمَّ أَتَيْنَا هُدِّى الْكِتَابِ يَغْفِرْ عَبْنَاهُ هُذِهِ ۛ وَأَنَّ فِرْقَةً مِّنْهُ مُّتَّقِينَ ۛ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ ۛ وَلِيُعْلَمَ وَجْهَةُ هُمُوْلَهُمْ إِنَّا أَسْتَيْقَوْا الْخَيْرَتَ ۛ أَيْنَ مَا كُونُواْ يَسْكُنُونَ ۛ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلٍّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۛ وَمِنْ حِيْثْ خُرْجَتْ ۛ فَاوْلُ وَجَهْهُ ۛ شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ ۛ وَمَا اللَّهُ يَغْفِرُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۛ وَمِنْ حِيْثْ خُرْجَتْ ۛ فَاوْلُ وَجَهْهُ ۛ شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ مَا سَكَنُواْ ۛ وُجُوهُهُمْ مَّا سَكَنُواْ ۛ أَنْ تَلْبَسُوْاْ عَلَى النَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا أَنْ تُعْمَمَ ۛ وَأَحَسُّواْ وَلَا تَعْمَمُواْ عَلَيْكُمُ ۛ وَلَعَلَّكُمْ تَتَهْدُدوُنَّ ۛ كَمَا أَرْسَلْنَا فِي كُنْدُسٍ رَسُولًا مَّنْ كَانَ عَلَيْهِ ۛ أَمْثَلُوْاْ عَلَى آيَتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعْلَمْكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعْلَمْكُمْ مَا كُلُّ مَا تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۛ فَذَٰلِكَ رَوْيَةٌ أَذُكُّوْاْ ۛ وَأَشْعَرُواْ لَنَّا وَلَا تَتَكَفُّرُونِ ۛ يَتَيَّأُهَا اللَّهُ أَيْنَ ۛ أَسْتَعِيْنَٰهَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ
ولا تتقُولوا لَمْ يُقَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَى بَلْ أَحْيَا اللَّهُ مَا أَمَاتُوا وَلَكِنَّكُمْ لَا تَشَعْرُونَ 245 ولَنُتُبْنِيُّ بِشَيْءٍ مِّنِّ اللَّهِ مَا جَعَلَهُ وَالْجَزَاعِقَ 246 وَنَفَقَّمُ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَالْقَرْرَةَ وَوَلَتَنَّى الْمَصِيِّبَةُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰٓ إِيَّاهُ وَإِنَّا إِلَىٰ هُمْ رَجُعُونَ 247 أُولَئِكَ عُلِيّكُمْ مَيْلُكُمْ مُّصرفُ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاوَلَٰمَا كَ 248 هُمُ الْمُهَيَّدُونَ 249 إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرَزَّةَ مِنْ شَعَابِيَّ اللَّهِ 250 فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا يُجَادِحُ عَلَيْهِ أَنْ يُطَوَّقَ بِهِ مَا 251 وَمِنْ تَطْوِيقٍ خَيرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاءَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ 252 إِنَّ الَّذِينَ يَكُونُونَ مَا أَنزَلَهُ مِنْ سَبِيلِهِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ ما أَبْيَضَهُ 253 لِلطَّبَاسِ فِي الْحِيْثَبِ أَوْلُوْيَهُكَ يَلَعِنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ 254 إِلَّا الَّذِينَ تَأْوَىْ أَوْ أَصَلَّحْوَا وَبِيَنَّاهَا فَأَوْلُوْيَهُ أُوتُّهُمْ 255 وَأَنَا النَّوَابُ الْرِّجْحُمُ 256 إِنَّ اللَّهَ سَكِيرٌ وَأَمَاتُوْا وَهُمْ 257 كَفَّارٌ أَوْلُوْيَهُ عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْأَوْلَىٰ آمَنُ 258 حَلَيْنِ فِيهِ أَلَا يُحْفَظُ عَنْهُمْ عَذَابٌ وَلَا حُزُورٌ وَأَلَلَّهُ يَلْهَكُ إِلَّا أَلَّا يُلْهَكُ إِلَّا هُوَ الْرَّحْمَنُ الْرَّجِحُمُ 259
إنَّ في حلق السماوات والأرض وَالْخَلْفِ أَيْلَى وَالْنَّهَارِ
وَالْفَاطِرُ الَّذِي جَيْرِي فِي الْخَلْقِ بِمَا يَنْفُقُ النَّاسَ وَمَا أنَّزلَ اللَّهُ
من السَّمَاءِ مِن مَّآءٍ فَأَخَذَهَا يِهَوَى الأَرْضَ بِعَمَّورُهَا وَبَيِّنَ فِي هَٰذَا
مِن سَكَّةٍ دَابِئَةٍ وَضَرِيفٍ رُيَّاهُ وَالسَّحَابُ السَّحَابُ بِنَسْخِهِ
السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا تَبِينَ لَهُمْ يَقِيمُونَ عِقَالُوتٍ ۚ وَمَن الْبَيْنِ
مِن يَتَخَذُّونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهُمْ أَدَايْجُوْهُمْ كَحَبْحُبٍ آliderَ وَالْذِينَ
إِنَّمَا أَشْدَدُ جَهَابَهُمْ وَلَوْ يَرَى الْذِينَ ظَلَّلَهُمْ إِذْ يَرَوْنَ
الْعُدُّذَابَ أَنَّ القُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدَ العَذَابِ
ۚ إِذْ تَبَرَّأَ الْذِينَ أُتِيَعْوَا مِنَ اللَّهِ أَتَبَغُّوا وَرَأَوْا العَذَابَ
وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ۖ وَقَالَ الْذِينَ أُتِيَعْوَا لَوْ أَنَّ
لَّا أَحْكَرَ فَتَكَرَّرَهُمْ كَمَا تَكَرَّرَهُ وَأَمِنَّا كَذَا ذَكَرْنَهُمْ اللَّهُ
ۚ أَعْمَلُونَهُمْ حَسَرَتٌ عَلَيْهِمْ وَاَمُهَمْ يَخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ
١٢٨ يَبْنَىَهَا النَّاسُ كُلُوا أَمَّا فِي الْأَرْضِ حَتَّى يَلَا تَغْلِبَهُمْ خَطُورَتُ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَحَكِيمٌ عَزِيزٌ
ۚ إِنَّمَا أَمَرْنَٰكُمْ بِالْسُّوءِ وَالْفَاحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَأَتَعْلَمُوهُ
وَإِذَا قَيلَ لِلْمُحْرِمِينَ أَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ قَالَ أَوَلَوْ أَبَأْتُكُمْ أَمَّامَهُمْ نَسْبُعُ مَا أَقْرَبَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ؟ إِفْ إِذَا أَوَلَوْكُمْ أَبَأْتُكُمْ رَأَيْتُمُوهُ مُبْقَارَةً فَمَا يَعْقِلُ وَإِذَا أَوَلَوْكُمْ أَبَأْتُكُمْ، هُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْقِلَنَّ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدَونَ ۚ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ كَأَحْسَنُ مِنْ أَحْسَنِ الحُرُطُنَانِ ۖ وَلْيَنَزِّهَنَّ اللَّهُ رُسُلَهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلْ مَنْ يَخْتَصْرُونَ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ عَزِيزٌ ۖ وَأَشْكُرُوْللهُ إِنَّ اللَّهَ سَيْنَى إِيَابَةً تَعَبُّدُونَ إِنَّما أَحَبُّ إِلَيْهِ أَنْ يَعْفَ أَنْ يُؤْتَى مَعَهُمْ ۗ وَأَلْهَمَّهُمْ بِالْبَيَانِ وَلَبِينَ الْخَانِزِيَّةِ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَعَفْرُ ۗ وَعِلْهُمْ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُقِدِّمُ مَنْ يُقِدِّمُهُ مَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ وَيُعْيَشُ وَيُضِلُّ وَيُنْسَى وَعَلَى مَثَلٍ لَّهُمَا وَلَيْسَ الرَّجُلُ لَيْسَ رَجُلٌ يُسَلِّمُ مَنْ يُسَلِّمُ مَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ وَلَا يُعْفَ عَنْهُمْ وَلَا يُؤْذِنُهُمْ عَدَادٌ ۗ وَأَشْرَعْنَا لَهُمَا سَلَائِمًا ۖ وَأَشْرَعْنَا عِلْهُمَا عِلْهَاءً ۗ وَأَشْرَعْنَا لَهُمَا مُغْفِرَةً ۗ وَأَصْبَرْهُمْ عَلَى آنَاثِرٍ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْسَّمَّاَرِيَّةَ بِالْحَقِّ ۖ وَأَخْتَلَفُواْ فِي الْسَّمَّاَرِيَّةِ لِتَفَثَّقُواْ بَعْضُهُمُّ بَعْضًا ۖ وَقَالَ الْمُؤْمِنُ أَنَّ الْمُؤْمِنَاتِ أَخْتَلَفْنَ عِندَ نَزْلَةِ الْبَيَانِ وَهُمْ لَا يَرَى مَكَانًا فَعَاوَّنُوهُمْ فَإِذَا نَزَّلَ الْمُؤْمِنُ
ليست آل آسر أن تعودوا وَجَهِهَا كُنْ فَبَلْ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَا حَيْكَ أَيَّ مِنْ قَالُوا وَأْيُوْهَا الَّذِيْنَ َأَيْنَ أَيْنَ؟ وَأَيْنَ أَيْنَ وَأَيْنَ أَيْنَ؟
وَالْيَتِينَ وَئِامَتُ الْمَالِ عَلَى حُبِّهٰ وُدُوَّ الْفُرُّرِيَّ وَالْيَتِينَ
وَالْمَسْكِينَ وَأَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ
وَالْصَّحِيَّةِ وَءَأَيَّ أَيْ مِنْ كُوَّاَتِكَ وَالْمُؤْنِفُ بَعْهِ إِذَا أَعْهَدُوا
وَالْمُسَبِّبِينَ فِي الْبَاسِأ وَالْمَرَّاء وَجِينُ الْبَاسِأ وَأَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ A

167

168

169

170

171

172
في من حاف من موضع جَنِبًا أو إِنَّما فَاصِلَ بِنَيْهُمْ قَالَ إِنَّمَا
علَىٰ إِبْنِ الرَّحْمَٰنِ، يَتَأْبِهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ
عَلَى يَحْيَى بْنِ الصَّبَّابِ، وَكَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
لَعِلْ يَكُونُ تَقَوَّتُ أَيْدَاهُمْ وَدَأْتَ فَمَنْ كَانَ
مِنْهُ مَرْيَضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّتْ مِنْ أَيْامٍ أَخَرَّ وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَ فَدَيَّةً طَعَامٍ وَسَبَكُهُنَّ فَمَنْ تَطَوَّعَ خِلَال
فَهُوَ حِيْرَةٌ، وَأَنْ تَصُوبُوا أَحَيْرَتَكُمْ إِنْ سَكَنتُمْ عَلَى
شَهْرٍ رَمَضَانِ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هَذَا لِلَّتَيْنَ
وَبِيْنَتْ مِنْ أَلْهَدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْهُ
الْشَّهْرَ فَلَيْصُمَّهُ وَمَنْ كَانَ مَرْيَضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّتْ
مِنْ أَيْامٍ أَخَرَّ وَيَرَى يَكُونُ
الْعُسَرَ وَلَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا
هَذَا وَلَعِلْ يَكُونُ تَشَكُّرُوهُ وَإِذَا سَأَلَّكُ
عِبَادِي عَبَّيٍّ فَإِنَّيْ قَرِيبٌ أَجِيبُ دُعَوَّاتِهِ دَاخِلًا إِذَا دَعَاٰنِ
فَلَيْسَ تَجِيبُوٰلَهُ وَلَيْؤْمِنُواٰ بِلَوَّاهُمْ يَرْشُدُونَ
سُورَةُ البقرة
الجُزءُ الثامن

۶۹ - أَحْلَّ لَكُمْ لَهُمْ لَيْلَةٌ مِّنَ الصَّيْامِ إِلَى نَسْئَةٍ ثُمَّ يُقْتَرِنُونَ فِيٍّ بِهَا عَلَىٰ كُرُوحٍ وَعِفَا عَنْهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخِيَاطُ أَبْيَضُ مِنَ الْحِيَاطِ اسْتَوِيَانَ الْفَجْرِ نَطَعْنَ أَنْوَاتٍ إِلَىَيْنَى وَلَا تَبَشَّرُونَهُ وَأَنْتُمُ عَلَىٰ كُرُوحٍ قَدْ تَعَظُّمُونَ فِيَّ الْمَسْجِدِ أَلَّا تَقْرَبُواهَا أَكَذَّبُ الَّذِيْنَ يِبْيَتُونَ نَعْلَهُمْ يِنْتَفَقُونَ وَلَا تُؤَاكِبُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ يِتَأَكَّلُوا١٨٧ انْتَحَلُوا فِي الْأَهْلِ الْمُتَّقِينَ إِنْ تُحَلُّوا فِرْقَةً مِّنْ أَمْوَلِ الْمُتَّقِينَ إِلَى الْمُتَّقِينَ إِنَّكُمْ لَيْسَ بِالْبَيْنَاءِ وَلَا تَأْتَوا بِهَا إِلَّا لِلْحَقِّ وَلَا تُقَلِّبُوا الْأَبْيَضُ مِنَ الْبَيْضَةِ وَلَا تَأْتَوا بِهَا إِلَّا لِلْحَقِّ وَلَا تُقَلِّبُوا الْأَبْيَضُ مِنَ الْبَيْضَةِ
ولا قتلوه حيث يتقتموه ولا قتلوه حيث أحرجوه من حيث أحرجوه، وقيلت:

أشد من القتيل ولا تقتلوه عند المسجد أحرم، حيث يقتلوه.

فإذا قتلوك فأطلعه، كل جزاء المكفرين، فإن أنتو هم.

فإذا الله عفو رحم، وقيلوهم حتى لا تكون مستفتنةً ويكون.

الذين يذك، فإن أنتو هم أصعدون إلا على الظالمين، الشهار الحرام.

باليت النزول وأحرمت فصاص فم أنتو، عليكم فأعدوا.

عليه يplements ما أنتو عليكم وأنتو علواً وكم أعظم أن الله مع.

المستقين، وانفقوا في سبيل الله ولا تلغوا بأبديكم إلى الأخلاق،

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وانتموا الحج والعمرة لله.

فإذا أحصرتم فما استيتس من الهدي ولا خلقوا، وسكم حي يبلغ.

الهدي محلة، فإن كان منكسر فيضبط أو يثبت أذى مارأسه، ففيدية

فإن صلى أو صدقة أو عسكي، فإذا أنتو فم تنعت بعمرة إلى الحج.

فما استيتس من الهدي فم لا يوجد قسماء ثلاثية، أيام في الحج.

وسبعة إذا عيتي، ذلك عشرة كامئة، ذلك ليمن أو ين أهله حاضري.

المسجد الأحرام وأنتو الله وأعلموا أن الله شديد العقاب.
الْحَجِّ أَشْهُرٍ مَّعْلُومٌ فَمَنْ فَرَّقَ فِيهِ فَلَنَّا رَقَّ عَلَى فِرْصٍ وَلَا فَسُوقٌ وَلَا إِجَادٍ إِلَّا فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَقَّعَ أَحَدٌ خِيْرًا يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَسَزَوْدَا قَاتِلَتْ خَيْرَ الزَّادِ السَّفِوْيَةِ وَأَتَتْقُونَ يَتَأْوِلُ أُلَّا بِاللَّبِّ يَسِيرًا عَلَى سَارٍ جَنَاحٌ أَنَّ تَبْنَعُوا فِضْلًا مِّن رَّحْمَتِي فَإِذَا أَفْصَلْكُمْ عَرَفَتْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمُسْتَعْلِي الْحَسَمَةِ فَأَذْكُرُوهُ مَثْلَهَا هَدَأْنَا نَحْكُمْ وَأَنْصَرْنَاهُمْ مِنْ فَتْحِهِ نِعْمَةً لَّمْ يَتَسَنَّى مِنْ أَفْقَارٍ أَنْ يَفْتَقِرُوا أَفْقَارًا أَنْ يَفْتَقِرُوا نَجْحُ الْمُسْتَغْفِرُوا إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَّيْنَاهُمْ سَيْنَكَرُوا اللَّهَ كَذَٰلِكَ يَكُونُ إِبَابَةٌ مَّثْلَهَا أَوْ أَشْدَدَ ذَكْرَاهُ فَإِنَّ الْمَانِسَ مِنْ يَقْبُلُ رَبُّهُمَا إِنْ تَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَالِقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْبُلُ رَبْنَٰئَامَ إِنْتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَنَاعَةٌ أَوْلِيَاءُ الْقَلْبِ أُولِيَاتِ الْأَنْبَاءِ لَهُمْ نَصْبٌ فَمَمَّا أَكْسَبَهُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْجَحْسَابِ
وَأَذْكُرْنَا مَعَ الْلَّهِ فِي أَيَامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ يُعْجِبُ فِي يَوْمَيْنَ فَلَا إِشْرُفِ عَلَيْهِ وَمَنْ يُعْجِبُ فَلَا إِشْرُفِ عَلَيْهِ مَنْ أَنْتَقِى وَأَتَنَفِقُوا الْلَّهُ وَأَعْمَلُوا مَا أَنْعُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ نَحْبَنَ أَنْ تُحَشَّرُونَ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُ فَوَقُولُهُ فِي الْحُكْمَةِ الْأَلْبَّةِ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلَّهُ وَهُوَ أَلْلَهُ الْخَصَاصُ وَإِذَا تَوَلَّى سَعِيَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهِلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَّاسَ وَلَا يُرِبَّ الْقُسُودَ وَإِذَا قَيَلَ لَهُ آنَفَ اللَّهُ أَحْدَثَ الْعَرْشَ يَبِلَّهُ بِالْإِشْرُفِ فَقَامَهُ جَهَمُ وَأَلْبَسَ الْمُجَادَلَةَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشَهَّرُ فَقَامَهُ مَرْضَاتُ اللَّهِ وَلَا يُرِبَّ الْعَبْدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الْدِّينُ الْأَحْسَنُ أَخَذُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ وَكَافَّةً وَلَا تَنْتَبِعُوا أَحْظَرَاتِ الْشَّيْطَانِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى مَعْدُودٍ ما يَشَاءُ إِنَّهُ لَرَحِيمٌ مَّعَ الْمَلَكِينَ وَأَذْكُرْنَا مَعَ الْلَّهِ فِي أَيَامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ يُعْجِبُ فِي يَوْمَيْنَ فَلَا إِشْرُفِ عَلَيْهِ وَمَنْ يُعْجِبُ نَحْبَنَ أَنْ تُحَشَّرُونَ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُ فَوَقُولُهُ فِي الْحُكْمَةِ الْأَلْبَّةِ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلَّهُ وَهُوَ أَلْلَهُ الْخَصَاصُ وَإِذَا تَوَلَّى سَعِيَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهِلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَّاسَ وَلَا يُرِبَّ الْقُسُودَ وَإِذَا قَيَلَ لَهُ آنَفَ اللَّهُ أَحْدَثَ الْعَرْشَ يَبِلَّهُ بِالْإِشْرُفِ فَقَامَهُ جَهَمُ وَأَلْبَسَ الْمُجَادَلَةَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشَهَّرُ فَقَامَهُ مَرْضَاتُ اللَّهِ وَلَا يُرِبَّ الْعَبْدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الْدِّينُ الْأَحْسَنُ أَخَذُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ وَكَافَّةً وَلَا تَنْتَبِعُوا أَحْظَرَاتِ الْشَّيْطَانِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى مَعْدُودٍ ما يَشَاءُ إِنَّهُ لَرَحِيمٌ
سَلَّمَ بَنِي إِسْرَئِيلَ رَبُّكُمُ الَّذِي أَنْعَمَ مَعَكُمْ مِنْ أَيَّامِ مِيْثَانِ وَأَنْبَدَلَ عِمَّامَةً
لِلنَّاسِ مِنْ بَعْدِ مَاجَأَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدَيدُ العَقَابِ ۗ رَبِّيَآءٍ
لِلنَّاسِ كَفَرُوا بِالِحَيَوَاتِ الدُّنِيَّةِ وَيَسَخُّرُونَ مِنَ الْأَيْنِينَ أَصِمَّوْاَ وَأَلْدِينَ
أَتَقَوْا فَوْقَهُمُ سُوءَ الْقِيَمَةِ وَلَهُمْ يَرِزُقُ مِنْ نَشَآءِ بِغَيْرِ حِسَابِ
۹۳۰ يَسِكُونَ آنَاسَ أُمَّةٌ واحِدَةٌ فِي بَعْثِ الَّلَّهِ الْمَيْتِينَ مُسْتَقِيبِ
وَمُسْتَقَرِّينَ وَأَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُنَّ آنَاسَ
فِي مَا هُمْ أَخْلَفْوْا فِيهِ وَمَا أَخْلَفُوهُ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا أَلْدِينَ أَوْفُوْهُ مِنْ بَعْدِ
مَاجَآتِهِمْ أَلْدِينُ بِغِيَابِهِمْ فَهَيْدَى أَلْدِينَ أَصِمَّوْاَ لِمَا أَخْلَفَ أَفْوَهُ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْهَابِهِ وَلَّهُ يُهْدِى مَنْ يُشَآءُ
۹۳۱ إِلَی صَرْطٍ مِّسْتَقِيٍّ أَمْرُهُ ۗ سَيَتَّبَعُوْهُ الدِّينُ وَلَّا يَمُتَّعُوْهُ الْقَلْبُ وَلَّا يَسَخُّرُوْهُ الْقَلْبُ
۹۳۲ يَاتَكَ مِثْلُ أَلْدِينٍ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكَ مُسْتَهْرِينَ الْبَاطِسَ وَالْخَضَنَاءَ
۹۳۳ وَرُزِّقُوا أَحَدَيْنَ يَقُولُ الرَّسُولُ وَالْأَلْدِينَ أَصِمَّوْاَ مَعَهُ ۗ مَتَى نَفَرَ
۹۳۴ اللَّهُ أَلَّا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۗ يَسَلُّنَّكُمْ مَا دَيْنِي نَفَعُوْتُ مَثَلًا
۹۳۵ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلَيْسَ وَالْأَقْرَبُ وَالأَقْرَبُ وَالْمُتَمَيْي وَالْمُسْكِينَ
۹۳۶ وَانْسَبِيْلْ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلَٰٓ
كَيْبٌ عَلَيْهِمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كَرِيرٌ لِلَّهِ وَقَسَمَ الْمَلَأِ أنْ يُخْرِجُوا
شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لِلَّهِ وَقَسَمَ الْمَلَأِ أنْ يُخْرِجُوا شَيْئًا وَهُوَ أَخْبَارُ
لِلَّهِ وَالْقَبْرُ يَعْلَمُ وَأَسْمَارًا لَّا نَعْلَمُونَ يَسَلُّونَ عَنِ الْشَّهْرِ
الْأَخْرَامِ قَالُوا فَقُلْ قَتَالُ فِيهِ صَبْرٌ وَصَدًّا عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَصَبْغُرُوهُ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجٌ أَهْلِهِ. مِنْهُ
اَشْكَبَ عَن يَوْمِ الْوَالِدَةِ وَالْفِتْنَةِ أَكْبَرُ مِنْ الْقُطْلِ وَلَا يُنْزَلُونَ
يَقِيلُونَ كَنُورُ حَتَّى يَرْدُ وَسَكَرَ عَنَّمِنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطُعْنَ وَمَنْ
يَرْتَدُّ مِنْهُ عَن دِينِهِ قَاتِلُ وَهُوَ كَفِّرِ فَأَوْلَئِكَ
حَيْضَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الْذَّلِيلِ وَالْأَخْرَجَةِ وَأَوْلَئِكَ أَصْحَبُ
الْبَاَرِيْنَ فِيهَا خَلِدُونَ ۖ إِنَّ أَلْبَأِنَّ بُعْثُوْنَ يَسْلُونَ رَحمَتَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَفِينَ رَحْمَتُ ۖ يَسَلُّونَ عَنْ الحُمْرَا وَالْمِسْرِ
فَلْقِهِمَا إِنَّهَا كَبِيرَةٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَأَشْمَهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَفْعٍ هُمْ وَيَسَلُّونَ مَا ذَاتُ مُفْقَهٍ فَلْعُفَوُوا ذَلِكَ
بِيَانٌ أنَّ اللَّهَ أَحْكَمَ الْأَيْنَ لَعلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوا ۖ
في الدنيا وألاخربة، ويستانونك عني التلميذ قل إصلاح لهم خير وإن تحاطلهم فإاحونهم، إن الرحم والله يعلم المفسدين، المصلح ولو شاء الله لأغنتحك، إن الله عز يرحمهم ولا تشكوا المشركين حتى تؤمن ولا أتكم من المؤمنة خير من مشركة، ولو أجابتم ولم تشكوا المشركين حتى تؤمنوا أو لم عبد من خير من مشرك، ولو أجابتم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ياأذن وجهين إياكم أن تتطيعوا للناس لعلهم يتذكرونه ويستانونك عالم المحيص فل هو أداً فاعتنزوا الأنساء في المحيص ولا تقرروا حتى يظهرون فإذا أنظروا فتأنوه من حيث أمركم الله إن الله يحب الطويب ويبت المطهرين، فسأوصكم حزنتكم فاственный، أو أحرركو أنس نطقوا لأفسدوكم و.InputStream

ن bib-bible-verse

لا تجعلوا الله عرضا لأيمنكم أن تفرقو

ولا تفصحوا بين الناس ولا تسمعن عليكم.
لا ينوا حدُودَ اللهِ بِالْعَوْمِيٍّ في أيّ مَكَّةٍ، ولكنْ يُؤْلَهُ نكُومٌ لغما كُسِّبَت
قُلْوُكُرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ ۚ لِلذين يَلْعَبُونَ مِنْ دَسَائِهِمُّ بِالْإِثْرِ
آرَبَّه أَشْهُرٍ فَإِنَّ فَاءٍ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ ۚ وَإِنْ عَرَّفُوا
الْطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ ۚ وَالْمُثَلُّ مَثَلُ يَتَجْزَى بِأَنَفْسِهِنَّ
۱۳۱۳۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
وإذا طلقت النساء فبلغن أجعلهن ف꞉ مسحوقن معروف أوصى بهنَّ وثانتنَّ ضمروهُن ضرارةً للّمتعتمد واومن يفعل ذلك فقد طمأنت نفسه وثانتنوا عائبت الله هين واذكروا أنتم الله عليكم كفى أن تعلَّموا باكر والمكمة يُعطكم فيها واتقوا الله وأعلموا أن الله يكلمkf عليهم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تغلبوا ويكون أن ينكحن أزواجهن إذا أتبرضوا بصمهم بالمعروف ذلك يعذ به من كان من كثرة من بالله وليوم الآخر إذا كُرَّر لَهُ أحكام وأظهره والله يجعل وأنتم لا تظلمون ووالدات يرضعن ولدهن حوالين كامليين لمن أراد أن ينتصر الاستعا وعلي المولود له رزقه كيسوتهن بالمعروف لاتخف نفس إلا وسعها لا يضر وليدًا بولده ولا مولود له بولده وعلى الوليد مثل ذلك فإن أراد فمساك عن تراض مما تهمنا وتشرح فلا ينجح علىهم ما أن أردتم أن تسرى ضعوا أولادك فلا ينجح عليكم إلا استمتعوا ما اتهم بأجل المعرف واتقوا الله وأعلموا أن الله يجعلكم تعملون بصير 311
وَالَّذِينَ يُبَيِّنُونَ مَنْ كُفَّارَ وَيَدُونَ أَزْوَاجَ يَرِيسَانِ يَأْمُرُهُمْ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَعَشْرَةٌ فَإِذَا أَلَّغَهُمْ أَجَلُهُمْ فَلَاتَبِعُوا عَلَيْهِمْ فِي مَا فَعَّالُهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ بِمَا عُرِفَ لَهُمْ وَلَاتَبِعُوا عَلَيْهِمْ فَيَمَا عَرَضَ الَّذِي بِمَا تَعَمَّلُونَ خَيْرٌ ۛ وَلَا تَجْنَحُوا عَلَيْهِمْ فِي مَا عَرَضَ الَّذِي بِمَا تَعَمَّلُونَ خَيْرٌ ۛ أَوَّلَ أَنْفُسُكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكَرُونَهُ ۛ وَلَئِنْ لَكُمْ لَا نَوْأَعُوهُ مِنْ أَمْرِهِ إِلَّا أَنْ نَقُولَهُمْ كَمَا قَالَ مَعْرُوفًا ۛ وَلَا تَعْرِفُوا عِدْدَةً الْيَتْحَمَّاجِ حَتَّى يَيْلَعَ الْجَبَلُ أَجَلًا ۛ وَأَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِهِمْ قَلَأً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۛ لَا تَجْنَحُوا عَلَيْهِمْ ۛ إِنَّ طَلَقَتُهُمْ مِنْ اللَّهِ وَلَمْ يَنْسِوهُمُوهُ ۛ أَوْ قَضَّأْتُ بِهِمْ فَرِيضَةً وَمِنْهُمْ وَلَمْ يِCLS-LSM ۛ وَأَصْحَبُوهُمْ عَلَىْ الْمَوْعِظَةِ قَدَرَهُ وَعَلِيَّ الْمَقْطُورِ قَدَرَهُ مَعَاً إِلْيَ يَمَسُّهُمْ وَقَدْ قَضَّيْتُ لَهُمْ فَرِيضَةً فَيِكْسَفُ مَا فَرِيضَتُهُ إِلَّا أَنْ يَصْفَحَ أَوْ عَفَّوَ الَّذِي يَبِدُو عِدْدَةٌ الْيَتْحَمَّاجِ وَأَنْ يَعْفَوَ أَوْ يَقْتُلُونَ أَوْ يَقْتُلُونَ بِالْمَغْلُوبِ وَلَا تَنَسَوا أَلْفَ صَبْرٍ بِهِمْ كَإِنَّ اللَّهَ يَمَانِعُ أَنْ يَكُونَ بِصَبْرٍ ۛ ۚ
حمد لله وَلَا يَضُرُّ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا يَعْلَمُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ ۖ وَيَفْتَأُّهُمُ الْيَدُ قَدْ بَدَأَتْ مِنْهُ اِلْفِتَاةُ}.}

{ذَٰلِكَ يَقْصُرُ عَلَيْهِمُ الْعُذْرَةُ لَا يَشْهُدُهُ الَّذِينَ كَانُوا فِي الْأُمَّةِ يَسْتَغْلِبُونَ ۗ لَكُمْ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا كُنتُمْ مُّتَوَلِّينَ}}
المرأة إلى الملايين ببني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنسي يا نسيت لنا ملكك أن تقتل في سبيل الله قال هلال عمسي إن كتب عليه قتل عيسىquilام نفقتيلا وقال ومالا أنا أنا أنقتي في سبيل الله وقد أخرجنا من ديننا وأيننا فلما كتب عليه قتلنا و문화ت فنفقتيلاولا قل الله إلا يضيع إلا من له من أمره قال الله قد بعث لحكيم طالوت ملهكنا قال أوألا يحكم له الملك عليه ونحن أحدهما الملك منه ولاريؤت سعة من أمثال قال إن الله أظفنه على حكم وزاده سلطنة في العلوج والجسر.png
ولله نوقف ملكه من يشاء وألله وسع عليكم.png
وقال لهؤلاء تبههم إنها ملكه أن يأتيهم ملك السماء فيهم من ريزكة وقيمة ما ترك عيسى قل موسى وآلاء هدرون تحملة الملائكة.png
إن في ذلك لأمرية لحكمة إن كنستم مؤمنين.png
فَلَمَّا قَضَّلَ طَالُوتُ بِالجَمْعُودُ قَالَ إِنِّي أَطْلُبُ مَعَهُ عَزْمَةً وَمَنْ أَطْلُبُهُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَدْرُسْنَاهُ فِي أَيْضَةٍ مَّعِينَةً ۚ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ مِنْ أَطْلُبِهِ أَنْ يَدْرُسْهُ مَعَهُ إِلَّا أَنْ يَدْرُسْهُ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ ۖ فَذَا أَنْبَأَهُ بِذَٰلِكَ ۗ فَقَالَ أَيُّهَا الجَمْعُودُ أَرْضُكَ مَا أَقْطَسْتُهُ لَهُمْ ۗ وَلَمَّا مَاتُكَ بِعْرَاءٍ ۚ وَقَالَ ۗ وَقَالَ لَهُ مَاتُكَ بِعْرَاءٍ ۚ وَقَالَ لَهُ مَاتُكَ بِعْرَاءٍ ۗ وَقَالَ لَهُ مَاتُكَ بِعْرَاءٍ
تلك الآية فِصِّلْتُو بِعَضُّهُ وَزُوَّدْتُكُم بِبَعْضٍ مِّن كَلِمَتِي وَرَفَعْتُ بِعَضُّهُ دِرْجَتٍ وَأَتَتْكُمُ الْآيَاتُ عِنْدَ مَلَكِ الْمَيْمَانَتِ وَأَيْتَدِلْنَا بِرَوْجِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمَا فَاتَلَّ الْدِّينَ مِنْ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ مَا جَاءَهُ نَعِمُ الْبَيْنَاتِ وَلَسَنُ أَخْتَلِفُوا فِيمَنْ مِنْهُمْ مِنْ عَنْهُ وَمِنْهُمْ مِنْ كَفَّارَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمَا فَاتَلَّوُا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۖ ۚ يَبْنِيَهَا الْذِّينَ أَصَمَّنَّ أَنفُقُوا مَعَ شَفَاعَةِ وَالْكَفَّارُونَ هُمُ الطَّامِهُونَ ۖ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَلِمَ عِلْمَ الْعَالَمِينَ ۖ وَمَا يَأْتِي الْقُبُورُ لَتَأْخُذَهُ سَنَةً وَلَا نُوُّرُهُ بِمَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن ذَلِكَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِيَدٍ يَدُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا يَدُوِينَهُ فِي سَمََّاءٍ وَمَا يَخْفُوهُ وَلا يَحْتُطُونَ بَيْنَهُمْ وَلَا يِضْرُّوهُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ عَلِيُّ الْعَظْمَى ۖ إِنَّهُ لا يَأْتِرُ إِلَى الَّذِينَ قَدْ نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ وَلَاتَيْتَوْهُ رَكَّذَمُنَّ الَّذِينَ فِي نَفْسِ الْقُرْآنِ ۖ وَهُوَ مَعَ الْكَانِي ۖ إِنَّ الْمُتَّقِينَ لَيَمُنُّ بِذَلِكَ وَيُوَجَّهُنَّ بِاللهٍ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْهِمْ.
الله وَلِيُّ الْأَيَاَّةِ الْمَكْرُونِ ۖ اِنْصَوْاْ لَّا تُخْرِجُواْ مَنْ أَطْلَمَهُمْ إِلَىِّ الْنَّارِ وَلْيَكُونُ نَرْعَةً أَوْ لَيُزَكَّىٰ أَوْ هُمْ أَطْلَعُونَ يَخْرِجُونَهُمْ مِنَ النَّارِ إِلَىِّ الْأَطْلَمَةِ ۖ أَوْ لَيُكُونُ أَصْحَابُ الْأَرْجَعِ هُمْ فِيهَا حَيِّينَۖ فَأَلْقُواْ إِلَىِّ الْأَقْرَانِ حَاجَةٌ إِذْ يُقَالُ إِنِّي أَخْرَجْنِي مِنَ النَّارِ يَمِينًا وَيَمِينًا فَأَمْرَ يُرْسَلُونَ مِنْ الْشَّمْسِ مِنْ الْمُشْرِقِ قَاتِلِيَّةٌ بِهَا مَعْرُوفٌ فِيَّ مَهْتَ أَذُُّ هُذِهِ ۖ كَفُرُواْ وَلَا يَهْدِي الْأَقْوَامُ الظَّلِيمَةُۖ أَوْ كَالْذِي مِرَّ عَلَىْ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُروْشِهَا قَالَ أَنَّ يَحْيِىُ هَذِهِ اللَّهُ بِعَدْمِ مُؤْتِيهَا فَمَاتَهُ نُبْعَةً غَالِبًا قَالَ كِسْفُوْنِ يَمِينًا قَالَ لِيَشْتَ تُومَا أَوْ أَبْصَرْ قَالَ فَأَلْقَى الْلَّهُ مَأْتَهُ عَامِرًا فَأَنْظُرُ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَبِكَ أَوْ يُسْتَسَنَّهُ وَأَنْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلَنْجَعِلَكَ ءَايَةً لِلْخَافِيِّينَ وَأَنْظُرُ إِلَى الْعَظِيمِ كُلِّهَا فَنُشْرُهَا تُحْكِمُوهَا حَمَّافِلًاۚ وَبَيْنَنَا لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَأَذَّنَ قَالَ إِنِّي هُوَ أَرْضَيْنَكُمْ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُنَّ أَنَّ بِأَلْلَهِ وَلَكُنْ لَا تُظْمَنَّ قَالَ فَهُدِّيْنَ أَرْبَعَةَ مِنَ الْأَطْيَارِ قَضِرَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كِلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جَرَاءٌ ۖ ثُمَّ أَدْعُوهُنَّ يُؤْرِيْنَكُمْ سَعِيًا وَأَتْلُو أَنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مِّثْلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاتِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبْبَةٍ أُبْنِتْ سَبْعَةَ سَتَابِلٍ فِي سُبُلِّهَا مَا تَأَبَّى وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ يُضِلُّ فِي نَشَأَتِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَمِنًا وَلَا أَذُى لَهُمْ أَتْرُعُهمْ وَلَا حُرُفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَتْرُعُونُ ۗ فَوَلَّ مَعَكَ وَمَعَ فِرْضَةٍ خَيْرٌ مِّن صَدِقَةٍ يَتَبْعَهَا أَذُى اللَّهَ عَنِّي حَلِيمُ ۖ يَتَأْثِبُ الَّذِينَ أَمْعِنُ ۖ لَا تُبَطِّلْ وَلَا تَغْلِبِكَ يَلْمَسُونَ ۗ وَأَقِيمُ الْآثَامَ وَلَا يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَأَقِيمُ الْآخِرَةَ فَمَثَلُ كُلِّ ذِي قَلْبٍ صَفِّوْنَ أَلَٰهِّيَّةٌ عَلَى تَرَابِ فَضَاطِبًا وَإِيَّاكُمْ بُصُورُ ۖ إِنِّي لَا أُقَدِّرُنَّ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا سَبَرَ أَلَّهُ لَا يَهْدِي أَلْقَوْمَ الْكَفِّيِّنَ
ومثل الذين يسفعون أمورهم أبغياء مرضات الله، وثَّقَّبتهم من أنفسهم كمثل جنَّة بريعة أصابها وابل فقتاف أحكامها ضعفًا فإن لم ينصبها وابل قطلها وَاللهُ يُصَامَّمُونَ بَصِيرَةً يُوذُّ أحد صمّ نَكَّمُ أن تكون الله جَنَّةً مِّن نَّجْحِيل وأَعْنَابٍ تجْرِي مِّن جَيْبِهَا الأَنْهَارُ فيها من سكَّل التمرات وأصباغة السَّكْرُ وَلَهُ ذِرِّيَّةُ ضَعْفَاءٍ فَأَصَابَهَا إِغْصَارُ فِيهِ نَازُ فَاحْرَقَتْ حُذَكَ يَتِينَ اللهُ لَكُمُ اللَا إِيَّتُ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ بِذَٰلِكَ يَتِينَ اللهُ لَكُمُ اللَا إِيَّتُ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ بِذَٰلِكَ أَمَنَّا أَنفَقْنَا مِن طَيْبَتِ مَا سَكْتُبْنِ وَمَا أُخْرِجْنَا لِسُكْنَ مِن الْأُرْضِ وَلَتَبْلُغَنَا أَلْحَبَيْتُ مِنْهُ نَفْقُوتُ وَلَسَّمَتْ بِتَاجْدِيَةٍ إِلَّا أَنْ نَعْمَضُ وَأَخْضَمْنِي أَنَّ اللَّهَ غَيْبُ حَيِيدٌ قَبْلَهُ أَشَيْطَنُ بَعْدِ غَيْبَتِهِ أَقْرَرْنَ بِالأَنْقَضَاهُ وَلَهُ يَعْدُدُ حُكْمَ مُغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَلَهُ وَسُعُ عَلِيمُ يُؤْتُ الْحِكْمَةَ مِنْ يَشَاءَ وَمِنْ يُؤْتُ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَدْعُونِ إِلَّا أَوْلُو الْأَلْبَابِ
وَمَا أَلَفْنَفَصُّوْمُ مِنْ نَفْقَةٍ أُوْلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَذِيرِ فَأَيْتَ الله
يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تُبْدُوا
الصَّدِّيقَةَ فَيَعْفَفُنَا هُمْ وَإِنْ تَخْفُوهَا وَبَشَّرُوهَا
الْفُقَرَاءَ فَهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيَكْفِرُ عَنْهُمْ سَيَّاءٌ 
سَيَّاءٌ يَكُونُ مَثَلُ النَّافِضِ مَثَلًا خَيْرٌ لَّهُمْ 
لَيَسَ عَلَّيْكُمْ هَدْنِهِمْ وَلَا يَكْفِرَ اللهُ يَهْدِي مِنْ يَشَاء وَمَا
تَنفَفَوْا مِنْ خَيْرِ فَلا نُفَحِسُكُمْ وَمَا تُنفِفُونَ إِلَّا
أَذُوَّا وَقَدْ أَنْفِفْتُمْهُ وَمَا تُنفِفُونَ مِنْ خَيْرِهِمْ إِلَيْهِمْ 
وَإِنْ أَنْفَسْتُمْ نَظَرُّمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوا 
فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا فِي الأَرْضِ 
يَتَسْهُبُ هُمُ الْبَشَّارُ أَنْعِمِيْا مِنْ التَّعْفِيفٍ تَعْفِيفُهُمْ 
يَسْبِعُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءٌ مِنْ التَّعْفِيفِ تَعْفِيفُهُمْ 
فَإِنَّمَا يَسْتَلَوْتُ الْنَّاسَ إِلَى الحَافَا وَمَا تُنفِفُونَ مِنْ
خَيْرِ فَإِنَّ اللهَ يُعْلِمُ عَلَيْهِمْ الْأَذُوَّا وَمَا تُنفِفُونَ مِنْ
يَأْتِيْ الْوَلَادَةَ وَالْأَنْتَهَارَ سَيْرًا وَعَلَانِيَةً فَأَلْهَمَ أَجْرُهُمْ عِنْدَا 
رَيْهُمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
الذين يأْكُلوهُونَ الْرِّيْوَاءَ لاَ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ أَلْلَهُ يَتَحْبَسُ أَلْسَنُهُمْ مِن أَلْسِنَتِهِ ذَكَارُهُمْ أَنْ يُقُولُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِّيْوَاءِ وَأَحْلَلَ الَّذِي أُعِيدَ لَهُمُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الْرِّيْوَاءِ فَمَنْ جَاءَهُ مُوَعَدَةُ مِن زَيْتِهِ فَأَنْتَهِي فَلَهُ مَالٍ سَفِيلٌ وَأَمْرُهُ إِلِى اللَّهِ وَمِنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أُصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِي حَيَاةٍ أَخْلَقَهُمْ إِلَّا أَنْ يُحْبَسُ الْيَوْمَ الْأَخْرَى أَيْنَ هُمْ ۖ وَإِنِّي أُعِينُ بِهِمْ وَعَمَّلُوا أَصْبَحُتُ وَأَقْمَوْا ٱلصَّلَاةَ وَأَقْمَوْا ٱلْقُضَايَا وَءَلَّآ أَلْهَمْهُمْ ٱلرَّجُوعَ ۖ وَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُخْرِجُونَ بُيُوتَهُمْ ۖ بَلْ أَلْهَمُهُمُ ٱلَّذِينَ أَطْرَفُوا مِنَ الْيَوْمِ ۖ إِنَّلَمَّ تَفْعَلُوا فَأَذَلِكُمْ بَعْضُكُمْ فِي بَعْضٍ وَأَنْ تَسْتَجِرُوآٰۚ وَإِنْ تَوَسَّعُوا فَوَبَّاَاءَ عَلَى مَيْسِرٍ ۖ وَإِنْ تَنَادُوا أَحِيَّارًا إِلَّا ۚ إِنَّمَا يَنَادِيهِمُ ۖ وَلَا يَظْلَمُونَ إِلَّا مَنْ أَرْضَىٰ ۖ وَإِنَّمَا تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ ثُمَّ تَمَّ تَوْعِيدُهُ وَفِي نَفْسِ مَآ أَكَسَبْتُوهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ
يتاً إياها اللذين أصرموها إذا أتدنيتم تدنين إلى أجل مسمى
فأصحبها وليكب تيسكم كتب بالعدل ولا يلبس
سكابك أن يكتب حكماً علمه الله فليكب وليمثل
الذي عليه الحق وليقي الله ربيه ولا يفسق منه شياً
فإن سقان الذي على الحق سيقها أوضيعها ولا يستطع
أن يمل هو فليميل وليما بالعدل وأستشهد وأشهدين
من الذيهكر فإن لم يكون خرجاً خرج وأمر أن
يمكن ترعود من الشهداء أن تصل إحداهما تذكر
إحداهما الأخرى ولا يألب الشهداء إذا أدعوا ولا أشيموا
أن تكتب صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلك كله أقسمت
عند الله وأقرع للفهدا وآذيه أثارت إبراهيل أن تكون
تيجة حاصلة تدير وها بينكم فليس عليكم جماعة
لا تكتبوها ولا شهدوها إذا تباعتم ولا يضر الأيبت
ولا يشهد وإن تفعلوها فإنها فسوق يحكم ونقولوا
الله ويعمل ملكه لا الله ياحكم شيا عليم

48
وإِنَّكُنَّ أَنْتُ الْكَيْرُ وَالْيَلِيمُ وَأَنْبَاةُ رَءَاهَا مَقْبُوضًةً
كَثِبَةُ قَالُواْ أَلَمْ يَأْتِيَ الَّذِي أُوْلِي الْأَمْنِ وَلَّيْتَنَا
اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَعْقَبْنَا عَلَى الْشَّهَادَةِ وَمَنْ يُعَمِّدْهُ فَإِنَّهُ
إِسْتَرَقَّهُ وَاللَّهُ يُعْكِسُ الْيَدَّ وَمَاتَ غَيْرَ عَلِيمٍ
وَمَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ هَٰذَا وَمَا فِي نَفْسِكَ مَا تَخْفُوُ
يُحَاضِرُكُمُ اللَّهُ وَيُغَفِّرُ لَكُمْ ذَنٌّ وَيُبَيِّنُ مِنْ شَأْنِهِ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ فَوْرُسِيلٌ
وَلَهُمْ مَلَائِكَةُ حُكْمُهُ وَأَمَامَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عِنْدَهُ
سَيَعْقُبُكُمْ وَأَطْعَمُكُمْ عُفْرَةٌ رَبِّنا وَلِيَاكُمُ الْمَصِيرُ
لاَ يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَأُوْسِعَهَا أَلَّا تَأْسِبُواْ
رَبِّنَا لَا تَأْتِنَا إِلَّا قَدَحًا أَوْ أَحْضَتَنَا أَرْبَعَتَنَا لَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا إِصْرًا حَكَمَتَهُ وَأَتمَّيْتَهُ عَلَى الْذِّينَ يُمَيِّن قَبْلَنَا
وَلَا تَحْمِلْنَا مَا عَلَى طَاقَةِ لَنَا وَأَعْفُ عَنَا وَأَغْفَرْ لَنَا
وَأَرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلُوْسًا فَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقُوَّةِ الْكَافِرِينَ
الْحَرَّ مَلَكَ الْخَيْرَاتِ

اللهُ لا إِلَهِ إِلَّا هُوُ الْقَيْسُورُ مَا نُزِّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ

بِلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِلَّمَاتِينَ يَدُوِّينَهِ وَنُزِّلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِسْرَائِيلَ

مِنْ قَبْلِ هُذَا لِلنَّاسِ وَنُزِّلَ الْقُرْآنَ إِنَّ اللَّهَ كَفَرُوا وَرَكَبْتَ اللَّهُ

لِهُمُ عَذَابَ شَدِيدٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ دَاوَيْنًَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْفَظُ

عَلَيْهِ شَيءً فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يَصَوَّرُ

فِي الأَرْجَاهُ كَيْفَ يُشْأَإْ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

هَوَّ الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِنُفُوذِهِ اِعْتِبَارًا مُّحَكَّمًا هُدٌ أَرْضُ

الْقُرْآنِ وَأَخْرَى مُسْتَمِلَّهَهُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قَلْبِهِمْ رِيْعٌ فَيُتَبَيَّنُونَ

مَاتِشِيَةً مِنْ اِبْتِغَاءِ السَّفِينَةِ وَابْتِغَاءِ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْمَرُ تَأْوِيلُهُ

إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّحِيمُونَ فِي الْيَوْمِ يُفْلُوْنَ أَمَانًا بِهِ كَلَّ مِنْ عِنْدَ

رَبِّنَا وَامْتَدْ ذَٰلِكَ إِلَّا أَوْلُو الْأُلُوبِ رَبِّنَا أَلْنَزْرُ قَوْلُنَا بَعْدَ

إِذْ هَذِئُنا وَهَبْ لَنَا مِثْلَ ذَٰلِكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ أَلْوَهَانَا

إِنَّكَ جَاعِلُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبٍ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْرِفُ الْمِيعَادِ
إِنَّ الَّذِينَ كَسَارُوا أَلَّذِينَ نُعَذِّبُهُمْ عَنْهُمْ أَمُوَّلَهُمْ وَلَا أَوْلَدٌ هُمْ مِّنِّ اللَّهِ شَيْئًا وَأَوْلَيْكَ هُوَ الْقَدَّارُ ۖ سَكَّدَ أَبِ الْفُرُوجِ وَالذِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ سَكَّدُوا أَبِنَيَا إِنَّا فَاحْذِرُونَ اللَّهُ يَدُنُوبُهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ العَقَابِ ۖ قُلْ لِذَٰلِكَ الْذِّينَ سَكَّرُوا ۗ سَمِعُوهُمْ وَتَحْمِرُوهُمْ إِلَى جَهَّازِكَ وَيَسْلُكُوا سَمَآءَ يَمِيتُونَ فَيَقُولُوا قَدْ كَانَ لَهُمْ آيَةً فِي هَذِهِ النَّافِئَةِ ۖ قَبِيلَ اللَّهِ وَأَخْرُي صَفْوَةً بِرَوْنَاهُمْ مَثْلَهُمْ رَأَيْنَا الْعَسَى وَلَكِنَّ اللَّهَ يُؤْوِيُ الْمِصْرَ ۖ مِنْ يَسَاءَ إِنَّنا فِي ذَلِكَ لَسَبِيلًا ۖ لَأُولِي الأَبْصَارِ رَوْىَ لِلنَّاسِ حُبُّ النَّشُورَتِ وَفِضْلَةٌ وَأَخْمَالٌ مُّسْوَمَةٌ وَأَنْعَمٌ ۖ وَأَخْرُثُ ذَلِكَ مَنْ لَمْ يَسْأَءَ اللَّهُ وَلِلنَّاسِ عَنْهُ حُسَنَ الْمُتَّقِينَ ۗ قُلْ أُوْنِبْهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ ذَلِكَ السَّمَاءِ لِلذِّينَ أَنْقَصَوْا عَنْ ذِكْرِيٍّ جَعَلْتُ تَحْتَهَا أَلَّا يَلْهَؤُنَّهُمْ فِيهَا ۖ وَأَرْوَاهُمْ مُطْهَرَةٌ وَرِيَ صَوْانُ مِنَ اللَّهِ وَلَا تَصْبِرُ ۖ وَاللَّهُ بِصَبْرِكُمْ بَالْعِبَادَ
الذين يقولون ربي إنك أنشأ أمتنا فأغفر لنا دُوناً بعنا وفِي عِزَّةِ أَلِيْلِ السَّادِرِ، الصَّادِقِ، الصَّادِقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ، وَالْمُتَّقِينِ
الْيَوْمَ الَّذِى آتِىتُوهُمْ فِيهِمْ مَثَلًا ۛ وَمَعَكُمْ مُحْضَرُۡاً يُلْعِنُونَ إِلَىٰ كَلِبٍ ۙ أَلَئِنَّ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ أَلَئِنَّ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۙ أَلَئِنَّ هُمْ لَا يَقْرَأُونَ ۙ أَلَئِنَّ هُمْ مَيْتُونَ ۙ أَلَئِنَّ لَهُمْ مِثَالٌ مَّثَلًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ۙ أَلَئِنَّ هُمْ لَا يَكْفِجُونَ إِذَا جَمِعَتْهُمُ الْمَلَأُ ۙ إِذَا نَزَتْ لَهُمْ لَا يَذْهَبُونَ ۙ إِذَا نَزَتْ لَهُمْ لَا يَنْزِعُونَ ۙ إِذَا نَزَتْ لَهُمْ لَا يَأْنُسُونَ ۙ إِذَا نَزَتْ لَهُمْ لَا يَحْمِلُونَ ۙ إِذَا نَزَتْ لَهُمْ لَا يَدْخُلُونَ ۙ إِذَا نَزَتْ لَهُمْ لَا يَبْقُونَ ۙ إِذَا نَزَتْ لَهُمْ لَا يَتَمَلَّمُونَ ۙ إِذَا نَزَتْ لَهُمْ لَا يَفْتَرُونَ ۙ إِذَا نَزَتْ لَهُمْ لَا يَوْفِقُونَ ۙ إِذَا نَزَتْ لَهُمْ لَا يَرْجِعونَ ۙ إِذَا نَزَتْ لَهُمْ لَا يَأْتِينَ ۙ إِذَا نَزَتْ لَهُمْ لَا يَتَبَيَّنُونَ ۙ إِذَا نَزَتْ لَهُمْ لَا يَكْذِبُونَ ۙ إِذَا نَزَتْ لَهُمْ لَا يَفْرَدُونَ ۙ إِذَا نَزَتْ لَهُمْ لَا يَأْكُلُونَ
يُروِّجُ رَجُلٌ سُجُودٌ فِي خِيْرٍ مُّحْصَرٍ وَمَعْلُومٍ
مِن سُوَّاهُ بُلُوْغٍ كَبِيرٍ تَسْتَغْنَى عَنْهُ وَيَتْبَعُهُ
فَأَتَى يُجِبُّ كَأَنَّهُ لَهُ وَيُصِرُّ لْحَكَمُ دُوَّارٌ وَعَفُورٌ
رَجُلٌ قَالَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تُؤْتَاهُ اللَّهُ
أَلْحَكَمْ فِي نَصْرٍ ۝ إِذَا قَالَ التُّمْلُقُ لِأَمْرَتُ عُمَرَانَ رَبٍّ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى إِدَّمَ وَلُحَاَوَةَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلِيَّ عُمَرَانَ عَلَى الْعَالِمِينَ ۝ ذُرِّيَّةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَلَعَلَّ اللَّهُ
سَمِيعُ عَلِيمٍ ۝ إِذَا قَالَ أَمْرَتُ عُمَرَانَ رَبٍّ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى إِدَّمَ وَلُحَاَوَةَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
مَا فِي بَطُنِّ مُحْرَّرٍ فَطَقُّبَ مِنْهُ إِنَّكَ أَنْتُ السَّمِيعُ العَلِيمُ
فَلَمْ تَضْعِفْهَا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَضْعُتُهَا أَنْتَ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَتْلَمَّ مَا أَوْصَعْتَ
وَلَسْتُ الَّذِي كَأَنْتَ وَلَمْ تَسْمِيْنَهَا مَرَّةً فَإِنَّ أَعْيُنُهَا أَيْدُىٰ هُمْ
وَدُرِّيَّتِهَا مِنْ أَلْصَاطِبِ الْجَبِيرِ ۝ فَتَقْبَلْهَا زَمَنُ يُقِبُولُ
حَسَنَ وَأَنْبِثُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَسُكْفُهَا زَرِيًا كَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا
رَكْبِيَّ الْمُسْرِجِ الْإِخْرَابٍ وَجَدَ عَنْدَهَا إِكَالٌ رَقَافٌ فَأَلَّلَهُ الْيَمِينُ فَأَلَّلَهُ الْيَمِينُ ۝ أَنْ كَهَذَا
قَالَ هُوُمُ عَنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَزِرُفُ مِنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حَسَابٍ
هنالك دعاء عظيم | ألا يذكر أحدث : قَالَ رَبِّ هَبِي بِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَةً طَنْبًا إِذَا نَكُ ثَمِيعُ الْدُعَاءِ فَنَادَاهُ الْمَلَكِيَةُ وَهُوَ قَامٌ يِتَصَلِّيُ فِي الْمَجَابِرِ أَنَّ اللَّهَ يُبْشِرُ بِنَبِيِّي مُصَدَّقًا بِكَمَّةٍ مِنِّي أَاوْسُدَّ وَخَصْوَرَ وَنَبِيَّيْنِ مِنَ الصَّلِّيْنِ قَالَ رَبِّ أَنَّكَ بَلَغْتُ عَلَمَ ،ْوَقُدْ بِغَيْرِ الْعَكْبِرَ وَأَمْرَاتَيْنِ أَعَفَرَ قَالَ رَبِّ أَنِّي بِكَمَّةٍ أَيْتَعِنُّ الْعَدَّةَ الْمَلَكِيَةُ يَنْمَرَبُّ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَانِي وَطَهَّرَنِي وَأَصْطَفَكَ عَلَى نُسَأَءَ الْعَلَيْمِينَ يَنْمَرَبُ إِفْتِنِي لِرَبِّي وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرُّكَعَيْنِ ذَلِكَ مِنْ أَبْنَاءِ الْعَلِيمِ فُوْجِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَهُمْ إِذْ يَلْقَوْنِ أَقْلَمَهُمْ أَيْهُمْ يَحْصَلُ مَرَّمُ وَمَا كُنْتَ لَهُمْ إِذْ يَحْصِمُونِ يَنْمَرَبُ إِنَّ اللَّهَ يُبْشِرُ بِكَمَّةٍ مِنْهَا أَسْمَهَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ وَجِيْهًا فِي الْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقْرَبِينِ
وَيِنَبُوْثُ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلنَّاسِ فِي ٱلْمَهِيَّةِ وَسَيَكَلُّوا مَنْ أَصْلِيحُونَ
قَالَ رِبٌّ أنْ يَكُونَ لِي وُلْدٌ أَمْرٍي مُّسَمِّيَ بِشَرٍّ قَالَ رِبٌّ أَنْ يَكُونَ لِي وُلْدٌ
۴٤َاللَّهُ يَجْعَلُ مَا يَشَاءُ إِذْ أُقِيمَ أُمَرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كَمْ يَكُونُ
۴٥َوَيَعْمِلُهُ ٱلِسَّمَكَةَ وَٱلْمُقْحَةَ وَالْقُوَّةَ وَٱلْمُقْلَدَةَ وَٱلْحِيْلَ
۴٦َوَرَسُولٌ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ آيَةًٍ مِنَ ٱللَّهِ فَقُلْ لَهُمْ أَنْتُمْ نَعْلَمُمُّنَّ
۴٧َرَبُّكَ أَنْ أَحْكَمَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَطْلَامِ ٱلْكَٰهِنَّةِ ٱلْطَّلْبِيَّةِ فَأَنْفُخُ
۴٨َفِيهِ فيَكُونُ طِيْرًا بِيَدِ ٱللَّهِ وَأَبْنِيِّي ٱلْأَسْكِمَةَ وَٱلْأَوْلَٰٓيَّةَ وَٱلْأَنْفُقُ،
۴٩َوَأُحِي أَمْوَى بِيَدٍٓ ٱللَّهِ فَأَنْبِينُكُمُ بِمَا تَكُونُ وَمَا تَدْهِرُونَ
۵٠َفِي يَوْمِ يَكُونُ إِنَّهُ فِي ذَلِكَ لَا يَكُونَ لِأَوْلَٰٓىٓ لَّكُمْ إِنَّ كُتُبَۡ مُؤْمِنِينَۡ
۵١َٰمِصَدِّقُ لَمْ يُبُشْ بِهَا إِلَّآ مِنْ ٱلْقَوْزَةَ وَلَأَجْلُ لَّكُمْ
۵٢َبَعْضُ ٱلَّذِينَ حَرَّمَ عَلَى ٱلْمَكْرِ ۖ وَجَعَلَ بِهِ ذِكْرَىٓ ۖ فَأَتِمُّوا لِلَّهِ ۖ وَأَطْعُمُونَۙ ۠ إنَّ ٱللَّهَ رَبُّكُ وَرَبُّ ٱلْأَوْلِيَّةِ
۵٣َهَٰذَا إِصْرَإْلُ مُسْتَقِيمُۚ ۡفَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٖ رَابِعًاٖ مِنْهُمْ
۵٤َالْكُفَّارُ قَالُوا مِنْ أَنْصَارِي ۡ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ أَلْحَوَا إِلَيْنَاۡ حَتَّى
۵٥٦َٰأَنْصَارُ ٱللَّهِ ۡإِمَّامًا إِلَى ٱللَّهِ وَأَشْهَدُوا بِنَأْبَةٍ مُّسْلِمُونَ
بَنِي إبْرَاهِيمُ وَمِنْ بَعْدِهِمْ ۛ أَنْزَلْتُ وَاتَّبَعْنَاهُ الرَّسُولُ فَاكْتُبْنَا مَعَ الْمُتَّقِينَ ۗ وَمَكَرْنَا وَمَكَرَ اللَّهُ وَلَوْ نُمْكَرَتْ الْمُتَّكَرُونَ إِذْ قَالَ اللَّهُ الَّذِي يُعِيسَى إِلَيْهِ الْمَطْهُرُ وَرَأَيْتُكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ۛ فَأَقْطَرْنَا ۗ فَأَقْطَرْنَا وَمَعَكُمْ وَعَلَى الْيَتِيمِ ۗ فَأَجَعَلْنَا الْيَتِيمَةَ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعٍ أَخْطَرْنُ ۗ فَأَحَكَرْنَا ۗ فَبِيَتِكَ فَعَسَّرْنَا ۗ فَأُعِيدُونَ عَذَابًا سَمِيدًا ۗ أَلَمَّا يُحِبَّ الْظَّلَامِينَ ۗ ذَلِكَ نَتَّلُوهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَذَى ۗ وَالْهَدْيَةَ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ مَثَلُ مَثَلٍ أَدَمَ حَلَقَهُ مِنْ تَرابٍ مَّعَ قَالَلَهُ ۗ كَيْفَ كَانَ مَثَلُكُمْ ۗ أَلَمْ نُنْفِسْكُمْ كَأَنْ نَحْتَقَّ أَنْتُونَا ۗ فَمَنْ حَانَّ فِيهِ مِنْ بَعْضِ مَاجِيَّتَهُ لَمَّا أَلَمْ ۗ فَقُلْ لَهُ نَذَّرُكُمْ أَنْ تُسَاءَ لَنَا وَنُسَاءٌ ۗ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسُكُمُ ۛ فَيُنْجِعَ لَنَا عَلِيٌّ عَلَى الْكَانِدِينَ
إن هذَا اللَّهُ الَّذِي ﺗُصَدِّقُ حَقًّا وَمَا ﻣِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّا ﺍﻟلهُ وَحَدًّا ﺍﻟلهُ ﺍﻟْمُڪْرُورُ ﺍﻟْمُڪْرُورُ

الْمُرْكَبُ ﻣَنْ ﻗُلُوهُ طَوَالٌ ﻋِنْدَ ﺍﻟلهِ ﺍﻟْمُسْلِمُينَ

وَبَيْنَاهُمَا ﻧَأْتَهَا إِلَّا ﺍﻟلهِ وَلَنْ نُشْرِكَ ﺑِهِ أُشْرٌكٌ شَيْءًا وَلَا يَتَحْجَدُ

بَعْضُهُمْ بَعْضًا ﻣَعِنِّيًا ﺃَرَاءَةً ﻣَنْ ﺇِنْ ﻛُونُوا ﺍﻟْمُسْلِمُينَ

يَأْتُوا ﻣَنْ ﺍﻟْمُسْلِمُينَ ﺍﻟْمُحْنَجُونَ فِي ﺍﻹِبْرَاهِيمِ

وَمَا ﻥَزَلَتْ ﺍﻟْبُكْرَةُ وَأَلْـٰٓئِكُمْ إِلَّا ﻣَنْ بَذَاءٍ ﻓَأَفْلَى ﻛُلُوهُ

هُذَا ﻧُزَرَهُ ﻣَنْ ﻣَنْ ﻧَأْتُوا ﻓِي ﺍﻹِبْرَاهِيمِ ﺍﻹِبْرَاهِيمِ ﻋَلَى ﺍﻟْمُسْلِمُينَ

مَا ﻓِي آﻟِهَتُهُ ﻣَنْ ﻧَأْتُوا ﻓِي آﻟِهَتِهِ ﻋَلَى ﺍﻹِبْرَاهِيمِ ﻋَلَى ﺍﻹِبْرَاهِيمِ

وَلَكِنَّ ﻋَلَى ﺍﻹِبْراهِيمِ ﻋَلَى ﺍﻹِبْراهِيمِ وَمَا ﻣَاتَهُ مِنْ ﺍﻹِبْراهِيمِ

إِنْ أُولِوُّ اللَّهُ وَبَيْنَاهُ ﻣَنْ آتَعَوْهُ وَهُدَا أَنتَ إِلَىٰ ﺍﻟْمُنْهَجِ وَأَنتَ إِلَىٰ ﺍﻟْمُنْهَجِ

وُلَدَتْ طَائِفةٌ ﻣَنْ ﺍﻟْمُسْتَحْبِرِينَ وَمَا أَضْلَلْنَاهُ آٓللَّهُ إِلَّا ﺍﻧفُسَهُمْ وَمَا يَأْسِرُونَ

يَا أَهْلَ ﺍﻟْكِتَبِ لَا تُكْفُرُوا بِرَبِّكُمْ ﻋَلَىٰ ﺍﻟْقُوَّةِ وَأَنْتُمْ نَتَّهَدُونَ
يَتأَهِلُ أَهْلُ الْحِكْمَةِ لِمَا يَلْسِعُونَ أَحْلَقَ بَالْبَطْنِ وَكَثِيمُونَ أَحْلَقَ
وَيَشْرُفُونَ عَمَّهُمُّ ۖ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِكْمَةِ لِأَمْوَٰ
بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ أُمِّنْوَ أَفْتَوَةُ النَّهَارِ وَأَخْرَجُوا أَحْرَى،
لْعَلْهُمْ يُرِيّشُونَ ۖ وَلَا تُؤْمِنُوا أَلَّمْ تَنْبِىِّعُ نَبِيّ ۖ ذِي خَيْرٍ
ۖ وَهَلْ هُدِّى هَذَا اِلْلَّهُ أَنْ يُؤْقِفَ أَحْدَمُ مَنْ أَوْسِطَ يَتْمَّ أَيْتَامَةَ جَوْفُ
ۖ "قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ يَبْدَ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
ۖ وَاسْعَ عَلَيْهِ " يَخْصُصُ بَرْحَمَتِهِ ۖ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذَا الْفَضْلِ
ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْحِكْمَةِ مِنْ إِنْ تَأْمِّنْهُ يُقَنْطَارُ
ۖ يُؤْدِهُ إِلَيْكَ وَمَنْ أَمُورُهُ مِنْ إِنْ تَأْمِّنْهُ يُدَيْسَ بِأَبْصَارِكَ
ۖ إِلَّا مَادَمُتْ عَلَيْهِ فَأَيْمَأَ ذَلِكَ بِكَانَهُمْ قَالُوا لَا يُؤَدَّ مَا إِلَيْكَ
ۖ أَلَمْ يَأْكُلُوهُ مِنْ أَوْلَى الْمَدْرَسَةِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْحِكْمَةَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
ۖ ۖ إِنَّ اللَّهَ أَخْلِقَ قَانُونٍ هُمْ لا يَعْقِلُونَ
ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْقِلُ ۖ وَأَيْمَأَهُمْ ثُمَّ مَا قَلِيلًا
ۖ أَوْلَٰٰهُمْ لَا أَخْلِقَ آنَّهُمْ في الْأَخْرَىِّ وَلَا يَكْلِمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ
ۖ إِلَيْهِمْ يَوَمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَرَيْنَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
ورَأَىٰ مَنْ هُمُ الْقَرِيقُواٰ لَيْفُواٰ الْيَتِينِهِمْ بِالْكِتَابِ لِيَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيُقُولُونَ هُوَ مِنَ عِندَ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنَ عِندَ اللَّهِ وَيُقُولُونَ عَلَى الَّذِي رَحَمَهُ وَهُمْ يَعُوْمَونَ مَا كَانَ لَهُمْ إِلَّا أَن يَوْتُوهُمْ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْمُلُكَ وَالْمَلِكِيَّةَ مَن يُقُولُ لِلَّنَاسِ كُوْلَ أَعْبَادِ يَمْكُرُونَ أَن يُمْكِرُونَ أَن يَكُونُ نَصْرُهُمْ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يُهْزَمُوْنَ الْكِتَابَ وَيُمْكِرُونَ مُنْتَدَرَوسًا وَلَا يَأْمُرُ مَنْ أَمْرَكُ مَنْ تَخْتَنِدُ أَلْمَلُعُّهَا وَالَّذِينَ أَرْتَبَّاٰ أَيَاً أَمْرُكُ مَعَ الْمُفْرِيقِ إِذْ أَنْ عَزِيزُ مَلِكُ مُلُكُ مُهيِّئُ بَيْنَ الْأَيَامِ أَيَاً مُخْرِجٌ مَعَ مُهِيَّةٍ لِلَّذِينَ يَمْكُرُونَ نَصْرُهُمْ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ اٌفْرَّزُنِيْمُ أَخْذُ مَجَارِسَ مَعَكَ لَعَلَّكَ تَعْلَمَ أَنَّا مَعَكُ مَعَ مِلَّتِي مُقَدِّمُونَ بِمَعْلُومٍ أَفْعَيّْنُ دِينَ جَدِيدٍ مَّلَّهُ بَيْنَ الْأَسَوَامِ وَالْأَرْضِ طُوُّاءٍ عَرْضُهَا وَإِلَيْهِ يُهْجَعُونَ
قولوا آمنوا بالله وما أنزلت علیهم وما أنزل علیك إبراهيم وسليمان وأسحق ويعقوب وحسنات الأسباط وما أورث موسى وعيسى وانتبعت من رسلهم نفراً بيئين أحدهم منهم ونجن الله وسترتموذون ومن يتبتغ غيب الإسلام دينافن يقبل منه وهم في الآخرة من الخسرين كيف يهدى الله قوماً كفرت وأتبع إيمانهم وشهدوا أئمة الرسول حق وجاءهم أبي بكر وعليه السلام وله لا يهدى القوم الآلهيمين أولئك جزاؤهم أن علىهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حاليدين فيها لا يخفف عنهما العذاب ولاهم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله عفواً رحيماً إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم أرادوا كفراً لن تقبل كفرهم وأولئك هم ضلوا لون إن الذين كفروا وما توارى عنهم كفر أهل الحق فكلم الناس ملأ الأرض ذهب وله أقتدي به أولئك له ءا عبد أيهم وما أهله من تنصرين
لَنَّ نَتاَلَ أَلَّا يُرِحْنِي تَسَعَفُوا أَمَّمًا يُحَجِّبُونَ وَمَا تَسَعَفُوا مِن شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي عَلَىٰ نَفْسِهِ إِسْرَئِيلَ يَلِىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَنْ تَتَرَّقَّ
الْتَوْرَةَ فِيْلَ فَأُولَاهُ بِالْتَوْرَةَ فَأَذَّنُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
فِمَنْ أَفْرَدَهُمْ عَلَىٰ اللَّهِ أَلَّا يَكُونُوا يُقْسَمُونَ
وَهُمْ الظَّالِمُونَ فَقُولْ صَدَقَ اللَّهُ فَأَذَّنُوهَا إِبَتِهِلًا حَرِينًا
وَمَا مَكَانُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بِنْيَاتِ وَضعُ النَّاسِ لَذِي
يَبْكِي مُبَارَكًا وَهُدِيٌّ لِلْعَالِمِينَ فِيهِ إِنَّ بَيْتَ أُقَامَ
إِبَتِهِلًا وَمَمَّا دَخَلَهُ، سَكَانُ أَمَامَ وَلِيَ عَلَىٰ النَّاسِ جَحْلُ الْبَيْتِ
مِنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِّئًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلَى الْعَالِمِينَ
قُلْ يَتَأَهَّلُ الْكِتَابِ لِتُكَفُّرُونَ بِنَائِبًا اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ
عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَتَأَهَّلُ الْكِتَابِ لِتُصَدِّقُونَ عَلَىٰ سَيِّئِ اللَّهِ مِنْهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَاللَّهُ يَغْفِرْ عَمَّا تَعْمَلُونَ
يَتَأْيِّهَا الْأَلَّمِينَ أَمَّنَ أَنْ تُطِيعُوا أَقْرَبًا
مِنَ الْأَلَّمِينَ أَوْ تُؤْلَوْ الْكِتَابَ يَرْتِدُ وَكَرِيْبُ اِيْمَانِكُمْ كَفِيْرُينَ

62
وكيَفْ تَكَفَّرُونَ وَأَنْسَرْتُمُّ عَلَيْهِمْ أَيْنَّهُ أَنتُونَ فِيهِمْ رَسُولُ ١٦ وَمَن يَعْصِمَهُ ﷺ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرْطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّهُمَا الْذِينَ أَمَّنَ أَتَقُوا ﷺ حَتَّى نَقِيتَهُمْ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا أَنْ تُقْبَلُوا مُسْتَقِيمُونَ وَأَعْمَلُوا الْبَيْتَ ﷺ جَمِيعًا أَوْ لَا تَفَرُّقُوا وَلَا كَذَّبُوا يَعْمَتُ ﷺ عَلَى عَمَّاسٍ إِذْ كَشْرَ أَعْدَاءٌ فَٱلْفَٰلِقُ بَيْنَ قَلْوٍ يُقْ ١٧ فَأَصْبَحْتُ بِعَمَّاسِهِ إِخْوَانًا وَأَكَثَرُتْ عَلَى شَفَا حَفْرَةً مِنْ النَّارِ فَأَنْتَذَكَّرَنَا كَذَٰلِكَ بِيَٰتِنَ أَيْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتُدُونَ ١٨ وَلَتَكُنْ مَنْ كَأْتَكُنَّ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى الأَخْيَرِ وَيَأْمُروُنَّ ١٩ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْهُونَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأَوْلَٰٓيَاتِ هُمُ المُقَلِّيُونَ ٢٠ وَلَا تَكُونُوا كَذَٰلِكَ أَذْنَبُونَ وَأَخْتَلِفُوا مِنْ بَعْضٍ مُّجَاكِرُ فِي الْيَتِينَ ٢١ وَأَوْلَٰٓيَاتِكُنَّ لَهُمُ عَذَابٌ أَعْظَمُ ٢٢ يَوْمَ تَبَيَّنُ وَجُوَّهُ وَتَسَوَّدُ وَجُوَّهُ كَذَٰلِكَ الَّذِينَ أَسْوَدُوا وَجُوُهُمُّ هُمُ أَكْفَرُونَ بَعْدَ إِيمَانٍ وَقَدْ فَوْقَ الْعَدَابِ يُأَكِّثُرُونَ ٢٣ وَأَمَّا الَّذِينَ أُعْدِسَتْ وَجُوُهُمْ فَفِي رَحْمَةٍ ﷺ هُمُ فِيهَا خَلَيْدُونَ ٢٤ نَتَّلِكَ أُيُّوهُ إِلَّا ٱللَّهُ نَسْلُو هَٰذَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا ﷺ يُرِيدُ ﻟُؤْلِمُهُ لِلْعَالَمِينَ ٢٥
وَيَتَّلَى مَافي السَّمُوَّاتِ وَما فِي الأَرْضِ وَإِلَى الْحَيْثُ تَرُجُعُ الأَمْوَاتُ
کُنَّوْا خَيْرًا أَمَّا أُخْرِجَتْ للْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمَنْحَكِ وَتَنْهَوْنَ بِاللَّهِ وَلَوْ امَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهُمْ أَمْوَاتٌ وَأَكْرَرُهُمْ
أُفْلِقُونَتْ (٤٤) لَنْ يُضْرِّعُوكُمْ إِلَّا أَذىً وَإِنْ يُقَتِّلُوكُمْ
يُؤْلَعُوكُمْ الأَذْبَارُ شَمَالًا يُنْصَرُونَ (٤٥) ضَرِّبُوا عَلَيْهِمْ
الْبَيْتَ أَيْنَ مَا قَبَلُوا إِلَّا يَحْبَبُ فِي نَفْسِهِمْ وَحَبِيلُ مِنَ الْمَسْكِنَةِ ذَلِكَ
وَبَأَءَ وَيَغْضَبُونَ مِنَ اللَّهِ وَضَرِّبُوا عَلَيْهِمْ أَمْوَاتٌ وَأَكْرَرُوا
يُغَيِّرُهُمْ ذَلِكَ بِمَا عَدَّوا لَا وَاقِعَ وَهُمْ يَعْرِضُونَ (٤٦) لَيُسْوَى
سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْةً قَالِمَةً يَشْلُوْرُونَ إِبَاتٌ اللَّهِ
إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِيَبَاتِ اللَّهِ وَيَفْتَلُونَ أَنْبِيَاءٍ
يُغَيِّرُهُمْ ذَلِكَ بِمَا عَدَّوا لَا وَاقِعَ وَهُمْ يَعْرِضُونَ (٤٦) لَيُسْوَى
سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْةً قَالِمَةً يَشْلُوْرُونَ إِبَاتٌ اللَّهِ
إِنَّ الَّذِينَ سَكَّنُوا الْأَرْضَ لَا تَغْنِي عَنْهُمْ أَمُوَّةُهُمْ وَلَا أُوْلَدُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْءًا وَأُوْلَٰئِكَ أُصْحَبُ النَّارِ وَفِيهَا هُمْ عَالِدُونَ
مَثَلُ ما يَنفَقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَسَكْنَىٰ رِيحٍ فِيهَا صِرَّ أَصَابَحْتُ حَرْثٍ قَوْمٍ ظَلَّمُوا أَنفُسَهُمْ فَأُهْلَكَ مَكَانُهُ وَمَا ظَلَّلْهُمْ مِنَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يُظْلِمُونَ
تَأْيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَلاَّ تَسْتَخْدِمُوا يَطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ لَيْ أَيُّوَّلُونَ حَبَّالَا
وَذُو أَعْمَىٰ قَدْ بُدِّيَ الْبَغْضَاءَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَحَفَّى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بُنِيَ لَكُمْ آيَاتٌ إِنَّكُمْ تَعْقُلُونَ
هَذَا أَنْتُمُ أَوَّلَاءُ تَحْبُونَهُمْ وَلَا يَحْبُونَهُمْ وَتَوْمَّمُونَ بِالْكِتَابِ
كُلُّهُ وَأَيُّوَّلُهُمْ فَأَلْوَاءُ أَمَّنَّا وَأَمَّا أَحْلَوْا عَضْوَوْا عَلَيْهِمْ
إِنَّ أَلْوَاءَ عَلَيْهِمْ بِذِلَّةٍ إِنَّ تَمَسَّكُو بِحَسَبِهِنَّ تَسْوَهُمْ وَإِنْ تُصَبُّكُنَّ سَيِّيَةً يُقِرُّوا أَيْبَاهُمْ وَإِنْ تَضَرِّعُوا وَأَتَخْفُوا لَا يَضُرُّ كُلُّ ذِي كَفَّارَةٍ
سُبْحَانَ اللَّهِ يَا مَا يَعْمَلُونَ مُحْيِيٌّ وَإِذْ عَدُودُ مِنْ هَٰذِهِ
نَبِيُّ الْمُؤْمِنِينَ مَقَالُهُ للقَائِلِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْهِ
إذ هممت طالِي فتَانٍ منكمُ أن تَفَسَّلَا وألَّهُ وَلَيهُما وَعَلَى أَلَّهِ يَلِيسُوقُهُم، ۳۳۳ ولقد نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِذَٰلِكَ إن آتَناهُ أَذْلِكَ فَأُتْقُوا اللَّهَ لَا تَكُونُوا مَيْتَاءَ ۳۳۴ إذ تقولُ المُؤمِنَينَ أنَّا كُنَّا نَكَبَّى مَن تَزْكَرُوا وَتَشْكُرُوا وَأَوْلَى مَن قَوْرُهُمْ هَذَا يَّمِدُّ ذُرِّيَّتِي ۳۳۵ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بِالْهُدَايَةِ لِكُنَّا وَتَطَمِّنَّ قَوْرُهُمْ ۳۳۶ وَمَا الَّذِي نَصَرَ إِلَّا مَنَّ عَلَى اللَّهِ المُعْلِمٌ الحَكِيمُ ۳۳۷ لِقَطَعُ طَرَقاً مِنَ الْآلِينَ ۳۳۸ كُنُّوا أَوْيَيْكَ بِهِ فَيَقْعُدُوا أُحَمِّيَّةً ۳۳۹ لَيْسَ لَكُم مِّن أَمْرِي بَلْ عَلَيْهِمْ أُوْيَيْكَ ۳۴۰ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَعْفُرُ اللَّهُ بِمَا إِنَّهُ يَرْشَدُ بِمَا يَشَاءُ وَيُعْيِدُ بِمَا يَشَاءُ ۳۴۱ يَبْنِيَ عَشَرَةِ ۳۴۲ وَلَتُفْرَعُوا وَلَا يَأْتُوا الْقَرْوَةَ أَضْعَفَةً ۳۴۳ فَأُتْقُوا اللَّهَ لَا تَكُونُوا مَيْتَاءَ ۳۴۴ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَا تَرْجُمْنَوْ ۳۴۵
وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْفَرَةٍ مِنْ رَقَمِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعْدِتُتْ لِلْمُتَّقِينِ ۖ الَّذِينَ يُنفِقُونَ في السَّرَاءِ وَالصَّرَّارِ ۔ وَالَّذِينَ يَعَظُّمُونَ الْغَيْبَ ۚ وَالَّذِينَ عَنَّ النَّاسِ وَلَا يَبْعُثُ اللَّهُ بِمَحْمُوسٍ ۖ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحَشَّةً أُوْلِدُوا أَنفُسَهُمْ دَحَّلُوا ۖ وَلَاتَحْزَؤُونَ ۗ ۚ وَالَّذِينَ أَذْهَبُوا مَعْفُورٌٓ وَمَعْفَرَةٌ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُنْوٍ إِلاّ اللَّهُ وَلَا يُصِيرُونَ عَلَيْهِمْ فَدَخَلَ مِنْ فَتَيَّجٍ مُّتَّقِينِ ۚ وَأُوْلَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنۡ رَبِّهِمْ وَجَنَّةٌ بِحَرَّمٍ مِنۡ تَجْرِيبٍ عَنۡهَا أُهِدُوۡا أَجْرًا عَظِيمًا ۖ فَدَخَلَ مِنْ قَبْلَ عِكِسٍ ۗ وَقَالَ ۛ إِنَّ اللَّهَ أَطْلَبَ عَنِيَّةً أَعْقَبًا عَلَى الْمَكْرِيِّينَ ۗ وَهُمۡ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَتَّهَمُّونَ ۖ وَهُمۡ لَا يَكَفُّرُونَ وَلَا يُلُؤُونَ إِنۡ سَيُكَآمِّلُونَ ۚ ۖ وَيُبَيِّنُونَ مَثَالًا مَّثَلَّهُ ۖ وَيَتَّلُكَ ۗ ۖ وَيَأْيُوَّدُ الْهَيَّةَ لِبَيْنَ الْمُتَّقِينِ وَلِيُعْلَمَ اللَّهُ لَا يُجْبَبُ ۗ وَيَنْجِدُ ۖ وَلَا يُحْمَتُ
ولَيَمْحَضِنُ اللهُ الَّذِينَ أَمَنتُوا وَحَمَّلَ أَلْسَانَ النَّاسِ، 141 أَمَّنْ هُمْ طَلَّبُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَعْلَمُوا اللهَ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الْمَوْتُ 140 وَلَقَدْ كُنَّا نَمْتَيْنِ مَتَّى، 143 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ فَذَلِكَ قَبْلَهُ فَذَلِكَ رَأَيْتُهُ وَأَنْتُمْ نَظَرُونَ 142 وَمَا أُنزِلَ عَلَى عِبَادِنَا فَلْيُضَرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجِزَ اللَّهُ 144 وَمَا كَانَ لَنَا نَفْسٌ أَنْ نَتَمَوَّتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ سَيْتُمْ مُوجَلًا وَمَا يُرِيدُ 145 وَسَنَّجِزُ الْشَّكِيرِينَ 146 وَكَأَنَّنَا نَحْنُ قَنُوِّيَانَ مَعَهُ، 147 رَيْبُونَ كَثِيرُ مَا وَهُوَ لَمَّا أُصِيبَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا أُنْسِكُنَّ أَوَلَّاهُ يُعْبَدُ الصَّدَّيقُينَ 148 وَما كَانَ فَوْلُهُمْ إِلَّا أنْ 149 أَلْوَاءَتْهُمْ إِلَى أَمْرٍ يُخْرِجُونَهُ إِلَى إِسْرَاْلَهُمْ فِي أمِّيَّةٍ وَلَتَيْنَ أَقْدَامُهُمْ 147 وَفَاصَرَنَا عَلَى الْقُوَّمِ 149 وَمَا أُنْسِكُنَّ أَوَلَّاهُ يُعْبَدُ الْمُكْرَمُينَ 148 وَهُمْ يُحْسِنُونَ َوَاللَّهُ يُحْبِبُ الْمُحْسِنِينَ
بِيَانِ أَنَّهَا أَلَّمَهَا أَمَّنَ أَنْ تُطِيعُوا الْأَلَّهَ بِحُبُّهُ وَلَا يُدْرِكُونَ عَقْلًا مِّنْهُ وَلَا أَخْلَاصًا مِّنْهُ إِلَّا بِأَنَّهُ مُلَكَّةٌ مِّنْهُ وَهُوَ خَيْرُ الْتَصِيرٍ مِّنْهُ ۚ سَتُنَبِّئُونَ فِي قَلْبِ الْذَّينَ كَفَرُوا الْرِّيْبَ يَمَا أَشْرَكَوْا بِأَلَّهِ ۙ مَا لَهُمْ فِي الْأَمْرِ مَعَنُوهُمْ مَا أَشْرَكُوْا بِأَلَّهِ مَنْ تَعْلَمُ مَنْ أَتَّقُونَهُمْ ۙ وَلَقَدْ صَدَّ قَوْمٍ مِّنْهُ ۖ وَعَدَّهُ إِذَا تَخْسَوْنَهُمْ بِإِذْنِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا فَشَلَّتمُ وَسَبَّرَ عَنْهُمُ الْأَمْرُ وَعَصَيْتُمُ الْآخِرَةَ نَمَّا صَرَّفْتُ مُنْهُمْ لِيُبَيِّنَ ۚ ۗ وَلِقَدْ عَفَاعُهُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ دُوَّارًا عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ ۗ إِذْ نَصِبْتُونَ وَلَا نَطَلْبُ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُو ضِمَّكُمْ فِي أَخْرَجُكُمْ فَأَنْبِعْطُكُمْ عَلَىٰ نَفْسِكُمْ أَيْضًا لَا مَلَكُ يَغْلِبْ أَحَدًا إِلَّا نَخْزُنُهُ عَلَىٰ مَانِفَةٍ عَلَىٰ مَا أَصَبْتُمْ وَلَا
نُزْلَ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْبَةِ أُمَّةٌ تُعَاصِيُّونَهَا طَائِفَةً مَّنْ كَرَّ وَطَائِفَةً فَدَأَ أَهْمَتُهُمْ أَنْفُسَهُمْ يَظْطَهُرُونَ بِاللَّهِ عِيْنَ مَنْ قُلَّ إِنَّ الْأَمْرَةَ كُلَّهَا رَبُّكَ وَلَكِنْ يُحَفَّوْنَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا أَيْدِيدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا مِنَ الْأَمْرَةِ مَا فَاتِتَاَهَا هَيْنَاءَلَوْ كَتَمْنُوْنَ فِي بَيْنَكُمْ الْيَوْمَ الَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمْ الْقُتْلَ إِلَى مَصَاصِحَةِ جَنَّةٍ وَلَيْسَ مَنْ أَحْبَبْنَوْا إِلَّا مَا أَحْبَبْنَا وَلَيْسَ عَلَى رُسُولِ اللَّهِ بَلْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ فُسُودُهُمْ يَكُونُ مَا كَتَبَ عَلَيْهِمْ ۖ ۖ يَضُرُّ النَّافِقِ إِلَّا لِلَّهِ وَبَشِيرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا أَسْتَزَلُّهُمُ الشَّيْطَانُ يَضُرُّهُمْ أَمَا أَنْ تَكُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانَ المَّاَلِي بَيْنَكُمْ إِلَّا وَمَا نَسَئَ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ أَمْنًا لَّكُمْ وَلَيْسَ بِالْحَقِّ أَتَّفَقُونَ بِغَيْرِ لَيْسْتَفَتُّونَ إِلَّا لِأَيَّامِ الْمَتَنَّى وَأَلْبَيْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتَّمِّنُ مُتَّمِّنَ فَيَتَحَمَّلُهُ وَلَّهُمْ ۗ ۖ ۖ
ولَمَّا مَشَّتَوْا فَتَلَأَّمُوا إِلَيْهِ أَنَّ يُحْلِيَ الْحَمْرَاءَ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ عَلَى هُمْ وَأَتَتَوْا بِغَيْظٍ أَلْبَاتٍ لَّا نَفَضَوْا مِنْ حَزْنٍ فَأَعْفَاءُ عَنْهُمْ وَأَطْمَعَ لَهُمْ وُسْعَ الْأَمَامِ إِذَا أَعْرِضُتُ فَوَّعَكَ اللَّهُ عَلَى أَنْ يُحِبَّ الْمُتَوَّكِلِينَ ۖ وَإِنْ يَنْصَرُهُمْ اللَّهُ فَلاَ أَتَّبِعُوا اِلَّا مَعَهُ وَإِنْ يَحْمِرَ فَمَنْ ذَٰلِكُمْ يُصَرُّقُونَ بَعْدَهُ عَلَى اللَّهِ فَلَا يُعِيدُ اللَّهُ مَنِ اسْتَعْمَرَ وَلَا يُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَا يُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۖ وَمَا كَانَ لِنَتْبِيْنَ أَنْ يَقْهَلْ وَمَنْ يَغْلِبُ يَأْتَى بِفَضْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ تَفْقِدُ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ أَسْنَأَهُ رَيْضَانٌ أَفْمَنْ أَتْبَغَ رَيْضَانَ أَلَيْسَمُوْنَ ۖ فَأَلْبَاتُ فِي هَمَّةٍ كَمْ بَاَءَ بَيْضَحَةٍ مِنْ اللَّهِ وَمَا أَوْتَاهُ جَهَنَّمَ وَيَفْسَدُ الْمَيْسِرَ ۚ فَهُمْ دُرِّجُوا عِنْدَ اللَّهِ وَلَا يُصْرَحَ بِمَا يَعْمَلُونَ ۖ لَقَدْ مَنْ أَفْسَهَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولُهُ مِنْ أَفْسَهِهِمْ بِلِفْوَةٍ عَلَى هُمْ وَمَا أَصْبَحُ الْمَيْسِرُ رَبِّي ۖ وَلَا يُسَيَّرُهُمْ رَبِّي ۖ وَيَكْبِرُ اللَّهُ الْحَكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مُكَلِّفُوا بِفَءٍ لِعِيْضَالِ مِنْ مَيْتِينَ ۖ أُولَٰئَكَ أَصْبَحْتُمْ مُضْطَرِّيْنَانِ فَقَالَ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عَنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
وَمَا أُصِبَّكُمْ فِي الْأَخْبَارِ إِلَّا أَنْ تُنَخُّفُوا قَرْنَى لَهُمْ وَيُسْلِمُوا الْمُؤْمِنِينَ
وَيُبَيِّنُ الْأَزْمَهَا لِلَّذِينَ يُنَاكَرُونَ وَقَالُوا وَإِنَّمَا نَعْلَمُ
أَنَّ الْأَخْبَارَ مَعَ الَّذِينَ مِن ثُلَّةٍ ۗ وَقَالُوا لَا تَبَيَّنُنَّ كُلُّ شَيْءٍ
قَدْ فَرَحْتُنَّ مَآ أَعْلَمُ مِنْكُمْ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ مَا لَا يَعْلَمُ الْأَرْضُ وَاللَّهُ
۱۷۳۱۱۶۷۱۱۶۶۱۱۷۶۱۱۷۴۱۷۵۱۱۷۳۱۱۷۶۱۱۷۷۱۱۷۸۱۱۷۹۱۱۸۰۱۱۸۱۱۸۲۱۸۳۱۸۴۱۱۸۵۱۱۸۶۱۱۸۷۱۱۸۸۱۱۸۹۱۱۹۰۱۱۹۱۱۱۹۲۱۱۹۳۱۱۹۴۱۱۹۵۱۱۹۶۱۱۹۷۱۱۹۸۱۱۹۹۱۲۰۰۱۲۰۱۲۰۲۲۰۳۲۰۴۲۰۵۲۰۶۲۰۷۲۰۸۲۰۹۲۱۰۲۱۱۲۱۲۲۲۱۳۲۱۴۲۱۵۲۱۶۲۱۷۲۱۸۲۱۹۲۲۰۲۲۱۲۲۲۲۲۳۲۲۴۲۲۵۲۲۶۲۲۷۲۲۸۲۲۹۲۳۰۲۳۱
فأقنعوا أن يعمنوا من الله وفضل الله وسمحت له سوءِ واتبعوا
رضوان الله وسلام الله دُوقُضٍ عظيمٍ وإنما ذلك كله السيطان
يحفف أولياءه فلا تخفوه وحبا وحبا إن كسرت مؤمنين
ولا يحزنك الذين يسرعون في الكفر إنهم لن يصرروا على الله
سِئِيًا يرثه الله لا يجعل له حظًا في الآخرة ولهُ عذاب عظيم
إن الذين آشروا بالكمار بإرثهم أن يصرروا على الله
سِئِيًا ولهم عذاب عذاب أليم
ولا يحسن الذين كفرن أئمًا
نُعِمَ لهم خير لا أنفسهم إنما أنعُموا لهُم لبلا يذادة إثنا وألفهم
عذاب مُهينٌ ماحكان الله ليُذَر المؤمنين على ما أنشِر
عليه حتى يتمير الجيب من الطيب وما حكى الله لم يطمعه
على الغيب وللن بلَّين يجتزي من رسِيله من يشاء فتائمه بأيده
ومرسِيله وإن تؤمنوا وتنتموا فلكلُّ أجر عظيم
ولا يحسن الذين يحلون يعماً أنهم إن بهُم من فضل الله هو حمزة لهم
بل هو سر لهم سيطوفون ما بخلوا به يوم القيامة ولله
ميراث السماوات والأرض والله يمتعهما حَبَّيرٌ
لقد سمع الله قول آل البيت قالوا إن الله غاير وحن أعينكم سكنتم ما قالوا وقعت لهم الأنيببين يعير مرجع ومنقول دوعوا عذاب الآخرة ذاك لما قدمت أيديكم وآت الله نسيإبولة للعبيد الذين قالوا إني إني الله عهده إلينا أنا نوم للسول قضية يأتيننا بقريب نأتيك الدار قل قد جاءك رسل من قبل يجلببنت وقيل الذي قلت في قوله تعالى إنه كسر صدقي فإنا كبدب الله فقد كبد رسل من قبل كاجد وقيل بنات وبنو وأحكام البيت المدير كص نفيس دايمة الموت وإنما توقوت أجوركم يوم القيامة فمن رحبخ عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما أحيوة الدنيا إلا مات العورات لشهدت في أمولكم وأنفسكم ولغمن من Đềنيت أَوْثأو البيت من قبل كسر وينحن أَمْوَى أَمْوَى ذاك من عرور الأمور
وَإِذْ أَخْذَ اللَّهُ مَيْئَالًا مَنْ يُعَلَّمُ وَيَوْمَ يَوْمِ الْآثَرِ ۛ يَوْمَ يَوْمِ الْآثَرِ أُتْبُعُ النَّاسُ وَلَا كِتَابٌ مَّعَهُ يَقُولُوا نَعِدُهُمَا يَقُولُوا نَعِيدُهُمَا وَلَا تَكَلَّمُوا مَعَهُمَا إِلَّا فِي سِيَّاسَتٍ مَّا يُشَارَ ۛ إِلَّا مَنْ يُنْذِرُ بِسُبُوْبٍ يَقُولُ أَتَوْقَأُونَ أَنْ يُحْمَدُ وَأَيْمَالٌ تُفْعَلُونَ أَفْلَا تَحْسَبُونَ نَفَسَتَكُمُ الْمَّا فَ يَقُولُونَ إِنَّا مَالِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۛ إِنَّ لَهُ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ نَيْلِ وَالْإِيادَيْنِ لَا يَتِيَّنُونَ إِلَّا الَّذِينَ يَعْفُونَ بَعْضَهُم بَعْضٍ وَعَلَى جَوْزَهُمْ وَيَتَفَصَّلُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ۛ رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سَبِيعِهَا فِي نَعْمَةٍ عَذَابٍ ۛ رَبُّنَا إِنَّكَ مِنْ تُدْخِلَ أَنْتَ فَقِدْ أَحْرِينَهُمْ وَمَالُ اللَّطِيمِينَ مِنْ أُنْصَارِ ۛ رَبُّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مِنْ أَيْمَانِكَ يَوْمَ اِبْتِذَالِهِ لِلَّهِ أَنْ أَعْفَ أَبْاءَهُمْ وَأَخْدَمَهُمْ وَسَكَرَ عَنْهُمْ سُيُّوِّتُنَا وَأَتَّمَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ رَبُّنَا وَإِنَّا مَوْعِدُنَا عَلَى ۛ رُسُلِكَ وَلاَخْرِيْرَ تَأْوِيْمُ الْقَيْسَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ
فَأَسْتَجَابَ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ أَنْ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِيلِ مَن كَرَّمْنَاهُ وَأَنَّهُمْ يُذَكَّرُونَ بِمَعْرِضٍ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ يَأْتُونَا أَخْرَجُوا مِن دِينٍ هُمْ وَأُودُّوْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَتَلُوا وَقَتَلَوْا لَأَشْكُفُنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتَهُمْ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ حُجَّةٌ فِي الْيَوْمِ الْخَيْرِ مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا الْهُدَى لِإِبْرَاهِيمَ ۖ لَنَيَّرِيكُمْ نَقْلًا ۖ لَّبِنَانَ ۖ لَاتَقْفُوا فِي الْيَلِيدِ ۖ مَتَعَقَّبُ قَلِيلٌ مُّنْ مَّآءٍ أُوْفِيُّهُ جَهَّازَهُ وَيُسَّرُّ وَقَدْ نُضِجَّ بَيْنَا نِصْرُ الْحَيَاةِ الْبَيْنَيَّةَ لِلَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ رَبِّهَا لِهُمْ ۖ لَنْ نَزَّلَ عَنْهُمْ عَذَابٌ ۚ وَإِذَا نَزَّلَ مَن يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا نَزَّلَ إِلَّا قَلِيلٌ وَمَا نُزَّلَ إِلَّا إِلَّى مَّنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ ۖ وَمَا نُزَّلَ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ فَلَا يَبْعَثُ رَبُّكَ عَذَابًا إِلَّا قَلِيلًا ۖ أَوْلَٰئِكَ لَهُمْ جَهَّازُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَإِنَّ ثُمَّا قَدْ لَبِنَ نَفْسٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَقَضَى عَلَى هُمْ سُرُيعًا ۖ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أُصِيبُوا وَقَصَّرُوا وَرَتَّلُوا وَأَتَعَفَّوْا ۖ لَا يَلْكُمْ تُفْلِحُونَ
ская من أجل الله:

لا تكرروا في الكفر ولا تفترون أو تزوروا خلق الله.

وإذ أن الشيطان كان على هوى له، فذبحه بالزلزال، فلم يُعْلَمُها التسعة وعشرة من هم من أولاده،

ودائماً على الصدقة، فإن الطيب من الصدقة مشيء لله، وربما يحبب الله صدقة من فقير.

وإذ أن الناس صدقتهم بنحلة فإن طالب لكم من شيء من نفسكم فهم لكم عليه ماをつけه.

ولا تفترون في السفهاء أو لكونكم شيء منكم فهم لنا عقولكم.

فيما وأزرت فيهم وأفطرت فيهم وفصلوا لهم بأمره وجعل الله لكم فيهما سلطة.

إذ لبسو الكبوات فإن امتنعوا منهم رُضِدَ فأدخلوا إليهم أمركم ولا تأتيهم سوءًا إلا أن يجعل الله عينًا على فتى، ومن كان فقيرًا فليستعفَف نحن فكلى الله حسباً.

فإذا دعتم إلىهم أمركم فافشده، واعظتهم، وكفى بالله حسبيًا.
للرجال نصيب ممارتك الأولاد عن الأقرؤون و للنساء نصيب ممارتك الأولاد عن الأقرؤون مماقال منه أو كثر نصيبًا مفروضًا وإذا حضر الفسامة الأولوا القريني والسيمي والمسكيكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولًا مغروفاً ولا يحس الآثين لوتر كوامن خلفهم دينية ضعفة حافوا عليهم فليمينوا الله وليفقوها قولًا سديدًا إن الذين يأتكونون أموال أنتمي ظلمًا إنما يا كُنتم في بطولتهم نارًا وسياصلون سعيرًا يوصينكم الله في أولادكم للدكر ويمثل حظ الأُنتِئي فإن كُن في نسآ فوق أنتين فإنهن تلك ممارتك وإن كانت وحيدة فإنها الاليصف ولا بقيه لكل وحيد مهما السدس ممامارتك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلا يَأْتِنَّهُ القُطُّ فإن سكان له إخوة فلا يأْتِنَّهُ السدس من بعد وصيته يوصي بها أودينء ابا وصهر وأبناء أوكرب لا تندرون أيهم أقرب لكم نفعاً فقصصه فمن الله إن الله صنان عليما حكيمًا
ولا يجعلكم نصف مانترك أرى جحكم إن لريحكم
لهم ولد فإن كتاب له ولد فلحك الزين ممأ
فإن كتاب لحكم ولد قلهم الشم يمانتكم
ممن بعد وصيتك توصون بها أودين وإن كتاب
رجل يوريت كتابة أولا خرة وله راح أواخت فليك
وحيد منهتم ألسند فإن كانوا أصتم من ذلك
فهم شرحتهم في الثلاثة من بعد وصيتك توصي
بها أودين غير مضار وصيتك من الله والله
عليه خليفة 11 نتكامل حدود الله ومن يطبع الله
ورسوله يدخله جنت تجيري من تحتها
الأنهر خليبي فيها وذللف الفؤود العظيم
ومن يعص الله ورسوله ويعد حدوده
يدخله النار أحيانا فيها وله عذاب مهين
16. فَأَعْفَى عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ الْأُمُورِ
17. وَلَبِينَ الْتَّوْبَةَ لِلْيَتْمَارِ
18. يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حُيْثَ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ
19. قَالَ إِنِّي نَبَتْ أَصْنَاتُ وَلَا الْذِّئِبَ يَمْوِلْنَ وَهُمْ كَفَّارُ
20. أوَلَئِكَ أَعْفَى عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 وإن أردتم استبدال رَقَح مَكَان رَقَح وَأَتْبَعْتُمْ
إِحْدَاءَهُمْ قَطًّا فَلا تَأْتِهِمْ أَحْدَّا وَأَمَّنَّهُمْ شَيْئًا أَتَأْتُوهُمْ
بِهِنَّهُ وَأَشْمَامُهُمْ وَكَيْفَ تَأْتُوهُمْ وَقَدْ أَفْضَلَ
بِضَحْكٍ مِّلْيًا إِلَى بَعْضٍ وَأَحْدَنَ مَنْ عَمِّرَ قَيِّمَةَ عَلِيمًا
وَلَا تَنْمَى حُوَاءٌ مَّانِكَحَ عَبَأوُصُمْ مِنْ أَلْسَانَ
إِلَّا مَيْدَأَ سَلِفٍ إِنَّهُ كَانَ فَجْحَا وَمَفْتَأْ مِنْ أَلْسَانَ
سَبِيلًا حُرْمَتَ عَلَيْهِمْ أَمَّهُنَّ كُرُوسْ وَبِنَانُحْمُ
وَأَخَوَانُ حُمُ الأخٍ وَأَمْهٍ مُّصِبُ دُلُوُّ الَّذِي أُرْضَعُمُ
وَأَخَوَانُ حُمُ الأخٍ وَأَمْهٍ مُّصِبُ دُلُوُّ الَّذِي أُرْضَعُمُ
وَأَخَوَانُ حُمُ الأخٍ وَأَمْهٍ مُّصِبُ دُلُوُّ الَّذِي أُرْضَعُمُ
وَرَبِّى بُعْكُمُ الَّذِيِّ فِي حُجُورُكُمُ نِسَآَيٌّ كُمْ
أَلْتَيْدِ بُعْكُمُ الَّذِيِّ فِي حُجُورُكُمُ نِسَآَيٌّ كُمْ
ذُلْكُمُ بِهِنَّ فَإِنَّ لَوْ تَحُكُّوُا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
جُنَّ بِهِ عَلَى بُعْكُمُ وَحَلَّتُ بُعْكُمُ أَيْنَ أَيْنَ بُعْكُمُ الَّذِيِّ مِنْ
أَيْنَ أَيْنَ بُعْكُمُ وَأَيْنَ تَجُمَّعُوْنَ أَيْنَ بُعْكُمُ الَّذِيِّ مِنْ
مَا قَدْ سَلَفَ أيَّتُ اللَّهِ سَكَانَ عَفْوُكَا رَحِيمًاۢ
وَالْمُحَصَّنَاتِ مِنَ الْإِنسَانِ إِلَآَّا مَالَكَتُكُمْ يَسْتَغْفِرُ لِلَّهِ عُلَّكُمْ وَأَحْلَ لِكُلِّ مَاؤِرَةٍ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا
۶۶۰ بَأَمَوَّلْتُمُ الْمُحَصَّنَاتِ عَلَى مَسْلِفِينَ فَمَا أَسْتَمِعْتُمُ الْهُدًى
۶۶۱ فِى مَيْنِهِمْ فَقَاتَتَهُنَّ أَجْوَرُهُنَّ فِى رَزْقِهِمْ وَلَا جَنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِي مَا
۶۶۲ تَرَضَّيتمُ بِهِ وَمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ مِنْهُمْ طِوَالَ أَن يَسْتَجِبِّ
۶۶۳ حَكِيَّةٌ وَمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ مِنْهُمْ طِوَالَ أَن يَسْتَجِبِّ مَعَ نَفْسِهِ حَكِيَّةٌ
۶۶۴ فَيَتَطَبَّعُوْهُ فِى رَزْقِهِمْ وَيَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا أُولِي الْأَيَّامِ فِى مَا
۶۶۵ فِى مَا لَنْ يُفْتَرِسُوْهُ فِى مَا لَنْ يُفْتَرِسُوْهُ فِى مَا لَنْ يُفْتَرِسُوْهُ فِى مَا
۶۶۶ لَا يَجِدُونَ فِي ذَٰلِكَ أَجْزَاءٍ أَوْ أَجْرًا وَلَا جَنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِى مَا
۶۶۷ تَرَضَّيتمُ بِهِ وَمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ مِنْهُمْ طِوَالَ أَن يَسْتَجِبِّ مَعَ نَفْسِهِ حَكِيَّةٌ
۶۶۸ فَيَتَطَبَّعُوْهُ فِى رَزْقِهِمْ وَيَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا أُولِي الْأَيَّامِ فِى مَا
۶۶۹ لَا يَجِدُونَ فِي ذَٰلِكَ أَجْزَاءٍ أَوْ أَجْرًا وَلَا جَنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِى مَا
۶۷۰ تَرَضَّيتمُ بِهِ وَمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ مِنْهُمْ طِوَالَ أَن يَسْتَجِبِّ مَعَ نَفْسِهِ حَكِيَّةٌ
وَأَلْلَٰهُ يَرَى أَن يَنْبُوَّ عَلَيْهِمْ وَيَرَى أَلْلَٰهُ أَلْلَٰهِ يَسَعَونَ
الْشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ أَمِيلَةً عَظِيمَةً ۚ يَرَى أَلْلَٰهُ أَن يَحْكَفُ
عَنْهُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًاۚ بِالَّذِينَ أَمَرْنَهُمْ
لَا أَكْلًا وَأَمْوَالًا مَّعَ مَخْلُوْقٍ ۚ إِلَّا أَن تَنْكِرُ
تَجْرِيَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْ حَكَّمْ وَلَا تَقْنَعُواْ أَنفُسَكُمْ ۖ إِنَّ
اللَّهَ حَكَّمَ رَحِيمًا ۗ وَمِن يَفْعَلُ ذَلِكَ عَدُوًا
وُلَآ أَقْلِمْهُمْ فَسَوْفَ نُصِيبُهُمْ نَارًا وَهُوَ حَكَّامُ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَشَاءُ ۖ إِن تَجْتَيَبُواْ أَسْكَبَ أَيَّامَهُمْ مَنْ تَهْوَى عَنْهُ نَكْفِرُ
عَنْكُمْ سَيْنًا تَسَكُّنَ وَلَاتَخْلِصُواْ مَدْخُولًا ۗ مَا
لَا تَسِئُواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَيْنَ عَبْدِهِ وَلِلَّيْلِ وَالْهَيْـبَانَ
نَصْبُهُ مُّكَأَسِبًا وَلِلَّيْسَأَ نَصْبُهُ مَحْكُمًا ۗ أَكْسَبُ
وَسَلَّمُواْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ سَكَانٌ يَسُكِّلُ شَيْءًا
عَلَيْهِمْ ۗ وَلَمَّا جَعَلْنَا مَوَلًا مَّا أَتَكَأْنُكُمْ أَوَّلَاتُكُمْ
وَالْأَقْرَمُونَ وَلَذِينَ عَقِدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَأَتْوَهُمْ
نَصْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَكَّامٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ۙ شَهِيدًا
الرجال القدامى على الساءِ بما فضل الله بعضهم على بعضٍ وَمَا أَنفَضَ أَمْوَاهُمْ أَنفَضَهُمْ فَالصَّلِحَ أَقْيَنتَ فَحَفَظَ الْحَيْبَ مِما حَفَظَ اللَّهُ وَالَّذِينَ تَحَافُرُونَ نُشْوَهُمْ فَعَظُوهُمْ وَأُهِجْرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِرُوهُمْ فَإِنَّا أَطْعَمْنَاهُمْ فَلَا تَنْبَغِوُا عَلَيْهِنَّ سَيْبَالَ إِنَّ اللَّهَ سُكَانٌ عَلَيْنَا سَيِّئُ ۝ وَإِنَّ خَفْتُمُ شَفَاقَ بِنَهَمَا فَأَعْتُمُوهَا حَكِمَةً مِنْ أَهْلِهِمْ وَحَكِمَةً مَّانَ أُهْلُهَا إِن يُرِيدَا إِلَّا أَنْ يَحْيَوْقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ سُكَانٌ عَلَى سَيِّئَا ۝ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَسْرِكُوا بِهِ شِيْئًا وَبِالْوُلْدَانِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتِيمَاءِ وَالمَسْلِكِينَ وَالْجَارِيِّ الْقُرْبَى وَالْجَارِيِّ الْجَنِّبِ وَالْضَّاحِجِ بِالْجَنِّبِ وَالْأَسْبَيْلِ وَمَلَحِكَتٌ أَيْمَنْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُجْبِرُ مَنْ سَكَانَ مِنْهَا أَفْخَوُا ۝ أَلَذِينَ يَبْحَثُونَ وَيُأْمُرُونَ الْمَسَاءٍ بِالْبَيْخَلِ وَيَكْسُومُونَ مَا أَهْمُّهُمْ ۝ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْطَنَا لِلذَّكَارِيْنِ عَدَّةً أَبَامُهِمْ ۝
وَالَّذِينَ يُبَيِّنُونَ أَمْوَالَهُمُ الْكَتَبَ رَبِّهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَؤْمِنُونَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِّي الشِّيَاطِينَ لَهُ قَرْنِي فَسَأَ قَرْنِي ۚ وَمَن أَحْكَمَ عَلَيْهِمْ مَوَافِقَةً مَّنْ أَيُّهَا اللَّهُ وَالَّيْلُ وَالَّيْلُ الَاتِّخَذُوهُ أَنْفُقُوا ۚ يَمَّرُ نَزْقَهُم نَّزْقًا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلُّ مَيَّتًا مَّتَى ۚ ذَرَّةً وَإِنَّهُ حَسَنَةً يُصَلِّيْهَا وَتَزِيدُهَا مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ فَكَيْفَ إِذَا أَحْيَى مِنْ سُلْطَانِ أَمْرِهِ شَهِيدًا وَجَنَّتَا يَاكُنَّ عَلَى هَذَلاَءّ شَهِيدًا ۖ يُؤْمِنُ ذَبْحُ الْذَّهِيدِ ۖ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرِّسُولَ وَمُسَؤُوبُ ۗ يَهُوُمُ الْأَرْزُ وَلَا يَكْفُونَ اللَّهُ حَدِيثًا ۚ بِنِئَبَةً الْذُّهِيدِ إِنَّمَا أَنْتُمَا لَا تَقْرُونَ الصَّلَاةَ وَلَا تَسْكُنُوا حَتَّى تَعَالَمُوا مَا تَعْلَمُونَ ولَا يَجْنَبَ ۖ إِلَّا عَابِي سَيِّئٌ حَتَّى تَغْسِيلُوْاْ وَأَنْ صُعُورُ مَرْضٌ أَوْ عَلِيّ سَفَرٌ أَوْجَاءٌ أَحْدِنَكُم مِّنَ الْكَابِطِ أَوْ لُسْتُمْ إِلَّا نُسْلُأَ السَّلَاةَ فَأَنْتُمْ تَحْجُدُوْاْ وَأَمْسَأُ ۖ فَتَخْيِمُوا أَصْبِيحًا أَطْيَابًا فَمَسْحُوا يَوْحُوحُ مَيْكُورُ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفَوًا غَفُورًا ۚ إِلَى الَّذِينَ أُوْلِي الْأَنْعَامِ إِلَّا الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الصَّلَاةَ وَبِيَدُونَ أَنْ تَضُرُّواْ السَّيِّئًا ۖ
وَأَلْلَهُ أَعْلَمَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللَّهِ وَكَفَرُوْا بِالْكِتَابِ وَكَفَرُوْا بِاللَّهِ نَصِيرًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ هَاجَرُوا أَخْرَجُوْا عَن مَّا وَاصِبَهُمْ وَنَعْلُوْنَ سَيِّمَعُونَ وَعَضِينُونَ وَأَسْمَعُونَ عِينَ مِنْ أَسْمَاعِ وَرَعَيْتَ آيَةَ بَيْنَ السَّيِّمِ ۚ وَطَعْنَا فِيهِمْ وَلَوْ أنَّهُمْ قَالُوْا أَسْمَعُونَ وَرَعَيْتُ آيَةً بَيْنَ السَّيِّمِ وَأَطْعَنُونَ وَأَسْمَعُونَ أَنَّهُمْ لَقُلُوْنَ حُبُّهُمْ أَهَّلَّ فَأَقُومُونَ ۖ وَلَكِنَّ لَعْنَهُمْ أَلْلَهُ بِكَفَرِهِمْ فَلَا يُؤْتُونَ إِلَّا الْقَلِيلًا ۖ يَتَأْيِذُهَا الْمُؤْمِنُ الَّذِينَ أُوْلِيَ الْكِتَابِ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِمْ مَا مَعَهُمْ مَعَ نُوحٍ ۖ مَّعَهُ مِنْ دَرَجَةٍ أَثَرَهَا عَلَى أَدْبَارِهِمْ أُوْلَٰئِكَّ ۖ كَمَا أَطْعَنُهُمْ أَصْحَابُ السَّبِيْلِ ۖ وَكَانَ أَمْرُ أَلْلَهِ مَفْعُولاً ۖ إِنَّ أَلْلَهَ لَغَفِيرٌ لِّيَتَّخِذَ ۖ وَيَغْفِرُ مَا دَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشَاءُ بِاللَّهِ فَقَدْ أَفْتَرَى إِنَّمَا عَظِيمًا أَلْتَرَى إِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْفَسَهُمْ بِلِّلَّهِ ۖ بِلِّلَّهِ يُرَكِّبُونَ مِن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتْيَةً ۖ أُنْظِرُ لِكَيْفَ يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ۖ أَلْتَرَى إِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَتَّخِذُوْا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجَبَّةِ وَالْطَّغِوْنِ وَيَغْفِرُ عِلْمُ أَلْلَهِ لِلْمُؤْمِنِينَ كَفُرُوا إِنْ هُؤُلَآءِ أَهْدَى مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْ نَأَسِبِيْلَا
أولئك الذين لنسمع الله ومن يلقعه فلن تجدهم نصيرًا
أولئك نصيبهم من الملوك فإذ لا يؤولون الناس نصيرًا
أمر يجعلون الناس على ما أنتم له من عقلهم وعقولهم ملكًا عظمًا
إن الذين كفر وأيئاس ساء أن يكونوا نصيرًا فأمرنا نضجت
جلودهم بدء لهم جلودًا عيرًا يليد وقوا العذاب إن الله كان
أبى الحكيمًا والذين كفر وأيئاس ساء أن يكونوا نصيرًا فأمرنا نضجت
لم ينصرواهن من نصيرًا الذين أنهم خُليلين فيها أبداً لهم فيها أروج مطهرة ونضج جلودهم ظلًا طليلاً
إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمسنت إلى أهليها وإذا أحكمت بين الناس أن تحكموا يا عدل إذ إن الله نعمه يعطيكـُ بـه إن الله كان سميعًا
بصيرًا يتأذى الذين سمو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منك وإن تعود في شيء قردوه إلى الله والرسول إن كنتم نظمون بأيده وأيده الآخر ذلك حيّر وأحسن تأويلًا.
الَّذِينَ يُزعمُونَ أَنّهُمْ أَمَوَاتٌ أَنَّهُمْ أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلْنَاهُمْ مِن قَبْلَهُمْ وَيُدْوِرُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الْطَّغَوْتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكَفُّوا أَيْهَا الْمُسْتَقِيمُ يَتَحَضَّرُ الْجَاثِمُ أَن يُضِلُّهُمُ السَّيِّدُ الْجَاحِمُ ضَلَّالاً بَيَّناً إِذَا أَقْبَلَ لَهُمْ تَعاوُنٌ إِلَّا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُسْتَمِقِينَ يُصَدِّرُونَ عَنا كَصُدْوَرًا فَخُفِّفَ إِذَا أَصَبَّتْهُمْ مُصِيبَةٌ تُقَدِّمُتْ أَيْدِيهمُ لِيٌّ بَداً وَكَيْبِيْعُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُ مَا إِخْضَاءٌ أَوْ تَوَفِيقٌ أُوْلَٰئِكَ الْذِينَ يَعُلُّونَ اللَّهَ مَا فِي جُلُودِهِمْ فَتَأَعَّضُ عَنْهُمْ وَعَظَّهُمْ وَقَلَّ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً لَبَيِّنَاءً وَمَا أَرَسَّلْنَاهُمْ إِلَّا لِيُطَاعِنَ بِذَٰلِكَ اللَّهَ وَلَوْ أنَّهُمْ إِذْ ظَلَّلَوْا أَنفُسَهُمْ جَاءَ وَكَفَّارَةٌ وَأَسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ نَزُوَّابَ بَعْضَهُمْ فَلا وَرَبَّ بَعْضَهُم لَا يَوْمَ قَدْ مَكَّنَوْا فِي مَا سَخَّرَهُمْ لَمْ نَتَحْيَدْ وَأَنفُسَهُمْ حَرَجَمَا مَا قَضَىْتُ وَيَسْلَّمُوا تَسْلِيمًا ٦٦
ولَوْنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِنَّا أَفْقَرْنَاهُمْ أَوْ أَخْرَجْنَاهُمْ دِينًا كَمَا مَفْعَلَوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَلَوْنَا فَعَلْنَاهُمْ فَعَلْوَامَا مُؤَعْطَنُونَ ۖ وَإِذَا كَتَبْنَا لَحِيَةً بِلَّهَ أَوْ هُمْ أَسْتَدِينَ نَتُبُوتُ ۖ وَلَهُمْ نَادِرَة مِّنْ لَدُنَا أَجْرًا عَظِيمًا ۖ ۖ وَلَهُمْ نَادِرَة مِّنْ صَلَاة مُّسْتَقِيمًا ۖ وَمَنْ يَطْبَعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولُوا بِهِمْ مِنْ أَيْدَيْهِمْ ۖ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَطْرَابٍ وَأَصْدَقَّاتٍ وَأَشْهَدُوا أَوْ وَصَلَّى وَوَهْسُنَّ أَوْلِيَاءَ رَفِيقًا ۖ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَقْتُلُوا كَذَٰلِكَ كَانَ اللَّهُ عَلَى هُمْ مَعْرُوفًا ۖ يَتَأْثِرُهُمْ أَلَّذِينَ أَطْقَسُوهُمْ وَجَذَّرُكُمْ فَأَنْفُسُوا شَيَاتٌ أَوْ أَنْفُسُوا أَجْمَاعًا ۖ وَإِنْ مَنَكَرَ لَنَلْبَانَْ ۖ فَإِنَّ أَصْبَتْكُمْ مُصِيبَةً قَالَ فَأَنْعَمَ اللَّهُ عٰلِيٰ إِذْ لَمْ أَحْكَمْ مَعْهُمْ شَهِيدًا ۖ ۖ وَلَنْ أَصْبَتْكُمْ فَصِلَّ فَصِلٌ مِّنْ اللَّهِ لَيُقْوَآُ أَنَّ أَوْلَٰئِكَ يُسِرُّوا بَيَانًا وَوَبَتَى وَمَوْدَةً يَنْتَجِيُونَ فِيْضًا ۖ فَأُفْوِي فَؤَّرًا عَظِيمًا ۖ فَقَلِيلُهُ فِي سَيَمِيلِ اللَّهِ أَلَّذِينَ يَتَسُوَّنُونَ الْخَيْوَةَ الْدُّنِيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَدِّسُ فِي سَيَمِيلِ اللَّهِ فَيُقْسَلُ أَوْ يُغْلِبَ فَسُوءُ فُوْتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ
ومَا كَلَّا كُتُبُ لَتُقْتَلُونَ فِي سَيِّيْمِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْجِنَّاتِ
وَالْيَهِودَةَ وَالْأَلْبَادَانَ الْمِلَّاتِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةْ
آَطِلِيْهَا أَهْلَهَا وَأَجْعِلْ لَنَا مَعَ نَأْمَنِي لَدَنَا وَلَيْنَا أَجْعِلْ لَنَا مَعَ نَأْمَنِي نَصْيَرًا
أَلْدِينَ الْمُؤَتِّيِّنَانَ فِي سَيِّيْمِ اللهِ وَالْأَلْبَادَانَ كَفَّرَوْا قَتَلُوْنَ فِي
سَيِّيْمِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْجِنَّاتِ فَقَتَلُوْنَ آُولِيَاءَ الْشَّيْطَانِ إِنْ كَيْدُ الْشَّيْطَانِ
كَانَ ضَرَّعًا أَلْذِرِيُّ الْأَلْدِينَ فِيْهِمْ كَفَّرُوْا الرِّضْوَانَ وَفِيْهِمْ أَقِيمُوا
الْصِّلَاةَ وَأَوَّلَ الرَّكْبَةَ فَلَا كَبِبْ عَلَيْهِمْ أَلْقَتِ النُّجَاحُ إِذْ أَفْرَقَ مِنْهُمْ
يُحَشَّوْنَ النَّاسَ كَحَشْيَةٍ أَوْ أَشْدَدُهَا وَقَالُوا أَبْنَايَا لَمَّا كَتَبَتُ
عَلَيْنَا أَلْقَتِ النَّاسَ لَوْلَا أَخْرِجْنَا إِلَىَّ أَجَلٍ فَقِيرٍ فَلْ يَمَنِعُ أَنْ يُقُلَّلْ
وَأَخْرِجْهُ بِحَتْرِ لَمْ تَنْفِقَ عَلَيْهِ وَلَا نَظَامُ عَلَيْهِ فَقَتَلَنَّهُ آَيَتَمَاتُ كُونُوا
يُدْرِكُ كُلُّ مَوْتٍ وَأُنْفِقُهُ فِي بُرْجٍ مَسْتَيْدِيٍّ وَقَانُ نَصِيحَهَا رَحْسَةً
يُقُولُوْهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصْبِحُ سَيِّيْنَةٌ يُقُولُوْهُمْ وَأُهْذَهُ مِنْ
عَنْدِ اللَّهِ فَلْ يَقُولُوْهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ
فِيْنَ نَفْسُكُمُ وَأُرَسَلَتُكُمْ إِلَى النَّاسِ رَسُولًا وَكَفِّي بِاللَّهِ شَهِيدًا
سورة التوبة

الجزء الحادي والعشرون

من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناه عليه حفظًا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طالفة منهم عبر الله تقول والله يكتب ما يبتون فاجرب عنهم وقولوا على الله وصفي بالله وكبلاً 

ألا يتذرون القرءان ولو كان من عند ع公益性 لأوجد وأفيه أحيلة كبيرة وإذا جاء هم أمر من الأهل أو الحوف عليها ولا ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لأعجبو الذين يستيطعون منهم ولولا فضل الله عليهم الكرم ورحمةه لاتبعهم الشيطن إلا أقليًا فأقثيل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه وحرص المؤمنين على الله أن يكُف بأس الذين سقروه وأولى الناس وأشد بأساً وأشد تنكيلًا من يشفع شفاعة حسنة يحصن له نصيب ومنها ومن يشفع شفاعة سئلة يكُن له كفلاً منها وكان الله على كل شيء مقيتاً وإذا خيضت بتجييه ففيها يأحسن منها أودْوها إن الله كان على كل شيء حسبًا

91
سورة النساء
الجزء الحادي عشر

۸۷. ۸۸. ۸۹. ۹۰. ۹۱. ۹۲.
وما كان لمؤمنٌ أن يقتُل مُؤمنًا إلاًّا şehر Bain قتيلٌ، وأتى النبي ﷺ إلى أهلٍ إلاًّا أن يصَدَّقو فإن كان من قومٍ عدُواً لسِلكُم وهو مُؤمنٌ فتحرير رقبةٍ مُؤمنةٍ فإن كان من قومٍ بيئةً وبيتهم مُقيشٌ فديته مُسلمةٌ إلاًّا أهله، وتحرير رقبةٍ مُؤمنةٍ فإن لم يجدَّ فصيامه شهرتين مات إبنين نوبة من اللهِ وكاتاب اللهُ عليهما حَكِيماً 62 ومن يقتل مؤمناً متعَمَّداً فجزاؤه جهاداً خليداً فيها وعُصِب الله علٰهِ وعِلَّهُ وعَبِّدَهُ عدَّاباً عظِيمًا 63 يتأيِّهُ اللهُ يَأْمُرُ أقَدَامٌ أصِيرَتْ في سبيل الله فتُطيشَونَ ولا تنقولوا لَمْ نَلْقِي إِلَّا نَجْحَّرُ السَّلَامُ لَسْتُ مُؤمِنًا تبتعوت عَرْضُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا فِي نَأْبَى الْلَّهِ مَغْفِرَةً شَكِيرَةً كِلَّ ذَٰلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلٍ قُرْنُوا إِلَى اللهِ سِكَانٌ 64 فَتَبْيِينُوا إِنَّ اللهَ سِكَانٌ يَمْتَعُوُّونَ خَيْرًا
لا ينسبوا أفعاله من المؤمنين غير أولى الصبر والمجاهد
في سبيل الله يا موالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين يا موالهم
وأنفسهم على القدين درجة وكدول وعد الله الحسن وفضل الله
المجاهدين على القدين أجرًا عظيمًا 59 درجت منه وعفرة
ورحمة وكان الله عفوًا رحيمًا 61 إن الذين توفهم الملتبسة
طالبة أنفسهم قالو أرفع كنوا بكأ سلمت ضعفي في الأرض
قالو ألم تكن أرض الله وسعه فتهاجر وأفدها فكبر ما أوقه
جعلها وساعتها منصرًا 67 إلا أنهم مسнутين من الرجال
والنساء والأولاد لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سيلًا
فأولئك على الله أن يعفو عنهما وكان الله عفوًا رحيمًا 69 ومن
يهاجم في سبيل الله يجد في الأرض مراعم كبير وسعة ومن
بخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله، ثور يدركه الموت فقد
وقع أجره، وعليه وكن الله عفواً رحيمًا 70 وإذا ضربت في
الأرض قليس عليك جناح أن تقصر وأمن الصلاة إن خفتم
أن يفتينك الذين كفروا إن الكفرين كانوا لك عدواً مبينًا 71
وإذا أدركوني فتهTrack text failed, please review the input and try again...
وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنِّي سَكَانُ عَفُورَ اطِمَّامًا وَلاَ تَجْدِلْ عَنِ اللَّيْلِينَ يَصِنُّونَ أَنْفُسَهُمْ إِنِّي لَلَّهِ لَا يَجِبُ مِنْ كُلِّ حَوْلٍ أَحِيمًا يَسْتَخْفِفُونَ مِنَ الْكَايِسَ وَلَا يَسْتَخْفِفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَمْنَى مَا لَا يَرْضِي مِنْ أَلْقَوْلٍ وَسَكَانُ اللَّهِ يَمَّا يَعْمَلُونَ مُحِيِّنًا ۙ هَذَا نَـسْتَخْرِجُوهُ لَأَجْدَلَ عَنْهُمُ فِي الْحَيَاةِ الدِّي نِي فِي جَيْدِ اللَّهِ عَنْهُمُ يَوْمُ الْقِيَمَةِ أَمَّنَايْنَ يُكْسِبُ عَلَيْهِمْ وَسِكِيِّلًا ۚ وَمَنْ يَعْمَلُ سَوْءً أُوْزِنَ لَهُ عَلَيْهِ مَثَلُ سَيْلٍ ۚ وَمَنْ يَكْسِبِ إِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ ۙ وَسَكَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا ۙ وَمَنْ يَكْسِبِ حَطِيْتَهُ أَوْ إِنَّمَا يَزِمُّهُ يَزَالُ بِهِ تَرَيْنِهُ فَمَّا أُحْتَمِلُ بِهِ مَا إِنَّمَا يَنْتِهِ بِهِ إِنَّمَا يَنْتِهِ وَلَوْلاُ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلِهِمْ مَا أَلْتُمُ اللَّهُ وَلِيَكُنْ مَا يَصِرُّونَ وَلَا يَسْلَوُتُ عَلَى أَنْفُسَهُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْحُكْمَ وَالْبِنْتَ وَالْجِمعَةَ وَعُلْمَكَ ۙ وَلَمْ تُكُنْ تَعْلَمَ وَسَكَانُ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عُظِيمًا ۚ
لا أُحِيُّبُنَّكُمْ مِنْ أَمْرٍ يُصَدِّقُهُ إِلَّا مَنْ أُمِّرَ بِالْحَقِّ وَأَمَرَ بِالْبَيْتِ وَأَمَرَ بِالْبُيُوتِ أَمَرَ بِالْأَنْعَامِ وَالْكَحْلِ أَمَرَ بِالْمَلَأِ، أَمَّا مَعْرُوفُ وَأَصْلَحُ بِالْأَنَاسِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَبْعَاثُ مَرَضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفُ نُوْعِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا. ۚ وَمَن يُشَافِقُ الرَّسُولُ مِنْ عَدِيدَاتِنَا لَهُ جَهَالَةً وَجُفْحًا وَيَتَبَوَّأُ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَهُ مَالَاتٌ وَنَصْلَةٌ. مَّا صَارَ بِالْأَلْفِ إِلَّا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُونَ أَن يَشْرَكُوا بِهِ وَيَغْفِرُ مَاْ مَاتُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَن يَشَاءُ بِاللَّهِ فَقُلْ ضَعْلَامُ ۚ يُبْيَدُونَ إِنْ يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِذَا اتَّبَغُوا إِلَّا أَشْيَآتُهُمْ تَمِيَّزُوا أَنَّ اللَّهَ وَقَالَ لَا تَتَخَذُّنَّ مِنْ عِبَادِي نَصِيبًا مَّفَرْوُضًا وَلَا أَضْرِبُوهُمْ وَلَا أَكْتَرُوهُمْ وَلَا أَمْرُوهُمْ فَلَيْبَثُوا فِي أَلْفَ حَيَّ وَمَن يَتَخَذُّ النَّاسُ وَلِيَّةً وَمَنْ يَحْرُمُ اللَّهُ فَقُدْ خَسَرَ فَخْسَرَ أَمْسِيَّةً يُبْعَدُ هُمُ الْيَمِينِ وَمَا يَعْبُدُ الْشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُوْجًا أَوْ الْأَوْلَٰى ۚ مَأْوَاهُمْ جَهَدُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا.
والذين آمنوا وعملوا الصالحين سندخلهم جنتين
تجري من تحتها الأنهار خليطين ففهيما أبدا وعده الله
حقا ومن أصدق من الله قيَّالا LIS سِ ب أميّن مكرم
ولا أمانى أهل الكعبة من يعمر سوء يبغيه ولا يجد له وليا ولا نصير ولا
يعمل من الصالحين من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاورثت يدخلون جنتها ولا يظلمون فقيرًا ومن
أحسن دينا ممن أسأ عوجهه الله وهم محسنون يبعث ملئة إبراهيم حنيفا وأتخذ الله إبراهيم خليلا
ولله ما في السماوات وما في الأرض وسكن الله بكل شيء مجيبًا ويستفتحونك في النسا قل الله ينعتحكم فيهن وما ينال عليكم ما كتب الله لهن وذراعون أن تسكنوهن
والمستضعفين من أولادن وأن تقوموا لليسمى بالقسط ومتالفك أو من خير فإن الله سكن به عليكم.
وَأَنَّ الْأَمْرَةَ تَتَخَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا لَا شُورَاءً أَوْ إِعْرَاضٍ أَفَلَا جَنَحُوا عَلَيْهُمَا أَن يُصِلِّحُوا بَيْنَهُمَا صَلِحًا وَالْصَّلَحُ حَيْثُ أَخْرَجَتْ الْأَنْفُسُ الْشَّحَّ وَأَنْ تُحْسِنَا وَاشْتَقِقْوا أَنْ تَسْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ سُؤِّدَ بِمَا عَمِلُوا وَأَوْحَصَهُمْ فَلَا تَتَيَّمُوا أَحَدَ الْمَيْلَيْنِ فَتَذْرُوهَا بِالْيَسَاءَةِ وَلَوْ أَصِبَتْهُمْ بِلَفْتَاتٍ فَلَا تَتَعَلَّلُوا وَإِنْ تَصِلْحُوا وَاشْتَقِقْوا إِنَّ اللَّهَ سَمَّى عِفْوَارًا رَحْيًا ۖ فَإِن يَتَفَقَّرُ قَيْسَلُ اللَّهُ سَمَّى سَعِيَّةً، وَمَا كَانَ اللَّهُ وَأَسْعَى حَسَبَهُمَا وَلَيْلَةٌ مَا فِي السَّمُوَّاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَقَدَّرَهَا اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ، فَكُنْتُم مَا فِي السَّمُوَّاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنيٌّ حَمِيدًا، وَلَيْلَةٌ مَا فِي السَّمُوَّاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنيٌّ حَمِيدًا، إِنَّ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ قَدْرًا، وَمَا كَانَ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ وَالذُّي أَنْبَأَ الْمُيَتَّينَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعَ الْبُصِيرَ.
وَلِيَجْعَلْنَا وَجْهًا يَنْبِذُهَا وَأَنْعَبَىٰ يَتْبَغَّهَا وَأَنْفُسَكُمْ وَنَفْسٍ مِّنْ نَفْسٍ كَسَامَ أَعْمَالَكُمْ لَنَزِهَّكُمْ لِمَا كُنتُمْ تُفْسِدُونَ

وَلَيَحْكُمْنَا بِمَا كُنتُمْ تَفْسَدُونَ
الذين يترى صوت يكفر فإن كان لهم ففه من الله قالوا
أولئك معكم وإن سُألا للإنسانين نصيب قالوا
أولئك مستحرون عليكم ونسعكون من المؤمنين فأللهم يحكم
بينكم نمو القيامة ولن يجعل الله لكفرين على المؤمنين
سيعى فإن الذين يجذبون الله وهم خاتمهم فذا
قاموا إلى الصلاة قاموا جمع السالين يرآهون الناس ولا يذرون
الله إلا قيل لا مذهب بين ذلك لى هؤلاء ولا إلى
هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا
تأتيه الله الذين
أصموا لا تستحموا الكافرين أولياء من دون المؤمنين
أتريدون أن تجعلوا الله عليك سلطان ميناء
إن الذين في الدار الأسقلي من الناس ون تجد لهم صير
إلا الذين تابوا وأصلحوا وأعتصموا بالله وأحصوا
دينهم الله فولتاك مع المؤمنين وسوف يُؤتى الله
المؤمنين أجراً عظيماً ما يفعل الله بعد الابتك
إن شكرتم وامتموا حسن الله شاهيك وأعليهما
لا يحبُ اللهِ الْجَهَرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقُولِ إِلَّا مِنْ ظُلْمِ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (١٨) إِنَّهُ تَبَيَّنَ أَخْبَارَ أُحِيْتُوهُ وَتَعَفَّفُوا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللهَ سَكَانٌ عَفُوٌّ أَقْدَيرًا (١٩) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يُيْتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سِيِّئًا (٢٠) أُولَٰٰتَهُمُ الْكَفَّارُ وَهُمْ أَكْفَرُونَ حَقًا وَأُعْتَدُّ نَا لِلْكَفَّارِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (٢١) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفْرِقُوا بَيْنَ أَحَدِمِنَّهُمْ أُولَٰٰتَهُمُ الْكَفَّارُ وَذَاكَ يَوْمَ يُوْبِئُهُمُ الْجُحُورُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمًا (٢٢) يَسْتَلَّ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كُبْرَىً مِنَ السَّمَاوَاتِ فَقَدْ سَأَلْوُهُمْ أَكْبَرَ وَمن ذَلِكَ فَقَالَوْا أَرَأَيْنَا اللَّهَ جَهَرًا فَأَحْذَتْهُمْ الصَّعِيقَةُ يُطَلِّبُونَ ثُمَّ أُحِذُّوا وَالْعِجْلَ مِنْ بَعْضِ مَاجِيَّةِ نِسْمَةٍ أَصْبَرُ (٢٣) وَرَفَعُنا فَوْقَهُمْ أَطْوَرَ الْمَيْنَاقَيْهِ وَقَلُنَا لِهِمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سَجَدًا وَقَلِينَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا إِنَّهُ آتَيْنَاهُمْ قَيْسًا عَلِيٍّ}
فيما أنقضهم ميتهم وقُرِّبْتُهم بِتَابِعِي الله وقَتَالَهم الأَلْثِياء
يَعْقِبُهُمْ وقَوْلِهِمْ قُلُوْبٌ وَمُنَاعِفٌ فَبَلْ طَبِعَ الله عَلَيْهَا يِسْكُنُهُمُ فَلا يُؤْمِنُونّ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَيِسْكُنُهُم وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرَّةً نََّهَانًا
عَظِيمًا ۖ وقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسِيمَةَ عِيْسَى بْنِ مُرْيَمَ رَسُولُ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَّبَوهُ وَلَكِنْ شَيْبَةٌ لَنْ هُمْ وَأَنَّ اللَّهَ أَخْتَلَفَ فِيهِ لِكَيْ سُكِّنَ مَنْ آتَاهُ يَدَهُ مِنْ عَلَى إِلَّا اَلْبَايَعَ الْأَرْبَعِ
وَمَا قَتَلُوهُ بِقِيَمٍ ۖ بِلْ رَفَعَهُ الله إِلَيِّهِ ۖ وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيَّا
وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيْوَمَ مَنِيّ يَقُولُ قَبْلَ موْتِهِ وَيُؤْمِنُ الْقَيِّمَةُ يُكَانُ عَلَيْهِمْ سَهْيَةٌ ۖ فَيُظْلِمُ مِنْ أَيْنَ هَادِئًا حَرْفُ مِنْ أَلْيَاءٍ طُيِّبٍ أُحْلِلَتْ لَهُمْ وَقَصَصُهُ عِنْ سِيِّدِ اللَّهِ
كُبِيرًا ۖ وَأُخَذُوهُمْ أَرْبَيْنَاءٍ وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَأَسْتَدَلُّوهُ أَمْوَالَ الْمَاشِيِّ بِالْبَطَلِ وَأَعْتَدَّهَا اللَّهُ لِكَفَّارِينَ مَنْ هُوَ عُذَاباً أَلِيَّاً ۖ لَكِنَّ الْمُسْتَقِيمِينَ فِي الْأَعْلَى مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِهِ وَالمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْإِرْكَةَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَنْبُعُونَ إِلَيْهِ وَالَّذِينَ أُخْرِجُونَ أَوَّلًا يَأْتِي سَنَوْنِهِمْ أَحْرَعُ عَظِيمًا
إِنَّا أُوْحِيَّنا إِلَيْكَ كَماُفَتَرَى عَلَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَأُوْحِيَّنا إِلَيْهِمْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعُودُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ عِلْمًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ مَدِينَةَ الْمَرْقَةَ وَأَيْسَرًا وَأَيْبُوُاتُ وَيَوْسُفُ وَهُدِّرُونَ وَسُلْيِمَانَ وَأَبَنَيَّنَاهُ مُوسَىُّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سَلاَتٌ وَمُبَيِّنَاتٌ لِتَأْكِلَهُمْ لِلْمُتَّقِينِ مِنْ فِرَائِسٍ سَمِعُوهُ جَعَلَهُ مَيْلًا لِلَّهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَلَى مَا يُسَرِّعُونَ يَتَأْثِرُونَ وَهُمْ حَكِيمٌ وَمُفْلِحُونَ
يَأْتِى الْمَكَّةَ لَاتَّقَالُوْلَ فيَنْضَلُوْلَ وَلَا تَقُولُوْلَ عَلَى
اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمُسْيِحُ عِيسَى أَبِيَ مُرْرَيْدُ رَسُولُ اللَّهِ
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، أَلْقَىْلَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَزُوَّجَ قُنْتَهُ فَتَأْمُوْيَا أَلَّهِ
وَرَسَلَهُ، وَلَا تَقُولُوا أَنَّهَا أَنتُهَا إِلَّا لِأَنْ تَحْكُمُ إِنَّمَا اللَّهُ
إِلَّا وَاحِدُ سَبِيعُهُ، أَنْ يَكُونُ لَهُ وَلَّدُهُ مَافِي السَّمَوَاتِ
وَمَافِي الأَرْضِ وَكَفِّي بِاللَّهِ وَحْيًا ۚ أَنْ يَسَّمَحَOLEN
الْمُسْيِحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا للَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
وَمَنْ يَسَّمَحَ عَلَى عَبْدِهِ وَيَسَّمَحُ بِفَسَأَلَتِهِ هُمُ
إِلَيْهِ جَمِيِّعًاۚ فَإِنَّمَا الْذِّينَ اسْتَعَاذُوْلَيْنَ وَأَصْبَحَتْ
فَيْوَقُّهُمُّ أَجْوَارُهُمْ وَذَنُبُهُمْ مَنْ فَسَأَلَهُمْ،ۚ وَأَنَّ الْذِّينَ
آَسَتَكْبَوْا وَآسَتَكْبَرُوا فَأَعْجَبُهُمْ عَذَابُ أَلِيِّمًا وَلَا
يَجُدُونَ لَهُمُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَيْنَ أَنْصِرَاۚ فَتَأْيِذُهَا أَلَّهُ
قَدْ جَاءَهُ قَبْلَهُ مِنْ رَيْكَوْنُ أَنْ تَرَكْوْا إِلَيْهِ وَعَزَّزُوْلَهُ وَرَمَيْنَاۚ فَإِنَّهُمَّ
قَأَمَا الْذِّينَ أَتَمَّوْا بِاللَّهِ وَأَعْمَلُوْلَهُمْ وَهُدُيَّهُمْ إِلَيْهِ صُرُطَ مَسْتَقِيمًٍ
يَسْتَفْتِنَّكُمُ اللَّهُ عِنْدَهُ فِي الْكَلِّيَةِ أَنَّ أَمُرُّهُمْ الْحَكَمُ
لَيْسَ لَهُ وُلْدَهُ وَلَدَهُ وَأَحْتُ فَلَهَا نَصْفُ مَاتِرَكَ وَهُوَ يُنَىٰ إِنُّ وَأَيُّكُنْ أَلْهَوٍٓ إِن كَانَتَا أَشْتَنَىٓ فَلَهُمَا التَّلْعَنَانِ مَمَّا أَتَكُونُ
وَإِن كَانُوا إِخْوَةً إِنَّذَا لَا وَرَبِّيَّةُ اللَّهُ لَفِي الْكُلِّيَةِ مَعَهُ عِلْيُعْرُمٌ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ فَضَلَّ أَوْلَدَهُ عَيْشًا مَّعَهُ عِلْيُعْرُمٌ تَحْكُوُّ مَلَائِكُهُ كَأَنَّهُمْ مِثْلُهُمُ السُّعُبُ ۚ يُحْكَمُ مَا يُحْكَمُ
ۚ يَتَأَيَّبُهَا الْبُعْطُرُ الْمَهْدُ إِنَّ ذِي الْقُلُوبِ ۖ إِلَّا مَا يَأْتِي الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِ مَكَّةُ الْمَكْرَ ۖ وَأُنْفِقُواْ عَلَيْهِ عَلَّا مَعَ الْمُتَّقِينَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُحْكِمُ
ۚ يَتَأَيَّبُهَا الْبُعْطُرُ الْمَهْدُ إِنَّ ذِي الْقُلُوبِ ۖ إِلَّا مَا يَأْتِي الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِ مَكَّةُ الْمَكْرَ ۖ وَأُنْفِقُواْ عَلَيْهِ عَلَّا مَعَ الْمُتَّقِينَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُحْكِمُ
ۚ يَتَأَيَّبُهَا الْبُعْطُرُ الْمَهْدُ إِنَّ ذِي الْقُلُوبِ ۖ إِلَّا مَا يَأْتِي الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِ مَكَّةُ الْمَكْرَ ۖ وَأُنْفِقُواْ عَلَيْهِ عَلَّا مَعَ الْمُتَّقِينَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُحْكِمُ
ۚ يَتَأَيَّبُهَا الْبُعْطُرُ الْمَهْدُ إِنَّ ذِي الْقُلُوبِ ۖ إِلَّا مَا يَأْتِي الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِ مَكَّةُ الْمَكْرَ ۖ وَأُنْفِقُواْ عَلَيْهِ عَلَّا مَعَ الْمُتَّقِينَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُحْكِمُ
۱۷

سورة الباقر

الجزء الثاني

۱۷

لا يُنَبِّئُكُمُ الْحُكَّامُ ۚ أَلَّا يُؤْتِيَ الْإِنسَانَ مَا كَانَ لَهُ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ وَهُوَ لَهُ مَعْلُومٌ ۖ وَيَسْتَمِعُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَافِضُ الْكُفَّارَ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ الْمُتَّقِينَ

۱۸

فَلْيُجْزِي ۚ ۖ أَلَّا تُقْسِمُوا ۚ أَلَّا تُبْتَرَّؤُوا ۚ نَعِمَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ أَلَّا تُنْفِقُوا مَا لَمْ تُؤْتِينَ ۖ ۖ ۖ أَلَّا تُعْمِلُوا الْكَفَاٰرَةَ ۚ أَلَّا تَكُونُوا مِمَّا يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ ۖ أَلَّا تَقْتُلُوا ۚ ۚ أَلَّا تَفَرَّكُوا ۚ ۖ أَلَّا تَكُونُوا مِمَّا يُقْتَلُ فِي الْأَرْضِ

۱۹

فَلْيُجْزِي ۚ ۖ أَلَّا تَقْتُلُوا ۚ ۖ أَلَّا تَفَرَّكُوا ۖ ۖ أَلَّا تَكُونُوا مِمَّا يُقْتَلُ فِي الْأَرْضِ ۖ أَلَّا تَقْتُلُوا ۚ ۖ أَلَّا تَفَرَّكُوا ۚ ۖ أَلَّا تَكُونُوا مِمَّا يُقْتَلُ فِي الْأَرْضِ
يَا أَيُّهَا الْجَهَّازُ أَلْبَنُوا إِذَا قُسِّمُوا إِلَى الْصَّلَوَةِ فَأَغْيَسُوا وَجُوَّهُكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَآفِقِ وَأَسْحَقُوا أَيْرَهُ وَسَكِّرُوا وَأَرْجَحُوا إِلَى الْكُحُّبِينَ إِذَا سَكَنَّا جَنَّٰبًا فَأَطْهَرُوا وَإِذَا سَكَنَّا مَرَضًا إِنَّكُمْ أُولُو سَفُرٍ أَوْ جَاهَةٍ أَحَدُ عَدَمْنَّكُمْ مِنَ الْعَذَابِ أَوْ لَمْ يُسْتَمِرَّ الْبَيْنَاءُ فَلَا يَنفَّذُوا أَمَامَهَا فَتَيَّمُّوا أَصْعُدًا ۖ تُطِبَّ فَأَمْسِحُوا وَجُوَّهُكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَطْهَرُوا إِنَّ بَيْلَاءَ إِذَا جَاءَ الْحَيَّازُ مِنْ حَرْجٍ وَلَا يَكُن يُرِيدُ لَبَطْهُ كُرْمَ ۖ قُلُوهَا عَشَّرُوهَا عَلَى عَشِرَةِ عُشَّرُوهَا عَلَى عَشَّرَةِ وَلَا كُنْ تَتَشَرَّكُوا وَلَا كُنْ تَسْمَعَنَّهُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ وَمَحْطُورٌ وَلَا تَفَكَّرُ ۖ فَإِذَا قُسِّمُوا سَمَعُوا وَأَطُعُّوا وَأَنْفَعُوا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِ ۗ يُوْلَى الْأَصَدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا صُوْفَتُوْا أَفْقَهُمُ ۗ الَّذِي يُهْدِيهِ الْقَيْسِ وَلا يَجِرُّونَ مَيْتَانَكُمْ شَنَّانَ قَوْمِهِ عَلَى الْإِلْقِافِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَعْمَلُوا أَمْثَالَ مَنْ اتَّقَىَ وَأَتْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللهَ خَيْرٌ يُطَمَّلُونَ ۚ وَعَدَّ اللهُ الْآمِينِ أَمْنُوَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِهِمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرٍ عَظِيمٍ
والذين كفروا أو كذبوا إيايتنا أولئك أصحب الجحيم. يا أيها الذين آمنتما أدعوكم أجمعتم على الله علّيهم إذ هم قوم أن يبسطوا إيمانهم وأيدهم فكفر أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله قلّتم كل المؤمنون وفد أحد الله ميّت بني إسرائيل وعَشَّرت نوح نوحاً عسرةً يفتب وقاً لله إلى مجمع أئمة أقسموا الصلاوة وآيتهم الركوة وءامسن نبيٍّ غريبًا وعرزتهم ورثوه وأقسموا الله قرضاً حسباً لأكفرن عن كرباسياً يحسبون لأخلصهم جنّت تجري من تحتها الأنهار فمراجعين بفعل نعم الله عليه فما جرى براء يؤذين في وقائع أقوالهم مميشهم لمكهن وجعلنا قلوبهم قلنسية يحرقون الصلال على موضعهن ونسوا أخطائهما فلما جاءوا به ولا نزال نطمئن على خانمهم منهم إلا قليلاً مهتماً فأتٌع عنهم وأصبح إبن الله يحب المحسنين
وَهُمُ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَّرْنَا حَتَّى نَصَبْنَا هُمْ وَنَسَبِّبْنَا الفَخْرَ وَنَضْرَبْنَا لَكُمْ عَدَاءً وَلَبَغْضَاءٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسُوْفَ يَبْتَغُونُ اللَّهَ بِمَا يَأْتَى أَيْضًا ۚ يَتَأَهِّلُ الْحَكِيمُ قَدْ جَاءَ كَذَٰلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كَانَ تَحْفَزُونَ مِنَ الْحَكِيمِ وَيَعْفَوُ عَنْ كَثْيِرٍ ۖ فَقَدْ جَاءَ حَكِيمٌ مِّنَ اللَّهِ نُورُ وَحَكِيمٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بَيِّنًا مَّنْ أَتَبَعَ رَضُوَانُهُ سُبُلَ اللَّهِ وَيَخْرُجُونَ مِنَ الْحَقِيقَةِ ۖ أَلْحِقُوا مَعَهُ الْبَاطِنَ وَيَهْذِي لَهُمْ إِلَى صِرْطَ مَسْتَقِيمٍ ۖ لَقَدْ سَأَلَ الْمَتَّبَحُ بَلَغَ أَنَّ اللَّهَ مَسِيحُ عِيْنٍ مِّنْ عِنْدِهِ قُلْ فَأَمَّلُوا مِنْ آيَاتِنَا إِنَّآ أَرَادُ أَنْ يَهْلِكَ الْمَسِيحُ آتِيَ مِنْ آتَى مُرْيَمَ وَأَمَّهُ وَمَنِ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَحْكُمُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَقَالَتْ الَّذُينَ يَهَودُونَ وَالَّذِينَ تَسَسَرَى ثَلَاثُ أَبْنَىَ اللَّهُ وَأَحْبَبَهُ وَقَالُواُ قَلُّواُ فَإِنَّ اللَّهَ يُعْيَذُكُمْ بِذَلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ مَالِكٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضِ وَمَلَكَتُهُمُ الْمُسْتَقِيرُ وَلَيْنَ أَتَأْهَلَ الْكِتَابُ قَدْ جَاءَ كِتَابٌ رَسُولُ الْمَهْدِينَ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُولِ أَن تَقْوَوْا مَنَاءً مَّنْ بَشَرٍ فَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَافَ وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَافَ وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَى وَلَا يَنْبِئُكُمُ الْخَيْرُ إِلَّا مَنْ خَفَيْ
قال عمو موسى إن آن ندخلها أبدا ما دام المؤيدين فاذهب آنت ورقبك فقضيتنا إن هنا ناقعنا بعدون قال ربي إني لا أملك إلا تفسير واحي فأفرق بيننا وأبيك ألقوم الفرسين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على ألقوم الفرسين واتعل عليهم بآبئهم إدم بالحق إذ قرأتم قرأنا ففسيل من أحدهما وليتقبلا من الآخر قال لاقتئلك قال إنما يتقبل الله من المتينين إن بسطت إلى يدك لتقتاني ما أنا بسبط يدي إليك لأقتئلك إني أحاف الله رب العلوين إني أريد أن تبوأ بالثين واتمك فتكومن من أصحاب النار وذاك جزءاً من الطليمين قطوعته لله نفسه فقتل أخيه فقتله فأصبح من الخمسين فبعث الله عز وجل يبحث في الأرض ليعرف كيف يواري سوء أخيه قال ينوي أخي أعجزت أن أسكن مثل هذا الغراب فأولى سوء أخي فأصبح من النذرمين
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن الله من قتل نفسه إغري نفسه أو قتل في الأرض فشان أقاتن الناس جميعاً ومن أحبها فكأنه أحب الناس جميعاً وقدم جاؤه تهمر رسولنا بالبيت تتم أن كنت كثيراً مثبت بعد ذلك في الأرض لمصرقوت إنما جر والذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلون أو ينصبوا أو يقطع أيديهم وأرجلهم فمن خالف أو يعنقوين الأرض ذلك لهم خزية في الدنيا ولهم في الآخرة عداب عظيم إلا الذين تتوبوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يتلىها الذين إنما أتقو أبا الله وآباؤكم وآباؤكم إلى الوسيلة ويجهدهم في سبيله وعليكم تقبلون فإن الذين سكنوا الأرض لوان لهم ما في الأرض جميعاً مسألة معه ليقيصدوا بيه من عدا بيوم القيامة ماتقبل منهم وله عذاب أليم
يجيدون أن يخرجوا من النار وفماهم يخرجين منها وله رعدة مقيمة والسارق والسارقه فأقطعوا أيديهمما جزاءً بما حسبوا من الله ولله عزٌ وجل حكيما فمن تاب من بعدي ظالمه وأصلح فإن الله ينوب عليه بإذن الله غفورٌ رحيمٌ أتتم كل آلهة في سبيل الله ملك السماوات والأرض يعبد من يشاء وعفّر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يسألها الرسول لا يحزنك اللاتين يسبرعون في السفر من اللاتين قالوا أمنا يا أقوهيهم وآمر تؤمن قولونه وما أن اللاتين هادما يسمعون للحكمة سمّعوا لقولهم أن أتيسك هذا فقد اتخذوا أن أتتونة فأحسروا ومن يريد الله فتدْفِنْهُ فإن تمّ لاقه من الله شياً أو لا شياً لذين لا يردن الله أن يطهَرُ قلوبهم لهُم في الدنيا جزى ولهُم في الآخرة عداب أعمى كبير
سمعنون للذين أسلمون للسححة فإن جاء وكفر حكمتم بينهم أو أعترض عنهم وإن تعرض عنهم فإن يضرركم شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بإقصاط فإن الله يحكم المقيضين 44 وسياك محكمونك 
وعند هم التوراة فيها حكم الله ثم تولوا من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 43 إننا أنزلنا التوراة فيها عبد ولورد حكموها الذين أسلموا للذين هادوا والرشديون والأثواب بما استخفاظوا من الكتب الله واعليته سهداه فلا تخشو الناس وأحسرو ولا تشرروا بأي ذي ثمانة ألفلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المكفرون 44 وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والأعين بالنواكف بالألف والأذن بالسيس بالألف وجموح قصاص فمن تصد فهبه فهو كفارة الله ومن لو أحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 45
وفقًاً على آثارهم يُعَيِّنِي أَبِي مَرْقَةٌ مُصَدِّقًا لأَلَامِيَان يَديه من التوراة وَقائِبةٌ الإنجيل فِيهِ هَذَا وَنُورٌ ومَصِدَّقًا لَامِيَان يَديه من التوراة وهُدى وَمَوَاعِظَةً لَلطَّقِين وَلِيَهْكِرُ أَهْلَ الإنجيل بِمَا أنَّزِلُ اللَّهُ فِيهِ وَمَن أَرْجَحُهُم بِمَا أنَّزِلَ اللَّهُ فَأَوْلِئِكُ هُمُ الفِلِسْفُونُ وَأَنْزَلَهُ إِلَيْكَ الَّذِي كَتَبَ بِالْحَقِّ مَصِدَّقًا لَامِيَان يَديه من الحق يَمَنِي وَمُهْيَمًا عَلَيْهِ فَأَحَكِمُ بِنِيْهُم بِمَا أنَّزِلَ اللَّهُ وَلَا تَبِعَ أَهْوَاهُم عَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لُوْحَةً إِلَيْكَ لَيَجْعَلُهُ مُأْمَةً وَحِدَّةً وَلَكِن يَتَأْثِرُونَ فِي ما يَنْتَكِرونَ فَأَسْتَبْقَى أَحْيَاتُهُ إِلَى اللَّهِ مَرْجَعُكُمْ جَمِيعًا فَيَنْتَكِرونَ بِمَا كَتَبَ فِيهِ تَحْكِيمُونَ وَأَنْ أَحَكِمُ بِنِيْهُم بِمَا أنَّزِلَ اللَّهُ وَلَا تَبِعَ أَهْوَاهُم إِنْ تَوَلَّوا فَأَعْمَلْنَا عَلَيْهِمْ نَكَبًا وَأَفْتَرَىَ اللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِخَبَرٍ مَّعْنِي فِي فَتْرَةٍ كَبِيرَةٍ مَّنْ أَنْتَ لَهُ أَيَّامًا يُؤْتُونَ وَعِيدًا مَّنْ أَنْتَ لَهُ أَيَّامًا يُؤْتُونَ
يا آيها الذين آمنوا لا استخفوا ولا تظاهروا بالنصرى أولياء بعاصمهم أولياء بغض وفرن يتولهم معمرون. منهم إن الله لا يهدي كثيراً من أهل الطالبين. فترى الذين في قلوبهم مرض يستغرون فهم يقولون تحشي أن تصيبنا دائرة فنرى الله أن يأتي بفتح أو آمر من عنده فيصبحون على ما أسرءوا إليه أنفسهم ندمين. ويجول الذين آمنوا أهولاء الذين أقسموا بالله جهد أيضهم إنهم لمُمكنون حيث أعمالهم فأصبحوا أُخسرين. يا آيها الذين آمنوا ابتمهم من يرشد من كفر عين دينه فسوف يأتي الله يقوم يجعله ويهزمه أذله. على المؤمنين أُعزة على الكفار يجهدون في سبيل الله ولا يفقو لومة له لا يذك فضل الله يُؤتيه من يشأه والله وسع علیهم إتماماً وكان الله عرسلاً وأن الذين آمنوا يقيمون الصلاة ويزودون الزكاة وهزركمون ومن يتول الله ورسوله ولا الذين أمنوا فإن حرب الله هو الغالبون يتألقها الذين آمنوا لا استخفوا وذكر الذين أتخذوا وأدبنكم هزواً وعليكم من الذين أولوا الكعبة من قبلك وذكره أولاً وآنتو لله إن كنتم مؤمنين.
وإذا ناديتهم إلى الصلاة أخذوها وها هُزُوا وَلَعَبَا ذَلِكَ بَيْنَهُم مَّا يَعِقَّبُونَ
لا يَعِقَّبُونَ ۖ قُلِّ يَتَأَهَّلُ الْكَتِبُ هُل تَتَقَمَّونَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَمَا نَزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَسْتَرَكَرَ فَيُصِفُّونَ
قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَشْرُوعٍ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عَنْصِرِهِ وَعَضْبَ
عَلَيهِ وَجُعِلَ مِنْهُ الْقِرَةَ وَالْخَتَامِ وَعَدَّ الْطَّغِيعُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ أَسْرُ
مَكَانًا وَأُصِيبُ عَنِ السَّوَاءِ السَّيِّئِ ۖ وَإِذَا جَاهَرَوْا كَفَّارُوا أَمَّا وَقَدْ
دَخَلُوا بِالْكِفَّرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۖ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا كَانُوا يَكْفَرُونَ
وَتَرَى كَيْبُرَ آنِمُهُمْ يُسَرِّعُونَ فِي الْقُوَّةَ وَالْعَدُوْنَ وَأَكَلُوهُ
السَّحْطَةَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ أَلَوْ يَنْهَهُمُ اللَّهُ الْرَّسُبِيْنَ
وَالْأَخْبَارُ عَنْ قُوْلِهِمْ إِنَّهُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ وَأَكَلُوهُمُ السَّحْطَةَ لَيْسَ مَا كَانُوا
يُصِفُّونَ ۖ وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدَّ أَلِيُّ ‏ۖ مَعْلُوَةً عَلَّتْ آيَدِهِمْ وَلَعَنُوا
بِمَآ أَلُوَّا أَلَّا يَدَّ أَمْسِكُوا مَبْسُوتٌ يَنفَعُ كَفَّ يَشَاءُ وَلْيُزِيدَنَ كَيْبُرًا
مِنْهُمْ مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طَغِينًا وَكُفْرًا وَأَقْتَلُوا بَيِّنَاهُمُ الْعَدُوُّ
وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلُّمَا أَوْفُوا وَأَنَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا
اللَّهُ وَيَسَّعُونَ فِي الْأَرْضِ فُسَادًا وَأَلْلَهُ لَا يَحْبُبُ الْمُفَسِّدِينَ
ولو أن أهل الكتاب امتدوا أو أتفقوا لكثروا عليهم سَيَتَانُهُمْ ولأدخلنِهمْ حِجْتِ التَّعِيزٍ ۖ ولأوفُوُا أقاموا التوراة والإنجيل وما أنازل إليهم من رَبِّهِمْ لأسكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فريق منهم أمة مُقتصدة وِكَثْرِيمْنِهِمْ سَأَءًا مَّا يَعْمَلُونَ ۖ ذَٓا أَيُّهَا الَّذِينَ اسْتَغْنَى نَبِيُّ مُصْرَفٌ بينَّ مَا أنزَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِنَّا لَفَعَّالُونَ فَسَا بَلْغَت رَبِّكَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي أَلْفَاظَ الْكُفَّارِۚ قُلْ يَتَأْلَِّهِ الْكِتَابُ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىْ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنَزِّلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ لَوْ يَزِيدُنَّ كَثَرَاءً مِنْهُمْ وَمَا أُنَزِّلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طَغْيَانًا وَكَفُرًا فَلَا تَأْسِ على الْقُوَّةِ الْكُفَّارِۚ إِنَّ الْكُفَّارِ يَفْتَنُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادَأَوْا أَوَّلَمْ يَكُونَنَّ لَهُمْ وَلَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَلَهُمْ مَنْ أَخْرَجَهُمْ وَلَقَدْ أَخْذَنَّا مِنْ بِنْيَ إِسْرَاعٍ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا كَمَا أَجَاءَ هُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فِي رَيْفٍۚ فَخُذُوهُمْ وَفَرِيقًا يَقُولُونَ
ولا تأتيوا في نارٍ فوق فهموا أو صمعوا أو تتاب آيت الله عليهم طُور

عليهم طُور

علموا أو صمموا كثيرُ فهمهم والله بيصير ما يعما ملود

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح

يدني إسحاق يعلمون أى الله ربى وربكم إنه من يشركون

یهود في قدحرو الله عليهم الجنة وما أنزله النار وما

لاظلمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إت الله

شالى ثلاثين وما من إله إلاأ الله واحد وإن لم ينتهوا

عمامعولون لممسى الذين كفر وأمنهم عداب أليم

أفلا يتوبون إلى الله ويسلمع فونه والله عفور رحيم

ما المسيح بن مريم إلا رسول قد حلت من قبلي الرسل وأمه

صدقة كان أبا أطلال الطعام أنظر كيف بنين لهم الآخر

ثم أظفر أن توقفون قال أعبدون من دوبي أنت الله ما

يملك كوكبة ولا تفقوا ولله هو السميع العليم

قل يتأهل الكتاب لانفعلوا في دينكم غير الحق ولا تسفعوا أهواء

قوم قد صلى وأصموا أحب وأصموا أحب وأصلوا سوء السبيل
لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَعْدِ إِسْرَأَىٰلٍ عَلَى لِسَانِ
دَائِدَ وَإِسْرَىٰلِلَّهُ مَرَّ مَرَّ مَنْ دَائِدَ وَإِسْرَىٰلُ إِسْرَأَىٰلٍ مَّعَهُ وَكَانَ مَعَهُ رَبُّهُ
يَعْتُدُوُّذُ بُعْتُوٓذُ بُعْتُوٓذُ مَّا كَانَ أَلاْ يَسْتَفْلَوۡنَ عَن مَّنْ يَفْعَلُوهُ
لَيَبْسِ مَا كُنَّا نَفْعَلُوٓذُ تُرَاكَتْ كَثِيرَ أَنْتُهُ
يَتَوَلَّوۡنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَبْسِ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ
آتَفْسُرْنَهُمْ أَن سَخَطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَقَدۡ أَفۡتَتَهُمْ
خَلْدُوۡذُ وَلَوۡ كَمَا أَوۡيَ مُونَاتٍ بِاللَّهِ وَالرَّحْمَةِ وَمَا
أَنِذِرْ إِلَى مَا أَتَى أَخۡدَعُوهُمْ أَوۡلَى أَيۡنَا وَلَا إِنَّ كَثِيرًا
مَّثُّرُ قَفۡسُوٓذُ لَتَجۡدَنِ أَضۡدَ أَلۡتَنَاسٍ عَدۡوَةً
لَلَّذِينَ أَمَنَّا لِلَّيۡهُودِ وَالَّذِينَ أَشَرَكۡوَآ أَوۡ تَجۡدَنِ أَقۡرِبۡهُمۡ قَوۡدَةً لِلَّذِينَ أَمَنَّا لِلَّذِينَ أَوَّلِي أَيُّنَا وَأُنَّا نَصَرُّهُمۡ
ذَلِكَ بَأَيۡنَآ مِنۡهُمۡ قَتِيسِيۡسِيۡسَ وَرَهۡبۡتُنَا وَأُنَّهُمۡ
لَا يَسۡتَكۡرُوۡذُ وَإِذَا سَمِعُوا أَلَّا يُنَذِّرُۡ إِلَى
الرَّسُولِ تُرِىٓ أَعۡيُنُهُمُ تَفَبۡصُ مِنۡهُ مَعَ مَعَ مَعَ مَعَ
مِن أَلۡحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا امۡنَآ أَسۡتَكۡبِرۡنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ
سورة التاسعة

وَمَا نَأْتَناَ لَوْ نُؤْمِن قَالَهُمُ الَّذِينَ أُوْلَى الْأَمْوَالَ وَأُوْلَى الْمَالِ وَأُوْلَى الْأَبْنَاءَ وَأُوْلَى الْأَذْنَابَ وَأُوْلَى الْأَوْلَادَ

فَأَتَبَعُوهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا وَأَجْنَبْتَ 

تَجْرِي مِنْ تَحْيَاتِهَا الأَنْفُسُ الْخَلْقِينَ فِيهَا وَذَلَّلَ جَزَاءَ 

الْمُحْسِنِينَ وَأَلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِهَا تَابِيِّنَٰتُهُمْ أُوْلَئِكَ 

أَصْحَبُ الْجَهَرِيَّةَ يَتَأَيَّاهَا الْذِّينَ أَمَّنَّا لِأَحْسَرُهُمْ \n
طَيْبَتَ مَا أَحْلَ اللَّهُ لَهُ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللَّهَ لَا يَجِبُ 

الْمُعْتَدِينَ وَسَيَسْأَلُوْا مَا زَرَعُوهُمْ فِي النَّارِ حَتَّى جَعَلَهُ فَلَا طَيْبَتُ لَهُمْ 

وَأَنْفَقُوا اللَّهُ الَّذِينَ أَنْصَمُّنَّهُمْ بِعَمْلِهِمْ وَمَوْمِعُونَ لَا يَأْتِهِمْ كُمُّ اللَّهُ 

بِالْلَّهِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَا يَأْتِهِمْ كُمُّ اللَّهُ بِعَاقِبَةٍ أَيْمَانِكُمْ 

فَكُنْتُمْ فِي ضَلَاطٍ عَضُرًا مُّسَبِكِينَ مَنْ أَوْسَطَ مَا تُطَمُّعُونَ 

أَهْيَكُمْ أُوْسُوْنَهُمْ أَوْ تَحْيِيزُ رَقَبَتُهُمْ فَمَنْ أَفْقَهُ يَقِمُ صَيْامٌ 

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفُرْتُ أَنْفُسَكُمْ إِذَا حَافَضُوا وَأَحْفَظُوا 

أَيْمَنُكُمْ كَذَٰلِكَ يَعْمَلُونَ اللَّهُ لَكُمْ أَيْمَانًا لِكُلِّ كُفَّارٍ لَّهُمْ لَعْلَمُ تُشْكِرُونَ 

يَأْتِهِمْ الْذِّينَ أَمَّنَّا إِنَّا أَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ أَيَّامِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَنْصَبِ وَالْأَزَلْجِ 

يَجْعَلْ مِنْ عَمَلِ الْشَّيْطَانِ فَأَجْنَبِيَّةً لَّهُ لَا يَكُونُ تْفَسِيحُونَ
إِنَّمَا يَرِيدُ السَّيِّتَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعُدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي أَلْحَمِرَةِ وَالْأَمْسِرِ وَيُصَدِّقُكُمْ عَنِ ذِي حَكْمَةِ اللَّهِ وَعَنِ
الْصَّلَاوَةِ فَهُدِّيْنَا مُسْتَهْيَوٍّۚ وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا
الرُّسُولَ وَأْخَذُوا أَنْ تُرْبَحُوا فَإِنَّمَا يُرْبِحُ عَلَى رُسُلِ اللَّهِ
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ الَّذِينَ أَمَّنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِيحَةَ
جَعُّلَهُ فِي مَثُولٍ إِذَا أَنْتُوْا مَا أَنْقَوْاْ وَأَصْلَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِيحَةَ
ثُمَّ أَتَقَوْا وَأَمْسِكُوا أَنْقَوْاْ وَأُحْسَنُوا لَوْلَا يَحْبُبُ
الْمَحْسُونِ يَقِيَّهُ أَنْتُوْا أَمَّنَوْا وَعَمِلُوا الْآلِهَةَ نَجَاٰءَةً
مِنَ الْصَّيْبَةِ وَالْعُسُلٍٞ أَيْنِكُمُ وَرِيَاحُكُمُ ليُعَلِّمَهُمْ مِنْ يَغَافِلُونَ
بِالْغَيْبِ فَمَا أَعْتَدُّوْا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا عَذَابٌ عَلَيْهِمْۚ إِنَّا أَنْعَمْنَ
لَهُمْ أَنْتُوْا لَا تَقْنُعُوا الْصَّيْبَةَ وَأَنْسُمْ صَحِيرٌۚ وَمِنْ شَمْسِهِ
مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدُونَ فَجَزَأُكُمُ مَثْلُ مَا قَتَلُوا مِنَ النَّعْمَةِ يَحْكُمُ بهُ ذَوَاءٌ
عَلَىٰٰ مِنْكُمْ هَذَا وَيَلْبِغُ الْكُبْرَىَّ أُوْفِقْتُنَا طَعَامُ مُسَكِّينٍۚ أَوْ عَدَّلُ دَاكَٰلِصِيٰمَا لِيُذْوَقَ وَبَالْأَمِيرِ عَلَىٰ عَفَا اللَّهُ عَمَّا
سَلِفُ ﻲْمَعَ عَمَّامَ فِي نَقِيمٍ مِّنْهُ مَنْهَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذَوَاتِ القَيَامٍ
سورة البقرة

الأصر الصادق

أجل لكم صيد الله وصيدهم، م сент على دينكم، وسارد
وخرطة على عصيدة للبن ماء ماء ماء ماء. وانتقوا الله الذي
إليه تمشرون ۶۶ جعل الله الصادقة البيالت الحرم.
فيما للناس ولشهر لحم وله دين وله دين دين دين.
أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل
 شيء عليم ۶۷ أعلم أن الله شديد العقاب وأن الله
عفو رحب ۶۸ ماعلي الرسول إلا البلغ وله يعلم وما
تبذون وما تمتكم ۶۹ قل لا يسنوي الحبيب والطيب
ولو أعبجاك سكة الحبيب فاستقروا الله يتوب أولى الألب.
لعلكم تفلجون ۷۰ يتأبى الله هذه امتنوا لا تستمروا
لا إله إلا هو إن بعثكم سوء فإن تستمروا واعتها جهين ينمز
القرير أن بعثكم عفا الله عندهي وألله عفو حليم.
قد أسألنا قوم من قبلكم قام أصبحوا أيها الكافرون ۷۱ ما يجعل
الله من بشرية ولا سابة ولا وصلة ولا حرام ولا حق.
لكن الذين كفر وايا فبرونا على الله أكلذب وأتيهم لا يعقولون.
وإذا قيل لهُمْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا يَعْبُدُوا مَا آتَى اللَّهَ وَلَا الرَّسُولَ قَالُوا أَحْسَبْنَا ما وَجَدْنَا عَلَيْهِمْ إِبَأَءًا نَّا أُولُوْسَكَانَ إِبَأَءًا كَانُوا يَعْلَمُونَ شَئْناً وَلَا يَعْلَمُونَ ۚ يَأُوْلِيَ الْدِّينِ ۖ أَمْ وَقَوْلُهُمْ أُنْفَسُكُمْ لا يَضَرُّكُمْ مِن ضَلْلِ إِذَا أَهْتَدَّيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۚ فَيَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الْأَيَمُّ ۖ أَمْنُوا أَنْ سَبَقَ ۖ بَيِّنَّكُمْ إِذَا أَحْصَرْتُوا أَحْدِثُوا ۚ عِلْدِ مِنْكُمْ أُوْلَى ۖ آخِرَانَ مِنْ غَيْبٍ ۖ إِنَّ أَسْتَضْيَعْتُمُّ فِي الْأُرْضِ فَأُصْبِحُتُ مَصِيبَةً أَمْوَةٌ ۖ تَحِيْسُونَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ أَلَّا يُصَلُّوا فِي قَيْسِمَانِ ۖ إِنَّ رَبَّكَ كَانَ عُنْسَ بَيْنَهُمْ فَإِنَّهُمْ ۖ فَإِنَّ عُنْسَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَنْ هُمْ أَسْتَتَحَّوْا إِنَّمَا فَتَاخَرَانُ يُقُومُانَ مَقَامَهُمْ مِنْ أَلْيَنِ ۖ أَسْتَتَحَّوْا عَلَى هُمْ أَوْلِيَانِ ۖ فِي قَيْسِمَانِ بَيْنُهُمْ لَسْتَنَّ ثَانِيَانَ ۖ ذَٰلِكَ أَنْ يَأْتِيَنَّ إِلَى الرَّحْمَةِ عَلَى وَجِيْهَهَا أُوْلِيَانِ ۖ أَوْ يَأْتِيَنَّ إِلَى النَّارِ أُوْلِيَانِ ۖ فِي قَيْسِمَانِ ۖ وَأَمْنُوا آوِيَّاً إِلَى اللَّهِ وَأَسْمَعُوا وَأَلْهَمُوا وَأُهْدِيَ الْقُوَّمَ الْفَسِيقِينَ
یومَ نَجِّمَعُ اللَّهُ الرُّسُلُ فِي قَوْلٍ مَا دَادَ أَحْجَبَرُواْ وَلَا أَعِلِمُونََ
ِإِنَّا أَتْنَى عَلَمَ الْعَيْبَٰثٍٗ إِذَّ قَالَ اللَّهُ ﺎٍيُلُويَّ مُهَيَّسًا أَنَّ مَرْيَمَ
َأَذَكِّرْنِي عَلَىٰ عَلُوٰىٰكَ وَعَلُوٰىٰ لِدِيَكَ إِذْ أَيْدِنَاكَ بِرُوحٍ
الْكُصُرِّ تَحْكِيمُ الْمَنَاسِبِ فِي الْمُهَيْدِ وَجَهَّالُ وَإِذْ أَعْلَمُنَا
الْيَكِبَّةَ وَالْحَكِيمَةَ وَالْبُرُورةَ وَالْمِلَّىٰ٥٤ إِذْ حَيَّلْنَ أَنَّ
قال عيسى ابن مريم لله ﷺ: إن أرسلتني لنعيد الأولاد والآداب وإخريجهم من عينسراتهم. 

قال الله ﷺ: إن مبشرتي عليهم فسمعوا بها. من كفر بكلمته منكم فأعدوا ما كفروا بعد ذلك. 

وأيدها ميليشيا من دون الله ﷺ. قال الله ﷺ: سبيحنا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحكيه إن كنت قلته. فقذف عمانيه. تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت عالم الغيب. 

ما قال لههم إلا آمنتن إذ أن أعبدوا الله ﷺ. وربكم وكذبت عليهم. شهيدًا مأمونًا فيهم فكانت نذرتهم كفت أن أت الرقب عليهم. وات تاركًا علواً سهيدًا إن تعبدهم فإنهم عباد أكذب. 

 تعالى أنهم فإنكم أنت الغزي العظيم. قال الله ﷺ: هذا يوم ينفع السددين صداقهم لهم جنت مجزية من تحتها الأنهار الجميلة. فيها أبدًا ليس فيه عينهم ورضوانه عذابها ذاك الفوز العظيم لله ﷺ. ملك السموات والأرض، وبأيده و هو على كل شيء قدير.
سورة التوبة

سورة التوبة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل العليمت
والمولى نعمة الذين سفروا أربيعهم يغدر لوت
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله أربعين سنة.
ثم أنتم تتمرون و هو و ا لله في السماوات وفي الأرض يعمل سركر
وحفر لكم تعلمت ما تكسبون وماتأثبكم عن خالد نعيم
إذ ابت رأيتهم إلا كانوا أوعيتهم مغرضين
فقد كذبوا يا ناطق لما جاءهم هون سفو يأتيهم منهم أنتو ما كانو يربكون
أزلوا كأهل كاهن من قبلهم من قرى ما كانوا يسكونون
ما زلتم كلكم خدمتكم السماوات عليهم قد زاروا وجعلتم الأنهار
تجري من تحتهم فأهل كاهنهم يذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرى
نحن و نوزلت عليكم كتاباً كتبنا في قرطاس فما سوى يا يديهم
فقال الذين كفر وا إن هذا الإسحؤون و قالوا و ما أنزل عليه ملك و أوترنا على ملكاً لقضي الأمرض لا ينطقون

128
ولا يجعلن له ملكاً لجعلنه رجلاً وللبسن علية يمهم
يلبسون ولا يهتم بما في أوjoined to 10 ينتظر وسقيف كان على ما يكذب
يتقى الرحمة ليجمعه إلى يوم القيامة لآب
في ذين حسرها وأنفسهم فهم لا يؤمنون
وأيما في الليل والنهار وهب السمون والارض قل لله كتب على
ماسك في الليل والنهار وهو السميع العليم
قل أعت الله أنت وقد أنفا اتفا السمون والأرض وهم
طيبون ولا يطعنون قل إني أمرت أن أكون أول من أسألة
ولاتكون من المشركين قل إني أخف فإن عاصب
زيدي عند يوم عظيم من يصرف عنه يوم الدين فقد رحمه
وأيما القفر المبين فإن يمساك الله يصبر فلا كأشف
له إلا هوا فإن يمساك يخبر فهو عل جمل شيء وقيل هو
وهو الفاء هفر فوق عاده وهو الحكيم الحكير

129
قُلِّ أَيُّ نَّاسٍ أُكْبِرُ شَهِيَّةٌ فَلِيَّ اللَّهِ شَهِيَّةٌ وَيَتَكَوَّلُوُهُ وَأَخْرِجِي إِلَيْهِ هَذَا الْقُرْآنَ لَا تُذَكِّرُهُ مَعَ ﷺ وَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ فَهُمُ الطَّاعُونُ أَخْرِجِي إِلَى ﷺ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِيدٌ وَاتَّبِعْ أَمْرَيْنِهِ يَقُولُونَ أَلَمْ نَكُنَّ هِيْزَةً نَكُ نُصْرَكَ وَأَتَى ﷺ ۚ حِيَرُواٰ أَنفَسَهُمُ الْقُرْآنَ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمَ مِنْ اْتَّبَعَ ۚ أَيَّدِي اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَادِقِينَ وَأَرْضَى ۗ أَلَمْ تَكُنَّ الْأَرْضُ لَكُمْ وُجُوعًا فَلَا يَقُولُونَ أَلَمْ تَكُنَّ فَتَنَّ ۖ إِلَّا أَنِّي قُلْتُ أَنَّمَا ءَاتِيَتِي عَلَى أَيَّامٍ أَيَّامًا ۚ إِنَّهُ لَا يَقْلَعُ الْأَلْطَابُونَ ۚ وَقُولُواْ خَضِرُّوهُمْ ۗ إِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ كَمَا رَى ۚ فَكُلُّ نَاسٍ فَتَنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ غُفُورٌ رَحِيمٌ ۗ أَطْلُبُوْنَ مَا كَفَّرَهُ ﷺ وَأَنْسَى مَا كَأَنَّهُمْ كَنُوا يَقْرَأُونَ وَمَنْ يَشَاءُ عَلَى أَنفَسِهِ بِضَلَّةٍ عَنْهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَا نَّهُ تَشُرُّونَ ۗ لَوْ آخَرُوْنَ أَذْهَبُوا فَقَطَّٰلُوُنَّهُمْ ۚ فَبَلْ ۚ أَذْهَبُوا إِلَىٰ أَخْبَارٍ قَالُوا إِنَّ ۚ وَأَذُّنُواْ لِلَّذِينَ أَمَاتُوهُمْ وَمَثَّلُواْ الْأَمْرَ بِمَآ أَخْطَأَتْ ۗ وَأَذُّنُواْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَخْفُوهُ كَمَا خَفَّى ۚ وَأَذُّنُواْ لِلَّذِينَ ۚ قَالُواْ إِنَّهُمْ أَمَاتُوهُمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ ۗ وَكَيْفَ أَنْفِقُ مِنْ مَوْجُوبِهِهِمْ ۚ وَأَذُّنُواْ لِلَّذِينَ أَعْلَمُواْ مَا يَكُونُ مِنْهُ ۚ قَالُواْ إِنَّهُمْ أَمَاتُوهُمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ ۗ وَأَذُّنُواْ لِلَّذِينَ أَعْلَمُواْ مَا يَكُونُ مِنْهُ ۚ قَالُواْ إِنَّهُمْ أَمَاتُوهُمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ ۗ وَأَذُّنُواْ لِلَّذِينَ أَعْلَمُواْ مَا يَكُونُ مِنْهُ ۚ قَالُواْ إِنَّهُمْ أَمَاتُوهُمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ ۗ وَأَذُّنُواْ لِلَّذِينَ أَعْلَمُواْ مَا يَكُونُ مِنْهُ ۚ قَالُواْ إِنَّهُمْ أَمَاتُوهُمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ ۗ وَأَذُّنُواْ لِلَّذِينَ أَعْلَمُواْ مَا يَكُونُ مِنْهُ ۚ قَالُواْ إِنَّهُمْ أَمَاتُوهُمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ
بُلِّدًا أَلْهَمَّةُ كَأَوْلَى عَقُفَ وَلَوْرَدَ وَالعَادُ وَلَيْلَةٌ أَهْوَأَعَنُّهُ وَأَلْهَمُّ كُبْرَىٰ.٥٠ وَقَالَ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنِّي إِلَّا أَحْيَانِيَا الْأَرْضُ يَا مَلَكُ الْرُّسُلِينَ٢٩٠ يَصْحَبُونَ٢٩١ وَلَوْ تَرَى إِذَا وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَّى هَذَا بِلَحْقِ قَالَ أَيُّهَا الْأَرْضُ إِنِّي لَيْدَنَا عَدَابٌ يَمْسَكُكُمْ فَإِنَّكُمْ كُفُّرُونَ٢٩٢ قَدْ خَسَأَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِيَقِيَّةِ اللَّهِ حَتَّى٤٠ إِذَا جَاءَ نُمَّا أَسَاطِعُ بَعْضَهَا قَالُوا يَحْرَسُنَا عَلَى مَقْرَاطِنَاهَا وَهُمْ يَحْمَلُونَ أَحَادِيث٥١ عَلَى طَهُورِ هُمْ أَلسَانَ مَا يَرُونَ٥٢ وَمَا الْحَيَاةُ الْحِيْثُ إِلَّا لَهُ وَلَهُ وَلَدَائِرُ الْأَخْرَجُ حِيْثُ يُسُقُونَ أَفْلا تَعْقِلُونَ٥٣ قَدْ نَذَّلْتُ إِيَّاهُ لَيْحَرْنُكَ الَّذِي يُقُولُنَّ إِفْلَهُنَّ لَا يُكْبَرُونَ ٥٤ وَلَكِنَّ الْطَّلَامِينَ يَنَايَتُ اللَّهِ يَجْهَدُونَ ٥٥ وَلَقَدْ سَكَبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَّ وَأَعَلَى مَا كَذَّبُوا وَأُوتِيْنَ أَن نُهْمُ نَصْرُهُ عَلَى أَمْرِهِ لَكَ لَكَ أَنتُ بَلَدُ اللَّهِ عِنْدَ الْخَلِيفَةِ ٥٦ وَأَنَّ كَيْبُ عَلِيَّكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنَّ إِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفْقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلُكًا فِي السَّمَاءِ فَأَتِيْنِهِمْ بِجَهَاثِيْهِمْ يَا وَلَسَاءَ٥٧ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدَى فَلَا تَكُونُ مِنَ الْجَهَایِرِ
إِنَّمَا يُسَجِّبُ الَّذِينَ يَسَمَّعُونَ الْمُوَلِّيَّةَ عَلَيْهِ رُؤْيَةً إِلَيْهِ يُرْجُونَ وَقَالُوا لُوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَاتُهُ مِن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ ءَاتَهُ إِلَيْهِ وَلَيْكَ أَسْتَكْثِرَ لَنَعْمَاتُنَّ وَمَا مِنَ الدَّارَةِ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظُلْمٌ بَلْ يُطِيرُ الْجَانَّةُ إِلَىٰ أَمْمٍ أَمْتَالُهَا مَأْفَرُوا فِي الْكِتَابِ مِنْ تَقْدِيِّمٍ إِلَيْهِ يُحْشَرُونَ وَأَلْبَابُ الْجَانَّةِ مُظَيَّرَةُ الْقُرْآنِ وَالْلُّغَاتُ لَبَرَاءَةٌ مِّنْ عِرْضٍ مَّا ظَلَّ مِنْ عَلَاهُ مُكَشِّفٌ ُنِعْمَةً مِّنْ يَدَ اللَّهِ ُميِّتُهُ عَلَىٰ مَن يَعْجُبُ بِهِ عَلَىٰ صَرْطٍ مُّسَتَّقِيمٍ قَلْ أَرَى بِكَ مَنْ أَتَنَّكُ عَدَّابَ اللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُ السَّاعَةُ أُجَيِّرَانِ أَنْ تَسْتَعِينَ اللَّهَ بَالْهَالِكِ وَتَسْتَغْلِبَ الْحَقَّ فِيَكُونُ فِي كِتَابِهِ مَثْنَاءٌ مَّا تَقْدِيِّمَهُ إِلَيْهِ إِنَّ شَاءَ وَتَنَسَّوْنَ مَا تَشَاءُونَ وَلَقَدْ أُرْسِلْنَا إِلَىٰ أَمْـيَةٍ مِّنَ الْمُتَّقِينَ إِلَىٰ أَمْيَةٍ مِّنَ الْمُتَّقِينَ حَدَّدُوا لَهُمْ بِالْبَاسِرَةِ وَالْضَّرَّاءِ لِعَلَمِهِمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَأَنَّ إِذِ يَهْرُونَ بَيْنَهُمْ شَيْئًا وَلَا يُعْلَمُونَ فَلَمَّا قَالَ أَمْيَةُ نَسُوا أَمْيَةً أَوْ أَمْيَةُ نَسُوْنَ أَمْيَةً وَلَمْ يَنْفَعَهُمْ إِذَا هُمْ مُبِلَّسُونَ إِذَا أَفَجُوَّا إِلَىٰ مَا أُتْوَى أَخْذُهُمْ بِغَتَّةٍ إِذَا هُمْ مُبِلَّسُونَ
فَقُطْنَ دَايَرُ الْقُوْمِ الَّذِينَ ظَلَّمُواٰ وَأَحْمَدُواٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَحَدَ الْلَّهِ سَمَعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَلَصَكُمْ عَلَى قُوْلِهِ
مِنِّ اللَّهِ عِيْنَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِأَنْظُرٍ كَثِيرٍ نَّصِيرٍ الْآيَتَ
ثُمُّ هُمْ يُصِدُّونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَذَابُهُ عَذَابٌ أَيْنَ مَّعَكُمْ
بِعَتْةٍ أَوْجَهُرَةً هَلْ يُهَاكُ إِلَّا الْقُوْمُ الطَّلِيمُوْتُ وَمَا
تُرْسِلُ الْمُرْسَأَاتِ إِلَّا مُبَيِّنًا وَمُنْدِينِ فَيَكُونُ فِي أَمْنٍ وَأَصْلَحٍ
فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُجُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِيَتِينَا
يُمْسِكُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانَ أَيْسَفُونَ قُلْ لَا أُقُولُ لَكُمْ
عِنْدِي خُزَيْنٌ اللَّهُ وَلَا عِلْمَ الْغَيْبِ وَلَا أُقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَلَكُ
إِنْ أَتَبَيَّنَ إِلَّا مَا كُتِبَ إِلَى قُلْ هَلْ يُسِتَّوِى الْأَعْمَىَ وَالْبَصِيرُ
فَإِلَّا نَثْكَوْنُ وَأَنْذَرُ یَّكُنِّی الَّذِينَ يَأْتَیۡعُونَ أَنْ يُحِضُّروْنَ إِلَّا
رَيْحَةٌ لِّلْهُرِّمِينَ دُونَهُ وَلَوْ لَسْتُنۡفِهَا لَمَنۡ يَنۡفُقُهَا
وَلَاتَقْرَرُ الَّذِينَ يَبْغُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَةِ وَالْفَسَّاحِ يُرِيدُونَ
وَجَهَّةٌ مَّأْكُولَةً مِّنَ حِسَابٍ بَهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابٍ أَلَّا
عَلَيْهِمْ مِنْ شَيۡءٍ وَقَتَرَدُ هُمُ فَتۡحُوْنَ مِنَ الْطَّلِيمۡيِّ
لا أشعث أهواة قُصْدُ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ سَوْا
بِجِهَالِهِ ثَمَّ تَابٌ مِّن بَعْدِهِ، وأَصْلَحْ فَأَنَّهُ، عَفَوْا رَحِيمُ
وَكَذَّلِكَ فَصَلَّ أَلْبَابِ وَلَمْ تَسْتَنَبِينَ سَبْيلَ الْمَجَرُومِينَ
قُلْ إِنَّمَا أَنَّ أَعْبُدُ أَلْلَهَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَلْلَهِ، قُلْ
لَا أَتَحْلِفُ أَهْوَاهُمُ. قُلْ إِنَّمَا أَنَّمَا أَنْتُمْ مِنْ الْمَهْتَدِينَ
قُلْ إِنَّلَيْكُمْ مَن رَأَيْتُ وَكَذَّلِكَ تَبْتُمْ بِهِ مَا عَنْيَتَكُمٌْ، مَا
تَسْتَعِجَّلُونَ بِهِ إِنَّ أَلْلَهَ يَفْضِلُ الْحَقَّ، وِهْوَ
خَيْرُ الْقَلْبِينِ، فَقُلْ لَوْ أنَّ عِينَيْكُمْ مَا تَسْتَعِجَّلُونَ بِهِ، أَفْضَلُ
الأَمْرِ رَبِّي وَبَشَرُّكُمْ وَأَلْلَهُ أَعْلَمُ بِالْظَّلَمِينَ، وَعَنَّهُ
مَفْتَحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّآ أَهْوَاهُ وَعَلَمَ مِاَفْيَ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّآ يَعْلَمُهَا وَلَا حَبْبَةٌ فِي طَلُوسِ
الْأَرْضِ وَلَا رُطْبٌ وَلَا يَكَامِهَا إِلَّآ فِي هَكَلٍ مُّبَيْنٍ.
وَهُوَ الَّذِي يُتوُفَّى بَيْنَ الْيَلِي وَيَعْلَمُ مَا خَرَجَتْ مِنَ الْنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقَضِّي أَجْلَ مَسِئِي ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجَعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كَسَّرْتُمْ عِبَادَتَكُمْ وَهُوَ الَّذِي هَرَّبَ عَبْدَهُ وَرَسْلُ عَلَيْكُمْ حَفْظةً حُكُمُهُ إِذَا دَلَى أَحَدُكُمُ الْمُوتُ فَوَتَّقَتْهُ رُسُلُهُ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ثُمَّ رَدَوْا إِلَى اللَّهِ مَوَّلَّاهُمْ أَلْحَقَّ أَلْهَهُ الْحُكُومَ وَهُوَ أَسْرُّ الْخَلِیْسِينِۡ ۖ قُلْ مِنِّي نَجِيسُكُمْ ۖ تَطْلَبَ الْبَرْرَ وَالْمُرْفُوعَةُ عَنْهُ، ثُمَّ نُزُلَة وَحْكِيَّةُ أَنَّ أَنْجَانَانَ مَنْ هَذِهِ لَنْ تَكُونَ مِنْ الْشَّرِّيْكِ ۖ قُلْ اللَّهُ يَجِسِّدُ كُونِها وَمِنْ كُلِّ كَرِّ ۖ فَأَنْتُمْ تُشَيْرُونَ ۖ قُلْ هُوَ الَّذِي قَدْ رَأَى أَنْ يَجِسِّدَ عَلَيْكُمْ عَدَاءً أَبَا ۚ فَقَوْلُهُ أَوْمَنْ تَحْتَ أَرْجَعْكُمْ وَأَيْلَسْكُمْ يَبْحَثُ وَيَذْهَبُ بَعْضُكُمْ بِأَنْظَرٍ كَيْفَ تُنصَبُ الْأَيْبَ لَعَلَّهُمْ يَعْقِفُونَ ۖ وَكَذَّبْ يَا قَوْمِ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْتَرَكُْ عَلَيْكُمْ بَوْحَيْلِ ۖ لَكُلِّ نَبِيٍّ مُُسْتَقَرَّ وَسُوفُ تَعَامُونَ ۖ وَإِذَا أَرَأَيْتُونَ أَنْ يَحْوَسُونَ فِي أَيْنَةٍ إِنَّ اللَّهَ يَعِدُ أَنْ يَحْوَسُوا فِي حَيْدِهِ عُيُوًّا وَإِنَّا لَغَيْنِيَّةٌ إِلَّا عَلَى الْيَوْمَ الْعَالِمِ ۖ اقْتِفُ ذُنُوبَكُمْ ۖ فَإِذَا تَدَعُوْهُمْ ۖ وَإِمَّا يَنْيِسُونَ ۖ ۖ
وما علِّم الَّذينَ يُقْسَمُونَ مِن حِمَيْرَيْهِمْ يُقْسِمُونَ ۗ وَذَٰلِكُمُ الَّذينَ أُتْحِدُوا دِينَهُمْ لَيُبَلِّغُوا وَلَحَّوُوا وَعَرَّتُهمُ الْحَيَوَةُ الدُّنَيَا وَدَخَّلَهُمُ الْآخِرَةُ أَنْ يُسَمِّنُ نَفْسَهُمْ بِمَا كَسَبَّتُهُمْ لَا يُؤَتِّهِمْ مِن دُرَّةٍ أَلْبَارٍ وَلَا شَفِيعٌ فَان تَعْدِيلُ حَكَّالٌ عَذَّابٌ لَا يُؤْتَهُ مِنْهَا أَوْلَيْاءُ الْأَلْبَارِ كُبْرٌ مِّن حَمَيْرَيْهِ ۗ وَعَذَابُ أَلْبَارٍ مَا كَسَبَّتُهُمْ أَوْ اِبْتَكَرُونَ ۗ قَلْ أَنْذَرُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُنَا وَلَا يَضْرُّنَا وَنَزُرُّ عَلَى اَلْعُقَابِ نَابِعًا إِذْ هَيَدَّنَا اللَّهُ سَكَّالًا ۗ أَسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانُهُ لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهَدِى أَنْتَنَا أَقْلَٰٓۚ رَبِّ أَقْيِمُوا ۗ تَسْلِمُوا وَأَتْسِفُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْصُرُونَ ۗ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۗ قَالُونَ فَوْلاً لَّهُ ۗ وَلَهُ ۗ وَمَا يَنْفَقُ فِي الْصُّورِ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَٱلسَّهَدَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ ۗ قَلْنَ قَبْلَهُ ۗ إِذْ يَقُولُ ۗ
وإذ قال إبراهيم لما يأبّأ أنت فلا تصنع أصنامًا لله إلّا أركن وقومك في صناعة مسيمن وصدّ ذلك نبي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليحكمون من المولىين.

فلم تأتي عليه أنت أول رأى كسبت قال هذا أنت تأتي فلم أأت.

قال لا أجيب أنت أتربم هذين قلما أأت قال ابن لزيمهدي تري لأحكون من الفيروض.

الضالين قلما أأت هذين قلما أأت قال هذين قلما أأت أشكرت

إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض.

حنيفًا ومؤمنًا المستويين وحاجره قومه قال أنحن جوين في الله وقد هددن لا أخف ما مشيركون به إلا أن يشأ ربي شيءًا وسع ربي صقل شيء علمه ألا

تندخرون وكيف أخف ما أسهرت ولا تحافظ أنك علّي مثبّطًا أنت أسهرت قلبي بالله وقلبي تنير لي عليه مسأطًا فأمر المتقين أحق بألا أمن إن كنت تعلمون.
سُورَةُ الْأَنْعَامِ

الذين آمنوا ولم يكلموهم بغير словهم وظفهم أولاً لآمن أولئك لهم الأمن
وهم مهتدون 87 وتلك حكمتنا اتخذناها إبراهيم عليه
قومة ترفع درجت من نشأة إن ربك حكير عليم 88
ووهبناه إسحق ويعقب كلا هدينا ووحاهدينا
من قبلك ونذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف
وموسى وهود وعيسى ونبيء نبينا يتغلى
ورسولينا يحيى وعبسي وعلي ويسع وعيس ويسع ولؤس وعيس فضلنا على
ال عالية 88 ومن أباهم وذريتهم وحوارتهم واجتهذتهم
وهديتهم إلى سرط مستقيم 87 ذلك هدى الله بهدئ
يه من شقاء من عباده وآوهموا بحطب عليهم ما كُتِب
يعملون 88 أولئك الذين أنتينهم الحكيم والحكم
والتوبة فإن يكفرون بهم فلؤلاء فقد وصلكت إياها قوما ليوسو
بها يكفرون 88 أولئك الذين هدى الله فيهم أقدمهم
قُل لا أسألك علّي أجر إن هو إلا دكر للعالمين 89
وَمَا نَفَقَّرُوا اللَّهَ حَقّ قَدْرِهِ إِذَّ قَالُوا لَا مُنذِرٌ إِلَّا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بُنِي مُسَبَّبٍ قُلْ أَنْزِلْ مِنَ الْكِتَابِ الَّذِي جَآءَ يَا مُوسَى نُورًا وَهُدٍّ لِلنَّاسِ تَحْكُمُهُ وَقُلْ إِنَّ الْأَلْبَاطِيسَ تَبِينَتْ وَهُمْ يُحْفِظُونَ كَثِيرًا وَعَدَّلُوا مَا أَنْزَلْنِا أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ أَفْرَأَبُوا عَلَى حَوْلِهَا وَالَّذِينَ رَمَّدُوا هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۛ وَهَذَا كِتَابُ أَرْزَقْنِهُ مِبَالِيكَ مُصِيدٌ لَّذِي بِنَبِيٍّ وَلِيُنَذِّرَ أَمَّا الْقَرَآنِ وَمِنْ حُرْجِهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ۛ وَمِنْ أَوْلِمَانِ أَفْرَأَبُوا عَلَى اللَّهِ سَأَذَّكَرُونَ أَوَٓاَلَّا أَوْلِيَاءَ أُجِرِّي إِلَّا وَلَمْ يُوْحِي إِلَيْهِ شَيٌّ وَمِنْ قَالُ سَأَذَّكَرُونَ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذَّ الْمَلَآمِيْنَ فِي عَمَرَتِ الْمَوْتِ وَالْمَايَاةِ ۛ إِنِّي أَتْصَلُّ إِلَيْهِمْ أَخْرِجِي أَنفُسِكُمْ إِلَى الْمَوْتِ وَتَجْزَؤُونَ عَذَابَ الْعَوْمَانِ يَمَاتَى يُمَتَّعُونَ عَلَى اللَّهِ عِيْرَ ۛ أَلْقِ وَمَا كَنُونَ عَنْهَا أَيْنَاتِيَ مَثَلَّكُمْ ۛ وَلَقَدْ جَنَّتُونَا فَرَأْيَ دَعَاءٍ مَا كَذَّبُنِي أَوْلُوا مَرَآةً وَتَرَى مَا خَوَاتِيْنَ ۛ وَرَأَيْتَ نُفَسَّكَ بُطُورُوْلاً مَلَآمِيْهَا مُعَمِّكُمْ شَفَعاءُ كِلِّ الَّذِينَ زَعْمَتُوا أَنْهُمْ فِيْهَا ۛ فَشَكِّرُوا فَلَيْنَ تَقَطَّعِ يَدُكُّ وَصُلِّ عَنْهُمْ ۛ مَا كَسَّرُتُ عَمُومً ۚ
الجُزء السَّابع

سُوْرَةُ الْآمَانَة

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16
ذُلِّكُمْ نُرِيَ اللَّهُ رَبِّكُمْ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ
لَيْتُوا خَيْرًا الَّذِينَ أُبُرِّيْهِمْ
يُذْرِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ الْلَطِيفُ الْحَبِيبُ
فَذَٰلِكَ لَهُ مَّرَاجِعُ وَهُوَ الْعَلِيمُ
بِصَائِرٍ مِّن رَبِّكَ مُفْتِحٌ فَمِن أَبْصَارِ فِتْنَتِهِ مَنْ عِنْدَهُ عَلَيْهِ
وَمَا أَنَا أُخْلِصُهُ مِّنْهُ وَأَسْتَدْرَجُهُ
وَأَذْكُرْنَا نَصْرًا لَّا يُحُزِّبُ
وَلَيْقُولُوا دَرَسْتُ وَلَنْ تَنْبِئْنَهُ لَوْلَا يَأْتِيهِ مَذَٰلٌ سَيَكُونُ مُفْتِحًا
أَنْتُْูمُونُ ۖ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ ذِكَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَعْرِضْ عَنِ الْمَشْرِكِينَ
وَلَوْ شَهََّأَ لَّا يَأْتِيَ مَلَكُوُّ الْجَمَّالِ وَلَا حَسَنٌ
وَمَا أَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَّا سُكَيْلٌ وَلَا نَأْسَبُ الْآتِيٍّ بِذَٰلِكَ
فِي دُونِ اللَّهِ قَيَّسَٰبَا اللَّهُ عَدْوَى إِبَاغٍ عَلَى كَذَٰلِكَ رُيَّنَا لِكُلٍّ أَمْرًا
عَمِلْهُمْ وَرَجِحْهُمْ وَقَبّتْهُمْ يَا مَا كَانُوا يَعْمَالُونَ
وَأْقَسَّمُوا بِلَٰهِ ّجَهَدَ أَيْمَانِهِ لِين جَاهِرًا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُ ۖ بِهَا لَقَلُّ إِنَّمَا أَلَّيْتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشَعِّرُكُمْ إِنَّهَا إِذَا جَاءَتْ
لَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يَقْلِبُ أَفْقِهِهِمْ وَأَبْصَرُهُمْ حَكِيمًا
يُؤْمِنُونَ بِهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَنَذِرُهُمْ فِي طَغِينَةِهِمْ يُعْمَهُونَ

141
ولَوْ أُنَا تَزَكّى إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةُ وَكُلُّ مَنْ هُمُ الْمُلْقُ وَحَسَنُوا
عَلَيْهِمْ قُرْنٌ وَقُبْلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّاَنَّ يَسَّأَرُ اللَّهُ
وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمُ الْجَاهِلُونَ وَسَاءَدَ لَكَ جَعَلْنَا لَكَ نَيْنِ
عَدُوًا شَيَّإً مِنِ النَّاسِ وَالْجَنِّ يُحِي تَعَضُّدُهُمْ إِلَى بِعْضٍ
رُحِّفَ الْفَوْلُ عَرْوًى وَلَوْ شَأَّ آنَى ذَا فَاعْلُو فَقَدْ رَفِعْنِى
يُفْتُرُونَ وَلَيَصُعُّبُ إِلَى أَفْدَاهُمْ لَا يَوْمَنَّ بَالْأَحْسِرَةِ
وَلِيْلَ يَضْعُوْفُونَ وَيُفْتَرُونَ عَمَّا هُمْ مُفْتَرُونَ وَفَوْرُوتُۢ١٣٢ أَفْغِيَ اللَّهُ أَبَتْحَيَ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ الْكِتَابَ مُفْصَلًا
وَالَّذِينَ أَتَبَيَّنَتْ لَهُمُ الْكِتَابُ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ
بِالْحَقِّ فَلَاتَكُونَ مِنَ الْمُمْتَزَّاتِۢ١٤٠ وَتَمَتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ صَدِقًا وَعَدًّا لَا أَمْبِدَلُ لِيِّكَ مَّلِكُّ وَهُوَ الْعَلِيمُ
وَإِنَّكَ تُطِعَ أَكْبَرَ مِنَ الْأَرْضِ يُضَلُّوْلُ عَنْ سَبِيلِ يَلِينَ إِنَّذَٰلِكَ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِۢۢ١٤١ۢۢ١٤٢ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمَهْدِيِّينَ فَكُلُوا
ۢ١٢ۢ إِنَّ دُحْرَ أَسْمَعَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ مَوْعِدًاۢ١٢ۢ١٤٢٢
ولا تأملوا بكم أن أ рай فجر
أومن كان مسئلاً فأحیيته وجعلت له نوراً مشي يه
في الناس كمن مثله في ظلمته ليس يخرج منها كذلك
رُيِّن للكفرین مأكلاً أويعملون
و ك ذلك جعلتنا
في صلى قدة أكابر مجرمها لليمكر وأفها وما
يُمكرُون إلا بانفسهم ومايشعرون
و إذا جاءهم
إذ قَالَوْا أَن تَوْمَئِن حَتَّى نُؤُنَّ مثل ما اوراء رسول الله ﷺ
أُعلَمَ حِيثُ يُجِبُو تِسْلِمُهُ، سَيَصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا أَصْغر
عند الله وعذاب شديد بما أَكَلُوا أو أَمَكَّرُونَ
فَسَيْنَ بُيُودُ اللَّهِ أَن يَهْدِيهِ، يَشْرَحُ صَدْرَهُ، وَالْإِسْلَامُ وَمِن يِرَدُّ أَن يُضِلْهُ، يَجْعَلُ صَدْرَهُ صِيُّقًا حَرْجًا كَأَنَّهَا يَضْعَدُ فِي السَّمَاءِ سَكَّةً، لِيَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجُسَ عَلَى الذِّينَ لَا يَؤْمِنُونَ١۶۵ وَهَذَا أَرْسَالٌ رَبِّكَ لِسُلْطَانَ أَيْمَانِهِ، لَهُمْ دَارُ السَّلَامُ وَعِنْدَ رَبِّكَ هُمْ وَلَيْهِمْ بِمَا أَعَمِلُونَ١۶۶ فَوَتُوبُوا لِكُلِّ ذَٰلِكَ. يَجْعَلُهُمْ جَمِيعًا كَذِلْكَ أَجْمَعًا أَسَّسَهُ مِنْ أَنفِسِهِ وَقَالَ أَوْلَئِكَ وُلُودُ مِنْ آدمٍ رَبِّي أَسْتَمَتْ نَعْصَاتُكُمْ بِغَيْبَتِنَا أَجْلَتُهُمُ الَّذِي أَجْلَتْ لَنَا قَالَ الْمَلَائِكَةُ مَنْ هُدِيَ فَإِلَّامَشَأَنَّا اللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ١۶۷ وَكَذَٰلِكَ نُهْيُ إِلَى بَعْضِ الظَّلَمِينَ بِغَيْبَتِهِمْ أَصَابُوا بِذَٰلِكَ مِنْ تَجْزِئٍ١۶۸ يَعْمَشُ الْحَيَاةِ الْأَخِرَةِ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَأَعْرَضْنَا عَنْهُمْ ٱلْحَيْوَى الْأَلْدَانِيَّةِ١۶۹ وَشَهِدُوا أَعْلَى أَنفُسِهِمْ أَنْهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَوْ أَسْوَأُهُمْ فَأَوْحَى١۷٠
desired. If you inquire about your Lord's mercy, you have been given a clear, clear guidance. He is the Exalted, the Merciful. If you seek guidance, seek it only from God and His Messenger. He has revealed to you the true path.}

140. And We have made the Book clear to you in Arabic so that every community should know that this is the Guidance from God, and so that a guide may be sent to the People of the Scripture. For you, for us, and for all mankind. So believe in God and His Messenger and do not say anything about him that you dislike. Allah and His Messenger know that you are good. Allah's mercy is great.}

141. And We have made the Quran clear to you, that He may forgive you your sins. And Allah is a most forgiving, a most merciful.”
وقالوا أَعْلَمُونَ أَيْنَ هُمْ وَجَرَّتْ حَجَرًا لَا يَطْمُعُهَا إِلَّآ مِنْ نَشَأَهَا بِزَعُيمِهِ وَأَنفُصُّهُ حَرَّمَتْ ظَهْوُرُهَا وَأَنفُصُّهُ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَالِ اللهِ عَلَيْهَا أَفْتَرَأَ أَنَّهَا عَلَيْهِ سُيُجِّيُّهُم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۚ وَقَالُوا مَا فِي بُطُورِ هَذِهِ الْقُرْآنَ هَلْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ يَجْتَرَأُونَ لِذَيْكُوْرُوا وَمُحَرَّرُونَ عَلَى أَزُوَّاجِهِ عَلَى أَن يَكُن مَّيَسَّةً فِيهِمْ وَشَرَكَ كَأَنْهَا سُيُجِّيُّهُم وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكَمُ عَلَيْهِمْ ۚ قَدْ حَسَرَ الْأَذَرُّ يَقُولُوا أَوْلَذا هُمْ سَفَهاءٌ يُبْغِي عِلَاءُ وَعَجِّرَهُمْ وَمَأْسَأُهُمْ مَهَأَتِهِمْ ۚ وَهُوَ الَّذِي أَنَشَأَ جَنَّتَ مَعْرَضَشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرَضَشَتٍ وَالتَّحَلَّ وَالْدَّرَعِ مُحَيَّفًا أُسْكُنُهَا وَالْلِّبَارَاتٌ وَالْرُّكَات مُتَشُبِّهَا وَغَيْرُ مَتَشَبِّهِهَا سَكَنُوا فِيهَا سُرَّرُوا إِذَا أَشْمَرَوْا وَأَوْحَقُهَا يُؤُوْمَ حَصَدَةً وَلاَشْتَرَوْا إِنَّهُ لَيُهُبُّ الْمَسْرَفِيَّاتٍ ۚ وَمَنَ الأَنْفُمِ حَمْوَةٌ وَفَقْرُشَتُ أَكْسَرُوا مَعَارْقَتُهُمْ وَلَا نَشْتَرُوا حُطُوبَ الْشَّيْطَانِ إِنَّهُ أَسْتَكِبَ عَدُوٌّ مُّنِيبٍ
تَمْنِيَةٌ أَرْفَقَ قَرِينَةٌ مَنْ أَلَبَأْنَ أَنْثِيَنَّ وَمِنْ الْمَعْلَمِ أَنثِيَنَّ
قُلْ الْذَّكْرِينَ حَرَّمَهُ أَمَّا الأَنثِيَنَّ أَمَّا أَشْتَمِلَتْ عَلَيْهِ
أَرْحَامُ الأَنثِيَنَّ نَمَّؤُونِي يُعْلَمُ إِنَّهُ كَسْتَمْطِرَ صِدْقِيَتٍ
وَمِنْ أَلِيِّل أَنثِيَنَّ وَمِنَ الْبَقرِ أَنثِيَنَّ قُلْ الْذَّكْرِينَ
حَرَّمَهُ أَمَّا الأَنثِيَنَّ أَمَّا أَشْتَمِلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأَنثِيَنَّ
أَمَّا كَسْتَمْطِرَ شَهدَةَ إِذْ وَصَنَحَكُمُ اللَّهُ يَهَذَا قَيْسُ
أَظْلَمُوْمُنِّ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذَّبْتُ بِِّيَضَالَةَ الْناسِ يَعْتَبِرُ
عَلِمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أُحِدُّ
فِي مَا أُوْحِي إِلَى مُحَرَّمٍ عَلَى طَاعِمٍ يِطَعْمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ
مَيْتًا أُوْدَمَا مُسْفَوحًا أَوْ لَحْمَ جَنِينِ فَإِنْ يَجَسَ أَوْ
فَسَقَ أُهْلُ الْغَفُورِ رَحِيمُ إِنَّمَا أَصْطَرَعْتُ بِبَاعِ وَلَا عَادٍ
فِي إِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلِى الَّذِينَ هَادُوا أَحْرَمْنَا
نَكُلًّ ذِى طَفْرٍ وَمِنَ الْبَقرِ وَالْغَنْمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
سَحَوُّهُمَا إِلَّا مَا احْمَلْتُ الْغَفُورُ وَالْأَحْدَاثُ قَدْ أَخْتَنَّ
يُظَهِّرُ ذَلِكَ جَزَئٍ مِّنْهُمْ يَبْعَثُهُمْ إِلَّا أَصْدِقَؤُتُ
الجَزِيرَةُ النَّافِعُ

فَإِنَّكَ تَذَكَّرْ فَقُولْ رَبِّ صَبْرٌ وَحَمَّةٌ وَسَعَةٌ وَلَا يَزِدُ

بَاسِطٌ عَنَّكَ الْفَوْقَيْنِ ۖ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرَّكُوا

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشَّرَّكُوا وَلَائَآ أَباَوَّا وَلَا حُرَّمَاتٌ مِنْ شَيْءٍ

كَذَا لَكُمْ صَدَّبَ اللَّهُ مِنْ قَبْلَهُمْ حَتَّى دَأَّوْا بَاسِطًا

قَلْ هَلْ عِنْدَكُ مَنْ عَلِيمٌ مُّجَهِّيِّكَ لَنَا إِنْ تَنْتَبِعُونَ إِلَّا

الْأَطْنَانَ وَإِنْ أَسْتَمْعُ إِلَّا إِخْرَجُونَ قَلْ فَلِلَّهِ أَحْجِمَّةُ

الْبَلَائِغَةُ قَلْوُهُ شَاءَ لَهُدَى نَكُورُ أَجْمَعِينَ

قَلْ هَلْ مَعَنُ شَهَادَةِ حُكِمٍ

الَّذِينَ يَتَّهِدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهَدَوْا أَفَلَا تَشْهَدُ

مَعْهُمْ وَلَا تَنَبِّئُ أَهْوَاءِ الَّذِينَ صَدَّبَوْا بِعَيْنِيَّتِنَا وَالْأَثْرَى

لَا يَؤْمَنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْنِدُولُونَ

قَلْ نَعَلَوْا أَنِّي مَا حَرَّمَ يُرِيدُ عَلَيْهِمْ أَلْتَسَرِيكُوا

يَهُ شَيَّئًا وَأَلْوَلَّيْنِ إِحْسَنَتَا وَلَنْ نَقْتُلَوْا أَوْلَدَكُمْ

مِنْ إِنْمَالِيَّةٍ مَّعَ تَزَرُّ قَدْ خَلَقْتُكُمْ وَإِيَّاَهُمْ وَلَا نُقْرِيْنَا أَقْوَاهَا

مَا أَهْلُهُ مِنْهَا وَمَا بَطْنُ وَلَا نَفْتَنَا النَّفَسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَ حُكْمُ وَصَّلِكُمْ بهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ
ولنَّتَزِرُوا ما آلِيتِمِي إلاّ يَا بُني إِسْرَائِيلَ هَكَلَى أَحْسَنَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَاهُ وَأَوْفُوا الْحَسَنَةَ وَالْمُزَيْزَانِ بِالْقِسْطِ لَا نَشْكُفُ نَفْسَنَا إِلَّا وَسَعَهُمْ وَإِذَا قَامُنَا فَأُمَدُّوا أَوْهَانَكَانَ دَاخُلُهُمْ وَبِعَهْدِ أَلَّهُمْ أَوْفُوا ذَلِكَ وَصَمُّكُمْ بِمَعْلُولِهِمْ تَذُكُّرُونَ وَأَنَّ هَذَا إِصْرَّيْلَ مِسْتَقِيمًّا فَاتْبَعُوهُ وَلَا أَتَبَعُوهُ السُّبُلَ قَتَفَرْقُ بِكُلِّ سِبْيلٍ ذَلِكُمْ وَصَمُّنِّكُمْ بِهِ مَعْلُولِهِمْ تَذُكُّرُونَ ۖ مُّنِّمَّ أَنْتُمْ مُوسَى أَلَّيْكُمْ تَسْمَأَ عَلَى ذُلِّي أَحْسَنَ وَتَقَصِّيَّا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدِّي وَرَحْمَةً لِعَلَّهُمْ بِلِقَآءٍ رَبِّي هَوُمُونَۡ وَهَذَٰذَا كَيْبُتُ أَنْزَلْتُهُ مِنْ عِلَآءٍ فَاتْبَعُوهُ وَأَنْتُوُا مَعْلُولُكُمْ تَرْحَمُونَ ۖ أَنْ تَقَوُُّوا إِنَّمَا نَزَلَ أَلَيْكُمْ عَلَى طَابِعَتِينَ مِنْ قَبِيلَتِي وَإِنْ كُنْتُمْ عِنْ دِرَايْسِهِمْ لَعَفَاتِيۡ أَوْنَتَقَوُُّوا لَوَأَنْ نُزِّلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَحَسَنُوهَا أَهْدَيْنَهَا فَقُدْ جَاءَ سُوءُ بِشَرَىۡ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدُي وَرَحْمَةً فَقُمْ أَظَأَّرُمُنَّ كُفُّٰذَبَ بِيَابَاتِ إِلَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَجْرَى أَلَّذِينَ يَصِدِقُونَ عَنْهَا يَسِيِّئُونَ عَهْدًا بِمَا كَانُوا يَصِدِقُونَ
هل ينظرون إلا أن آتينهم الملكية أو أتى ربك أو أتى بعضكم ببعض. إن الذين فروا دونهم وكأنوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ف😔ينينهم بما كنا يفعلون من جهه بالحسنة فلاغيرهم لا مثلهم وهو لا يظلمون.

151

فلا يجعزه إلا مثلاً وهم لا يظلمون. فلما إن هديته رأى

إلى صرط مستقيم ديناهما ملة إبراهيم حنيفاً وما كات

من المشركين. فلما إن صلائهما ونسكي ومجيئه وسمائه

رتب العلماء لا شريك له. وإذ ذلك أمرت وأنا أول المسلمين

فقل أعتر الله أنه بي وهم بسكل شئ ولا تكسبن كله

نفساً إلا على أهلها ولا تزر واصرة وزر أخر ثم إلى ريحكم

مرجعوا فيكفينا ما كند في تخفيفون وهو الذي جعلكم

خليط الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجت ليجبوا كفر

ما أغتنمو إن ربك سريع العقاب وآينة وعصفور رجيضم

152

109
سورة الأعراف

ملخص

1. كتب أنزل إليك فلأتي في صددك حكمة قنعة لسانك، وذكر كريم للمؤمنين.
2. أنعيهما إنهن نزل إليكم من رقمو لا تتبعون دوين أو لياء فليلا ما تذكرون.
3. وكأن من قرية أهلتك هذه أتاجها إلا بساتين أو هم قابلون، فما حكاك دعواهم إذ جاءهم بأسمان إلا أن قالوا إنا نحن أهل يامين، فلستن هؤلاء الذين أرسل إليهم وَلَسْتُنَاءَلُّونَ
4. المُرسلين فلتقصن عليهم بعلم ومحبة أقرب فيه وإن ثورت جهينة فأتلبيه هم المفلحين. ومن حقت موازينه، فأولئك الذين حسروا أنفسهم بما كوا أبا يائين يلمون. ولقد مكانزك في الأرض وجعلنا لحكمة فيها معيش قليلا ماتسكون وحكمة لهم قصصرن نعم قلنا لملكيته.
5. أسجدوا ولا أدمر نفسجدوا إلا أن ليس لو بكر من السجدين.
قال ما منعك إلا استجداً إذ أمرتك قال أنا خيرت عقلتى من دار وحلفتى من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تذكر فيها ما خرج إنك من الصغيرين قال انظر إلى يوم بعثنا قال إنك من المنظرين قال فيما أعوينتى لا قعدن لهم صرطك المستقيم فتاذى بني أدبيهم وحلفهم وعند أيمنهم وعن شماليهم ولا تجد أحد منهم يشيكون قال أخرج منها مدة وما مدحوراً لن تبقى منها إلا ملآن جهار ومنك أجمعين ويئاد مسكن أن ورزوك الجنة فكلا من حيث شنتما ولا تقري هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدئ لهما ما وورى عنهم إما من سوء إيمانهم أو قال ماله كم أريك عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملحكين أو تكنوا من الخالدين وقائمهما إلى لكان أمر التصيح فدلله باصرور فلما ذاق الشجرة بدأ لهما ما وسوسه فلما وقفوا يختصمان عليهما من ورق الجنة ونادى اللهما ربهما لألهمهما عن تلك الشجرة وأقل لكم إن الشيطان لكم عدو مبينٌ
قال آل جيبال فنفسنا لفسنتنا ولتغفر لنا وترحمك ـ التوحيد
من الخبيثين ـ قال هذيما يغضبكم بعض عذاب عذابكم في الأرض مستقع ومتبغ إلى جهنم قال فيها حيرون وفهي تموتون وفهي تخرجون ـ التوحيد ـ فبدم اذننا عليك لباسا يوحي سوء يكذب وريشا أولى لاتقعون ذلك حيرون في ذلك من ءابا الله لعلهم يذكرون ـ التوحيد ـ اذم اذم لا يفسدونك الشيطان ـ كما أخرج أبوINK من الجنة ينزع عنهما ليسهمها ليرههما سوءا بإنه يزنكم هوموفيهم من حيث لا ترونهم إنناجعلنا الشيطان أولياء للدين لا يؤمنون وإذا فعلوا فحبشة فألوا وجذبنا عليهم إباء نا وله أحد ـ التوحيد ـ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أنقولون على الله ما أنتمون به قل أمرت باليقين وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الذين كما بدأ أحدهم تعودت ـ التوحيد ـ وفر يقى هدى وفرقن حق عليهم الصلوات إنهم آتختروا الشيطان أولياء من دون الله وحبسون أنهم مهددون
سورة الأعراف

َيَتَبَيَّنَ أَنَّ هُدَىٰ رَبِّكَ عِنْدَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَفْسُ الْآيَةُ ۗ كَذَٰلِكَ نَفْسُ الْآيَةُ ۚ لِقَوْمٍ يَعْمَمُونَ ۗ قُلِّ إِنَّمَا حَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ مَا أَظْهَرْتُوهُ مَا بَطَنَّ وَالْإِثْرُ وَالْبَعْقُ ۖ يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَأَن تُشْرِكُوا بِيُلَّهَ مَا أَنتُمْ مِنْهُ ۖ لَا يُسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يُسْتَقْدِمُونَ ۗ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الَّذِينَ اجْتَزَأَتْهُمْ لَآَيَٰتُهُمْ ۗ لَا يُصُلُّونَ عَلَيْهِمْ ۗ ۚ أَلْبَاطِيُّوَأَصْلَحُ فَلَأَخْفُوهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُخْرُوحُونَ ۗ وَلَوْ كَذَٰلِكَ كُنُّوا أَنْبِيَاءً ۖ وَاشْتَهِيَ أَنْبِيَةَ أَوْلَٰئِكَ أَنْتُمْ لَأَصْحَبُ الْخَيْبَةَ فِي هَٰذَا ۗ خَيْبَةُ ۚ فَمَنْ أَظُلَّهُ مَنْ أَفَرَّى عَلَى اللَّهِ كَذَٰلِكَ أَوْ اجْعَلِ ۚ يَا بَيِّنَتِيُّ ۚ أَوْلَٰئِكَ يَتَّبِعُونَهُمُ ۖ إِذْ أَجَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ۗ قَالُوا أُتْبِعُونَهُمْ قَالَ اٰبَنَا أَسْرُورٌ ۚ قَالَ إِنَّمَا ۗ أَرَأَيْتُ أَنْ أَنْفَسُهُمْ أَنْهُمْ كَانُوا أَسْفَرِينَ ۗ
قال أدخلوا في أمير قد حلت من قبائلكم من الجين والنس
في النار بما دخلت أمة بعنت أحسنها حتى إذا أدخلوها في جهنم ضعف ولون لا يعانون فيها جميعا قالوا أخرن نعم لا ولهم ربا هم بأصلونا قاتيه
عذابا ضعفا إن النار قال لى إلها ضعف ولكن لا يعانون وقالت أولئك لأخرنهم فما أكان لكون عليهم من قصل فذوقي الاعداد بما كتبنا تحيستون إن الدين كذبوا بما يقاتبنا واستكبروا أعنةها لان euch اتهم أقوم السماء ولا يدخلون الجنة حتى يبلغ أجمل في سواحل الحياة وكل ذلك يجري المجرمين لهن من جهد مهاد ومن فوقهم عوايش وكذلك يجري الذينين وأليين ومنها وعموا أصباحهم لان يكليف نفسه إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خلدون وذرعتهم ما في صدورهم من غلي يجري من تحتهم إلا إنهوا قالوا إلى الحمد لله الذي هدى ناذهما وما كنا لهنئي لأولئك أن هدى ناذه لقاد علما رسول ريبي بحق وفدو أن نلهم الجنة أورثتموها بما كتبنا تعاملوت
سورة الأعراف

الجزء الثاني

وَإِذَا أَصَحَبَ الْجَنَّةَ أَصَحَبَ آُلَيْهَا أَنْ قَدْ وَجَدْتُكَ مَا وَعَدْتُكَ بَيْنَاهَا فَهُمْ مَا وَعَدْتُمَا بِإِيَّارٍ فَوَقَتَ إِيَّاهُمَا مُؤَذِّنًا بِالْمَغْرِبِنَّ. ٤٦
وَإِذَا أَصَحَبَ الْجَنَّةَ أَنْ سَلَّمُ عَلَيْكُمُ لَتُجَلِّسُوا وَلَتَرِنِّمْ رُحْمَتَنَا لَكُمْ مِمَّا تَعْمِدُونَ. ٤٧
وَإِذَا أَصَحَبَ الْجَنَّةَ رَجُالٌ يُعْرَفُونَ كَسَلَّمَتْهُمْ نَادِرًا ٤٨
وَإِذَا أَصَحَبَ الْجَنَّةَ بَيْنَهُمَا عَادُوْتُمْ فَأَشْرَقُوا مَا تَعْمِدُونَ ٤٩
وَإِذَا أَصَحَبَ الْجَنَّةَ كَفَّارُونَ لَا يَعْرَفُونَ أَنْ أَحْضَرُونَ عَلَيْكُمْ رَحْمَتَنَا لِتَجْعَلُوهَا مُجَدِّدَةً. ٥٠
ولقد جعلتموه پیکرت عیال رحمت
یکویری یوموت
هل ینظرن یلیت ایتائی یروه یایی تاویلیه
ینگی یلینیت نسمه من یقل قدیجاء ریدنی یلیت بیالله
فهل لتیم من سفیعه فیشفو اینا اوردد فتعمل عیر الیذ
دکن تعمل قدخسر واقیسسی ووضال عنهم ماصاوا
یفارعون
ینبرکن الله الیذ خلق السموات والارض
فی سینیت ایتاه نیماستی یل الصریف یعشی اینی الیال النهار
یطلبیه حکینا وجماله والسمس والفسمر والنجوم مسحرات
بامرکة الیاله الخلق والامریب رکیب الله رب العالمین
ادعیو اربکی قضیع وقیسة بنی یلا یجب المعتدین
ولانقیدوا ویالاریذ بعد إصلیجیا وادعیو حوفا وطمعل
ینرتیت الله قرب من المحریجین
ویلو الیذ یرسل
النین نبیراییت یدی رحیمیه حکی یاترت سحتابیفا
سقیته لیکای میییت فانزیتا به الماه فاخریشا به
انقلیرت سیتیک نینجی الیموی بعال مکریر یکورت

107
سورة الأعراف

الجزء الثاني

والله أطرف دارنها خرج بناك في الغد، وأذن له اليوم، وأذن له من الغد.

إلا أنك أستغفر نصرتْنَا لقومين شهدون.

لقد أرسلناك بآدم إلى قومه، فقال ينقومن أعبدهم، وآلهة ما ملكت.

من اللهو عبء، وإذ أخفى عليكم عذاب يوم عظيم.

قال الإنكرون قومه إن آمن الرنيك في صالح مبين.

ليست بصلحه وملكي رسول من رب العلاين.

وألفستك رسالتل تاني واصح بكم وأعلم من الله ما التعلمون.

أوبين أن جاهاك كفر ذكور من ربيكم.

علي رجل منكم لينذركم وليتنقو وليتموركم ترحعون.

فكذبوه فأنجينا و الذين معهم في عائل وكافروا الذين.

سكتوا بابيتنا إثهمه وأقوم عابيم.

وإلى عاد أخبرهم خير وأذن ينقومن أعبدهم وآلهة ما لكم في إلهكم.

عبري وأذن تنصون قال إنما أدلك أن تؤمن قومه.

إن آمن الرنيك في سفاهة وإنًا أنظمنك من ألمك ضيبي.

قال بينقرون ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
أَلَّيْكُمْ رَسَالَتُ رَبِّي وَأَنَا الْحَكِيمُ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۚ أَوْجَبْتُ أَن
جَاءَكُمْ دَخَلَّتُ بِرَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَّسْحُورٍ لِثَلَاثِ مَرَاتٍ
وَأَذَكَّرْنَاهُ إِذْ جَعَلْنَاهُ خَلِيفَةً مِنْ بَعْضِ فُتُوحَاتِ الْأَرْضِ
فِي الْخَقَائِقِ بَصْطَةً فَأَذَكَّرُوا أَنَّ الْآدَمَ عَلَى الْحَكِيمِ يُفْلِحُونَ
قَالُوا أَجِدْنَا الْمُنْبِدِ الْحَبِيبَةَ وَحِيْدَةً وَهُنَّ مَارَاسِلَاتٌ يَعْبُدُنَّ
۶۲ الْأَبَا وَاَلْبَالَةَ يَمِينًا يَمِينًا إِنْ كُنَّا مِنْ الْأَصَادِقِ قَدْ
قَالَ فَأَذَلِبَ عَلَى سَجَدَةٍ رَيْحَمُ رَجُسٍ وَعَضْبَ
أَبُوجِلْوَرَى فِي أَسْمَاءٍ سَمِيَّةٍ مُؤْمِنًا فَأَشْعَرُوا أَبَوْحُورُ
مَاتَ النَّارَ إِلَيْهِ مِنْ سُلَاطِنٍ فَأَتَيْتُوا إِلَيْهِ مَعَكُمْ مِنْ
الْمَسْتَرْقِينَ ۖ فَأَنْجَسْنَا وَلَا يَبْعِثْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَّنْ
وَقُطَّعْنَا دَايِرَةً لِلْذِينَ سَكَنُوا أَيِّانًا وَصَبَّٰحًا وَصَّٰحَبُوا أَمِينِينَ
۶۳ وَإِلَى شُمُودٍ أَخَاهُمُ صَلِيْبَةً قَالَ يَلُؤُّمُ أَعْبُدُ وَلَهَا
مَا حَكَمَ مِنْ إِلَهٍ عَيْنُهُ قَدْ جَاءَتْ حَكْمُهُ بَيْنَهُ مَنْ رَيْكَ
هَذِهِ نَاُقَاةُ اللَّهِ لَحُكْمَهُ أَيِّهَا فَذَرُوهَا تَأْسِكُلْ فِي أَرْضٍ
۶۴ اللَّهِ وَلَا تَمْسَوْهَا إِلَّا مَنْ أَحَدَ حُكْمُ عَدَابٍ أَلِيمٍ
وما سألتم جواب قومي إلا أن قالوا أخرون جعلتم قرينتكم إخوانهم وتولوا أهلهم وأمرتهم وسكان من البلدان وأمطرتم عليهم مطرًا فأنظر كيف كان عليه عقاب المجرمين وعند مدين أخاه فشغلا فأنا وعفو أعبداً أتوبت مالكم من إله غيره قد جاء تكرب نافذة من ربك فأتوقوا الكبائل والمغبرات ولا تبخسو الناس أشياء هم ولا تفسدوا في الأراضي بعد إصلحها ذا يحيى خيراً لقتم إن سكنتم مؤمنين ولا تسعدوا ولا يسغب صرط نوعدون وتصدرون عن سبيل الله من عين يبه وتسبعونها عوجاً وأذكر وإذ كنت قليلا فكستركم وانظر وأصحف كتاب عقاب المفسدين فإن سكان طأقة منكم أُمهم وأرسلت به طاائفة لم تؤمنوا فأصبحوا حتى يحكم الله بيننا وهوجت أهلكمنين
قال ألملاً الذين استكبروا من قومهم لنحرحكُنا ندعُ يشعيب
والذين أصنوا معاك من قريتتنا أولئكَ يدُون في ملتقينا قال ألملاً وَكَمْ كَرَهَيْنَ \(^{48}\) قَدْ أَفْرَمَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذَٰلِكَ إِنْ عَدْنَا مَلِكَتُكَ بعَدَّ إِذْ نَجَّبْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعْوَدُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَسَّأَ اللهُ رَبُّنا وَبِعَضُ رَبِّنَا كِتَابَنَ أَنْ عَلَّمَنَا اللَّهُ تَوْكِلاً رَبِّنا أَفْتَح
بِنَاتِنَ وَبِنِينَ قُوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْ حَيْرَالْفَتْحِينِ \(^{49}\) وقال ألملاً الذين كفروا من قومه لِنَبَعْثَنَ شَعِيبًا إِنْ كَأَذَّنَجُرُونَ فَأَخْذَنَهُمَا الرَّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي ذَلِكَ جَهَرُينِ \(^{50}\) أَلْدِينَ كَذَٰلِكَ شَعِيبًا كَانَ لَوْ يَضُوِّعُوا إِيَّاهَا أَلْدِينَ سَكَّدُوا شَعِيبًا كَانُوا هُمُ الخَلَقُينِ \(^{51}\) فَنَتَوَلَّى عَنْهُمْ وقال يَقُولُ لَقَدْ اطْلَعْتُمُ رِسَالَتَ رَبِّي وَتَصَنَّحُ لَكُمُ فَكَيْفَ أَسِئَ عَلَى قُوْمِكُنَّ \(^{52}\) وما أَرْسَلْنَا فِي قَرْبِ يَوْمِ مَنْيٍ إِلَّا أَخْذَنَا أَهْلَهَا بِالْبَاسْاءَ وَالضَّرْاءَ لَعَلَّهُمْ يُضَرُّونَ \(^{53}\) وَمَا أَرْسَلْنا فِي قَرْبِ يَوْمِ مَنْيٍ إِلَّا أَخْذَنَا أَهْلَهَا بِالْبَاسْاءَ وَالضَّرْاءَ لَعَلَّهُمْ يُضَرُّونَ \(^{36}\) مُهْدِيَانَ السَّيِّئَةَ لَحْسَنَةَ حَتَّى ظَفَّوا وَقَالُوا أَوَافِدُنُّهُمْ إِبَاءًا إِبَاءًا أَلْصَارَ وَالسَّرَأَ إِنَّ أَخْذَنَهُم بَعْضَةٍ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونُ
ولَوْ آَيَّةٌ مِّنَ السَّمَاوَةِ وَالْأَرْضِ لَنَزَهَ أَسْتُرُّهَا عَلَى الْجَاهِلِينَ بِرَسُولِنَا مُعْلِينَ ۖ أَفَأُنَازِلُهُمْ مِّنْهُ وَتَمْهِدَ وَدَأْبَاهُمْ ۖ أَفَمِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْأُثْرَى أَنْ يَتَأَيَّمَنَّ بِأَسْمَاعِهِ ۖ بِمَعْلُوْبٍ أَوْ أَيْمُّونَ ۖ أَبْعَدَشْنَا أَمَّنَ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَنْ يَتَأَيَّمَنَّ بِأَسْمَاعِهِ ۖ بِمَعْلُوْبٍ أَوْ أَيْمُّونَ ۖ أَفْقِرُونَ مَا حَكَّا لَهُ تَمْهِيدُهُ ۖ فَلاَ يَأْتِنَ مُهْتَمُّ يَدُوْرُ الْأَرْضِ يَدُوْرُهَّمُ وَيَظْهَرُ عَلَى قُلُوبِهِمْ قُرُوبُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۖ ذَٰلِكَ أَقْرَأْتُهُمْ فَنُفْضُ مَعَهُمْ وَأَتَّمْنُوا أَيْمًا حَكَّا لَهُ تَمْهِيدُهُ ۖ فَأَلْبَٰيِنَتُ فَمَا كَلَّمْنَهُمْ ۖ وَمَا نَجَدُونَ لَهُمْ عَهْدًا مِّنْهُ وَأَمَّنَ أَهْلُ الْكُفُّرِينَ ۖ وَمَا نَجَدَنَا لَهُمْ عَهْدًا مِّنْهُ وَأَمَّنَ أَهْلُ الْكُفُّرِينَ ۖ وَمَا نَجَدَنَا لَهُمْ عَهْدًا مِّنْهُ وَأَمَّنَ أَهْلُ الْكُفُّرِينَ ۖ وَمَا نَجَدَنَا لَهُمْ عَهْدًا مِّنْهُ وَأَمَّنَ أَهْلُ الْكُفُّرِينَ ۖ وَمَا نَجَدَنَا لَهُمْ عَهْدًا مِّنْهُ وَأَمَّنَ أَهْلُ الْكُفُّرِينَ ۖ وَمَا نَجَدَنَا لَهُمْ عَهْدًا مِّنْهُ وَأَمَّنَ أَهْلُ الْكُفُّرِينَ ۖ وَمَا نَجَدَنَا لَهُمْ عَهْدًا مِّنْهُ وَأَمَّنَ أَهْلُ الْكُفُّرِينَ ۖ وَمَا نَجَدَنَا لَهُمْ عَهْدًا مِّنْهُ وَأَمَّنَ أَهْلُ الْكُفُّرِينَ ۖ وَمَا نَجَدَنَا لَهُمْ عَهْدًا مِّنْهُ وَأَمَّنَ أَهْلُ الْكُفُّرِينَ ۖ وَمَا نَجَدَنَا لَهُمْ عَهْدًا مِّنْهُ وَأَمَّنَ أَهْلُ الْكُفُّرِينَ ۖ وَمَا نَجَدَنَا لَهُمْ عَهْدًا مِّنْهُ وَأَمَّنَ أَهْلُ الْكُفُّرِينَ ۖ وَمَا نَجَدَنَا لَهُمْ عَهْدًا مِّنْهُ وَأَمَّنَ أَهْلُ الْكُفُّرِينَ ۖ وَمَا نَجَدَنَا لَهُمْ عَهْدًا مِّنْهُ وَأَمَّنَ أَهْلُ الْكُفُّرِينَ ۖ وَمَا نَجَدَنَا لَهُمْ عَهْدًا مِّنْهُ وَأَمَّنَ أَهْلُ الْكُفُّرِينَ ۖ وَمَا نَجَدَنَا لَهُمْ عَهْدًا مِّنْهُ وَأَمَّنَ أَهْلُ الْكُفُّرِينَ ۖ وَمَا نَجَدَنَا L3
سورة الأعراف

الجُزء التاسع

حَقِيقًا عَلَى أَن لَا أَوْلُو عَلَى اللَّهِ إِلَّا أَلْحَقَّ قَدْ جَسَّاهُ الكُلُّ بِنِعْمَتِهِ
فَخَلَّاهُ فَأَرْسَلَ مُحَيِّي بَيْنَ إِسْرَائِيلَ وَقَالَ إِن كَنَّا
جَسَّاهُم بَيْنَ يَأْتِيَهَا إِن كَنَّا مِن الْخَلِيْفَةِمُنۡقِلًا
فَلْيَأْمُرُ نَّعُسُكُم بِالْعَصَايَةِ إِذَا اهْتَمَتَ الْمُتَّقِينَ
وَلْيَعْلَمَ النَّظَارِينَ وَقَالَ إِن أَلَقَ النَّذَرَ فَيُقَلَّنَّ
عَلَيْهِ أَن يَنْفَعَكُمُ الْعَصَايَةُ فَإِذَا أَرَضَيْكُمُ فَمَثَّلَ
فَقَالُوا أَرْضَنَا وَأَحَسَّنَا وَأَرْسَلْنَا فِي الْمَدَٰبِينَ خَلَقَنَّ
يُؤْلُوا بِسْتُرٍّ عَلَيْهِمۡ وَجَاهِلَ السَّحَرَةِ فَرَغٌوْتَ قَالُوُا لَنَأَخْرُجُ
لَا أَخْرُجُ إِن كَنَّا مُتَّلَكُيْنَ وَقَالُوا نَعمَ وَإِن كُنَّا
لَا مِن الْمُكَّرَّبِينَ قَالُوا أَيُنَبِّئُونَا إِنَّمَا نَتَلَقَّى وَإِمَّا أَن
نَكُونَ نَحْنُ المُلَكِيْنَ قَالَ أَلْقُوا فَأَلْقُوا أَلْقُوا سَحْرُوا
أَعْلَى النَّاسِ وَأَسْتَرْهَمْ وَجَاهَاء وَيِسْحَرُ عَظِيمٌ
وَأَوْحِيَنَا إِلَى مُوسَى أَن أَلْقِ عُصَايَةَ إِذَا هُوَ يَتَلَقَّفُ ما يَأْفِكُنَّ
فَوَقَعَ الْحُقُّ وَبَطَلَ مَا كَفَّرَ مَا أُعْمَلَ وَقَعَلْبَا
هُمَا لَكَ وَأَنْقَلَبُوا أَصْغَرٌ وَأَلْقِ السَّحَرَةِ سَيْجِدَنَّ
قالوا: إننا أنتان إلى ربي متقلبو: وآمنا فيننا إلا أنك امتنين يا بني المهاجنة نسارتنا أفوع على ناسنا وفوقنا مسلمين و قال الله تعالى موعودة في الأرض ويدركنا ولهناك قال سنتفل أبناؤه هم يستحي ينساء هم واتنافهم فهم وجرورت قال موسى لقومه استعينوا بِالله وأصبروا في الأراض لله يورثنهما من يشأه من عباده والعلبة للمنتفين قالوا أو دينينا من قبلك أن تأتيتنا ومن بعد ما جئتنا قال عسِى ربي كيف تجعلك عدوك وينصفيك في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أحدنتنا الفرعون باليدين ونقص حتى أثررتم لعلهم يذكرون
إذ أجاهم نور الرحمن قالوا إننا أتائنا هذه وإن تصبههم سيفت
يطيروا بموسو ومن معه وآلا إن مثأتمهم عند الله وليكن أحداكم ليعملون وقالوا أمهموافقنا
من كانت لنا فسحرا بها فما تخرجك لبكموسين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراح والفصم والصقاع والدم إنه مفصلت فأستكبروا وأصبوهم فأقوموا مجرين
ولما وقع عليهم الريح قالوا إن موسى أعنا لمارك بما عهد عندك لين كشفت عنا الريح لنؤمن أن للك ولترسل معك بني إسرائيل فلما أشكفا أنهم الريح إلى أجلهم بلغوا إذ أههم ينكون فاستتمسا منهم فأعرفهم في البقر يأنهم كذبوا أو ابتينوا وكأنها عجلين وأورشوا القدوم الذين سأواسيت ضعوا مشرق الأرض ومغدرها التي بكرنا فيها وتبت كلمت ربك أحسن على بني إسرائيل بكم حاصروا ودمرنا ما كن يصنع فيكون وقومه ومالكما وأغرقوه هو
وجَوَّزُنَّ الَّذِينَ يَسِيرُونَ عَلَى بُحْرٍ يَا قَوْمِ يَعْلَمُونَ
عَلَى أَصْنَاءٍ وَلَعَظُمٍ قَالَ ائْتُونِي أَجِدْ لَنَا إِلَّا حَكِيٍّ
لِهُمُ الْيَلَّةَ قَالَ إِنَّكُمُ قُولُوتُمْ جِهَالُونَ ۖ إِنِ هَٰذَا لَمَّا
مَّا هُمُ فِيهِ وَيُبَيِّنُنَا لَكُمْ عَمَلَكُمْ ۖ قَالَ أَعْجَرَ أَنَّهُ
أَفِي يَوْمِ الْيَوْمِ الْمَثْلُُهُ ۖ وَهُوَ فَصْلٌ مَّعْلُومٌ عَلَى الْعَالَمِينَ
جَلَّ اِلَّهُ ۖ فَأَنتُمْ عَلَى مَأْمُورٍ يَقِيمُونَ
ۚ وَأَنتُمْ تَحْيَى ﱟ ۖ وَأَنتُمْ تَنَافَعُونَ إِلَى مَا أَنزَلَهُنَا مِنْ
مَّا رَزَقَكُمْ عَظِيمٌ ۙ وَوَعَدَنَا مَوْسِيِّنَا ثَلَاثَينَ لَيْلاً
ۚ وَأَتَمَّنَّهَا بِعَشْرٍ قَمَتْ مُيَسْقَتُ رَبِّي ۖ أُرِبَّعُتُ لَيْلَةٌ وَقَالَ
مُوسَى لَأَحِيَّينَ هُمُونَ أَخْلَفْنِي فِي قُوَّمِي وَأَصِّلَّنِي وَلَا تَسْتَنَعَ
سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۚ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمُيَسْقَتٍ وَكُلُّهَا،
رَبِّهِ قَالَ رَبِّي أُرِبَّعُتُ لَيْلَةٌ ۖ أَنْظِرْ إِلَيْكُمْ قَالَ لَنْ تَرَنِي وَلَا يَعْلَمُ
ۚ أَنْظُرِ إِلَى الْجَبَلِ قَالَ أَنْتُمْ نَمَاءُ ۖ فَسَوَّفْ تَرَي ظَلَّ ۚ فَلَمَّا
نَجَّلَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَخَلًا وَحَرْطَمَ مَوْسِي صَعِيقًا ۚ فَلَمَّا
ۚ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بَنُوتُ إِبْلِيْكَ وَأَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ
ۚ
قال إن موسى إلى أصحابه على الناس برسالة ويكمل لما مات موسى: {وَسَأَلَّاهُ}. في الآية خرجت أن نزل قصيدةً وفقاً وأمرهم أن يأخذوا بها واحترامها ساحر ودار الفسقين سأصرف عن أعيان الذين يشكون في الأرض يعتبر الحقي وإن يبرأوا حكمة: {وَإِن يَبْرُوا هُدًى}. وإن برأها سجيل الرشد لا يخفده وسيلة وإن يبرأ سجيل القي يخفده وسيلة ذلك لأنهم حذقوا إليه بناء نعمة وصُنّأ أعتها عينفلاة {وَالَّذِينَ سَمِنُّوا بِنْيَاتُهُمُ}. ولقاء الأخرة حطت أعمالهم: {هُمْ يُجَرُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}. وإن خذم قوم موسى من بعده ممن خليهم عجلك والسدا: {وَهُمُ الَّذِينَ خَلَفَهُمْ}. ولا يهديهم سراً أحدوه وسكونا طليمات {وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ صَلَّوْا قَالَوْا أَلَى}. لؤي رحمتنا ربنا وتعفرنا لتبكون من الخبيثين.
ولما رجع موسى إلى قومه عضب ابن آسفاقاً يسمحقثموني من بعيد أعتذر أمير ريحكم وألقى الأوراح وأحذى أرواح أخيل يخرجه إلٰهِي قال أنت أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تسمح بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب أخصري وغاصي وأدخلي في رحمتاك وأنت أرحم الارحيم إن الذين أخذوا العجل سبناً لهما عضب من ريحهم ودلة في الحياة الدنيا وكذلك تجزي المفسدون والذين عملوا السيئات شارٍ بأوامٍ بعدها وأمام أني إنًّا بك من بعيداً الفغور رحيم وَلما سكّت عن موسى العصب أخذ الأوراح وفي سخحتها هذى ورحمة للذين هم لريهم يرحبون وأحترام موسى قومه سبعين رجلًا لدقيقًا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لرسنت أهلكتهم من قبلك وإنني أنهلما يما فعل السفهاء سنة إن هي إلا فتناك تضل بها من نشاء ونهدي من نشاء أن ولت فأغفر لنا وأرحمنا وأنت حيٰر العفرين

179
وصَٰحِبْتُ لَنَا إِنَّهُمْ أَذَىٰ حَسَنَةٍ وَفِي الأَخِرَةِ
إِنَّا مُهْدُونَ إِلَيْكَ قَالَ عَدَّلَ إِنَّا أُصِيبْنَاهُ مِن أَسْهَمْ وَرَحْمَتِي
وَسَعَتْ كُل شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُنَّهُمَا الَّذَينَ يَتَفَقُّونَ وَيُؤْمِنُونَ
الرَّحْمَةَ وَالَّذِينَ هُم بِأَيْنَا يُؤْمِنُونَ أَلِينَ يُسَيَّعُونَ
الرَّسُولَ الَّذِي أَمَانِثَ الَّذِي يَجْهَدُ وَيُحَمِّدُ مَحْمُودَةَ عَنْهُمْ
فِي الْقُرْآنِ وَالْإِنجِيلِ بِأَمَرِهِمْ فَعَلَ مَا عَرَفُوْنَ وَيَتَمَهْرُ
عَنْ الْمَكْتَرِ وَيَجْعَل لَهُمُ الْخَبِيحَ وَيَحْمِرُ عَلَيْهِمْ
الْحُجَّةَ كَثِيرَةً وَيَصُعُّ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَمَ الَّذِي كَانَ
عَلَيْهِمْ قَانُونَا وَأَمَانَةً بِهِ وَعَزْرَةً وَتَصْرُّفَةً وَأَنْبَعْثُوا
النُّورُ الَّذِي أَنْزَلْ مَعَهُ وَأَوْلَـيْكَ هُمْ المُفَلِحُونَ
فَلْيَتَبَّأَنَا الَّذِينَ إِنَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ كَحْضَرٌ جَمِيعًا الَّذِي
لَهُ مَلْكُ السَّمُوُّ وَالأَرْضُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْهُوَيْجِيَّ وَمَعَهُ
قَانُونَا بِيَدِنَا وَرَسُولُهُ الَّذِي أَمَانِثَ الَّذِي يُؤْمِنُ بِآلهَةِ
وَشَكُرُّهُمْ وَأَنْتَ بِعَلَمِ حَكِيمٍ تَهْدُونَ وَمَنْ
فَوْقُ مُوسَى أَمَانَةً بِهِ نَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدَلُ لُؤْنٌ ۚ
وقطعتهم أنشئت عشيرة أسبأطأ أسماء وأوجينا إلى موسى إذ أستَسقَفَهُ قومه. إن أضرب بعصاك الحجر.
فلبنيجسَت منه أنشئت عشيرة عيَنتُها على كل أناس مشربهم وظلمتِا علىهم السد، وأنزل نارًا علىهم
الَّذين عالَسُوا كُلُوا من طيبته مازَرَقًا فكَّم وَمَا
ظلمونا وَلَم يَفَى لنا أنفسهم يظلمون
وأَدْقَِّي قد لهم أسُطُكَوا وأهَذَه الفَرْيقَة وَكُلَوا من هَذَا
حيث مشترَوا فقولوا أحسنوا ودخُلوا الباب سُجَدًا
فعفَرَنَّهم حَطِينَا يَكُونُ سُبَّرٌ لهُم المحسنين.
فَإِنَّ الَّذين ظلموا منهم فقولاَ على عيذرَ اللَّهْ قيَل
لهم فأرسلنا علَيهِم رجَّرَّاجًا من السماء بماكُونا
يظلمون２١٣ وَسَتَنْهُم عَنّ القُرْرَةِ الَّتِي سَكَّان
حائِضَة البحر إذ يعودون في السبب إذ تأتيهم
حيث وهجوَّور سبَّبهم سرَّعًا وذكَم لا يسبين لتأتيهم
لقدقال نبأوهُم بماكُونا نفَّسُون٢١٣
وَأَنَّ ذَٰلِكَ أَمَّةٌ مُّتَّخِضَةٌ لَا تَعْتَفَّونَ قُوَّةَ اللهِ مُهِيَّةً كُمْ أَوْ مَعْذُوبَهُمْ

۱۶۴ عَدَّاَبًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذَبَةٌ إِلَى رَبِّكَ وَلَعَلَّهُ يَنْزِغُ

۱۶۵ فَلَمَّا نَفَّسَهَا كَذَٰلِكَ قَالُوا بِهِ آِنْتُونَا أَلَٰٓدِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ السَّوَءِ

۱۶۶ وَأَخْرَجُوا الْيَتَّجِهِ نَفْسُهُمْ بِعَدَّابٍ بِيَسِيرٍ يَكُونُ كُلُّ مَا كَانُوا يَفْسَقُونَ

۱۶۷ فَلَمَّا عَتَّوَّا أَنَّهُمْ أُعْتَوَّا فَخُفِّضُوا قُلْنَاهُمْ كُونَوا قَرْدًا حَسِينِينَ

۱۶۸ وَإِذَا نَأَتُوْنَ رَبَّنَا لِيَسْتَجِبُّنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى رَبِّهِمْ أَنْ يُقِيمُونَ

۱۶۹ سَوَاءَ الْعَذَابِ أَنِ الرَّبِّ لَسْتَيْعَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُمْ لَغَفَرُوا رَجِيمٌ

۱۷۰ وَقُطِّعَ عِنْدُ هُمْنَ أَنَّهُمْ أُمَّتُ مُّسَأَلَةٌ أُمَّةٌ أُصْبِحُونَ وَمَنْ هُمُ

۱۷۱ دُونَ ذَٰلِكَ وَبَالَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَأَالْسَيِّئَاتِ لَا عَلَامَ مُّحِيطٌ

۱۷۲ يُرِجِّعُونَ۱۳۸ فَخَلَفُ فِي بَلَدِهِمْ خَلِيفٌ وَرَثَّوْا الْجَاحِنَ۱۳۹ بَيْنَ هَذَٰلِكَ عَرَضَ هَذَا الْآدَّٰمَ وَيَقُولُوْنَ سَيُعْفَرُ لَنَا وَإِنْ تَأْتُوهُ عَرْضًا مُّثَانِيٌّ۱۴۰ إِنَّا لَا يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدِرْسَانَا أَفْتَىٰ وَإِلَّا أُعْقِلُونَ۱۴۱ وَالَّذِينَ يُعْقِبُونَ

۱۷۲ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِّيِّينَ١۴۲
ولاَذِئِنَّكُمْ أَجْلَ الْفِرْقَةِ مَا كَانَ كَأَنَّهُ فَتَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَقَعَ بِهِمْ
حَدُواَ إِمَّا مَفَاتِحَكُمْ وَذُكِّرْ أَمَامَكُمْ أَلْحَكَمُ سَقُونَ
وَأَذِئِنَّكُمْ أَجْلَ الْفِرْقَةِ مَا كَانَ كَأَنَّهُ فَتَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَقَعَ بِهِمْ
عَلَى أَنفُسِهِمْ أَسْتَعْتَرَفَتِمْ فَقَالَ اَلْبَيْلُ سَهْدَانِ أَنْ تَقُولُوا أَيْمَأَ أَشْرَكُوا
الْقِيَمَةُ إِنِّا عَلِيَّانِ هَذَا عَلِيَّانِ أَوْ نَقُولُ أَيْمَأَ أَشْرَكُوا
إِبَآوْرًا مِنْ قَبْلٍ وَمَا دَرَيَّةٌ مِنْ بَعْدِهِ فَأَفْتَلَكُمْ
بِمُفَعَّالٍ الرَّبّيَّةِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
وَأَتِلُّ عَلَيْهِمْ أَلْبَدُ الَّذِي أَتَبَيَّنَهُ إِبِينَانَ فَأَنْفَسَلَ
مِنْهَا فَآتِبَعُ الْمَسِيحَّةِ فُكَانَ مِنْ اَلْيَتَّوِينِينَ وَلَوْ شَنَّا
لِرَفَعَهُمُّ يَا وَلَّدُكِ الْجِبَلِ إِنْ تَرْجَعُ أَوْ تَرْتَجِلُ
كَمَا أَلْجَلَّبَ إِنْ تَرْجَعُ عَلَيْهِ يَلِهَتُ أَوْ تَرْتَجِلُ
يَلِهَتُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبَوْا وَبِاِيْتَنَّ أَقْصَصَ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَفْحَغُوْنَ سَاءَ مِثَالًا الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَبَوْا إِيَيْتَنَّ أَنفُسُهُمْ كَأَوْاِيْتَمُونَ مِنْ يَهْدِ أَلْلَهُ
فَهُمُّ الْمُهْدِيَّنَ وَمِنْ يَضُلُّ فَأَوْلَيْكَ هُمُّ الْخَيْرُوْنَ

173
ولقد درَّسُنا الجَهَّازُ كَثِيرًا من أُلَٰٓيَّة وَمَا كَانَ لِلْضَّلُّاءِ فِيهَا لَا يَفْهَمُونَ
يَءَةٌ وَلَهُمْ أَعْجَونَ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَاً لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
أُولِيْ الْكَفَّارَةِ كَانَ النَّعْمَانُ بِهَا أَصُلُّ أَوَّلِيْكُمْ هُمْ الْغَنُفِلُوُّ نُورَ اللَّهِ
الْأَسْمَاءِ الْحَسَنَى قَادَرُوُّ بِهَا وَأَرْضُوُّ الْمُؤَذِّنِ يُجَدُّونَ فِي أَسْمَاعِهِ
سَيَجِرُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ خَلْقِهِ أَمْثَالُ يُهْدُونَ بِالْحَقِّ
وَقَالُوُّهُمْ يَكَبَّرُونَ وَأَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَابِعَتِها سَمَٰتُهُمْ رَجُحُ
فَنِّ حَيْثُ لَا يَعْمَلُونَ وَأَمْلُوهُ لِهِمْ إِنَّ كُلَّ يَدِينٍ مَّتَىٰ أُولُو
يُتَفَكَّرُوا مَا يَصِبُّهُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَزَٰعُ مُهَٰمٍ
أُولُو يَنظُرُونَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلْقَ اللَّهِ
فِي سِتِّي وَأَنَّ عَسَىٰ أَنْ يَكُنْ قَدْ أَقَرَّبَ أَجَلَهُمْ فَايُحْدِيثُ
بَعْدُهُ يَوْمُمُونَ مِنْ تَصِلَّيِ اللَّهِ فَلاَ هَادِئُ لَهُ وَيَذِيرُ
فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْتَلَوْنَ عَنْ السَّاعَةِ أيَّانَ مَرَضَهَا
فُرِّقْ إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَجْعَلُهَا لَوْقَيَةً إِلَّا هُوَ تَقْدِيمُ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بِعَبْتِكَ إِذَا هَزَّتِ عَنْهُ
فُرِّقْ إنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكَ أَسْتَفْرَأَ النَّاسُ لَا يَعْمَلُونَ
قل لا أمليك لنفسك نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله فلو كنت أعلم العين لاستكترن من الخير وما مسيم السوء وإن أن إلا تذكير وبشير لقوم يؤمنون 88 وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها روجها ليسكن إلى النهاية فلمما تعبس لها حملت حملا خفيفا فمرض به فلمما انقلب دعاو الله ربيهما إلى أن يتصلحا ليتكون من السكرى فلا مأوى إلا يتصلحا جعلنا له شركاء فيما أنهم فعليه الله عمادا يشكون ما لا يخلق مننهم وهم يخلقون 91 ولا يسبه تعالى لهم نصر ولا أنفسهم يبصرون وإن تدعوه إلى الله لا يبصرون إلا على الكفر أدعونهم الهام أشرصمون 92 إن الذين يدعون من دون الله عباد منهم لما حكم فادعوه فليستجيبوا الحكم إن صحتم قد يصدقون 93 ألهم أنجعل يمضمون بها أهلهم وليكتملون بها أهلهم اذا ذا سمعون بما أilha أدعوا أشركا كون مرسي دون فلا نظرون
سورة الأخفاف

إن ولتَى الله الذي تنزل الكتاب وهو يوziel الصليحيين
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرتكم
ولا أنفسهم يصرون  67 وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون
وتنظرون إليك وهم لا يبصرون  68 خذ الحصوة
وأمَر بالعرَف وأغرض عن الجهلين  69 وأما ابن عناك من الشيطان نرجع فأسمع يا لله إنه رسامع على عليم
إذن الذين أثقو إذا مسهم طيف من السيَطان تذكروا
فإذا هم يصرون  70 وإذا لم تأتهم بناية قالوا أولا أجمتَبَيَتهَا
لا يفصولون  71 وإذا لم تأتهم بناية قالوا أولا أجمتَبَيَتهَا
قال إنما أتباع ما أيَوحي إلي من ذي هذه بصائر من ربك
وهذى ورحمة للقوم يؤمنون  72 وإذا أقرى القرآن
فاستمعوا الله وانصتوا لعل لكم ترحمون  73 وأذكرُه
في نفسك تضرعما وجيئة ودون الجهر من القول بالغد
والأصال ولا تأمن من الظلفين  74 إن الذين عند ربك
لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحون وله يستجرون  75

سورة الأنفال

1. إن الله الرحمن الرحيم
2. ينصلون على الأنفال في الأنس والرسول فاتقوا الله
3. وأصلحوا أنفسكم وأطيعوا الله ورسوله إن كانا مُؤمِنين
4. إنما الذين أذن الله أن نزلت عليههم إينك رازما وععلى رههم
5. يَحْمِلُونَ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ الصلاة وهم يرقبونهم
6. ينفقون أو يبتغون هم الذين أذن الله أن نزلت عليهم إينك رازما وععلى رههم
7. كما أخرجك ربك من بني إسرائيل في الحق وإن فريقا من المُؤمِنين لسكرون
8. يجدون لونك في الحق بعد ماتين كأنمايساقون إلى الموت
9. وهم ينظرون وإذا يهددهم الله إحدى الطالبين أن لها
10. أدرك وتوذون أن غير ذالذات السوهة تكون لكون وبريد
11. الله إن يحق الحق يحكم بينه ويقطع دياب الكنفون
12. ليحق الحق ويبطل البطل ولوحك المجرموت

177
إذ تسعفون ربك فاستجاب لحكم أني ممددكم بالليل من الظلمة الكبدة ماعين ۶ وما جعله الله إلا برزى ويلتمين بنى فلوبحكمو وما أنصر إلا أني عند الله إن الله عزيز حكيم ۴۰ إذ يعسكرون النعاس أمنة فمنه وينزل عليه من السماء ماء ليطفئحكم به ويدهب عنه بجار شيطان وليزعم على فلوببحكم ويبين به للأقدام إذ يوزي ربك إلى الملائكة أني ماعكر شقيقوا اللاتين ۴۱ فامتنوا ساقفي في قلوب الدين كفره وأرغب فأضربوا فوق الأعناء في وأضربوا منهم كيل بنان ۴۲ ذلك بأنهم شاءوا الخير ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ۴۳ دلهم فذوقوه وأن للحاسرين عذاب النار ۴۴ يتأيهم الدين أمنوا إذ القائم ماليدين كفره وألتقوا ألا تلوه ملاداب ۴۵ ومن يولوه يومئذ دبره إلا متحفون لاقتنا إلينا متحيزون إلى فتحه فقد باء بغضب من اللهو وما أوله جهنه وينس المصير ۴۱
سورة الأنفال

لا يُفْسِدُوا فِي بُلُوغِ أَمْوَالِهِمْ وَلَا نَزِعُوا مَعَ اللَّهِ أَشِياءً حَسَنَةً إِذْ رَمَيْتُهُمْ وَلَا يُنَصِّبُوا وَلَحَيَّ اللَّهِ أَقْدَامَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهَا بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ذَا حُكْمٍ وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينًا كَيْنِ

17. إن تَسْتَفْتَحُوا فَذَٰلِكَ حَكِيمُ وَفَإِنَّكُمْ تَنْتَهُوا فَهُوَ الْخَيْرُ لَكُمْ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَإِنَّكُمْ عَزُوْى وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُ عَلِيمٌ

18. فَقَلْتُمْ سَيْتَا وَلَوْ سَتَتُّمُّ يَدَيْنَ أَوْلَى بِنَيْسَانِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَيْنَ أَمْضَاَتُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ يَأْتِيهَا الْأَمْمَ قَوْمًا أَطْيَعُوْاُهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَفْوَعَّوْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

19. وَلا تَكُونُوا أَيْنَ أَمْضَاَتُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ يَأْتِيهَا الْأَمْمَ قَوْمًا أَطْيَعُوْاُهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَفْوَعَّوْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

20. إن شَرَّ الْقُرْبَاءِ وَقَدْ أَنْصَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْكَانِ الْكَبِيرِ

21. فَلَوْ أَعَلَّمُكُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ مَيَامًا لَا سَمِعُوهُ وَلَا أَعْلَمُوهُ وَلَا مَيَامًا لَا يَمَعِنُوهُ وَلَا مَيَامًا لَا يَمَعِنُوهُ

22. وَأَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا أَنْ أَلْقَوْا أَيْتَمًا
وَاذَكِرُواٰ إِذَا أَسَرُّ قِيلُ مُسَتَّخْبَطَتُونَ فِي الأَرْضِ تَحَافُونَ
وَإِن يَشْطِبُكُمُ الْأَلْوَاتُ فَقَاتِلُوا وَأَنْدِلْكُمْ مُصْرِينَ وَرَزَقْكُمْ
مِنِ الْطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُروُنَّ ٨٢ِ
يَا ذِئَبَتِنَّ أَلْدَيْنِ اعْمَنُوا
لَخَلَقُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَخَلَقُوا أَمْنَاتَهُمْ وَأَسْتَعَلَّمَهُمْ
وَأَعْلَمَوْا أَنَّا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِسْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ
عَنْدَهُ أَجْرُ عَظِيمٍ ٨٨ِ
يَا ذِئَبَتِنَّ أَلْدَيْنِ اعْمَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُجْعَلُ لَكُمْ فَوْقَانَا وَيُعَفِّفُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتَكُمْ
وَيَغْفِرْ رَحْمَةً وَاللَّهُ دُوَافُضْلِ الْعُظْمَى١٠٨ِ
وَإِذْ يَمْكُرُكِ
ذُنـِينَ سَكَفَوْا لَنْ يُسْتَوِكُوْدَ أَوْ يُفْضَلْوُا أَوْ يُحْجُوْكَ وَيَمْكُرُونَ
وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُكَبِّرِينَ ١٢٣ِ
وَإِذْ أَتَّلَى عَلَيْهِمْ
إِنِّي سَأُقُولُ أوَلَى سَيِّمَعُونَ لَنْ أُشْنَأ لَّسْتَنَا مِثْلَ هَذَا إِنَّ هَذَا
إِلَّا أَسْتَطِيرُ الأُوْلِيَاءِ ١٢٤ِ
وَإِذَا قَالُوا اللَّهُ أَنَّكَ سَكَانٌ هَذَا
يُقَلُّ لَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ قَالُوا أَمَّا مَعَنِّيْنَا عِيْنَةً وَبِأَيْنَ مَرَّتُوا
أَوْ أَنْتَ أَنْتَ بِأَيْمَيْنِ ١٢٢ِ
وَمَا مَكَّنَّ اللَّهُ لِيَعْدِدَهُمْ فَيُعْفَفُونَ
فِي هَذَا وَمَا مَكَّنَّ اللَّهُ مَعَهُمْ وَهُمْ يُعْفَفُونَ١٢٣ِ
وكما أن الهم لا يعذبهم الله وهم يصدرون عن المسجد الحرم وما كنا أو أولياء دين أولياء وهم المتقون ولكن أصحابهم لا يعلمون وما كان صالحي عند أبيتي إلا مسكاة وتصديف فذولوا العذاب

181

بيما كنتم تكفرون إن الذين كفر وأيضفون أمولهم ليصدوا عن سبيل الله فسييفقوهائم كونون عليههم حسرة ثم يغلبون والذين صكروا إلى جهيم يخشرون

21 ليليم الله الخبيث من الطبب يجعل الخبيث بعضا على بعض في سنة حكمة جميعا في جملة في جهم يعلمون هم الخسرون فل لذيت كفروان إن ينتبهوا يعفرون لهم ما قد سلف فإن يعودوا فقد مصت ستاد الآولين وقلت بهم صحيلا لا تكنون فسخة وريك كيد الطيب سكينة الله فإيان أنتبهوا قات الله بمايصفمون بصير وإن تولوا فأعلموا أن الله موافق كفر يعمر الموالي يعمر الصير
لاعلموا أنتم أعداءُ الله من قينشةً، والله سول اللحى الذي أرسلُه وأرسلتُه من بينكم وأرسلتُه من بينكم السماحين وأرسلتُه من بينكم السماحين وإن وجههم أمسكم الله وما أنزلت على عبدنا يوم العصرِ يوم التقف الجمعة ورجله على كل شيء فديبُ إِذ أنتم بالعذوة الدنيوية وهم بالعذوة النفوس والرحب أنسف من مكك وَلَوَوَعَدُ نَمُّونك للاحتكاش في اليمين وللّذين يقعون من الله أمراً كان مفصولاً تهلك من هذا عن بنيت ويعتب من حي عن بنيت ويات الله لسماح عليكم إِذ يعيكُم الله في منامكم قليلاً وَلَوْ أَرْبَكُوهُم كَثِيرًا لفسخُتم وَلَتْنَشْعُتمُ في الأمور وللّذين أرسلت مسلمين نحن علية وعليه يبدوات الصدور إذ يركموهم إذ التقين تور في أعجك وقيلن قيلنا وقيلن كرم في أعجك لِیُقِيتُ الله أمراً كان مفصولاً وَلِلّهُ نَرْجُعُ الأَمْوَرَ يتأيها الذين أسلمو إذا التقين عفوة فاطبوا وأذكروا الله كثيرا للذل والنصرُ. 182
وأطيعوا الله ورسوله ولا تسرعوا في تفضيله وتدْهَب
ريقهُم فأصلوا إن الله مع الصادقين.
ولان تكونوا
الذين خرجوا من دينهم بطرأ ورباء الناس ويصدون
عن سامع الله وآله يُمَعِصُّون مُحيطًا
وذّر النبي
لهم الشرط أعملهم وقال لآهل العبد لحكمهم
الناس قلبي جار لحكمة فلم تأتني نذكر
عليَّ عقبيَّه وقَال إني ترىون منحكم إني أرى مال
تروت إني أخف الله والله شديد العقاب
إذ يقول
المنصفون والذين في قلوبهم مرض عن هؤلاء يدهم
ومن ينصِّفون على الله فإن الله عز يفعليهما
ولو ترى إذ يتوافد الذين صَفَرَوا المائتيه بياضيرون
وجوههم وأذبهم ودُفقوه أعداء الحريقي
قيل إذ أقدمت أيديهم وآت الله ليس يطَلَّبُ للعيد
كأنه باء إلف فيكون والله من قائلهم صَفَرَوا وأيايت الله
فأخذهم الله يذوبهم إن الله قوي شديد العقاب

183
ذلِك بِيَّانٍ لِّلَّهِ أُرْيَاهُ مَعْمَارًا عَلِيّمًا أَنَّهُمْ عَلَىٰ قُوَّٰمٍ حَقٍّ يَعْقِرُونَ مَا يَنفِسُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلَيْهِمْ ۛ كَذَٰلِكَ الْفَوْعَانُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَّ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمُ فَأَهْلَكْنِهِمْ ۛ بَدْنُوْهُمْ وَأَعْرَفُنَا الْفَوْعَانِ وَكُلُّ سَوْيَةٍ أُوْلِي الْأَوْلَىٰ إِنَّ شَرَّ الْدُّعَاءِ عِنْدَ اللَّهِ أَلَّذِينَ سَكَّفُوا أَفْهَمُ وَأَيْوَسُوْنُ ۛ أَلَّذِينَ عَهْدَتُهُمْ مِنْهُمْ نَبِيُّ يَقُولُونَ عَهْدُ هُمْ فِي كَيْلٍ مِّرْوَةٌ وَهُمْ لَا يَتَقُوّنُونَ إِلَّا أَنْ يَتَقُوُّنَ ۛ فَإِنَّا نَتَقَفَّنُونَ فِي الْجَحِّرِ فَشَرَّدُونَ مِنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُروُنَّ ۛ وَإِمَّا تَخْفَقُنَّ مِنْ قُوَّٰمٍ جِيْحَةٌ فَأَتَبَيْنُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ اللَّاهَ بِأَصْحَابِ الْخَيْبَةِ ۛ وَلَا يَحْسَبُنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ سَكَّفُوا وَأَسْبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَعْجُرُونَ ۛ وَأَعْدَوْا عَلَيْهِمْ أَُتْحَبُّنَّ قُوَّةً وَرَبًّا بَاطِلًا إِلَّا أَنْ يُهْبُونَ لِيْهِ عَدْوَٰنَا وَعَدْوَٰنًا كُلُّهُمْ أُحَرُّ مُنْ دُونِهِمْ لَا يُعْلَمُونَ مَثَلَّهُمْ عَلَّمَهُمْ وَمَاتَ نَفْهَأ٤ أَنْ شَيْءًا إِنَّهُ وَسَنَّأْنَ إِلَيْهِمْ ۛ فَأَجْنِحِّ أَيْهَا الَّذِينَ ءَاتَيْنِي كُلَّ ۛ هَٰوِىٰ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَإِن يُرِيدُوْا أَن يُجَدُّوكَ إِلَّا حَسَبَكَ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْتَكَ بِهِ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْقَتْ بَيْنَ فَلُولُوْهُمْ وَلَعَلْكَ أَن تَفْشِكَ اَلْأَفْلَفَ بِنَبِيِّكَ إِنَّهُ عَرْشُ رَحْمَٰنٍ ۖ يَتَأْيِهَا الْلَّهُ حَسَبُكَ ۖ أَلْلَهُ وَمِنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ يَتَأْيِهَا الْلَّهُ حَرْضٌ اَلْمُؤْمِنِينَ عِلَى الْقَتَالِ إِن يَكُنُّ مَنْ حَكَمَ عَشْرٌ صُبَرًا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ فُرُوقٌ ۖ إِنَّهُمْ لَا يَفْقِهُونَ أَلْلَهَ عَلَى وَعْلَمَ أَنَّهُ فُصُّصُعُ ۖ إِن يَكُنْ مَنْ كَرَّ مَا كَرَّ ۖ إِن يَكُنْ مَنْ كَرَّ مَا كَرَّ صَيْبَةٌ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ فُرُوقٌ إِن يَكُنْ مَنْ كَرَّ مَا كَرَّ ۖ أَلْفٌ يُذَّكَرُنَّ بِهِ إِنَّهُ مُعَتَّضٌ رَيْبَ عَلَى الْأَرْضِ مَآ أَتَى ۖ إِنَّهُ عَرْشُ رَحْمَٰنٍ ۖ أَلْلَهُ وَمِنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ يَتَأْيِهَا الْلَّهُ حَرْضٌ
بِئْتِينَا اللَّهُ قُلْ لَمَّا فِي أَيْدِي حَكِيمٍ مِنَ الْأَنْفَسِّي إِنْ يَعْلَمُ اللَّهُ
فِي قُلُوبِكُمْ حِيْرَةً يُوْتِكُمْ حِيْرَةً لِمَّا أَجَدُ مِنْكُمْ مِنْفِرًا إِلَّا مَعْفُورًا إِلَّا اللَّهُ
وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌٰۖ وَإِن يُرِيدُ نَجَايَكُمْ فَقَدْ خَلَأْتُوا اللَّهُ
مِنَ خَلْوَتِهِمْ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌۖ إِنَّ الَّذِينَ
أَمَّنُوا وَأَجَرَاءُ وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفَثَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْا وَأَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ
أَمَّنُوا وَأَجَرَاءُ وَجَهَدُوا مَا لَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ هَمَنَّهُمْ شَيْءًا حَتَّى نَحَأْرُوا
وَإِنَّ أُسْتَنَصَرُوكُمْ فِي الْدِّينِ فَغَلِيظُ حِكْمَةُ النَّصِيرِ إِلَّا عَلَى قُرُومِكُمْ
بِنَكُمْ وَيُبَيِّنُ مَقَبُولًا وَاللَّهُ يَمْتَعْلَوْنَ بِصَبْرٍ وَالَّذِينَ
صَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَقَلَّبَوْا تَقَلَّبَ فِي الأَرْضِ وَفَسَادُ سَكِيرٍۖ وَالَّذِينَ امْتَنُوا وَهُمْ هُمْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْا وَأَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
حَقَّاً لَهُم مَّغِيِّرُةً وَرَزَقُ سَكِيرٍۖ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَبَعْدُ
وَهُمْ أَخْرَجُوا وَجَهَدُوا وَمَعِيَّنُوكُمُ أُولَئِكَ مَنْ كَانَ بَالَاتَ أَلْحَامٍ
بَعْضُهُمْ أُولُو بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَكْلِفُ شَيْئًا عَلَيْهِمٌْۚ
بِرَاءَةٍ مِّنِّ اللّهِ وَرُسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدَ اللّهُ مُعَلِّمَةً مِّنْهُمْ ۚ قَدْ بَسَّرْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمْ آيَةً كِتَابًا أُولِي الْبَصِيرَةِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ مَحْرُورٌ مُّقِيمٌ عِندَهُمْ وَرُسُلُهُ إِلَّا أَنْ يَأْفِكُوكُمْ عِندَهُ مُّنْ أَقْرِبِهِمْ إِلَّا الَّذِينَ مَثَلَّ الْكَفَّارَاتِ ۖ وَلِيُرْسَلَهُمْ أَحَدًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ مَءُودًّا وَيَهْدِيهِمْ إِلَى مَذْهَبٍ مُّتَقَيِّدٍ ۚ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَقَيِّدَةَ ۙ إِذَا نَسَلَ لَهُمْ الْأَشْهَرُ الْحَفُورُ ۖ فَأَقْطَلُوا الْمُشْرِكِينَ حِيْثُ وَقَدْ نَمُوْهُ وَحَدِيثُ وَلَكُمْ وَأَحْصِرُوهُمُ ۚ وَأَفْقَدُوا أَنْفُسَهُمْ ۖ مَرْضَىٰ فَإِنَّهُ يُنْزِلُ عَلَيْهِمْ إِذَا عُفِرَ رَجَبُ ۗ وَإِنَّ آخِرَهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَابَ مِنْهُمْ ۖ فَأَجَرَةٌ أُجُرُّهُمْ حَتَّى تَسْمَعَ سَكَّالٌ ۗ لَّا يَسْتَجِبُ مَآمِنُهُمْ دَلِّلَهُ بِآثَارٍ فَأَيْضَمُّ أَجَلًا لَّا يَعْمَمُونَ
سورة النبوءة

الجُنُور العاشر

كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عهدتهم عند المسجد الحرام فما استقلموا لحكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.

كيف وإن يظهروا على حكمة لا يرضونها إلا في الناس والدابة يرضونها بما فيه خيره وتأتي فلوه وتراكم دينهم فليسون أشترموا بقياس الله تماهيلًا فصددوا عن سبيله إنه ساء ما حاصاً أو يعجلون.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتبوا الرسالة فإحوالهم في الطيب للفضل لقولهم يعممون وإن نصخوا أيمنهم فمن بعد عهده وطعنوا في دينهم فقيلوا أيا من القوم إنهم لا يؤمنون بهم ليستهون إلا أنفطروا وقوما نحكموا أيمنهم وهم يخرجون الرسول وهم بدأ وهم أول مرة أخضعا فهذا أحق أن تخشوا إن كسر مؤمنين.
قَدْ تُؤْتَاهُمُ الْعَذَابُ الْدَّرِّيُّ وَيُحِبُّهُمْ وَيَنْصَرُهُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِصُ قُوَّةً مِّنْ ذَرَّاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِي عَيْنَةً
فَنُزِّلَهُمْ وَنُصْبِتْ أَنَّ الْلَّهَ عَلَى مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
أَمَّا حَسَبُتُمُ أن نَّتَّكِرُوا وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَلْلَذِينَ جَهَّدُوٌّ وَأَنْشَدُوٌّ
وَأَلْبَىَ جَهَدَهُ وَأَنَّى دُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءِيٌّ وَلَا رَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَا مُسْلِمٌ
وَلله حِي يَدْمُجُونَ مَا كَانَ لِلنَّاسِ كَانُوا أَيُّهُمْ يَعْمَرُوا أَمْسَيْدَ
وَلله سَهَدُونَ عَلَى أنفسهم بِالجَعُورِ أَوْلَىٰ بِحِيْثَ أَعَمِلُوا أَمْسَيْدَ
عَلِيمُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَيْلٌ
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ
اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ أَلْلَهُ وَاللَّهُ أَلْلَهُ الْأَكْبَرُ إِنَّهُ أَلْلَهُ الْصَّالِحُ وَأَلْلَهُ الرَّحِيمُ وَلَن يَحْشَوْنَ إِلَّا اللَّهُ فَخُسْتَ أَوْلَيْكَ أَن يَكُونُوا مِنْ
المَهْمِيِّنَ
أَجْعَلْتِ وَسَاقِياً الْحَجَّ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ
الْحَجِّ وَالْعَبَضَةِ مِنْ أَنَّهُ أَلْلَهُ وَاللَّهُ أَلْلَهُ الْأَكْبَرُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوِنَّ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا يَهْدِي الْقُوَّةِ الْفَلَقِيَّةِ
أَلْلَذِينَ أَصَامُوا وَهُمْ أَجْرُوا أَوْجُهَمْ وَأَوْجُهَمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَّا أَوْلُوهُمَا
وَأَفْسَهُمْ أَعْظَمُ دِرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأَوْلُوهُمَا هُوَ الْفَائِزُونَ
سورة التوبة

الجُزء العاشر

يُبْشِرُهُم بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّةٍ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّخَذُوا الْكُفُّرَ عَلَى الْيَتِّيِّحَةِ وَأَجْرَ عَظِيمٍ

١٢١ يَتَأيَّبُهُمُ اللَّهُ وَأَنْعَمَّ بِهِمْ أَجْرًاً

١٢٢ أَوْ لَيۡكُنْ لَهُمُ الْأَيْنَانِ ۖ إِنَّ الْمَكَّةَ عَلَى الْيَتِّيِّحَةِ

١٢٣ وَمَا يُؤْتُوهُمۡ مِّنَ الْمَوْتِ إِلَّا كَمَا قَالَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْمَجِيدُ

١٢٤ فَلَيَكُنْ أَحَبَّ لِيَنْتَصِرَ عَلَيْهِمْ وَأَقْضِيَ عَلَيْهِمْ كُفُّرٌ وَأَذَىٰ مَدْخُولٌ

١٢٥ وَعَشَرُ يُحْصُوْنَهُ وَأَمَلٌ أَقْضَيْنَاهُ وَتَجَرَّةٌ تَحْشُوْتُ

١٢٦ سَكَّسَاهَا وَمَسْيَكُ شَيْئًا وَتَشُهُّوا أَحَبَّ اِلْيَتِّيِّحَةَ مِنَ اللَّهِ

١٢٧ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٌ فِي سِلَيْهِ صَفَّىٰ صَفَّىٰ ۖ فَتَرَضَىٰ أَن يَأْتِيَ اللَّهُ

١٢٨ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

١٢٩ لَقَدْ نَصَرَ اللَّهُ أَيْتَمًا بِمَوْتِهِ وَقَدْ أَعْجَبَتْهُ

١٣٠ اِلْجِبَالِ بِكُبْرٍ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ إِذَآتُهُمْ شَيْئًا وَصِحَافَةً عَلَىَّ لَيۡكُمْ

١٣١ أَوْ نَزُّلْ إِلَّا مَعَهُ مَدْخُولٌ مَّا كَانَ وَأَنْزَلْ جَنُودًا

١٣٢ وَعَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَرَاءَ الْكَفِّرِينَ
لا تتولا نعور رجيم
بأيامها الدويناء أسانوا إمامها المشيرون
نجب فلا يقرون ألا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
فإن خفتم عيلة فسقوم يعنيك كله من فضليه
أين شاء إبن الله على ما حكيم قل تلو الذين
لا يؤمنون بإبن الله ولا باليوم الآخر ولا يحنون
ما خيره الله ورسوله ولا يدينون بين الحق من
الذين أوردو الكتب حتى يعطو الحقيره عن بدر
وهمس صغيرون وقالت إبن الله هود عزران إبن الله
وقالت النصرى المسيح ابن الله ذلق فقوله
يا أفوههم يا ضلهوين قول الذين صاروا من قبل
Crieffهم الله أن يؤمنون قل أحنوا أحباءهم
ووزهبهم أربابا من دواب الله والمسير ابن
مرئيهم وما أمروا إلا يطيعون إلههم واحدا
لله إله إنا هو سبحانه عاصم يشريك
سورة التوبة

192

يريدون أن يُفصّلو وُجود الله بأقوههم ويرأونه إلا أن
يُبِيرُوره، وَلَوْ جَعَلَهُ الْمُكَفَّرُونَ هُوَ الَّذِي آَرَسَ رَسُولَهُ رَبَّ الْعَالَمَينَ وَلَوْ جَعَلَهُ الْمُكَفَّرُونَ
* يَتَأَيَّمُونَهَا الَّذِينَ
* إِنَّ حَكِيمًا هُمْ أَلْحَقَ بِالْأُحَبَّةِ وَأَرَضَهُنَّ لَأُحْكُمُونَ أَمَوَّلَ الْنَّاسِ بِالْمَطْرِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْذِينَ
يَحْكِيمُونَ الدِّينَ وَالْعُفْصَةَ وَلَا يَنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبُسِّطَ مَعْنَاهُ بَعْدَ اِبْنِ أَليَبِيرْ ٧٠ يُؤْمَرُ يَحْتَمِلُ عَلَيْهَا
* في نَأْرَجْهُ فَتُكْرِهُونَ بَيْهاجَ بِهِ أَهْمَاءُ وَجُنُوتُهُمْ
* وَظُهْرُهُمْ هَذَا مَا أَكْسَرْنَ لَنَفْسَكَ فَذُو قُوَّةٍ أَكْسَرْنَهُمْ
* إِنَّ عَدَّةً أَشْهُورٍ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ عَشْرُ
* شَهْرٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوحَيْ مَخْلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمُ دَلِّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَلَا تُضَلُّوا فِيهِمْ
* أَنْفُسَكُمْ وَقَدْ تَأْتَوْا المُشْرِكِينَ كَأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ
يَقْتَلُونَ كَأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّهُمْ مَعَ اللَّهِ مِمَّا قَدْ مِنَّهُمْ

الجُزء العاشر
۷۷ إِنَّمَا الْقَرْنِينِ الْكَبْرَىٰ فِي الْكُفُّرِ يَصِلُّ بِهِ الْذِّينَ كَفَّرُوا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامَّا وَيُحْرِمُونَهُ عَامَّا يَوْقَطُونَهُ عَدَّةً مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ رَأِيَتْ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَلَا يَهْدِي الْقُوَّةَ الْكَفَّارِ يَتَأْثِرُونَ بِهِ الْذِّينَ أَمَّنَوْا مَالَ الْكَفَّارِ إِذَا أَقِيلَ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ أَقِلُّمُ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضًا مَّعَ الْحَيَاةِ الْدُنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَقِيلُ أَنْفُسُهُمْ مُّعَ جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ وَمَعَهُمْ نَصْرُ مَنْ قَدْ نَصَرَهُ مِنْ قَبْلِ إِلَّا نَصْرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ الْذِّينَ كَفَّرُوا وَأَطْهَرَهُ فَقَدْ أَنْصَرَهُ اللَّهُ إِذِ الْقُلُوبُ نَزِيرًا وَلَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَىٰ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَنْفُقُونَ لِصَاحِبِهِمْ لَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَىٰ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَنْفُقُونَ لِصَاحِبِهِمْ لَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَىٰ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَنْفُقُونَ لِصَاحِبِهِمْ لَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَىٰ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَنْفُقُونَ لِصَاحِبِهِمْ لَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَىٰ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَنْفُقُونَ لِصَاحِبِهِمْ لَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَىٰ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَنْفُقُونَ لِصَاحِبِهِمْ لَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَىٰ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَنْفُقُونَ لِصَاحِبِهِمْ لَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَىٰ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَنْفُقُونَ لِصَاحِبِهِمْ لَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَىٰ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَنْفُقُونَ لِصَاحِبِهِمْ لَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَىٰ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَنْفُقُونَ لِصَاحِبِهِمْ لَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَىٰ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَنْفُقُونَ لِصَاحِبِهِمْ لَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَىٰ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَنْفُقُونَ لِصَاحِبِهِمْ لَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَىٰ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَنْفُقُونَ لِصَاحِبِهِمْ لَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَىٰ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَنْفُقُونَ لِصَاحِبِهِمْ لَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَىٰ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَنْفُقُونَ لِصَاحِبِهِمْ لَا تَحَرَّنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُونَ مَنَّهُ رَبِّي فِي اثْنَىٰ أَشْتَيْ
أَيْضًا وَأَخْفَافًا ثَغَالًا وَجَهِهُ وَأَمَوَّلَ حَيْثُ عَلَمَكُ وَأَقِمْكُ
في سِيِّلِ اللَّهِ ذَا الحَكِيمُ خَيرُ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عِلِيمًا حَاكِمًا
61 لَوْ كَانَ عَرَضًا إِلَيْكُمْ سَرَأَ قَصِدًا لَا أَتَنْبَعُ النَّبِيُّ
وَلَكِنْ بَعْدَ أَنْ عَلَّمَهُمُ السُّفُقِ وَسَيَخَلَّفُونَ بِاللَّهِ
لَوَأَسْتَطَعْنَا لَأَخْرَجْنَا مَعَكَ مِلَّةً يَهْكَلُونَ أَنفُسَهُمْ وَلَاتُحْمَلُ
يُعَلَّمُ إِنَّهُ مَكَادِينُ 62 عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِيُؤْتِنَّكَ لِيُهُمْ
حَتَّى يَبْنَيَّنَ لَكَ الْأَلْدَيْنِ صَدَفُوا وَقَتَلُوا الْمُكَذِّبِينَ
63 لَا يَسْتَنْسَكَ الْأَلْدَيْنِ يُؤْصِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يَهْيَءُوْا وَأَمَوَّلُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَاكِمٌ
إِنَّمَا أَيْسَتَنْتَذُنَا الْأَلْدَيْنِ لَا يُؤْصِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَرْتَابُ قُلُوبُهُمْ فَقُلُوهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرْتَبُّونَ
65 وَأُلْوَى أَرَادُوا الْخُروْجَ لَأَعْدَوْا اللَّهَ عَدْدًا وَلَا كَانَ كَرَّ اللَّهِ أَنْعَمَ الْهُمُ
فَشَبَطُوهُ وَقَفِّ الْأَقْعَدُ وَأَمَّا الْقَفِينَ
66 لَوْ حَرَجَوْا فِيكُمْ مَارَادُوْكُمْ إِلَاءَ الْخَلَاطُ وَلَا وَصُعُوْا إِلَّا كُلُّ مِّكْتَمُوْكُمْ،
الْفِتْنَةُ وَفِي بَصِيرِكُمْ سَمَّعَونَ لَهُمْ وَلَيْلَةٌ عَلِيمٌ يَأْتِيُّمُبِينَينَ
لقد أتبعوا الفسحة من قبل وقَالُوا آللَّهِ الْمَوْرَحِيَّةَ
فَجَاءَ الْحَقَّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ سَكَرُونِيٌّ وَمِنْهُمْ
مَن يَقُولُ آللَّهُ وَلَيْوَالِدَتِيَ آللَّهِ أَفَإِنْ تَصَبَّبَ
جَهَدًا لَمْ يُحْيِهِ أَلِيَّةً إِلَّا الْكَفِيفِينَ ۖ إِنْ تَصَبَّبَ
خُسْسَا ةً سَوْهُمْ وَإِنْ تَصَبَّبَ مُصِيبًا يَقُولُوا أَقِدَ أَتَّحَذِّرُ أَمْرًا مِنْ قَبْلِ وَيَسَّأَّلُوا وَهُمُ الْقَوْهُرُ
فَقُلْ لَنْ نَيْصِبَنَا إِلَّآ مَا حَكَّبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَعَنِي وَعَلَى
اللَّهِ فَلْيَنَبْتَوْنَا الْمُؤْمِنُونَ فَقُلْ هَلْ تُرِيضُونَ يَا عَذَابًا
إِنَّى لَا مُحْسِنٌ وَلَا نُرِيضُ يَكُونُ أنْ يُصَبِّبُ كَمْ مَعَ اللَّهِ
يُعَذِّبُ أَيْنَ عَنْدَهُ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفْتَرَّبُوا أَنْ تَبَيَّنُ مَعَجِمُ
مُتَرِيضُوْت ۖ فَقُلْ أَنفِقُوا أَطُوُعًا أَوْ كَرَهُ حَلَّ يُتَبَيَّنَ
مِنْهُمْ إِنْ تَصَبَّبُونَ كَثِيرُ جُمُوعًا تَفَسِّيقيٌّ ۖ وَأَيْنَ
أَمْنُعُهُمُ أنْ تَقِبِّلْ منْهُمْ تَفَقُّدُ تَفَقُّدُهُمْ إِلَّآ أنْ تَفْتَحُوْنَ
بِاللَّهِ ﷺ وَيَسَرُّوْنَهُ وَلاَ يَأْتُوْنَ الْصَّلَاوَةَ إِلَّآ وَهُمُ
سَكَّسَ أَلَّا يَتَفَقَّوُونَ إِلَّآ وَهُمْ كَفِيْهُنَّ
سورة النبأ

فلأ تعجبَكَ أمولهم ولا أولادهم إِنما يعِيدُ الله ليُعِيدَ بهم يَبِئِسّ في النَّحَّاء الْدِينِيّ وَتَزْهَقُ أنفسهم وَهُمْ كَفِّرُونَ تَحْفَظُونَ يَدَ الله إِنَّهُ لَمَنْ حَسَبَهُ وما أَضْعَفْنَكُ وَلَكِنَّهُ قُومٌ يَكْفُرُونَ وَيُحْجِدُونَ مُلْجَجًا أو مَعْنَى أو مَدْخَلًا لَّوْلَا إِلَيهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْهُمُّ كَراً في الصدقات فإن أعطوا منها ارضوا أو إن لَّوْ أُعْطِوا إِنَّهُمْ لَكَ اذًا هم يُثِبُّونَ وَلَوْ أنَّهم رضوا أَمَامَهُمْ أَنْ رَضَى الله وَرَسُولُهُ وَقَالَوا أَحْسَبْنا الله سَيُؤْتِيَنَا اللهٌ مَنْ فَضَّلَهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى الله لَرَضِيُونَ إِنَّمَا الصدقات لِلَّفَقِيرِ وَالمَسْكِينِ وَالْعَمَيْنِ عَلَيْهَا وَالمَؤْلُوفَة فَلَوْ بُدُّ لهم وَفِي الرِّيَاقِ وَالْعَنْقُورِ وَفِي سَبِيلِ الله وَأَبْنَيْنِ السَّيِّمِ فَرْضَةٌ مِنَ الله وَالله عَلَى حُكْمِهِ وَمِنْهُمْ أَلَّذِينَ يَؤْدُونَ النَّبِيَّةَ وَيَفْكُوْبُونَ هُوَ أَذَنَ قَلّ أَذَنَ حِيَرَ لَحَكِيمٌ مِنِّيَ الله وَيَوْمَٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُ وَالَّذِينَ يَؤْدُونَ رِسُولَ الله لَهُمُ عَدَدٌ مِّنْهُ
يُهْيِلُونَ يَا بَلَيْلَةِ لَحَكِيمٌ لِيَرْضُوَّكُمْ وَلَيُزَكَّيْكُمْ وَلَيُهْيَئِ لَكُمْ وَرْسُولُهُ يَحْقِيقُ أن تُرْضِعُونِإِن كَانُوا مُؤْمِنِينَۚ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ مُحَاذِرُ فَأَطْلَقْنَهُمْ فَلَا تَفْسِرُوا مَا أَطْلَقْنَاۗ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ الْعَظِيمُۚ يَحْذَرُ الْمُسْتَفَقِينَ أَن يُتَسَرَّبُوا عَلَيْهِمْ سُوَءةً تَنْسَوُّهُمْ يَمْعَجِفٌ قُلُوبِهِمْ فَأَسْتَهْيَأْنَۖ إِنَّ اللَّهَ مُحَرِّجٌ مَا تَحَذَّرُونَۚ وَلَيْنَ سَأَتْهُمْ لِيُقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَحْوُضُ وَلْتَلْعَبُنَّ قَلْ أَيَّاهُ وَإِيَّاهُۖ وَرَسُولُهُ كَسْنُوْنَ نَسْتَهْيَْ أَنَّهُمْ لاَ يَعْتَقَذُونَ أَقْدَامُهُمْۚ أَيْمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَن طَايَعَةٍ مِّن كُونُونَ ثَلَاثَةَ طَالِبَةٍۚ بَعْدَ إِيَمَانِكُمْ ۖ كَفَىٰ بِهِ مِنْ عِلْمٍۡ أَمْرُ مُجِيرٍۡ الْمُسْتَفَقِينَۚ وَالْمُسْتَفَقِينَ وَأَمْرُ مُجِيرٍۡ مُّعْطُوفُ مِنْ بَعْضِكُمْ وَأَمْرُ مُجِيرٍۡ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَقُسْوَانِ أَيْدِيهِمْ فَسَوَا اللَّهُ فَيَسِيَّرُهُمْ إِنَّ الْمُسْتَفَقِينَ هُمُ الْمُشْرِكُونَۚ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُسْتَفَقِينَ وَالْمُسْتَفَقِينَ وَالْمُعْتَقَدُونَ نَارَهُمُ ۖ حَسُنُهُمْ وَعَدَّنَّهُمْ اللهُ وَأَهْمَرَ عَدَادُ مَقِيمٍۡ
سورة التوبة

الجُزء العاشر

كَالَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا
وَأَوَلَدَاءٍ فَأُسْتَمَعَوْا بِخَلَاقِهِمْ فَأُسْتَمَعَوْ بِخَلَاقِهِمْ
سَكَّةَ وَأَسْتَمَعُوْنَ أَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَحُضُورُ
سَكَّةَ الَّذِي حَصَّوْهَا أُولَئِكَ حَتَّى أَعُمَّلُوا فِي الْدُنْya
وَالآخِرَةَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَلَصَةُ ٣٣
الْمَيْتَاتُهُمْ
نَبِيُّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمٌ لُجِّ وَعَادٍ وَشَمَّودٌ وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمِ
وَأَسْحَبُ مَدَنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمَهْرُ رَسُلُهُمْ
بِالْبَيُّنَةِ فَمَانَ أَرْضَيْنَ عَلَيْهِمْ لَيُظْلِمُهُمْ وَلَمْ يُعْلِنَّهُمْ
أنفسهمُ يَظْلِمُونَ ٥٠ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ
أُولِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَا أُمَّوِّيْتُ بَيْنَ الْمَعْرُوفِ وَالْبَيْنِ عَلَى الْمَنْكَر
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْمِنُونَ الرَّسُولَ وَيُطِعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ﷺ أُولَٰٰئِكَ سَيَكْفُحُوهُمْ مَن مَّعَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
٥١ وَعِدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ مِن خَيْرٍ
٥٢ الَّذِينَ خَالِدُونَ فِيهَا وَمَسْجِدٌ مَّيْسِرٌ فِي جَنَّتِ عَدُنٍ
٥٣ وَيَصُونُونَ مِن اللَّهِ أَصْبَحُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ العَظِيمُ
يا أيها النبي جهَّدُ أَلْحَكَفَارَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَعَلِمُوا عَلَيْهِمْ وَمَأْوَىٰهُمُ الْجَهَنُ مُرْسَلُوا ۚ يَجْلِبُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا أَسْلَامُ أَلْحَكَفَارَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَبَعْدَ إِسْلَاهِمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ مَا كَفَرَوا وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ أَعْنَامَهُمُ الْمَلْكُ وَرَسُولُ ۚ أَنفَقُوا عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلٍ فَإِن يَتَوَلَّوْا يَعْلَمُ أَنَّ هُمْ أَيْتَامَاءٌ وَإِن يَتَوَلَّوْا يَعْلَمُ أَنَّهُمْ أَهْلَ ۚ وَإِنَّ اللهَ لَغَفِيلٌ عَنِ الْأَصْطَبَارِ ۚ وَمَنْ تَأَمَّنَ مِنَ الْأَفْقَهَةِ مِنَ الْغَيْرِ أَنفَقَ مَعَهُ مَا عَلَىٰهُ وَلَنْ يَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعَرَضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ رَفَعًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وَمَا أَحْلَفُوا بِاللَّهِ مَا وَعَدُّوْهُ وَيَكْفُرُونَ وَهُمْ أَلْحَكَفَارُ ۚ أَلْحَكَفَارُ أَنَّ اللهَ يُعَلِّمُكُمْ سَرَّهُ وَنَجْوِيْهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَمَ ۗ أَلْحَكَفَارُ أَلْحَكَفَارُ ۚ يَلْمِزُونَ الْمُطْوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي صَدِيقٍ وَلَا يُجَدُّونَ إِلَّا مَعَهُمْ وَلَٰكِنْ عَذَابُ الْأَلِيمِ
استغفرْهُمْ أولاً وَأَلْبِتْهُمْ ثُمَّ أَلْيَعْفِرْهُمْ إِنَّمَا تَسَعِيرُهُمْ سَبَعٌ مَّرَأَةً فَلَنْ يَعْفِرْهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ كَصْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ نَاْبِيِهِ لِإِبْتِيَادِ الْقَوْمِ الْفَاسِقَينَ فِي الْمُجَّلَّمِينَ بَقَعَهُمْ خَلَفُ رُسُولِ اللَّهِ وَكَرَّهُمُ اللَّهُ أَنْ يُجَتَّهُ نَآءَوْا أَمَوْلَهُمْ وَأَمْلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَوْا لَا نَتَفْسِرُ وَأَنْفَقَهُمْ إِلَى الْحَيْرَةِ فَبَشَّرُوا أَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ تُقِلَّ بِهِ أَسْحَرَأً لَوْ كَأَوْا يَقِفُهُمْ فَلَيْمُضِحَّكُوْنَ أَقِيلِيَا وَلَيْبَكُوْنَ كَيْدَ أَجْرَاءٍ يَمَسْكُنَّ أَوْ يَكْسِبُونَ فَإِنَّ رَجُعَةَ اللَّهِ إِلَى طَلَفَةٍ مَّنْهُمْ قَآسَتَنَّكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ أَنْ تُخْرُجَوْا مَعِيَ أَبَا أُولُوْنَ تُقِلِّلُوا مَعِيَ عَدُوٍّ إِنْ كُنْتَ رَضِيَتُمْ بِالْقُوُوُوْدِ أَوْلِيْمَوْا فَقُوُوْدُهُمْ عَلَى الْخَمْلَفِينَ وَلَا تَنْصِلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمَا مَقَاتُ أَبَا أُولُوْنَ ثُمَّ بَلْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَيْنَحْبُعُكُمْ عَلَى الْكَيْدَ وَأَيْتَهُمْ كُفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تَوَلَّوْا وَهُمْ فَلَسَلَّوهُ وَلَا تُعَجِّبَنَّكُمْ أَمَوْلَهُمْ وَأَوْلِمَوْهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُجَتَّهُ أَن يُبِيَبُهُمْ بِهِ فِي الْدُّنْيَا وَتَرَجِهِ فَنَفْسُهُمْ وَهُمْ كُفَّرُونَ وَإِذَا أَنْزَلَتْ سَوْرَةً صَانِعَةً فَإِنَّمَا سَوْرَةَ اللَّهِ وَجَلِيدُ وَأَمَّ رَسُولِ اللَّهِ أُسْتَنْذِكْ أُولُوْلِيَ الْطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا أَذَنَّا نَجْنُنَّ مَعَ الْقَلِيْلِيِّينَ هَٰذَةِ صَدِيدَةَ ٢٠٠
رضوا يا أبن يحكون ما حوله وطبع علي قلوبهم فهم لا يفقهون  
لا يفكيرون السكن الرسول وألذين امتنعوا  
جهدو يا أموليهم وأنفسهم وأولئك لهم الأخبار  
ولأولئك هم المفدرجون  
أعده الله لهم جنتين تجري من تحتها الزهور كالخليجhighest  
وجاء المعنيون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين  
كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عدابه  
ليس علي الصفا وليا علي المنبر وليا على الذين  
لا يجدون ما ينفعون حنجح إذا نصحوا الله ورسوله  
ماعلى المحسنين من سبله والله عنفور تجيه  
وأعلى الذين إذا ما أقطك لتحملهم قلت لا أجد  
ما أحمل لك علي نوى وأغيبهم تفيض من الدمع  
حرى لا يجدون ما ينفعون إنما السائل علي  
الذين يستبتدلون وهم أغنياء رضوا بأن يشكون  
مع أمرائهم وطبع الله علي قلوبهم فهم لا يعفمانوت
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا
لن تؤمنون بمصر قد نبأنا أن نمنعكم من أن تؤمنوا
ولن تؤمنوا بإلهي وقد علمتكم وسيرة
لله عمامة رسوله وترتدون إلى عاليم الغيب والشهيدة
فإني لكم بمكان نعملون سيجعلون بله
لحككم إذا أتقلبتم إليهم لتعرضوا أنفسكم فأعرضوا
عنهم وهم يحسون وما أعلم أنهم جهروا بما كانوا يحسبون
يجلفوون حكمكم لحكم لتعرضوا أنفسكم فليت
تعرضوا أنفسكم فإن الله لا يرضى عن القوم الفسقين
الأنصار أشد كفرًا ونفاقًا وأجد الأعجاب أحبود
ما أنزل الله على رسوله وله عليه حكم
وين الأعراب من ينفع ما ينفقو معمرًا وأين يحكم
الذوي الآية عليهم دابة السوء والله سميع عليم
وين الأعراب من ينفع بآله وأين يوم الآخر ويستنجد ما ينفع
فرين عند الله وصلى على الرسول ألا إله إلاพระ
سيدهم جعلهم الله في حميتة إن الله عفور رحيم.
وَالثَّلَاثُونَ مِنَ الْمُهَيْجِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالْمُتَّقِينَ أَتَبَعُوهُمْ مَهِينِينَ رَاضُونَ أَنَّ اللَّهَ عَسِيرُ الرَّحْمَةِ وَرَضَوْانَهُمْ وَأَعْدَىٰ لَهُمْ جَهَنَّمَةَ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ حَيْلٌ فِيهَا أَبْدَأَ ذَلِكَ الْقُوْرُ العَظِيمُ وَمَنْ حَرَّصَ الْأَعْمَارِ مُتَفَقُّونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدīنَةِ مَرْدُوا عَلَى الْيَمِينِ لَا يَلْعَبُونَ وَقَدْ تَعَلَّمَهُمْ مَا يَتَّقُونَ سَعْيَ بِهِمْ مَرَّتينِ ثُمَّ يُرْدُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍۢ١٠ۢ وَأَخْرُونَ أَعْتَفَوْا بِذَٰلِكَ فِي مَلَأِهِمْ حَلَطُوا أَعْمَالًا صَالِحَةًۢ١١ۢ وَأَحْرَسُ سِبْيَانًا عَسِىَ اللَّهُ أَن يَتَّوِبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غُفْرَانٌ رَحِيمٌۢ۠١۲ۢ حَدٌّ مِّن أَمْوَالِهِمْ صَدَقةٌ تَظَهَّرُهُمْ وَتَرَكُّهُمْ بِهَا وَصِلَّ عَلَيْهِمۢ١٣ۢ إِنَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ مَسَّ نَفْسَهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌۢ١٤ۢ آلَّلَهُ يُقَبِّلُ ائْتِمَامَهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْتِيَ الصَّدقاتُ وَأَتِّيَ اللهُ بُعْدَ ائْتِمَامَهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ أَعْلَمُۢ١۵ۢ وَأَحْرُونَ مُرَجِّعُونَ لِآمَرِ اللَّهِ إِمَّا يَعْتَدُّوا بِهِمْ وَإِمَّا يَتَّوِبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌۢ١۶ۢ
وَالذُّينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرَادَةَ اللَّهِ بِالْحَسَنِ وَالَّذِينَ يَشْهَدُونَ إِنَّهُمْ لَسَيْكِنُونَ ۚ لَاتَقُمُّ فِيهِ أَبْدًا مَسْجِدًا أَسْسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحْكَمَ أَنْ تَقْوَى فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يَجْعَلُونَ أَنْ يَنظُرُوا وَلَا يَجْعَلُهُ الْمَطْهُرُ ۖ أَفْمَنْ أَسْسَ بَنيَّتَهُ عَلَى نَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرَضُوَانِ خَيْرًا مَنْ أَسْسَ بَنيَّتَهُ عَلَى شُفَعَاءِ جُرُفٍ هُمُ فَإِنَّها رَيْهٌ فِي نَارِجَهْرِ وَلَا يَهْدِي الْقُوَّةُ الْقَالِمُ وَلَا يَيْلَدُ الْوُلْدُ لِلَّذِينَ أَسْسُوا بَنيَّتَهُ فِي قَلْوِيَهُمْ إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ قَلْوُهُمْ وَلِلَّهِ عَلَى مَحِيْبِهِمْ ۖ إِنِّي أَسْتَرْهِي مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ بِيَانًا لِلَّهُ الَّذِينَ يَقْلِلُونَ فِي سَيَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْلِلُونَ وَيُقَطَّعُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ ثَقَالًا فِي الْمَوْتِ وَالْإِخْرَاجِ وَالقُرْءَانَ وَمِن أَوْلُ يُعْهَدْ بهُ مِنْ اللَّهِ أَسْتَبِيضُوا بَيْنَكُمْ لِلَّذِينَ بَاعْضُهُمْ يَسُوَّى وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ العَظِيمُ
التي فيهون الرعى دون الراعي قلبياً عليه بالمعروف وأنت لهون عين المنحى والمحظور لحذوذ الله ويثير المؤمنين مسكون للنبي وآلهته مائماً أن يستعفروا للمشركين ولهواهكن أولى فرقة من بعد ماأتيت لهم أنهم أصحح الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إيده فلا تأتيه الله أنبه عدوه الله تنبأ منه إن إبراهيم لأوى حليم وما كنا أن الله ليصل فوماً بعد إذا هذه نعم حقهم يحبون لهم ما ابتغون إن الله يحبب شقي عليه إن الله ملك السموات والارض يحي ويجب وما الحكومن دون الله من ولي ولاقصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين أتبعوه في ساعته العشرين من بعد ما كاد يديع قلوب فريق منهم تاب عليهن إنه يدجرون وفظح جيمهم 123 124 125 126 127 128
وعلى التائهين الذين خُلِّقوا أحيانًا إذا صَافَت عَلَيْهِمُ الأَرْضُ
يضربت وَصَافَت عَلَيْهِمُ أنفسهم وَظَنُّوا أن لا مَلِجأً
من الله إلا إليه. إنه سَمِرت عَلَيْهِمُ لَجِدُوبًا. إن الله هو التَّوَابُ
الرَّحِيمُ يَتَابِعَ الْذَّينَ آمَنَوا أنكَوا الله وَسُكُونًا مِعَ
الصَّدِيقِينَ مَا كَانَ لأُهِلِ الْمَدِينَةِ وَمِن حَوْلِهِم
مِن الأَعْرَابِ أن يَتَخَلَّفُوا عَن رَسُولِ الله وَلَا يُرَبِّضُوا
بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يَصْبُحُهُمْ مَطْعَمًا
وَلَا نَصْبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ الله وَلَا يَطْلُون مَوْطَأً
يَغْيَظُ الحُكَّافِ وَلَا يَنْتَا لَوْتٌ مِن عَدْوَيْنِ يَتَلَا إِلَّا كَبِيبٌ
لَهُمْ عَمَلُ صَلِيحٍ إِثْتِبَاتٌ إِلَّا أن لَا يَصْبِعُ أَجْرَ المُخْسِسِينَ
وَلَا يَنْفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةٍ وَلَا سَكِيْرَةٍ وَلَا يَقْطَعُونَ
وَادِيًا إِلَّا أَسْأَبِبٌ لَهُمْ لَيْنَجِزُوهُمُ الله أَحْسَنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ وَمَا سَكَانُ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِقُوا أَسْفَقَةٍ
قَلَوْا لَا نُقَرُونَ سَكَلَ فَرْقَةٍ فَيَنْفِقُونَ طَالِبٌ يَنْفِقُونَ وَهُمْ فِي الْذَيْنِ
وَلِيَنْذِرْنَوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ أَنتُمْ أُشْهِدُونَ ۚ فَلَوْ كُنْتُمْ أَكْفَارًا
ۚ وَلَيَجْدُوا فِي حُجَّذٍ عَلِيَّةٍ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
٦٣٣ ۖ وَإِذَا مَا نَزَّلَت سُورَةٌ فَمَنْ كَفَّارٍ مِّنْهُمْ يُقَالُ لِيَحْكُمُ رَأْدَةُ
هَذِهِ إِمَامًا فَإِذا أَلَمْ يَأْمُنُوا قَاتِلًا ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَأَدُوهُمُ
۶٣٤ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ يَسَّبِبُونَ ۖ فَقَالُوا أَلَا يَسَّبِبُوْنَۚ إِنَّنَا بِمَا يَسَّبِبُونَ
۶٤٠ ۖ أَلَا بِرِجْسٍ إِنَّهُمْ بِمَا كَانُوا قَضَّاءً ۖ فَوَهُمْ يِدْرِكُونَۚ أَلَا يَهْيَ مَعَهُمْ
۶٤١ ۖ طَيْعُونٌ ۖ أَنْ هُمْ يُقَاتِلُونَ فِي سَكَّلِ اللَّيْلِ وَالشَّمْسِۚ أُوْمَرْتِنِ
۶٤٢ ۖ أَلَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَأَيْتَوبُونَۚ وَلَهُمْ يَدْرِكُونَۚ وَإِذَا مَا
۶٤٣ ۖ نَزَّلَت سُورَةٌ لَّهُمْ نَظُرُّ ۖ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هُمْ يُرِجُونَۚ ۖ ۗ مِّنْ أَحَدِهِمْ أَنْ لَمْ يَأْخُذَۚ ۖ ۗ مَنْ يُرِجَّعُۚ فَأَنْعَصَّرُوا صُرُفَ اللَّهُ قَلُوبَهُمْ بِأَنْهُمْ قَوْمُ
۶٤٤ ۖ لَا يَفْقَهُونَۚ فَأَقْلَدْ جَٰهِلُوْنَ حَكْمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺۚ أَنْفِسَكُمُ
۶٤٥ ۖ عِزَّزُوْلَهَّ مَا أعْمَلُوْنَۖ حَرِيضَ عَلَيْكُمُ ۗ بِالمُؤْمِنِينَۚ وُفُقُّ رَحْمَةٌۚ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَىۚ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توَلُّوْتُ ۚ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ
يسـِرُّ اللهُ الرَّحـْمُونَ الرَّحـْمُونَ
الرَّحْمَانِ الرَّحْمَـنَ الرَّحْمَـنُ
لا إِلَـٰهَ إِلَّا هُـوَ لَا شَرِيـعٌ لَّـهُ
أَنَّى مَّلَأُ الْأَرْضِ وَمَا فَيْنَى
خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَوْ كَانَ مَّثَلُهُ كَمَا كَانَ مَثَلُهُ
لَنَزِيدَنَّكُمْ عَلَى الْقُوَّةِ
إِنَّ الْهَمُّ يَجِدُ وَيَقْصُدُ
إِنَّ رَبِّكَ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سَتِّيْنَ أَيَامٍ قَدْ أَقْسَمَ نَجْعَالُ
مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ مَا كَانَ
ذَلِكَ الْحَقُّ مَعَنِّي وَعَدَّ اللَّهُ
فَأَفْلَاهُمَا لَكُنَّا مَعِينَ
إِنَّما سُكِّرْنَا الْقُوُّاتِ وَتَأَجَّرْنَا
لَهُ فَأَلْفَ حَقًا إِنَّهُ
يُبْدِي الْحَقَّ ثُمَّ يَخْرُجُ الْقَرْنِيَاتُ
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ شَرَابًا مِّنْهُ
وَعَدَّاً لَّا يَكْفُفُونَ
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ
ضِيَاءً وَالْقُمْرَ وَأَقْرَرْنَاهُ وَمَنَازِلَ لِتَعَلَّمَ أَئِنَّا
وَالْجِبَاحُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا لِيَحْقَقَ الْقَدْسَ
يَقُومُ يَعْمَٰمُونَ
إِنَّ فِي أَخْتِلَافِ أَيْلٍ وَالْبَنَاءَرِ وَمَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَبْعُدُ لِيَقُومُ يَعْمَٰمُونَ
الغريبة بعشر

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

إنَّ الَّذينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءً بِالْجَحِيمَ وَأَطْمَأَنُوا
بِهَا وَالَّذينَ هُمْ عَنْهَا مُجْهِلُونَ ۚ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ
الْجَحِيمُ ۗ وَالَّذِينَ أَكَسَبُونَ ۚ إِنَّ الَّذينَ ءَمْتَوا وَعمِلُوا
الصَّلَايَاتِ رَبِّهِمْ رَبَّهُمْ بِإِيمَانٍ مَّجِيرٍ مَّنْ مَنْ تَحْتِهِمْ
الْأَنْهَارِ فِي جَنَّتِ الْعَرِيَّةِ ۖ دَعُونَهُمْ فِيهَا سَبِيلُكَ
اللَّهُمَّ وَبِحَمْرَتِهِمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخَرِ دَعُوَّاهُمْ أَنَّهُمْ
لَلَّهِ رَبُّ الْعَلَمٖ ۗ وَلَوْ يَعْجِبَ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ أَلَّا يَسِعْهُمْ
أَسْتَيعْجَاهُمْ بِأَحْيَارِ لَفْقَضِي إِلَهَهُ أَجْلُوهُمْ فَنَذَرُ الَّذينَ
لَا يَرْجِونَ لِقاءَ نَافِيْ تَغْفِيرٍ يَعْمَهُونَ ۖ وَإِذَا أَمَسَّ إِلَى النَّاسِ
الْضَرُّ دَعَا إِلَيْهِ ۗ أُوْهَاً أَوْقَاعدًا أُوْهِيَ إِلَى النَّاسِ ۗ كَفَّافِي
عَنْهُ صَرْحٌ مُّرَكَّبٌ لَوْ يَدْعُونَ إِلَى صَرِيفَةِ وَسَكَكَ ذَلِكَ زِينٌ
لِلْمَسْرِيقِ فَسَتُّقَبِّظُونَ ۖ وَلَكُنَّ أَهْلُكَ القُرُونَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَمْ تَظُنُّوا أَيْضًا تَهْمُرُ رَسُلُهُمْ بِالْيَتِينِ ۖ وَمَا كَانَ لَكُمْ
لِيُؤِمُّونَهُ كَذَٰلِكَ تَجْري أَلْوَانُ الْجَحِيمِ ۗ مَثَالٌ مَّجِيرٌ
ۗ حَالَةٌ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنْ نَظْرِكَيْفَ تَعْمَلُونَ
وإذا أنتَ علَّمْتَ عَلَى هُمَّهُ اثْنَاءَ النَّاسِيَةِ فَأَلَّذِيْنِ لَاتُرْجِوْنَ لَقَآءَنَّا أَنَّهُ يَقُوْرُونَ إِلَىٰ آنُ بُدِّيْلُهُ أَوْ بَيْتٍ أَوْ جَاَزُةً أَوْ مَيَّاتٍ يُقُلُّونَ إِلَىٰ آنُ أَرْدُعُوا أَلْتُمُ النَّاسَ إِلَىٰ آنُ يَلْقَوْنَهُ وَاللَّهُ يُرْجِعُهُ وَلَا يَأْخَذُهُ بِالْعَذَابِ إِلَىٰ آنُ أَخَافُ إِنَّ عَسَىَ رَبِّي عَلَىٰ أَبْدَعَ بَيْتٍ يَوْمَ عَظِيمٍ

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مِانَالْوُلُوْدُهُ عَلَىٰ مَّا أَنَّهُ وَلَا أَدْرَكْتُ مِنْهُ

فَقَدْ لَعَنَّهُ مَّعَيْنَ عَمَّارَانَ فِي نَارٍ إِلَّا أَحْيَيْتُكَ وَأَنْعَمَّتْهُ

فَمَنْ أَظَلَّ مِنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ صَدًى وَكَذَّبَ بِكَابِنَتهُ

إِنَّهُ لَا يُقَلِّلُ مُجَرَّمُونَ وَيَعْقِبُونَ مَنْ ذَيْنَ اللَّهُ

مَا أَيْضَرَّهُمْ وَلَا يَشْفِعُهُمْ وَيُقَلِّبُونَ هُؤُلَاءِ شَفَاعَةَ

عِنْدَ اللَّهِ قَلَّ أَتُبْتُ عَلَى اللَّهِ يَمَا لَآ يَعْلَمُهُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا

فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَشْرَكُونَ

وَمَا سَيَكُونُ اللَّهُ إِلَّا أَحْصَاءَ وَاحِدَةً فَأَخْتَلَفَ وَأُولَٰئِكَ ذُنُوبُهُمْ

سَبْقَتْ مِنْ رُءْيَةٍ لَفْتَتْ لَقَوْيُهُ بَيْنَهُمْ فِي هٰذِهِ لَاتُرْجِوْنَ

وَيُقَلِّبُونَ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ أَنْفَلَ إِنَّمَا

الْقُرْآَنُ لَهُمْ فَأَنتَظِرُواْ إِلَّا مَعْجُومًا مِنْ الْمُسْتَبِتِينَ
وإذا أدفأ الناس رحمته في بعيد ضرر، استشعر إذا ألهم مكر
فيه آياتنا قال الله عز وجل: «مكرك إن رسلنا يكثرون ما تمكنون»
هؤلاء الذين يسيرون في الضر والبحر حتى إذا كسر في الفلك
وجرين بهم براح طيبة وفرحون بها جاءته هؤلاء نبي عاصف
وأجراهون الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحياء بيرج
دعوا الله مخلصين له الذين لا أنجيتا من هذا تكعون
من الشكرين فأتنا أجزهم إذا هُم يعون في الأرض يغيث
الحق تأيتها الناس إنما أغيبكم على أنفسكم م뿐 الحيوة
الدنيا أن تازتم إشطارك فليست لكم بما ك thúتم علوا
إنماثمل الحياة الدنيا سماها أنزلته من السماء فاختلطت
به، نبات الأرض مما يأكل الناس وآكلونه حقيقة إذا أخذت الأرض زخرفها وأزينة وظن أهلها أنها قيدون
عليها أنها أمرنا لا أن تهارا فجعلتها حقيقة كان أمرت
بالأمس كادك تفصل الآيات لتفكرن وله يدعوا
إلى دار السالِم ونهديه من يشاء إلى صرط مستقيم.
للأُحْسِنُوا الأَمَانِي وَزُيَادَةٌ وَلَا يُرِيُّهُمْ وَجْوهُمْ قَرَنُوا ۗ وَلَأَدْلِلَّهُ أَوْلَيْكُمْ أَصْحَبَ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلَّدُونَ ۗ وَلَلَّذِينَ كَسَبَّوا الْسَيِّئَاتِ جَزَاءٌ سَيِّئٌ مِّمَّا كَسَبَّوا وَتَرْهَقُهُمْ ذَلِكَ مَا لَهُم مِّنِّ اللَّهِ عَاصِمًا ۖ كَانَ أَعْشِيَتْ وَجُوُهُ مُقَطَّعًا مِّنْ الْيَلِبَةِ ۗ مُّظَلِّلًا أَوْلَيْكُمْ أَصْحَبُ الْكَارِمَةِ فِيهَا خَلَّدُونَ ۗ وَيَوْمَ يُحْشَرُونَ ۗ جَمِيعًا تُنَّفِّضُ اللَّهُ أُشْرُكَاهُمْ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ شُرَكَاءُ وَكَيْلُكَ أَنْتَ خَلَّدُونَ ۖ فَكُنِّي بِاللَّهِ بِهِمْ وَقَالُ شَرَكَاءُ وُهُمْ مَا كَسَبَّنَهُ إِيَّاهُنَّ تَعْبُدُونَ ۖ فَكُنِّي بِاللَّهِ بِهِ بِهِمْ وَقَالُ شَرَكَاءُ وُهُمْ مَا كَسَبَّنَهُ إِيَّاهُنَّ تَعْبُدُونَ فَكُنِّي بِاللَّهِ بِهِمْ بُيُنِّي عَنْ عَبَادِي مَعَ عِبَادِي ۗ هُمْ لَا يَضُرُّونَ نَفْسَكَ وَلَا يَفْخَمُونَ ۖ قُلْ مَا شَاءَ عِبَادِي مِنْ أَنْفُسِهِمَّ وَرَزَوا إِلَى اللَّهِ مَا صُدُّقُوا ۗ أَنْفُسَهُمْ وَالْأَرْضُ وَالْجَانَّةُ وَالْعَرْقُ وَالْحَيَّ ۗ وَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ مُنَّاهُ وَأَلَّمَهُ وَجَعَلَهُ بِالْعَيْشِ ۗ فَنَقِيمَ عَلَيْهِمْ فَأَنتَ إِلَّا رَبُّ ۗ فَلَبِئْ رَجُلًا عُسُفُوكَ وَلَا تَصْرَفْ فِي مَا كَسَبَّتْ عَلَيْهِمْ فَقَسَّمَ نَفْسَكَ بِأَنْفُسِكَ ۗ كَذَّاكَ ۗ حَقِّبَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الْأُحْسِنِينَ فَسَقَفَ أَنْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ
قل هل من شركاء يكبر من يبَدؤُوا الحَقَّ من يعيدُوهُ، فإنّي أُنذِرُكَ
الْحَقَّ ثم أُعْيِدُهُ فَأَقْلِمْ نَفْسِكَ، فَأَلْبِسْهَا
قل هل من شركاء يكبر من يبَدؤُوا الحَقَّ من يعيدُوهُ،
إِلَّا أُلْحَقَّ قَبْلَ أَن يُهْدَى لِلَّهِ أَفْمَن يَهْدَى إِلَى اللَّهِ أَحْقَانَ
يُبْعَثُ أَن لَا يُهْدَى إِلَّا أَن يُهْدَى فَتاَكُركُف تَتَحَكُّوْنَ
وَمَا يَبْطَعُ أَحَدُ الْأَزْمَةِ إِن أَلْطِنَ لَّا يَعْقِلُونَ مِن الْحَقِّ شَيْئًا
إِنّ اللَّهَ عَلِمُ مَا يَعْقِلُونَ، وَمَا كَانَ هَذَا الْقَرَءَانَ أَن يَفْتَرِي
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصِدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلِ الْكِتَابِ
لَأَرْبَعُ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِ إِنْ يَفْتَرُونَ أَفْتَرُونَهُ فَلَعَلَّنَا
يَسْتَفْرِدُونَ مَنْ أَمْرُهُ وَفَأْذَاعُوا مِنْ أَسْتَطَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ
بَلْ كَذَّبُوا يَمَآ لِيُحَيْطُوْنَ أَيْعَامِهِ وَلَمْ يَأْيِدُوا ثَلَاثَةَ نُورٍ؛
كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَظْلَمُتُكُفَّ كَانَ عَقِبَةُ الْطَّلَامِينِ
وَمِنْهُمْ مِنْ يُؤْمِنُ يِهَا وَمِنْهُمْ مِنْ لَا يُؤْمِنُ يِهَا وَرَيْكَ أَعْلَمُ
بِالْمَفْسِدِينَ، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقَلِ إِن ضَلَّ عَمَلُكُ وَلَكَ عَمَلُكُ وَأَنْتُم
بَرِّيَّنَ مَعَا أَعْمَلُ وَأَنَا بِمَا تَعْمَلُونَ يُصَّمِّمَ残َوْلاَ يَعْقِلُونَ، وَمِنْهُمْ مَن
يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَتُنَّا نُسُمِّعُ الصَّمَّمَ وَلَوْ كَانَ لاَ يَعْقِلُونَ
ورمهم من ينظر إليك أقات تهديد العلمي وركاوا لا يصيرون
إنا لله ولا يظلم الله الناس شعباً ولا فضلة الله الناس أنفسهم
يظالمون يوم يُكسرون كأن أرْيَبُوا الراية من النهاية
يتعارون بينهم قد حَسَرُوا أذن كنذوا يلقها الله ومالكُوا
مهمدين وأما أُراءك بعض الذين تدعهم أتونينك
فإليهما مرجعهم ثم الله شهيد على ما فعلون ولحِيل
أمر رسول فإذا جاء رسول لم يضيء بينهم بالقسط وهم
لا يظالمون ويقولون متي هذا الوعد إن كنتم صادقين
فل لا أملك لニックي صرا ولا نفعا إلا ماتشاء الله بكل أمره
أجل إذا جاء أجلهم فلا يستخرجون ساعة ولا يستمقدمون
قل أرأيتم إلى أن تكون عذابه بينما أنتئها ماذا تستعجل منه
المجرمون أعلم إذا ما وقع فاصدق وجهك وقُدْكَم يفهم
تستعجلون 50 سقيل للدين ظلوموا دوْعَا عدَّابَ الجحيم
هَلْ يَجِزُونَ إِلاَّ هَمَا كُفِّرْتُمْ كُفُّرْتُمْ 51
أحق هو قل إيا ورَبِّي إني لأخف وَمَا آتتنا بمعجزة
ولاَ أَنَّ اللَّهَ يُفْضِلُ الصَّالِحِينَ عَلَى الْمُعَذَّبِينَ ۖ وَاللَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

54. فَلَمَّا قَالَ الَّذِينَ قُتُلُواْ إِنَّنَا لَلَّهُمَّ نَزَّلْنَا عَلَيْنَا الْحَمْرَاءَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْنَا الْحُجَرَةَ لَعَلَّنَا نَعْفَاءُ

55. وَإِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ عَلِيمٌ

56. لَقَلْتُمُ اللَّهُ خَالِدٌ فَلَمَّا يَكُونَ مَا إِلَّا مَوْتُ فَالْمَوْتُ مَبْطُونٌ

57. وَالْمُؤْمِنُونَ قَالُواْ إِنَّنَا نَذَّرُونَ وَنَتَّبِعُونَ النُّورَ وَنَتَّبِعُونَ الْهُدَىَّ الْمُحْيِيَّةَ

58. يُجْمَعُونَ قَالُواْ إِنَّنَا نَذَّرُونَ وَنَتَّبِعُونَ النُّورَ وَنَتَّبِعُونَ الْهُدَىَّ الْمُحْيِيَّةَ

59. وَلَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ الَّذِينَ قَتَلُواْ الذُّرُوقَ الْمُهْدَدَةَ وَلَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ الَّذِينَ قَتَلُواْ الذُّرُوقَ الْمُهْدَدَةَ

60. وَلَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ الَّذِينَ قَتَلُواْ الذُّرُوقَ الْمُهْدَدَةَ وَلَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ الَّذِينَ قَتَلُواْ الذُّرُوقَ الْمُهْدَدَةَ

61. وَلَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ الَّذِينَ قَتَلُواْ الذُّرُوقَ الْمُهْدَدَةَ وَلَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ الَّذِينَ قَتَلُواْ الذُّرُوقَ الْمُهْدَدَةَ
آلاَّ إِنَّ أَوْلَادَنَا لَا يَخْفُوُنَّ عَلَيْهِمْ وَلَوْ هُمْ يُجَزِّيُونَ
الذِّنِينَ أَمَّنُوا وَكَانُوا يَقْتُلُونَ ۗ لَهُمُ الْبَشْرَى
في الْحُيْؤُودَ الْكُنْفِ الْآخِرَةِ لَا يُبَدِّلُونَ إِلَّا رَحْمَةً
اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ العَظِيمُ ۚ وَلَا يُحْرِزُونَ قَوْلَهُمْ عَلَى
الْعُزُّ الَّذِي جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ۚ آلاَّ إِنَّ اللَّهَ
مِن فِي السَّمَوَاتِ وَمِن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَبْنُونَ الْذِّنِينَ
يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شِرْكَاءً إِن يُسَبِّعُونَ إِلَّا الْظَّنَّ
وَإِن هُمْ إِلَّا يَخَرَصُونَ ۖ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَهُمُ
الْيَتِيلَ لِتَسْحَكُّوا فِيهِ وَالتَّهَارَ مُبَصِّرًا إِنْ فِى ذَلِكَ
لَا يَتِلِقَوْنَ يَسْمَعُونَ ۖ قَالُوا أَتَتَحْدِدُ اللَّهُ وَلَدَأْ
سُبْحَانَهُ وَهُوَ الْغَفِيرُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
إِنَّ عِنْدَهُ سُلَاطَنٌ يَهْدِيَ أَنْتَوْلُونَ عَلَى اللَّهِ
مَا الْمَعْمُومُ ۖ قُلْ إِنَّ اللَّهِ يُقْتَرِحُ عَلَى اللَّهِ
لَيُلْهَبُونَ ۗ مَنَعَ فِي الْدُّنْيَا فَإِنَّمَا يُرِيدُهُمْ مَرِجَعُهُمْ
نَذِيفُهُمْ عَلَى عَذَابِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ۗ صَٰلِحُوْا إِنْ تُعْلَمُونَ

216
وأتل عليهم نصيحتك إذ قال لقومه ينقومن إن سكن كبر
عليكم مقاماً وذكروا نثایت الله فقل الله نوى ست
 فأجمعوا أمرك وشركاً كفر لا ينك أمرك عليه عزبته ثم
اقضوا إليها ولا تظروا فإن نولي مومى مسألتك من أجل
إن أجري إلا على الله وأمرت أن أسكن من المسلمين
فكدبوه فنجينته ومن معا في الفلاك وجعلنهم خالق
وأغرقن الذين كذبوا بنايتنا فانظر كيف كان عقبة المندرين
ثم بعثنا من بعد رسولًا إلى قومه ففجأه وهُم بالبيت
فما كان لوليوه مولى ما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب
المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهدون إلى فرعون
وكان إليه نثایتنا فاستكبرا وكن أولوم ما مجرمين
فلما جاء هم أجمعون للحق لما جاء كفر أسحرهند لو ئفرعت
السحر جرنا قالوا أجمعنا ألقينه عينا وحنا عليه أباؤنا
وكان من لكم السُّكيرُاء في الأرض وما خَٰن لكم السُّكيرُاء.
ورَأَى فَرَعُونَ أَنْ تُوْلَى بَكْلِهِ سَجَرٌ عَلِيمٌ ۖ فَأَمَاتَهُ لِلْسَحْرِ. ۖ قَالَ لِهِمَّ مُوسَىٰ أَلْقُوا ذَٰلِكَ مُقَفَّرَتًا ۖ فَلَمَّا أَلَّتَهُمَا قَالَ مُوسَىٰ مَلَّا رَبِّي إِنَّ أَنْتَ سِيَّدٌ عَلَى الْإِنسَانِ ۖ وَعَمِلْ عَلَى الْمُفْسِدِينَ ۖ وَتَبَيَّنَّ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهُ حَقًّا كَيْمًا ۖ وَالْمُجِرِّمِينَ ۖ فَمَا أَمَاتَهُمَا إِلَّا أَذِرُّيَّةٌ مِّن فُرُوقِهِمْ عَلَى حَرْجٍ مِّن فَرَعُونَ وَمَلَّا يُهِمُّانَ أَن يَفْتَنُوهُمْ وَلَنَفْرَعَوْنَ أَطْلُبُهُمْ فِي الأَرْضِ وَلَنْ يُسَرِّبُوا لِلَّهِ مُسَأَّلَتَهُمْ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ بَلْ يَقُولُ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ ۖ فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِاللَّهِ فَعَلَّهَا نَوَاتُكُمْ إِن كَثُرَ مُسَاجِينَ ۖ فَقَالُوا لَعَلَّهُ تُوْكِّنَّا بِرَبِّنَا لِتَجْعَلُنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الْأُولِيمِينَ ۖ وَيَتَّجَهُونَ بِهِ مَثَلًا مِّنَ الْقَوْمِ الْكُفَّارِ ۖ وَأُوحِيَتْ إِلَى مُوسَىٰ وَأَخْيَاهُ أَنْ يَهْدُوهُمْ مَعَكَ بِيِّنَاءً وَيَجْعَلُوْنَ أَيْبُوْكَ قَبْلَةً ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ ۗ رَبِّنَا إِنَّكَ لَسَيِّدٌ فَرَعُونَ وَمَلَّا ۖ زِينَةٌ وَأَمْوَّا إِلَى الْحَيَوٰى ۖ أَتُدَيْنِ بَنَاتِي إِلَيْهِ ۖ وَأَنْتُمْ عَلَى أَمْوَّا ۖ وَأَشْدَدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَيْبُوْكَ إِلَى ۗ إِنَّ الْعَذَابَ الأَلْبَارِ ۖ
AVAILABLE SOON
فلولا كانت قرية عاَّمت فنفَعها إيَّمها إلاّ قوم يوشع لَم تأمون سَكَّتَعاَهُم عَذَّاب الجَنِين في الحياة الدنيا وَمَنَعْنَاهُم إِلَى جَنِين ٨٨ وَأَوَّلَ شَاء رَبُّك لَا مَنْ فِي الْأَرْض كَلِهِمْ جَمِيعًا أَفَأَنَّا نَكَرَكِ النَّاس حَتَّى يَكُونُوا مُؤمِنِينَ ٨٩ وَمَا أَسْتَمِعْنا لِنَفَسٍ أن تُؤْمِنَ إِلَّا إِيَّاكَ عَلَى الْأَرْض وَمَا أَعْلَمُنَا إِلَّا إِيَّاكَ وَنَذُرُ النَّارِ عَلَى قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ٩٠ فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا امْسَاكُ أَيَامِ الْذَّيمِ حَتَّى أَنْ تُعَدَّلُنَّ ٩١ قُلْ فَأَنظُرُوا إِلَى مَعَكُم مَّن أَمَّنَتْهُ الْأُمَّةِ رَسُولُنَا لَذَٰلِكَ حَقًا عَلَى نَبِيِّ الْمُؤمِنِينَ ٩٢ فَلَتَأْيَدَهَا النَّاس إن كَسَامُ مَن دَينِي فَلا أَعْلِمُ أَيُّهُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْلِمُ أَيُّهُ الَّذِينَ يَزِيدُونَ فِي عَبْدَٰلِ اللَّهِ وَأَمَرْتُ أَن أَكْسِبُوا مِنَ الْمُؤمِنِينَ ٩٣ وَأَن أَقْرِرُوا مَجَاهِدًا لِّلَّذِينَ خَفَفَ أَوْلَاتُكُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٩٤ وَلَا تَنَعِّمَشِنَّ مِن دُوَّابِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُكَ وَلا يُضَرُّكَ فَإِن فَعَلَّتْ فَإِنَّكَ إِذَا أَمِيتَ الْظَّالِمِينَ ٩٥
وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضَرٍّ فَلاَ إِسْتَغْفِرْ لَهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَلَا يُنفِقُ الْاَحْيَانَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الْرَّكْبٍ إِنَّمَا يُغْفِرُ الْرَّكْبَ الَّذِي أَنْفَقْنَاهُ وَمَنْ يَتَّقُونَ ۖ وَهُوَ الْغُفُورُ الرَّحِيمُ ۛ قُلُ بِذِي الْحَقِّ نَآ أَتْبَعْهُ عَلَى نَاصِرِيْنَ ۖ مِنْ رَبِّكَ قَمْنَ أَهْتَدَى فَإِنَّمَا أَهْتَدَى لِنَفْسِهِ ۚ وَمِنْ ضَلًّا فَإِنَّمَا يَضْلِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَتَأْتِيْكُ بِبَيْطَكِ ۖ وَأَتَعَمَّ مَائِعًا إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ رَبِّي حَميَّ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ ۛ تَسْأَرُ اللَّهُ ۡ إِلَيْهِ الرَّكْبُ إِنَّ كُلَّ مَا كُتِبَ أَحْكَمْتُ ۛ دَرَّرَ فَصَلَا مِنْ لَدْنِ حُكْمِي ۗ إِنَّ اللَّهَ الْعَلِيِّ الْخَيْرٌ ۚ إِنَّا نَعْبُدُ ۗ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ الْعَلِيُّ ۖ كَُرُونِيْنَ نَذَّرُ وَيَشَٰرُ ۗ وَإِنْ أَسْتَغْفِرُواْ رَبُّكَ فَبُعْدٌ مِّنَ الْبَيْكَتِ يَمْتَعَكُمْ مُتَّعًا حَسَنًا إِلَى أَجْلٍ مُّسْمِعٍ وَيُؤْتُ ۗ كُلُّ ذَٰلِكَ فَضْلًا فَضْلٍ ۚ وَإِنْ تُولَواْ قَآئِمَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ بَعْدٌ ۖ إِلَّا إِنهُمْ يَتَشَتَّعُونَ صَدْرُهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَحْيَانٌ يَتَسَخَّفُونَ مَا أَنْزَعُونَ ۗ يَعْلَمُ مَا يَسِيرُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ عِليمُ بِذِاتِ الصُّدُورِ
وَمَا مِنْ دَابِئٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّاٌ عَلَىٰ اللَّهِ رَزَقُهَا وَيَعْلَمُ
مُسْتَقْرِهَا وَمُسْتَوْذِعَهَا كُلُّهَا فِي سَمَّىٰ مُبَيِّنٍ ۖ وَهُوَ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَاتَبَ
عَرْشَهُ عَلَىٰ الْمَاءِ لِيَبْلُوَهُمْ كَيْفَ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَلَهُ
قُلُّ الَّذِينَ مُعْلُونَ مِنْ بَعْضِ الْمَوْتِ لِيَنْفَعُونَ الَّذِينَ كُفَرُوا
إِنَّ هَذَا إِلَّاٌ سِحْرُ مُبِينٍ ۖ وَلَنَأَقْرَأَنَّمِنْ أَحْرَنَّاهُمْ عَلَىٰ
أُمَّةٍ مُّقَدَّدَةٍ لِيَنْفَعُونَ مَا خَسَّدُوهُمْ ۖ إِنَّ الْيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْبَيْعَةُ
مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَقَّ بِهِمَا مَا حَرَّمَهَا لَيْسَ مَسْتَهْزِئُ وَتُ
۸ وَلَنَأَدْفِنَّ إِلَّاٌ إِنُّهُمْ مَنْ أَرْحَمَهُ نُمَزَّعُونَهَا إِنَّهُ
لَيْتَوَسُّ فَحْوُرٍ ۖ وَلَنَأَدْفِنَّهُمُ الْمَقْسُومَاءِ بَعْدَ صَرْرَأٍ
۷ مَسْتَقْرِهَا لِيَنْفَعُونَ دَهْبَ السَّيِّئَاتِ عَيْنَاهُ إِنَّ لَفَسَّرْ فَحْوُرٍ
۹ إِلَّاٌ أَلْحَقُوا صَبْرًا وَعَمِّمُوا الْصَّبْحَاحَتِ أُولِيَّاهُ لَهُمْ
۱۰ مُعْفَرًا وَأَجْرَكُمْ مُبِينًا ۖ فَعَلَّكَ نَارٌ بَعْضُ ما يَوْحَىٓ إِلَيْكَ
۱۱ وَصَابِقًاٌ بَيِّنًا صَدِّرُكَ أَنْ يَنْفَعُكَ أَوْلَىٰ عَلَيْهِ كَذَٰلِكَ أَوْجَاهُ
۱۲ مَفْعُوْلُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتُ نَذِيرٌ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رَبٌّ وَكِيلٌ
أم يقولون أفترزنهُ، فقل فأنوا أوِّرَسْنِى سُورَ اسمّاهَا مُفَعَّلَتٍ وَأَذَّنُوا مَن أَسْتَطِعْتُمُ مَن دُونِ اللَّهِ إِن كَتَمُوا صَدَقَتِينَ فَأُولَٰئِكَ سُجِّيَّبُوا فَكَأَذْهَبْتُمْ أَنَّمَا أُنْزِلَ لَّيُبِّيِّنَّكُمُ الْغَيْبَ أَنَّ اللَّهَ إِلَّآ هُوَ الْقَدِيرُ أَنْتُم مُّسَأَلُونَ ۖ مِن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَزِينَتَهَا فَوَقْ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِي هَذَا وَهُمْ فِيهَا لا يَجِسْوُنَّ ۖ أَوَّلَ ذَٰلِكَ الَّذِينَ لَا يُسَلُّونَ فِي الْآخِرَةِ إِلَّآ أَلْدَرّ وَحِيْطٍ مَا أَصَغُروُفْهَا وَيُطِلُّ مَا كَانَ أُعْمَلُونَ أَقْرُنَّ كَانَ عَلَى بَيْنَهُ مِن تَرِيقٍ يَسْتَلُوْسُ شَاهِدَةَ مِنْهُ مَنْ قَبْلِهِ ۖ كَتِبَ مُوَسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلِيْاهُ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ مِنْ الْأَخْرَجِ فَأُنَادَى مَعْوَدًا فَلَا تَنَادِي فِي مَرَّةٍ مِنْهُ إِنَّهُ أَلْحَقَ مِنْ تَرِيقٍ وَلَكِنْ أَسْتَنْتَرَ اِلْتَّانِسَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ رَبِّ مِنْ أَفْتَرِى عَلَى اللَّهِ سَبِيلً بَأَوْلِيَاءِ يُعْرَضُونَ عَلَى رَّيْهِمْ وَيَقُولُ أَلَسْ تَشْهَدُونَ إِلَّا الَّذِينَ كَفِرُونَ عَلَى أُلُّهُ عَلَى الْظَّلِيمِينَ ۖ أَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلٍ
سورة هود

الجزء الثاني عشر

أولئك لا يكُونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضعف لهم العذاب مائة أُواصر وليستطيعون السمع وماحِكَوا أنفسهم لأنفسهم وضَلَّ عنهم ماIKE نُوياً لآجر أوجهم في الآخرة هم الأحسر من إن الذين أمتوا وعلموا الصلاحيات وأحسبوا إلى ربيهم أولئك أصحب الجنة هم فيها خلدون مثل الفريقين حكمة أمي وعصر البصر والسمع هكذا يسوى Yönet مثل أفلان قُرْوَت

ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إني للكريم الميبذ

أن لا تعبدوا إلا الله إني أحاف عليكم عذاب يوم القيامة فقال الملا الذين كفرن وأمن قومه مانزلك إلا شرفلتانا وماتلك تبعاك إلا الذين هم أرخلنا بادك أتاري

وماتري لحكمر علينا من فضل الله نظير يوم كذبتي قال يلقومن أجتيم إن كنت على بيتة من ذئب واتنين رحمتمن

عندت فعميت عليكم أنتم ملكموها وأنتم لها كرهون
ويقولون لا أسلموك على ما أرسلني الله إلا على الله وما أنا ب掀مون. يتقدلون 10 ويتقدمون من ينصرون من الله إن طردونهم أفلون تصدروت 12 ولا أقول لئك عندي خزائين الله ولا أعلملغب ولا أقول إني ملك ولا أقول لليتير تزدي أحد من الطامحين قالوا يلوقو قد جدلتنا أكررت جدلنا فإنيما نصيحة إن أردت أن أنصح لحكم إن كان الله يريد أن يغنيك هو حبك وليه نرجعون مكررنا قال إن أفرت نيته فعمل إجرام وان أبري فإهكما تجرمو وأوحي إلى نوح أنه ألق اليمن من قومه إلا أمان قدامهم فلا تبتسموا بما كنا أفعلون وأصح العالك بأعيننا ووجهنا ولا تخطبوني في الذين ظلموا إنهم معرقوت.
ويَصِيبُ الْفَلَكَ وَسَكَّلَتْ مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ الْقَوْمِ سَخْرُوَاتُهُ
قَالَ إِنَّا نَسْخُرُوا مَنْ يَأْتِيْ عَدَابٍ بِحَزْيِهِ وَيُحْكَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ
فَسَوَّفَ تَعَالَمُونَ مَنْ يَأْتِيْ بِحَزْيِهِ وَيُحْكَ عَلَيْهِ عَذَابٌ
مَقَيْمٌ حَتَّىٰ إِذَا أُجِلَّ أَمْرُهُمْ وَقَالَ الْمَلَأُ قُلُّنَا أَحْلَمْ فِي حَيَاةِ
مِن سَكَّلَ رَوْجَعُونَ أَنْتِنَّ أَهْلُكِ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُوْلُ
وَمَنْ أَمَّةٌ مِّنْ وَمَآءٍ أَمَّةٌ مَّعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ
وَقَالَ أَرْسَكُوْا فِي هِيَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ مَجْرِيَهَا وَمُرْسِلَهَا إِنَّ دِينَ لَنْ تَفُورِّ نَجِيْمٌ
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوَجٍ كَلِبَ جَبَالٍ وَنَادَى نُوحٌ أَبِيهِ
وَكَانَ في مَعْدِلٍ يَبْتَغِى أَزْكُبَ مِمَّا أَطَأَوْا وَأَطَأْ فِي الْكُفَّارِ
قَالَ سِتُّوا إِلَى جَبَلٍ يُعْصِمُنِي مَنْ أَلَامَهُمْ قَالَ لَا أَعَلَمُ إِلَّا مَنْ أَمْرُ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَقَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغَفَّرِينَ
قَيلَ بَدْلُ أَضْرَى أَبْنَاهُ مَآءً كَرَفَتْ مَا أَقْلِعُ وَغَيَّضَ أَلْمَآءَ وَقَضَى الْأَمْرُ وَأَسْتَوْتَ عَلَى الْجَوْرِيَّ وَقَيلَ
بَعْدَ الْقُوْرِ الْمُلْيَمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبِّهِ قَالَ رَبِّ إِنَّ أَنْبِيَ
مِنْ أَهْلِي وَإِنْ وَعَدَّكَ الْمَلِيْحُ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْجَهْلِيَّ مِنَ الْجَهْلِيَّينَ
قال ينوح إني لأسن من أهلك إنعم عمل غير صلى فلأتصلنا
ما أليست لك بها علواً إني أعطاك أن تكون من الذين يد*[48]
قال ربك إني أعود بك أن أستقبل ما أليست لي بها علواً ولا
تعفر لي وترحمي أسكن من الخسِّرين
قيل ينوح أهبط بسلمو ميتاً ورسيقعتي عليك وعلى أمور ممك
وأمك ستمعهم فربما هم عنده كابن أسمه أنت
فقال لا قومك من بني هذين فأصي من عقيدة المتنقين
وإلي عاد أخاه هود قال بنى قوم أعبدوا الله ما أحكمن
إليه عبده وإن نستم إلآ مقرورون ينقوح لا أستلوك عليه
أجرًأ إن أجري إلآ على الذي فطرني أفلا تلقفون
وينقوح استغفروا أربككم ثم نقولوا إليه يرسل السماء
عليكم منذرًا ويرزقكم قوة وقوأ فئاتكم ولا تنطول
مجرميت قل أؤمن بربك ما حريني إياك وماحِن
يتاريخ إنهين أعني قولك وماحَن لِك بمؤمنين.
إنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْطَّرْنَا بَعْضُ الْهَيْجَاتَ بِسُوَّأٍ قَالَ إِنِّي أُشْهَدُ أَنَّهُ وَأَشْهَدْتِ أَنِّي بَرَيَّةٌ مِّمَّا تَشَكُّرُونَ ﴿۵۴﴾ مِنْ دُوْرِيَّ مِثْلُ ذَٰلِكَ ﴿۶۰﴾ إِنَّكُمْ تَوَسَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّي ﴿۶۰﴾ مَّا مِنْ دَايَةٍ إِلَّا أَهْوَأٍ أَوْ خَيْرٍ ﴿۶۰﴾ يَنْصُرُونَهُ إِنْ رَبِّي عَلَى سَمَّاٰئٍ مَّعْنَيٍّ ﴿۶۰﴾ فَإِذَا تُوَلَّوْا قَدْ ذَهَبْتُ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْفِفُ ﴿۶۰﴾ رَبِّي قُوَّمًا عَيْبٌ وَلَا نُصْرُونَهُ إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴿۶۰﴾ ﴿۶۰﴾ وَلَمَّا جَاءَ أُمَرْتُ أنْجِينَا هُودًا وَلَدَيْنِهِ أَمْوَاتُهُ وَرِيحَةٌ ﴿۶۰﴾ وَمَنْ جَنَّهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ ﴿۶۰﴾ وَثُلُّكَ عَادٌ جَحْدُهُ أَيْنَا يَلَّكَ ﴿۶۰﴾ وَزَيَّنُوهُ وَعَصُوْرَلَهُ وَأَنْبَعِضُوا أَمْرُكَ جَبَارٍ عَنْيَدٍ ﴿۶۰﴾ وَأَيْضَأُوا فِيهِ هَذِهِ الدُّنْيَا أَعْلَيْاً وَتَوَّأَ أَقْيَمَهَا ﴿۶۰﴾ إِلَّا أنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبِّهِمْ أَلَّا بُعْدَ آتٍٰ إِلَى قُوَّمِ هُودٍ ﴿۶۰﴾ وَإِلَّا نَعِمَ أَهْمَأَهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنْفِعُ ﴿۶۰﴾ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا ذَكَرْنَا إِلَيْهِ غَيْرَهُ وَهُوَ أَنْسَأَ كَرِيمُ الْأَرْضِ ﴿۶۰﴾ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهِ فَأَسْتَغْفِرْنَاهُ فَنَرْوَاهُ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي كَمُتِبٍ مُّجِيبٍ ﴿۶۰﴾ قَالَ أَيْتَ أَيْتَبْلِغُ فَدْ كَتَبْتُ فِينا مَرْجُوًا فَأَلَّهُ هَدِيَّنا أن نَّعِبدُ مَآ أَعْبَدُوا إِلَى أَوَٰنًا إِنَّا لَغَيْبٌ ﴿۶۰﴾ ۳۲۸
قالَ يَا قَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِنِّي سُتْرُعُتُ عَلَى بَيْنَكُمْ رَقِيقًَةً وَاتَّسِعِي
مِنَ الرَّحْمَةِ فَلَنْ يَنْصُرُنِي مِنْ اللَّهِ إِنِّي عَصِينِي وَمَا ظَلَّ مِنْهُ
عِنْدُ رَبِّي ۚ وَيَقُولُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَسَكَّرْهَا إِنَّهُ
قَدْ رُحِيْتَا أَتَقَكُّلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا إِسْحَوْ قَيَاحِلُكَ
۲۶ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۗ فَعَفَّرُوهَا فَقَالَ نَمَنْعُوا فِي دَارِ يُكَرِّمُ
۲۷ الثَّلَاثُةَ أَيَّامٌ ذَلِكَ وَعِيدٌ عَيْرُ مَضْحُونٌ ۗ فَلَا يَأْتِيَ أَمْرُ نَا
۲۸ بِقِيلِ: قِيلَ أَلَا يَأْخُذُ الْمَسِيحَ مِنَ الْبَرَاءَةِ أَجَلَ الْخَيْرِ
۲۹ لَيْتَمَّوا الصَّحِيحَةُ فَأُصِيبُوا فِيهَا دِينُهمَّ جَنُوْبِيَّةً ۗ وَأَدَّ أَلْبَيْنَ
۳۰ أَنْ لَّمْ يَعْمَنُوُنَّ إِلَّا أَنْ نَمَوَّدُ أُمَّةٍ ۗ وَأَرْتُهُمُّ إِلَّا
۳۱ بُعْدَ النَّمَوْدُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُهُمْ إِنْ هُمْ بِالْبَشَرِيَّةِ قَالُوا
۳۲ سَلَّمَا قَالَ سَلَّمُوا فَمَا لَيْتُ أَنْ جَاءَ يُسْجِلَ حَنْيُذٍ ۗ فَلَمَّا رَأَيْنَ أُيُّدُهُمْ
۳۳ لَا يَنْتَصِرُ إِلَى دِيَارِهِمْ وَأَوْحِسُ مِنْهُمْ خَيْفَةٌ
۳۴ قَالُوا لَا يَحْفِزُ إِنَّا أُرَسُلْنَا إِلَى فُوُورٍ وَلَوْتٍ ۗ وَأَمْرُهُمْ ۗ وَقَآيَمَةٌ
۳۵ فَصُحِّكَ فَبِشَرِّنَّهَا إِلَيْهِمْ وَأَنْ وَزَرَأَ إِسْحَقَ يَعْقِوبَ ۗ
قالت: "٥٤ أَلَمْ أَعْجُرُ وَهَذَا الْعَيْلُ شَيْخٌ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ٥٥ قَالُوُا أَنْعَجَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَكَّعَهُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ٥٦ فَمَا ذَهَبَ عَنِ اِبْرَاهِيمِ أَرُوعٌ وَجَاءَهُ الْبَيْتُ يَجِدُ لَهَا فَقُولُ لِوُلُوْدٍ ﴿٥٦﴾ انِّي اِبْرَاهِيمُ لَحَلِيمٌ أَوَّلُ مُنِيبٍ ٥٧ يَنْبِئُهُ أَمْرًا عَرَضًا عَنْ هَذَا أَلَّا يَقِدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَأَنْهَرَ اِبْنُهُ عَدَّابًا عَرَفُ مُرْدُودٌ وَلَمَّا جَاءَ مُسْلِمًا لَوْتًا وَسَيَبٌ يَهُمَّ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَاعًا وَقَالُهُ هَذَا يُؤْهِجُ عَصِيبٍ ٥٧ وَجَاهُ وَقُوَّةً يُهْرُونَ إِلَيْهِ وَقُلْ كُلُّ مَنْ كَانَ يَكْرَمُ الْعَلَّامَاتَ ٥٨ يَعْمَلُونَ السَّيَاتَ فَقَالَ يَقْوَمُ هَذَالَآ بِنَايَةً هَنَا أَظَهرَ لَكُمُ ٥٩ فَأُقْلِقُوا اللَّهُ وَلَا خَوْرُونَ فِي صًيْفِي أَلَّيْسَ مِنْ كُرْجَلِ رَشِيدٌ ﴿٥٩﴾ قَالَ أَلَمْ أَلْقَ عَلَيْكَ مَا أَلْقَيْتُ فِي بَنَايَكَ مِنْ حَقِّي وَأَنَا أَلْقَيْتُ مَا أَرْيَدُ قَالَ لَوْ أَلْقَيْتُ مِنْ كُرْجَلِ أَوَّلًا أَوْ لَأَلْقَيْتُ مُسْلِمًا أُنْصَلَؤُ إِلَيْكَ كَسَاحَ شَرِيدٌ ٦٠ فَقَالَ أَلْقُ وَلَمْ أَرْسُلْ رَبِّي لِيَكُفُّ مَنْ كَرَمُ فَأَرْسَأْ أَهُلَّكَ يَقُطَّ عُقْدُهُ مِنْ أَلَّيْلٍ وَلَا يَنَفُتُ مِنْهُ وَكُثُومٍ أَحَدًّا إِلَّا أَمَرَانِكَ إِنَّهُ مُصْبِبُهَا ﴿٦٠﴾ مَا أَصَابُهُمْ إِنِّي مَوْعِدُهُمْ الصَّرِيحُ أَلِيسَ الصَّرِيحُ يَقِيرٍ 

230.
قلما جئناً أمرنا جعلنا عالئيها سأسألها وأمطرنا عليها حجارة من سجح منصورة مستورة عند رياك وماهية من الطالبين بعباد الله ماصح من إله غيره ويلتقطها الإكمال والميزان إلي أرسل لكم حفظاً وقالوا أحفاً علىكم عذاب يوم محيط وقالوا أوفوا الإكمال والميزان بالقضية ولا يحبسون الناس أشياء هم ولا يعتوا في الأرض مفسدين بقيت الله خير لكم إن كسر مؤمنين وما أنا أعليكم محفوظ قالوا يشعيب أصول تأمرك أن تشرك مايعبد أبا أولا أو أن يفعل في أموالنا مااشتراو إنك لآنت الخليج السديد قال يقومو أرأيت إن كنت على بيتين من بتي ورقتين منه رزقا حسنا وما أريد أن أحالك لكم إلا ما أهدته مكوعنة إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وما توفيقي إلا بالله على توكل ولي أبنب
وَيَقُولُونَ لَا يِجْرِي مَنْ حَكَمَ شَقَائِقَ أَن يُضَبِّئَكُ الْمَلْكُ مَا أَصَابَ فَوَقَّعُوا أُوْمَى هُوَ أُوْمَى صَلِيحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مُنَجَّحٌ بِبَعْيِدٍ وَإِنَّمَا يُعْفِرُ أَرَبَّكُمْ شَيْئَا وُلَّوْا إِلَىٰ إِنَّ رَبِّكَ رَحِيمٌ وَكَانَ دُودُ ۚ قُلْ لَوْ إِنَّكُمْ شَعَبُوا مَانُفَقَةً كَيْفَ يَعْقَلُوْنا وَإِنَّآ لِمُرْيِيٌ فِي أَطْرَافِ أَوْلَا رَهَطَكَ لَرَجْمَتَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنا إِلَّا عَرْشٌ ۔ قُلْ يَقُولُ أَرَهَذَ أَعْزُوْبُ عَلَيْكُمْ مَنْ أَلَهُ وَأَخْذُهُمْ وَرَأَيْنَهُمْ رِيَا إِنَّ رَبِّكَ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَقُولُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتَكُمْ إِلَيْ عَمَّلٍ سُوَّٰفَ تَعَلَّمَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزَيْهِ وَمَنْ هُوَ كَذَّبُ وَأَرْتِقَبُوا إِلَى مَعْكُورٍ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرًا تَجْهَيْنَا شَعِيْبًا وَالْأَلْبَتِينَ إِنَّمَا وَعَمَّا مِّنْهُ يُحَرِّمُ ۚ أَلَمْ يَظْلَمُوا الصَّبِيحُ فَأَصِيحُوا فِي دِيَارِ هُجُومِ ذَلِكَ لَمَّا يُقْعَبُوا إِلَىٰ إِنَّ رَبِّكَ وَمَلَأْيُهُ فَأَتَبَعُوا أُمُرًا فَرَعُونَ وَمَا أُمُرُّ فَرَعُونَ يُبَشِّرِ
يَقُدُّمُ قُوَّمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَآوْرِدُهُ اَلْنَّارُ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْمُ الْمُرْفُودُ وَأَتِيَّـؤُوا إِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمُ الْمُرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَبْيَـاءِ الْقُرُى نُفْسُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَـٰيْـمٌ وَحِصِيدٌ وَمَا آلَمَنَّهُمْ وَلَكَ عُلِيَّـكَ أَنْفُسُهُمْ فَمَا أُنْتَ عَنْهُمْ إِلَّا الْهَـيَا نُـمُّ أَنْتُ ذَٰلِكَ يُدْعُونَ مِنْ دُونِ إِلَـٰهِ مِنْ شِئٍّ لِمَآجِـئَ أَمْرِيَّكَ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرُهُ بِيُثْـبِتُ وَكَذَلِكَ أُحَدَّرُ يَٰكَ إِذًا أَحَدَ الْقُرُى وَهَـٰـى ظَالِمًا إِنَّ أَحْزَآءَ أَلِيْمُ شَهِيدٌ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَـيِّـنُ عَنْهُ غَاضِبٌ إِنَّ ذَٰلِكَ يُوْمٌ مَّجْمَعٌ لِلَّهِ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يُوْمُ مَشْهُودٌ وَمَا نَظَرْـهُ إِلَّا لَآِجِلٌ مَّعْدُودٌ يُوْمُ يَٰأَيُّهَا لَآَتِكْرِنَّ نَفْسٌ إِلَّا يَٰذِينَ يَسْتَغْفِرُونَ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَقَالُوا أَهَـَّـَلُ الْأَرْضِ إِلَّا اِماَـَّـَتُهُمْ لَهُمْ غَيْرُ سُكَّانِ الْجَهَـَـَّـَمْ وَلَلْأَرْضِ إِلَّا اِماَـَّـَتُهُمْ لَهُمْ غَيْرُ سُكَّانِ الْجَهَـَـَّـَمْ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوُ أَفْغِيَ أَلِيْمًا حَلَّٰلَيْنِ فِيهِ مَا دَامَتُ السَّمُوُّ وَالْأَرْضُ إِلَّا اِماَـَّـَتُهُمْ لَهُمْ غَيْرُ سُكَّانِ الْجَهَـَـَّـَمْ
قلل ذلك في مريضة مما يعبدوه هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبدون
وأولهم من قبلك وإنما لموه ومنصبهم غير منقوص
ولقد أتتنا موسى آلهكم فأخيل فيها ولولا كمهم
سبيت من زيك لقضي بينهم وإنهم لفي شياك منه مريب
وإن كلام لم يوقفهم ركب أعملهم إذ يهما يعملون
三项
فاستنقرا كم أمرت ومن ناب معاك ولا تطغوا
إنه يهما يعملون بصير ولا تصرحوه إلى الذين ظلموا
فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تصروتو
ولاقم الصلوة طرف النهار وزلما من
أثلي إن الله مستنثب السِّينات ذاك ذكرى
للذين كبر
وأصر فإن الله لا يضيع أجراً المحسنين
فولوا حاكم من الصبر مثلكم أولئك بقيهم يهون
عند السياك في الأرض إلا قليلاً منهم أجنياهم واتبع
الذين ظلموا وأثري فيهم وسُلوا أمجيميت
وما
سكون ربك ليهلك الفرَّي بظَّار وأهله مصلحون...
وَلَوَّشَأَ رَبُّكُ لَأَجَلَّ النَّاسَ أُمَّةً وَحِيدَةً وَلَا يَزِلُّونَ مُخَالِفِينَ إِلَّا مِنْ ذَرَّتِي نَذَرْتُهُمْ وَلَدُّي نَزَّلْتُ لَهُمْ سَكِينَةً رَيْكَ لَأَمَلِى أَنْ جَهَنْمَ حَرَّمَهُمْ وَلَنَرْسَى وَتَمَسَّى عِينَكُمْ رَيْكَ وَكَلَّا نَفَسُ عَلَّى هُمْ مِنْ عَبَضِي الْأَرْضِ مَأْتُكُمْ مَلَائِكَةُ يَتَأَمَّلُونَ أَنْ يُنْفِكُوا عَلَى مَكَانِكُمْ أَكْبَارٍ وَلَمْ يَرْجُوا إِلَّا أَنْ يَأْتَى إِبْلُ يُخَالِفُهُمْ وَكَذَلِكَ نَقْصٌ عَلَى هُمْ مِنْ أَبْنَةَ الرُّسُلِ مَاتُوا يَتَأَمَّلُونَ وَقَلْ لَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ وَمَأْتَكُمْ مَلَائِكَةُ يَتَأَمَّلُونَ وَأَنْتَظِرُوا أَنْ يَأْتِي أَمْرُهُ وَرَبِّي عَرْقِ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَآتَى الْأَمْرَ لَكَ رَأِيْتُ فَأَعْبَدْهُ وَتَوَسَّكَ عَلَيْهِ وَمَا رَبِّكَ يُغَلِّبُ عَمَّا تَعْمَلُونَ
قال يبني لا تقصص رفيك علي إخوتك فيكيدنا اللهم كيدنا وإن السعيدين للإنسان عدو مؤمنين فنقضتهم واعلوا له تعالى كأنهم قد تزعموا 6 واصبح إن ربك على حكمه 7 لقد كان في يوسف واحوه أحبه 8 إلى أبيا منا وحصن عضبة إن أبناء أخي صنلي مبني 9 أقتلوا يوسف وأطرحو أرضا يملأها ليحكم وجه أبيك 10 وتكولوا من بعد قوما صليحيت 11 قال قنآيل منهم لاقتلت لا يوسف ولاقوه في عينبي الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنت تفعلين 12 قلوا أين أنتابنكم اللهم 13 يا يوسف ونأيآله لنشحعون 14 أرسله معاً ذا عين يزن ويلعب وإيآله لاحفظون 15 قال إن أيأه يبني أنت تذهب به أو أخف أن يأخذك الدنيا وأسر عملك عينك 16 قل أوألين أية حكمة وحصن عصبة إنما إذا أخفروت...
فَلَمَّا دَخَلُوا الأَيْبَهُ، أَجَعَلُوا أَنْ يَجْعَلُوا فِي عَيْبَتِهِمُ اللَّهَ وَأَوْحِيَنَا إِلَيْهِ لَنْتَنَا هُمُ الْأَمْرُ أَهْدَأْ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ١۶ وَجَاءَهُ أَبْنَاهُ عِشْرَةَ عَشَاءً يَبْهَكُ وَقَالُوا أُيُّوْبَ أَيَاً أَنَا ذِهْبِيْنَا سَتَبْعِلُونَ وَرَضِيَّتُكَ لِيُوسُفَ عَنْ مَبَتِينَةٍ فَأَكْسَبْهُ الْيَتِينَ وَمَا أُتْ يُؤْمِنُنَّ لَنَأَوْلُونَا أَصِيدِينَ ١۷ وَجَاءَ وَعَلَى قَمِيصِهِ بِدْرَكْنِ قَالَ بَلْ نَسْلُ لَهُبْتُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا صَبَّاحٌ ١٨ وَوَجَاءَتْ سَيْرَةُ فَأَرَسَلُوا وَأَرَدُّهُمْ فَأَدْلُوا دُلْوَهُ قَالَ يَبْشَرَيْنَ هَذَاهُ عَلَّمَ وَأَنْصَرْنَوُهُ بِحَبْسِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا يَعْمَلُونَ ١٩ وَشَرَّقُ بَيْنَ يَدْ. ٢٠ وَذَلِكَ مَعْدُودًا وَكُلُوْفُ يَوْمَيْهِ مِنَ الرَّهْبَيْنِ ॥ وَقَالَ الَّذِي أَتَّمَّ مَنْ يَقُولُ أَمْرًا يُبَيِّنُ مُتَّخِذًا عَسَى أَنْ يَنْفَعُنَا أَوْ يَنْقَذْنَا وَلَدًا وَهُدْنَا الْمُكَّالَكَ مَكَّةً لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِتَعَلَّمَهُ وَنَتَأْوِيْلَ اَلْأَحَادِيثِ وَاللَّهَ غَلِبًّا عَلَى أَمَرِهِ وَلَكِنَّ أَكْبَرَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَلَمَّا بَلَغَ أَشْهُدُ ٣١ مَتَّى يَسْتَجِيِّي الْمُحِيْيِّينَ ٣٢
وردنت به أنتي هوى في بنيها عن نفسه، وعلقت الباب.
وقالت هيت لكس قال معاذ الله إنه زين أحسن موالى
إنه لا يفصح الظلموت. وفقد همته يخف وهم بها.
ولولا أن رأى أبهر نررم كذالك ليصرف عنه السوء
والقحساء إنها من عبادنا الخصاليب.
وأصابها ألباب وقذفت قميصه ممن دير وألفيصابه
ها ألباب قالت ماجرا من أراد يا أهلك سوء إلا أن يسنج رع ذاب.
أليس قال هي رودتني عن تقيتي وشهد شاهد من أهليها إن كان قميصه قد من قبلي فصدمت وهو من
الكذبين وإن كان قميصه قد من دير فكذبت وهو من الصدقيين.
فلما رأى قميصه قد من دير قال إنه من كيد مكن إن كيد تمكن عظيم.
يوسف وأعرض عن هذى وأستغفري لدا نشى كذكر من الخاطبين.
وقال نسوا في المدينة أمرات العزيز تروى فتلمها.
عن نفسه قد شغفها أحبا إن ألزمنها في ضلل مييين.
وَأَتَبَعْتُ مَلَأَهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَأْسِئًا،
لَنَا أَنْ نِشَأْكَ بَيْنَاهُ عَلَى شَأْبِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَلَّهِكُمْ وَأَلَّهِ قَوْمِكُمْ.
38 يُصِبْحِيِّي الْيَسِجِنَاءِ أَرْبَابُهُمْ مُتَقَرِّبُونَ حَيَّةً أَيُّ اللَّهِ أَلَّهُ الْوَلِيدُ الْقَهَّارُ
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّىَتُهُمْ أَنْتُمْ
وَأَنْتُمْ رَاءَفُوهَا مَا آنَّ لِلَّهِ مِنْ فُلُوْنَ إِنَّهُ اسْتَلَكَ إِلَّا اللَّهِ
أَمْرَ اثْنَىِّئَنَّوْا إِلَّا إِيَاهُ ذَلِكَ أَلَّهُ الْقَيْسِيُّ وَلَكِنْ أَكْثَرُ
الْيَسِجِنَاءِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٩ يُصِبْحِيِّي الْيَسِجِنَاءِ أَنْ مَا أَحْدَثُكُمَا
فِيْسَقِي رَبِّهِ خَمْرًا وَأُمَا الْأَحْرُرُ فِيْصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الْأَطَيْرُ
مِنْ رَأْسِهِ فَفُضْيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَقِمُّونَ ٤٠ وَقَالَ الْمَلِكُ إِلَيْهِ أَوَّلًا وَقَالَ مَلِكُ إِلَيْهِ حَبْرُ وَأَخْرُجُ بِيَسْبَعًا
لِلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ نَاجُوهُمَا أَدْخَلُوا عِندَ رَبِّهِمْ تَأْسِسْنَهُ
الْشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبِّهِ فَلَيْتَ فِي الْيَسِجِنَاءِ يَصْعَبُ سَبِيعُ
٤١ وَقَالَ الْمَلِكُ إِلَيْهِ أَوَّلًا سَبِيعُ بَقَرَتِي سِبَانِي يَا أَسْبَعُ
سَبِيعُ عِجَافِهِ وَسَبِيعُ سَبِيلَتِ حُضْرِ وَأَخْرُجَ بِيَسْبَعًا يَبْلُبُهَا
اِلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُبْيِّي إِنَّ سَبِيعَ الْرَّجَاءِ يَأْتِيُونَ
قالوا: أضحك! وما أحق مما يقول أبويك الأول، أحق ما يقول عليه. وقُل لِّذِي جَعَّلْتُهُما وَأَذْهَكْرُهُما بَعْدَ أَنْ أَنْتَ إِنْ كُنْتَ أَوْلِيّاءٌ.

فَأَرْسِلْنَّ يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّدِيقُ أَفْنِئِّنَا فِي سَبِيعِ بَقْرَتِي

وَأُحْيَيْنِي لِأَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلْهُمْ يَعْقِلُونَ.

وَتَرْجَعُونَ سَبِيعَ يَسِينَ دَآَبَا مَعَهُمْ إِلَى سَبِيعَ يَسِينٍ.

لَا قَلِيلَ مَمَاتَا كُلُونَ.

ثُمَّ تَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبِيعَ شَيداً كَأَنَّهُ مَأْقَدْ مَتْنِي لَهُمْ.

فَلَمَّا آتَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى رِيَاثٍ فَسَعَهُ مَا بَالُهُ

فَهُمُ مَجَاهَةُ الرَّسُولُ، وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.

وَقَالَ الْمَلِكُ: أَتُوْنُ

يَا السَّوْءةُ الَّتِي قَطَعَنَّ أَيْدِيَهُمْ إِنَّ رَبِّي يَسَّرِهِنَّ عَلَيْهَا.

قَالَ مَا حَطَّبُكُمْ إِذْ رَوَّدُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَنَحْلَقَ

لَيْلَهِ مَا أَعَلََاهُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ قَالَ أَمْرُ الْغَرِيْبِ إِنَّ نَفْسِيَ قَلْنَ حَكِيقَةً

لَقَلْ أَنْ أَرْوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنَّهُ لَمَّا أَلَّهُ صَدِيقٌ.

لِيَعْلَمَ أَنْ أَخْيَنَهُ بَالْعِبْدِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيدَ الْخَبَّاءِنِينَ.
ولما أتى النبي في نفقه إلى أمارة أسلمها وخيرها ومحذورها وفزعها وخشوعها وصداقتها، قال: إن أنكر الله يأمرونا به أحسن الأمل، فإنه اليوم أول ما يأتي ما يكون من أهله، قال: إن أدركنا على خزاءين أرضين إن خفيت عليهما، وكذلك مكانتي يوسف في الأرض ينتفوا منهاه حيث يبسط صمود их برحمتاه من نشأة ولا تضع أجر المحسنين ولا أجر الأخرة خير للذين آمنوا و센터 أو بينو ونجاوء إحدى يوسف فدخلوا عليه فغمرهم وهم لمنكره، ولما قيدهم يحازه يزعم قال: آمنوا يا أهل من أبكم ألا ترون أي أوفي الكيل وأتأخير المنزلين فإن أميتا أتو في بيه فلا أكل من لجوع عدوى ولا تقرون قال لا سروذ الودعون أباه وإن الفعلون وقال ليتيباه أجعلوا يضعن على في رحالهم لعلهم يفوقون إذا انقلبو إلى أهله لمعلهم يرجعون فلم يرجعوا إلا أنهم قلوا أن أبنتاباً من آنتم فأتصل معاً وأحسناً ثم علوا الله لحفظ الظلمات.
قال هلّاء أمنَّكُونَ علیهِ إلا أَسْأَلْكُمُ علیهِ أَخِيَّتِيۡنَ قَبْلَ قَالَ اللَّهُ ﴿حِيْرَةً۝ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ وَلما أَفَتْحَوُا مَتَعْهُمْ وَجَدُوا يَضُعُّ عِنْدَهُمْ رُدْتُ إِلَيْهِمُ قَالَ أوَلِي بَنَانِي مَا نَبِيَّتِي هِذهِ يَضُعُّ عِنْدَهُمْ رُدْتُ إِلَيْهِمُ وَنَمَّى أَهْلَانَا وَخَفَفُتُ ﴿أَخَاٰنَا وَزِدْ أَنْصَرِۣ١ۡ١١١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢.png
فلما جهزهم يohlاء بهم جعل السقاية في رحل أختيه
ثم أذن مؤذن أبيه لها العير إنكم لسرقون قالوا
وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالو فانقد صواع الملك
ولمن جاء به حمل بعير وأناه زعيم قالوا تأتين
لقد علمتم ما جئت لنيقد في الأرض وما كنا سركين
قالو أفماجرؤون إن كنتم سركين قالوا أجرؤون
من وجد في رحله فهو جرءو وذكرت تجزي الظالمين
فأبدا أوجبيتهم قبل وعاء أختيه ثم استخرجها من
وعاء أخته كذلك صندان يوسف ما كان ليأخذ أحدا
في دين الملك إلا أن يشاء الله ترفع درجت من نشاء
وقوى صلبي ذي عالي عيلم قالوا إن يسرق
فقد سرق أح له من قبل فأسره يوسف في نفسه
ولم يقدرها له قال أسمر محكما والله أعلم بما
تصمرون قالوا أيتها العزيز إن له أبا سيخا كبيرا
فحذ أحدنا محكمة وإننا ننك من المحسنين

سورة يوسف
الجزء الثاني عشر

244
قال معاذ الله أن نأخذ إلاأمن وجدنا متنعيًا عنده إني أذل الله قلما أستمسو أمنه حنُصوا نجيًا.
قال كهربهم أرتعالمو أن أبا كفر وقد أخذ علبيك ممويقه من الله ومن قبل ما فألصل في يوسف فلان أبح الأرض حيًا يأذن لي إن أؤمجر الله لي وهُو خير الحكمين
أرجعوا إلى أبيكم فقولو أبنا آيت أبناك سرق وعاصدنا إلاأياً علمتنا وما كنا للعبيد حفظين.
وسل المقرية التي كنها نافها وأعمر الله أقبننا فيها وإنالأصيديون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر بجميل عسكي الله أن يأتي بيهم جميعًا إن كانه هو العليم الحكيم.
وتوعدنا عليهم وقال يئسفي على يوسف وأبيضت عيناه من الحزن فهو ظليم قالو أنا لله نفصو تدكر يوسف حتى يحكم حرصًا أوبسكون من الهند بكين.
cال إنما أشحكو بني وحُرني إلى الله وأعلم مرت لله مالا تعلمو
سورة يوسف

٨٤- يَسْتَبِيءَ أَنْ هُوَ أَفْتَحَتْ مَسَاواً يُوسُفُ وَأَحْيَىَ وَلَاتَأْتِنُهُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَتَأَسِّسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقُوُّمُ الْعُلُومَةُ ٨٥- فَلَمَّا دَخَلَ فِي عَلَـيْهِ فَأَلْوَأَتْهَا إِلَيْهِ عَلَى نَياْبَةِ الْعَزِيزِ مُسَسَّنًا وَأُهِدَّنَا الْضَّرْرُ وَجَهْنًا لِصُبُرُّهَا مُرْجَحَةٌ فَأَوَّلَ فَلَنَا أَلْسَكِيلَ وَتَصَدِّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يُجَزِّي الْمُتَصَدِّقِينَ ٨٦- قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا أَعْفَأْتُ مِنْ يُوسُفٍ وَأَحْيَاهُ إِذَا أَنْشَمَ جَهَلُوًءٌ ٨٧- قَالُوا أَيْ نَذِّكَ لَنَتُكَ جَهْنَةِ ٨٨- قَالَ أَيْ نُسْفُ قَالَ أَيْ نُسْفُ ٨٩- وَهَذَى أَحْيَى قَدْ مَنَى اللَّهُ عَلَى نَيَاَبٍ إِنَّهُ مُسَيَّرُ وَيَصِيرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُصِيبُ أَجْرًا لِّلْمُحْسِنِينَ ٩٠- قَالَ اللَّهُ عَلَى نِسْفٍ أَيْ نُسْفٍ ٩١- وَأَشْرِكَ اللَّهَ عَلَى نَيَاَبِينَ وَأَن كُنَّا لَا خَطِيئِينَ ٩٢- قَالَ لَا أَنْتَ بِهِّ ٩٣- عَلِيْهِمْ أَيْوَمُ يُغْفِرُ اللَّهُ لِلْكُفَّارِ وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَّحْمَيْنِ ٩٤- أَذْهَبُوا إِنِّي مِصِيبُي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِنَا أَيْ بِتَأْتُ ٩٥- بِصِيرَاً وَأَنْفُسُ يَا هَلْ يُصْلِبُ أَجْمَعِينَ ٩٦- وَلَمْ يُصْلِبْ ٩٧- الْيَوْمُ قَالَ أَبُوْهُمْ إِنَّهُ لَأُجَدُّ رَيْحًا يُوسُفَ أَيْ نُسْفَ أَيْ نُسْفُ ٨٨٠- قَالُوا أَلْتَ يَسْتَعِينُ اللَّهَ إِنَّكُ لِفَي صَلَالِكَ الْقَدِيِّمِ
فَقَالَ مَا أَن جَآءَ الْبَشَّيرُ آلِقَةُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَزَادَ بِصِيِّرَةٍ قَالَ أَلَوْلَأَ قَالَ لَسْتُمْ إِلَّا أَعْلَمُونَ مِنْ أَللَّهِ مَا أَتَى مَعِيْنٍ قَالَ أَلَوْلَأَ يَتَّبِعُونَ أَنَّ سَجَّرَيْنَ أَصْطَعْنِيْنَ أَنَا آمَنُ قَالَ سَوَفَ أَسْتَعْفِرُ لِلَّهِ أَنَّذِرُتُنَا إِنَا كُتَبْنَا لَمُتْنَا أَحْذِي قَالَ أَلَوْلَأَ يَتَّبِعُونَ أَنَّذِرُتُنَا إِنَّذِرُتُنَا إِنَّذِرُتُنَا إِنِّي هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالُوا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَّلًا إِلَيْهِ أَبُوْهُ وَقَالَ أَذَكَّرُوا مِنْ شَأْنِ اللَّهِ عَادَيْنِ وَرَقَّعَ أَبُوْهُ عَلَى الْعُرْفِ وَحَرَّمَةٍ عَلَى يُوسُفَ فِي حَقِّ يَقِيٍّ لَن يُحَمِّلُهُ لِذَا حُكْمٍ إِلَّا مَنْ أَهْلَبَ وَقَالَ الْخَيْرُ وَقَالَ أَذَكَّرُوا مِنْ شَأْنِ اللَّهِ عَادَيْنِ وَرَقَّعَ أَبُوْهُ عَلَى الْعُرْفِ وَحَرَّمَةٍ عَلَى يُوسُفَ فِي حَقِّ يَقِيٍّ لَن يُحَمِّلُهُ لِذَا حُكْمٍ إِلَّا مَنْ أَهْلَبَ وَقَالَ أَذَكَّرُوا مِنْ شَأْنِ اللَّهِ عَادَيْنِ وَرَقَّعَ أَبُوْهُ عَلَى الْعُرْفِ وَحَرَّمَةٍ عَلَى يُوسُفَ فِي حَقِّ يَقِيٍّ لَن يُحَمِّلُهُ لِذَا حُكْمٍ إِلَّا مَنْ أَهْلَبَ وَقَالَ أَذَكَّرُوا مِنْ شَأْنِ اللَّهِ عَادَيْنِ وَرَقَّعَ أَبُوْهُ عَلَى الْعُرْفِ وَحَرَّمَةٍ عَلَى يُوسُفَ فِي حَقِّ يَقِيٍّ لَن يُحَمِّلُهُ لِذَا حُكْمٍ إِلَّا مَنْ أَهْلَبَ وَقَالَ أَذَكَّرُوا مِنْ شَأْنِ اللَّهِ عَادَيْنِ وَرَقَّعَ أَبُوْهُ عَلَى الْعُرْفِ وَحَرَّمَةٍ عَلَى يُوسُفَ فِي حَقِّ يَقِيٍّ لَن يُحَمِّلُهُ لِذَا حُكْمٍ إِلَّا مَنْ أَهْلَبَ وَقَالَ أَذَكَّرُوا مِنْ شَأْنِ اللَّهِ عَادَيْنِ وَرَقَّعَ أَبُوْهُ عَلَى الْعُرْفِ وَحَرَّمَةٍ عَلَى يُوسُفَ فِي حَقِّ يَقِيٍّ لَن يُحَمِّلُهُ لِذَا حُكْمٍ إِلَّا مَنْ أَهْلَبَ WpHo5fKR
وَمَا أَسْتَهْلَكْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّهُ إِلَّا ذَكْرٌ لِلنَّارِ مَثَلُهُ مِنْ كَلِبٍ يَنْصُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغَزَّوْنِۚ وَمَا يَوْمَئِذَ أُمَّاهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشَرِّكُونَۚ أَفَأَمَّرَهُمُ اللَّهُ أَنْ تَأْتِيُهُمْ عَذَابٌ مِّنْ عَدَابِ اللَّهِۗ أَوْ أَن تَأْتِيُهُمْ السَّاعَةُ بَعْثَةً وَهُمْ لَا يُشَعَّرُونَۚ فَقُلُوهُمُ السَّبِيلُ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَّ أَوَّمَةً أَبْعَايْنِۚ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا آتَيْنَاهُ قُرْآنًا قَبْلَهُ إِلَّا رَجُالًا نُوحَى إِلَيْهِ مَنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ أَفَلَا تَعْقَلُونَۚ فَبِالْأَرْضِ وَقَبْلًا لَّهُم وَلَدَارَ الْآخِرَةِ حَيْبُ لِلَّذِينَ أَفْلَحُوْا أَفَلَا تَعْقَلُونَۚ حَتَّى إِذَا أَسْتَيْسَ النَّبِيُّ وَظَنُّوا أَنْ هُمْ وَقَدْ سَكَنُواۚ جَاءَهُمْ ضَرْرًا أَفْتَقَّى مِنْ نَشَأَةِ وَلَا يَذْرِي بِأَسْتَعَانَهِ الْقُوْرُ ۙۚ الْمُجَرَّمِينَۚ لَقَدْ سَكَانُ فِي قَصَاصِدٍ مُّبَعدَةٍ لَّا أَوْلِيَ الْأَلْبُۚ مَا كَانَ حَدِيثًا عِنْدَهُ وَلَا يَنْسِكُنَّ نَصْدِيقٌ لَّذِي يَبْيَضُهُۚ وَتَفْصِيلٌ مُكْتَلِفٌ شَيْءٌ وَهُدِي وَرَحْمَةٌ لَّقُومٍ مُؤْمِنٍۚ
يَسُرُّ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

الْمَرَّ أَلاَّ يَأْتِيَ الْكِتَابُ بَلاَّ ذِي أَنْزَلَ الْيَلِيْدَ مِنْ رَيْكَ الْحَقِّ

وَلَكِنَّ أَسْمَارُ النَّاسِ لَأَيْمَنُونَ ۖ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ

يَعْقُوبُ عَمَّدِيْ رَوْنَاهَا وَرَأَى أَسْتوىٌ عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَرَ السَّمَسَ وَالْقَمَرَ

كُلُّ بَيْتٍ لَّنَ يَنْخِرِ لَأَجْلٍ مُّسَمَّىٌ بِذِيَّرُ الْأَمْرِ يَفْضِلُ الْأَلَّا يُقَدِّرُ

بَلِّقَآءَ رَبِّكُ تُوْيِنَونَٗۚ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْאَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْقَيۢ

وَانْهَرَ أَوْمَتَلَّ الْإِنْسَانُ ۖ فَجَعَلَ فِيهَا رَوْقَيۢ أَشْسِيٍّ ۖ بَعْشَآلَ أَلَّا

الْيَتَّهَرَّ بُعْشَ آنَ فِي ذَلِكَ لَا يَثْبِتُ لَقَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَٗ وَفِي الأَرْضِ قَطَعَّ مُتْجَوْرَاتٌ وَجَنَّتَنَّ مِنْ أَعْنَابٍ وَرَزْعٍ وَجَهَلُ صِنْوَانٌ

وَعُجْرَ صِنْوَانٍ يُسْقِي مَآءَ وَاحِدٍ وَيَنْفَضُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأَخْلَقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَثْبِتُ لَقَوْمٌ يَقْتَلُونَٗ وَإِنْ تَعْجَبُ 

فَعَجَبَ فَوْعَلُوهُمْ أَذَا سَكَّنَّ أُجُرَّ بَأَأَّ نَلَّفْ خَلَقٌ جَدِيدٍٖ

٥٠ِ أُولُوِّ لِكَذِلِكَ أَسْهَرُ وَأُولِيِّ بَنَاتِكُ أَسْحَبُ النَّارُ هُمْ فِي هَذِهِ خَلِّتُونَ
ويستعينونك بالإسحاقة في طيب الحسنة وقد حلت من قبلكما المنفعة وإن ربك لذو غفران لمن ساء وسأ لولا أنزل عليه آية من ربي إنما آت من ذريت وليك قوم هداي Allah يعلم ما تحمل صكٌ على ماعتقض الأرحام ومقارضاد وجعل شيء عند زعم دار عليه الغيب والشهداء الصادق المتعال سواء ينصب من أسر القول ومن جهره ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهاي Allah معقبت من بكي يدنه ومن خلفه يخففونه من أمره إنه لابيع ما يقول حتى يعتبر وما بانفسهم وإذ أراد Allah بعوم سوء فلام رعده وما لهم من دوين من والي هو الذي يريحكم البرق خوفًا وطمغ وينشي السحاب الفقأة ويسبح الرعد يومًا وليلًا والملكيه من خيفته وترسل الصواعق قصيبة بيها من يشاء وهم يجادلون في أبى وهو شديد اليمين
لاَ دَخُولِ الْجَهَنِ وَلَا دَخُولِ فِي دُوَاهَا لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كَمَا يَرْتُبْ ١٦ كَمَا يُرْتَبُ لِأَلْمَأَةِ وَلِيُبْلِغَ آمَانًا وَمَا هُوَ بَلَاغٌ وَمَا عَلَى الْكَفِّيِّنَّ إِلَّا فِي صِلَالِهِ ١٦ وَاللَّهُ يُسْتَجِبُ لَاوَلِيَّةٍ وَإِلَى مَنْ تَجِدُهُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طُوُوًا وَكَرَى وَأَوْلَظْلُهُمْ بِالطَّيْقِ وَالْأَصَالِ ١٦٠ فَلَمْ نَرْجُو السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ قَلَّ فَلَأَقْحَدْمُهَا وَمُتْنُهَا لَأَيْمَلاً لَا نَغْفِرُ لَهُمْ أَكْبَرَ وَأَضْرَّ أَقِفُ ١٦١ لَهُمْ أَنْفَعَ أُروَاهُمْ وَلَا أَصَالٌ أَقِفُ الْأَعْصَمَيْنَ وَالْبَصِيرَ أَمَّهٰلٌ تَسْتَبْقَى أَلْيَمَّةً وَالنُّورُ مَجْعَلُ عَلَيْهِ شَرَكَةٌ حَلَّفَناَ بِجَهَالَةِ فِتْنَةُ ١٦١ أَنزَلَ إِلَى هُمْ عَلَى هُمْ فَقْلٌ مِّثْلُ كِلِّ شَيْءٍ وَهُوَ أَوَّلَ أَفْقَهُ ١٦١٠ مِّنَ السَّمَاوَاتِ مَاءُ فَسَالَ أَوْدِيةُ يَقْدِرُ دِيَارًا يَحْكُمُ السَّبِيلَ يِدَأْرَبَا ١٦١٠ وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي أَلْمَأَةٍ أَجْعَلَنَا حَلِيَّةً أَوْ مَنْعُ رَبَّ هُمْ وَكَذَّلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ أَحْيًا وَالبَطْلَ فَأَمَّا الْرَّزِيدَ فَيُهَبُ جَفَاءَ ١٦١١٠ وَأَمَّا مَاعَ إِبْنِ النَّاسِ فِي مَكْتُوبُ فِي الأَرْضِ كَذَّلِكَ يُضْرِبُ اللَّهُ أَهْمَاثَ ١٦١١٠ لِلذِّينَ اسْتَجَابُوا أَوْ رَيْثُهُمُ الْحَسَنِيَّ وَالذِّينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا ١٦١١ لَوْ أَوْحَى لْهُمْ فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمَعْلِمًا مَّعَهُ لَا قَدَوْا إِلَيْهِ ١٦١١٠ أُولَٰئِكَ لَهُمُ السَّوَاءُ ١٦١٠ وَمَا أُوْلِيُّ الْهَٰمَٰدُ
سورة الرعد

الجزء الثامن عشر

16. آمناً يعلمون أن نزل إليكم من ربك أحق كم هو أعظم إمام تعذر

أولى الأئمة 16 الذين يوفون عهده الله ولا ينسون الميثاق
والذين يحصون ما أمر الله به أن يؤصل ويحققون رجعتهم
ويحفون سوء الحساب والذين صبروا أبلغوا وجه رجعتم
وأقاموا الصلاة وأفقوها أصبار رقنهم سراً ومفاجئة وبدرون
بخلصة السيناء أولئك لهم عقبة الدار 13 جبت عندي بدخلونا
ومن صالح من أباهم وأروجهم وذريةهم والملكة يعدلون
عليهم فلكل باب 12 سلوا علماً كما صبرت فيعم عقبة الدار
والذين يفسرون عهد الله من بعدي مثليه ويفطعون
ما أمر الله به أن يوصل ويقيسون وف في الأرض أولئك لهم
اللغة وله ج søء الدار 15 الله ينسط الزرق لمن يشاء
ويقدر وف قروا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا
متع 11 ويقول الديك كفروا أولا أنزل عليهم عذاب من ربه فل
إن الله يفصل من يشاء ويهدي إلهاً من آتات 17 الذين عاصموا
وتطمئن قلوبهم بذكر الله إلا يذكر الله تطميل قلوب 18
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طويلاً لهُم رحمة وحسن Mastery
كذالك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أموم لتنسلوا عليهم هذين أ哦حينا إليك وهم يكفرُون بالرجل فلهم يومًا لا إله إلا هو عليه نوكل وتلك وما من سلم 
ولَوْ لَأَوْلَادًا سُبْرَت به أهلٌ أوطعت به الأرض أو كتب به الموت بل يَتَبَيَّنَ أن الامل أهل الجحيم أفلها أأيضن الذين آمنوا أن لو أتَنَّ الله لهدى الناس جميعًا ولا يزال الذين كفرُوا يصيبهم بما صنعوا قريعاً أو تحل قريبًا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخفف الميعاد وَلَقَدْ أَسْتَهْزَى يَرُسِّلُن قبلك فأُمِلِيُت للذين كفروا نتم أخذتهم كيف كان عقاب أفْمَن هوى فَاِنْصُرْ علَّه نفْسِه بِما كسبت وجعله الله شريكًا قل سموه مرتبونه بما لا يعلم في الأرض أم يظهر منقولَ بل زين للذين كفروا أمَكْرُهم وصدقوا عن السبيل ومن يضل الله من عاد وَلَهُم عداب في الحياة والدنى وعذاب الآخرة أشد وما هم من الله من واقع

203
سورة الرعد

الجزء الثالث عشر

* مسالح الجنة التي وعد المتقون مجرى من نجفها الاتنين

أَسْكُنْهَا دَارَ الْيَدِ وَطَلُبْهَا اِلَّذِينَ عَقِبَ الْيَمِينَ أَنْقُنُوْا وَعَقِبَ الْعَكَفَيْنِ الدَّارِ ٣٠ وَلَاتَ إِنْ كَانَ الْكِتَابُ بَيْضَوءٌ يَنْزِلُ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مِنْ يَنْبُعُ عَفْصًا فَقَلْ إِنَّمَا أَمَرَّتِي أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا أَشْرَكَ بِهِ أَزْوَاجِي أَذْعَوْا أَوْلَى الْمَلَائِكَةِ مَعَهُ وَأَزْوَاجَيْنِ أَنْ لَنَأْتَنَا حُكْمًا إِنْ كَانَ أَهْوَاهُمْ فَعَلَّهُمْ مَعَاهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُسْلِكَ فِي طُغَاءِ مَعَكَ وَجَعَلْنَا أَلْهَمُكَ أَزْوَاجَكَ وَعُمْرَتْشَكَاء ٣١

لِرَسُولِنِّي أَنْ يَأْتِي بِبَيَاتِهِ إِلَّا إِذَا ذَكَرَهَا اللَّهُ لِكُلِّ أُجُوْلِهَا كَتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَالْشَاةً وَيُبْعِثُ وَعَنْدَهُ رَأْيُ الْكِتَابِ ٣٢ وَأَنَّ مَا يُرِينَا بِعَضُّ الْأَذْيَادَ نَلْحُبُّهُمْ أَوْ تَنْفِيذُهُمْ فَإِنَّمَا أَلْهَمَتْهُ أَلْحَمُّ رَبِّهِ وَعَلَّيْنَا أَلْحَمَّبَا ٣٣ أُولُوِّيَا أَنَا تَأْتِيَ أَلْحَمَّبَا رَبِّي أَرْضًا نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَلَنَحْكُمُ مَعَنَّا مَعَكَ وَإِنَّمَا يَغْمُرُ الْجَحْسَابُ وَقَدْ مَكَّرَ الْأَزْوَاجُ مِنْ قَبْلِ هُمْ فِي نَفْسِهَا وُجِئَ ردًا ٣٤

٢٠٤
الْحَمِيدَ
إِلَيْكَ لِتَحْكِي الْحَقَّ مِنَ الْقَلِيلِ
إِلَى الْوُلَّوِّي بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرْطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
الْهُدِيَّةُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
لِلْكَفَّارِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ
الْحَيَاةُ الدُّنِيَّةُ عَلَى الْأَخَرَى وَيُصْدَوْنَ عَن سَبِيلِ
أَرْسَلْنَاكَ بِرُسُولٍ يُنَبِّئُهُ الْيَلِدَانَ قُوُّمَهُ بِيَدِهِ الْحَكِيمِ
قَيْضُ الَّذِي مِنْ يَدَيْهِ وَيَتَنَبَّأُ مِنْ يَدَيْهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
وَلَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِنَاءً أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَهُ مِنَ الْإِبْلِ الْيَوْمَ الَّذِي لَا يَضْلَعُ بِهِ شَكْرٌ
إِنَّهُ يَأْتِي فِي ذَلِكَ لَا يُبَشِّرُهُمْ بِأَيْتَمَّ
وإذ قال موسى لقومه أدعو أعب كريمة
إذ أجمعكم من إل فرعون يسوى منكم سوء العداب
ويا يحيون أبناءك عظمت عليكم نساءكم
وإذ ناذن ربككم
لليلكم بالآت من ربك عظيم 6
وإذ ناذن ربككم
لبن شعركم لأزيد نحكم ولبن صفركم على إل
لشديد 7 وقال موسى إن تصفروا أن آسرم في الأرض جميع قبائل الله تعالى حيبد
أهرياني لكم نجو
الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وشمود والذين من بعدهم لا يعقلهم إلا الله جوهر رسله
بأبنين فردو أيديهم في أقوهم وقأوا إن اسقروا
بما أرسلتم به وإن أخالف شاكي في مما تدعونا إليه مريم 9
قالت رسوله إن أفي الله شاك فاطر السموات والأرض
يدعوك ليحضر لك من ذوي عيني وثومجرجفر أن أجل
مسمى قال أو إن أستمر أبا بشريكًا لم تر دون أن تصدوا
عمامكة أن يعبدن إلابوآن أفأتون بسلطنا ميئين 10
قالُتُ لِلّهُ رَسُولُهُمْ إِنَّ تَحْيَةِ إِلَّا بِبَشْرٍ مُّسْتَقِيمٍ ۖ وَلَكِنَّ اللَّهُ يُنْحِي عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَأْمَارًا لَّنَا أَن نَّاتِجَكُمْ بِسِلْطَانٍ إِلَّا بِإِيَادِنَ اللَّهِ وَعَلِيٍّ اللَّهُ قَلِيلَ مَوْعِدًا ۖ وَمَا أَنَّا لَنَسْتَوَدَّ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَى نَاسًا بَعْدَنَا وَلَصَبِرُونَ عَلَى مَا أَذَا مُشُومُوتُ عَلَيْهِنَّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَسْتُمْ لَهُمْ مُنْتَجِرُونَ فَأَرْضَى أَنْ هَلَبَ النَّارُ ۚ وأَوَّلَ مَنْ تَعوَّدَ فِي مَلَائِكَةِ أُولَىٰهُمْ إِلَىٰ هَمُّ رَبِّهِ أَنْ هَلَبَ النَّارُ ۗ وَلَسْتُ كُنْتُمْ أَرْضًا مِنْ بَعْدِ هَمُّ النَّارِ ۗ وَلَسْتُ شَكَّ ثُمَّ كَنْتُمْ أَرْضًا مِنْ بَعْدِ هَمُّ النَّارِ ۗ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مَقَاطِعًا وَخَافًا وَعَيدًا ۖ وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنْهُ ۖ مِنْ وَرَأَيْهِ ۗ وَجَعَلْنَا لَكُمْ عَسِيَّةً وَأَنْتُمْ مُّنْ قَسَّمَتٍ ۖ وَيَغْرِجُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْقِلُهُ أَدْيَسَعُهُ وَبَلْ يَنَادُونَ وَمَاتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ مَا هُوَ بِمَيَّتٍ وَمَا وَرَأَيْهِ ۖ عَذَابٌ عَلِيَّ ۚ وَمَاتُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَرَّتُوهُمُ أَعْمَلُهُمْ ۗ وَكُلُّ مَا أَشْتَدَّتْ بِهِ الْيَلِيشُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقِدُونَ وَمَا أَشْتَدَّتْ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الْحَسَنُ أَلْبَعْدُ ۖ
الَّذِينَ آمَنُواْ وَاتَّبَعُواْ الرِّقَابَ حَتَّى يَتَعَلَّقُواْ اللَّهُ مَعَهُمْ وَهُمْ مَسْتَمَتُوهُ مِّن رَّبِّهِمْ وَمَا ذَلِكَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مَزَادٌ وَاللَّهُ يَعْرِجُ عَلَيْهِمْ مَثَلَ الْأَرْضِ كَمَا طَبَّقَهُ اِلَّهُ مِن قَبْلِهَا فَمُثَلُ الْأَرْضِ كَمَا طَبَّقَهُ اِلَّهُ مِن قَبْلِهَا لَمْ يَكُونَ لَهُمْ وَاهِدًا
نَقِي اَسْمَهَا كُلِّ جَيْهٍ ۚ يَا ذِينَ رِيتُهَا وَيَضُرِّبُ اَلْلَّهُ اَلْأَمْشَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ أَشَدْعَةٌ ۗ وَمَا شَاءَ اَلْلَّهُ ۗ كَشَجَرَةٌ حَيَيْنَةٌ أَجْنَبَتْ مِنْ قَوْى اَلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍۚ يِتْبَّتِ اَلْلَّهُ ئِلَيْنِ أَمْضىٌ بِالْغَوْلِ اَلْكَبْرِيَّةِ فِي اِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي اِلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اَلْلَّهُ اَلْظَّلَامِينَ وَيَقْفُ الْأَلْلَهُ مَا يَشَأَّۚ أَلْوَاتُهُ إِلَى الْيَدِينَ بَدْلًا وَأَيْمَاتٌۚ فَقُلْ اَلْلَّهُ كَفَرَ ۗ وَأَحْلَوْا قُوَّمَهُمْ دَارُ الْبَواَرِ ۗ جَهَّزْنَيْنَ كُلَّ خَلْقٍ وَيَكُونُ رَزْقُهُمْ سَبِيلًاۚ قُلْ تَمَتَّعُوا إِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى الدُّنْيَا قُلْ لِبَعْدِ الْيَوْمِ الْأَخِرِ إِمْامُوا يَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوْا مَا رَفَقُوهُمْ سَبِيرًا وَأَفْكَارًا مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لاَ بِيْعٌ فِيهِ وَلاَ إِجْلَالٌۚ أَلْلَهُ أَلْلَهُ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَخْرَجَ ۖ فَأُخْرِجَ فَنُحْلِسَ ظِيَارُهُ وَسَحَّرَ لَكُمْ ۗ وَسَحَّرَ لَكُمْ ۖ فِي الْبَحْرِ بَيْنَ آمِرَةٍ وَسَحَّرَ لَكُمْ ۖ ۗ وَسَحَّرَ لَكُمْ ۗ ۗ وَسَحَّرَ لَكُمْ ۗ وَسَحَّرَ لَكُمْ ۗ ۗ وَسَحَّرَ لَكُمْ
وَأَخْبَرُوهُمُ النَّبِيُّ عِنْدَ اللَّهِ ۛ أَنْ لَا تَخْلُقُونَ لَهُ مَا لاَ تُقْرََبُ وَأَنْ تُقْرَبُواْ إِلَيْهِ ۛ أَنْ تَّنْصُرُواْ نَفْسَكُمْ وَأَنْ تَتَّقُواْ أَنْ يَقْرَأُ سُجُودًا لِلَّهِ. ۚ وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَجْعَلْ هَذِهِ الْبَلَادَ أَيْمَانًا وَأَجْنِحًا وَتَبَيَّنَ أَنْ تَعْبِدُ اللَّهُ الأَصَمُّ. ۚ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضْلَلْنَاهُمْ سَكِينَةً مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ يَتَعَفَّنَّ فِي إِنَّهُ رَمِيمٌ وَمَنْ عَصَاهُ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ۚ بَشَّأَنَا إِنَّا أَسْهَكَتْنَ هُدَى عِنْدَ رَبِّنَا وَإِنَّهُ لَمَّا زَدَّا بِذُنُوبِهِ رَبُّهُ النَّبِيُّ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمَ مَا يَخْفَى وَمَا يُنَّاء. ۚ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ. ۚ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَى الْقَبَّةِ اسْمَعِي وَأَسْحَقَ إِنْ رَتِّي لَسَمِيعٌ الدَّعَاءِ. ۚ رَبِّ أَجْعَلِي مُقَيِّمًا الْصَّلَاةَ وَمِنْ دِينِي رَبِّنَا وَقُلْ رَبِّنَا أَغْفِرْ لِي وَلَوَلَّدْتَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يُقُومُ الْحَسَابُ وَلَا تَحِسِّبَنَّ اللَّهُ عَفَّالًا عَمَّا يَعْمَلُ ۚ أَظْلَامُونَ إِنَّمَا يَؤْخَذُوهُمْ لَيْتَمُّنَّهُمْ أَنْ تُشْخُصُ فِيهِ الأَنْبَرُ.
 racer وسهم لايرتد إلهام طرقوهم وأفيدنهم هزواً وأنذر الناس يقرب يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا أخرجوا إلى أجل قريب يحب دعوتكم ونتبئ الرسل أو أورتكن أقسمتم من قبل مالاكم فلنقول رؤا فسكم في مسكيك الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكوركيف فعلنا بهم وضربنا الحكم الأشمال وقد مكرنا محكم هم وعند الله معكره فإن مكان محكم هم لتزول منة الجبال فلا تحسبن الله محالف وعند رسله إنه إله عزيز ذو إتمام يوم بدل الأرض غير الأرض والسماوات وترزؤ الله الوجد للقهر وترى المجرمين يومهم مقررين في الأسفاد سرايتهم من قطران وتعشى وجههم المتار ليجزي الله كل نفس ماكسبت إن الله سريع الحساب هند أبلغ للناس وليندمولي وليعامة أتناهى إله وحيد وليهد صلى أولو الأبب
سُورَةُ الحججم

الرَّيْلِ يَدُكُّ الْمَكْتُوبَ وَقُرْءَاءَ إِنْ مُّيِّنٌ ۙ رَبِّ يَا دُمَيْرُ ۚ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۛ ذَرُّوهُمْ يَأْكُلُوا ۙ وَإِنْ تَمَتَّعُوا وَيُقِيمُوا أَمْلًا فَسُوُّهُ بَعَامُونَ ۙ وَمَا أَهْلَكَنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مُّعَلُّومٌ ۙ مَاتَ سَيِّئٌ مِنْ أَمْلِهِ أَجَلَهُ وَلَا يُسْتَخْرِجُونَ ۙ وَقَالُوا يَتَأْيِبُوا أَلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الْيَدُ ۙ إِنَّكَ لِمَجْنُونٌ ۙ لَوْ مَاتَ أُتْبِيَتْ بِالْمُلْتِمَكَةَ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ۙ مَا نَزِّل مُلْتِمَكَةَ إِلَّا بَشَرٌ وَمَا كَانَ أَذَّنَ آ مُنْظِرِينَ ۙ إِنَّا خَلَقْنَ بَنَاتَ الْيَكْرَمِ وَإِذَا هُمْ لَفِي ظُلْمِ يَا رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيْعَ الْأَوَّلِينَ ۙ وَمَا يَأْتِي الْقَلْبِ مِنْ رَسُولِ إِلَّا أَحْكَمَ أَنْ يَسْتَهْزِئُونَ ۙ كَذَٰلِكَ نَشْلَكُ نَفْسًا ۙ فِي قُلُوبِ الْمُجَرَّمِينَ ۙ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا وَقَدْ حَلَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ ۙ وَلَوْ قَتَلْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظُلِبُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۙ لَفَأَوْلاَ إِنَّا سُجِّيَّرْتُ إِنْ مُسْحُورٌ أَبْصَرُنا بِالْحَقِّ قَوْمًا مُسْحُورُونَ
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَزَقْنَاهَا الْمَيْهُ وَحَفْظَنَّهَا مِن كُلٍّ شَيْطَانٍ رَجِيِّمٍ ۖ إلَّا مِنْ أَسْتِرَقَ الْمَنَامَةُ فَأْتِبْعَاهُ بِشَهَابٍ مُّبِينٍ ۖ وَلَعْدَ أَرْضَ مِدْنَةٍ وَقَبْيَانٍ فِيهَا روَاهُ وَأَنْبَتَتْهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مُّورُونٍ ۖ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيَهَا مُعَلِّشًا وَمَنْ لَسْتُ البَرْزَقُ بِرَزْقِهِ ۖ وَإِنَّ مَن شَيْءٍ إِلَّا عِندَ نَا خَلَقْتُهُ وَمَا نُزِّلَ عِندَهُ إِلَّا يَقِدِرُ مَعْلُوِبٌ وَأَرْسَلْنَا الْرِّيحَ لَوَقَحَ فَأَنْزَلْنَا مِنِ السَّمَاءِ مَآءً فَأَسْقَطْنَاهُ مَاءً وَأَرْسَلْنَا لَهُمُ الْبَيْضُ ۗ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْحَقُّ وَنُبِيعُونَ الْحَقَّ وَنُبْلِيْنَ وَأَرْسَلْنَا لَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ مَعْلُوِبًا وَلَقَدْ عُلِّمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْهُ وَلَقَدْ عَلِّمْنَا الْمُسْتَخْطَفِينَ ۗ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ الْخَيْرُ الْعَظِيمُ ۖ وَقَدْ خَلَقْنَا لِلنَّاسِ مِنَ الصَّلَاحِ مِنْ حَمَامٍ مَسْنُونٍ ۖ وَلَيْسَ خَلْقُهُمُ اللُّغَةُ إِلَّا بِخُطْبَةٍ مَّنْ صَلَاحٍ مِنْ حَمَامٍ مَسْنُونٍ ۖ فَإِذَا أَسْوِيَتْهُ وَنَفَحَتْ فِيهِ مِنْ رُوحٍ فَقَفَعْنَا أَلِيِّهِ سَجِدَيْنِ ۖ فَسَسْجَدَ الْمُلْتَيْسِكَةُ كُلُّ هُمِّ أَجْمعُونَ ۖ إلَّا إِبْلِيسُ أَن يَكُونَ مَعَ السَّجِدَيْنِ
سورة الحجج

الجزء الرابع عشر

قال يا إبليس ما أراك لا تكون مالك السماوات 32 قال لا أراك
لا أسجد يبشر هلقته يوم صلب على جسمه سوب 33
قال فأخرج منها فإني أريح 34 وأن عليك اللعنة إلى يوم الذين 35 قال ربي أنظر إلى يوم بعثته 36 قال فإنيك من المنظرين 37 إلى يوم أوقت المعلوم 38 قال ربي ما أوعيني لأريين لهما في الأرض ولأوعيتهم أجمعين 39 إلا أعبادك منهم المخلصين 40 قال هذا صرط على مستقيم 41 إن عبادى ليس لكي عليهم سلطان إلا من أتبع من الغزائين 42 وإن جهنم لموعدهم أجمعين 43 ناسبة أبواب ليكلي باب من بهم جزاء مفسور 44 إن المتقين في جنت وعويمون 45 أدخلوها إسلامها أمين 46 وتنعما في صدريهم من عليل خونا على سير متقيدين 47 لا يمسهم فيها نصب وما هم منها يمحرون 48 نبي عبادى أي أنا الغفور الرحيم 49 وأت عداي 50 هو العذاب الأليم 51 وبيتته عن ضيف إبراهيم 52
إذ دُحلُوا عليَّ، فقالوا: «سآسلمَاكَ إِنِّي أَمْكَوْفِجُونَ». قالوا: لا تَوجِلْ إِنِّي أَنْبَشَكَ، إنَّ الله غَلَيْبٌ إِلَيْهِ. قال أَبَيْضُرَتْمُونَ: أَلَمْ يُتَبَشَّرِنَّكَ بِهِ مَسِىِّيّ اللَّهِ؟ فَقَالُوا: بِلَحْقٍ فَلَا تَتَجْسَدُ مِنَ الْقَدْرِينَ. قال وَمَن يَقْسِمُ مِن رَجُمٍ رَبِّي إِلَّا الَّذِينَ أُولُو الْبَصَرَةَ. قال قَمْ ضَمَحْتُ بِكَ أَيْهَا الْمُرْسَلُونَ. قَالُوا: إِنَّا أَرْسِلْنا إِلَى قَوْمٍ مُجَمِّرِينَ. إِلَّا الَّذِينَ أَمَرْتَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا أَمَرَاتِهُ قَدْ زَمَنَتْهُ إِلَى الْغَفَائِيِّينَ. فَلَمَّا أَجَاءَهَا الْوُلُوَّ الْمُرْسَلُونَ. قَالَ إِنَّكَ فَقُوِّي مُمَكِّنَوْنَ. قَالُوا: إِنَّ اللَّهُ غَلَيْبٌ إِلَيْهِ. يُمَّتِرُونَ. وأَتَبْتُنَّكَ بِالْحَقِّ وَأَنَا أَصِيدِفُونَ. فأَسِرْ بِأَهَلِكَ بِقَطْعٍ مِنْ أَلْيَلِ وَأَنْبِعَ أَدْنَاهُ وَلَا يَلْتَغِفَ مُنْكُوْبُ أَحَدٌ وَأَمْصَوْا أَحِيثَ تُؤْمِنُوْنَ. وَقَضَيْتُهُ إِلَيْهِ ذَلِكَ الَّذِينَ دَايِرُهُمُ الْمَظْعَوْعُ مُصْفِيحِينَ. جَاهِرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. يُبُشُّرُونَ. قَالَ: إِن هُنَّوْلَاءِ ضَيْفُي فَلا تَفْضِحُونَ. وَأَنْفِقُوا اللَّهُ وَلَا تَحْفُرُونَ. قَالُوا: أُولِمْ نُنْهَكَ عَنِ الْكُلِّيِّينَ.
سورة الحج

الجزء الرابع عشر

قال هؤلاء بناءً على كأنهم فعلوا، لعمر بن الخطاب في سكونهم
يعدهم، فأخذتهم الصيحة مشرقياً فجعلت أعيانها
سافلتها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
إن في ذلك
لاية للمؤمنين
وإن كان أصحاب الأئمة الظالمين
فتأتمنا منهم وأنهم آية ما أقوم بهم
ولقد كنّا أصحاب
الحج والعمرة
وإن كنت لهم
أن يتبعوا أيدينا فكنا نوعتهم مولين
وكانوا يحنون من أهل البال يبوتاء أعينهم
فأخذتهم
الصيحة مصيحين
فما أعى عنهم ما كانوا يكسبون
وما حالفت السموات والأرض وما بنيهم إلا بالحق وإن
الساعة للثواب فاصفح الصفح الجميل
إن ربك هو
الخلق العليم
ولقد أتيتنا سبعاً من المثنى
والقرآن العظيم
لا تمهل عينيك إلى مامتعنا برفق
منهن ولا تخزن عليهم وأخفض جناحك للمؤمنين
ولق
إذا أنا التنصير المبين حكماً أزراع على المفسرين

277
الذين جعلوا القرآن عصياً فورياً لسئلتهم
أجمعين عملاً كانوا يعملون فأصبح يمتؤمر وأعرضاً
علي المشركين إنا كفايناكم المستهررين الذين
 يجعلون مع الله إلهاءاً آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم
أنك يضيع صدرك بما يقولون فسبيح يحمد ربك وكن
من السلنجدين وأعبد ربك حتى يأتيك الاليقين

سورة النحل

بسم الله الرحمن الرحيم

أن تأمر الله فلا تستشعجلو سبحة الله، وتعالى عما يشركون
ينزل الملائكة بالروح من أمره وعلي من يشاء من
عبادة إن أنذرنا أنه للاه إلا أنا أنا فأنفقون خلق
السموت والأرض بالحنين تعالى عاماً يشركون خلق
الإنسان من نظقة فإذا أهو حصص مبينين والانعم
خلقها أيحك فيها دفء ومنتفع ومنها تأكلون
ولحكم فيها جمال الذين تريرون وجعلنا نشرحون
وَتَحْمِيلُ أَنفَاقَ الْمَكْرِ ۖ إِلَى بَلْدَةٍ لَا تَكُونُ بَيْنَ أَيْمَانِهِ إِلَّا يَشَّقُّ
الأَنفَسَ إِن رَبَّكُمْ لَرَفِيعُ الْحَكِيمُ ۖ وَالْحَمِيرَ وَالْبَيْتَ ۗ وَالْحُمَّارَ
لِتَحْكُمُوا بِهَا وَزِينَتَهَا وَيَحْفَظُونَ مَا الْمَكْلُومُ
ۧ وَعَلَى اللَّهِ قَضَى السَّبِيلَ وَمِنْهَا جَانِبُ وَلَوْ شَاءَ لَهُدِيَكُ
۷۷ أَجْمَعِينَ ۗ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا لَحَمَّ
۸۳۶ ذَرَّاءً وَمِنْهَا شَجَرَاتٌ مُّسَيِّمَاتٌ ۗ يُرْبِّي لَكُمْ
۸۳۷ يَهِي الرَّزْقُ وَالرَّجُلُ وَالْجَهَّلُ وَالأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ
۸۳۸ الْجَمِّرَةِ إِنّا فِي ذَلِكَ لَا يَهِيهِ لِقَوْمٍ يَتَفَخَّرُونَ
۸۳۹ وَسَخَّرَ لَهُمُ الْيَلِدَ وَالْهَيَارَ وَالْشَّمَسَ وَالْقُمْرَ
۸۴۰ وَالْجِرْجَحُ مُسَجَّرُ ثُبَاتٌ يَأْمُرُهُمْ إِنّا فِي ذَلِكَ لَا يَهِيهِ
۸۴۱ يَعْقِلُونَ ۗ وَمَأْدَرًا لَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا
۸۴۲ أَوْلُونَهُمْ إِنّا فِي ذَلِكَ لَا يَهِيهِ لِقَوْمٍ يَتَفَخَّرُونَ
۸۴۳ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْجَبَّارَ لِتَأَكُلُوا مَنْهَا لَحَمَّا طِرْيًا
۸۴۴ وَتَسْخَّرُهُمْ لَهُمْ جَلِيلٌ ۚ تَبَيَّسُونَهُ وَدُرِّ الْفَجْرِ مَواحِرَ
۸۴۵ فَيُتَّبَعُونَهُمْ ۗ وَلَعَلَّهُمْ تَسْخَرُونَ
وَأَلَّـٰقٌ فِي الْأَرْضِ رَوَائِيَ أنَّ تَمِيَّزَتْ بِعُورٍ وَأَنْهَرٍ وَسُبُلَاً
لَعَلَّهُمَّ يَهْتَدُونَ ۖ وَعَلَمَتْ وَبِالْبُيُوتِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۖ ۗ وَإِنَّ أَفْخَامَ يَخْلُقُ كُمْ لَا يَخْلُقُ أَفْلَا تُنَادُونَ ۖ وَإِنَّ تُحْيَى أَمْسِكَةٌ لَا يُحْيَى إِلَّآ إِنَّ بِاللهِ الْغَفُوُّ رَحْمَٰتُ عَالِمُ الْكُتُبِ
۸۸ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَسِرُّ وَمَا يَغْلِبُ وَالذَّيِّ يَدْعُونَ
۸۹ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَتَخَلَّقُونَ ۖ وَكَيْفَ تَكَلَّمُ الْمُتَّقِينَ
۹۰ عِينًا أَحَيًا وُلَمْ يَشْعَرُونَ أَيَّانَ يُصِيبُونَۖ إِلَّا هُمْ ۖ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَۖ لَا يَجْرِمُ أَنْ بَلَغَهُمُ اللَّهُۖ وَيَعْلَمُ مَا يَسِرُّ وَمَا يَغْلِبُ ۖ يُعَلِّمُونَۖ إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْمُسْتَكْبِرِينَۖ وَإِذَا أُتَيْلَ لَهُمۖ مَآ أَنْزَلَ رَبُّكَ مَآ أَنْطَهَ أَسْطِيْرُ الأَوَّلِيَّةِۖ لِيُحمِلَّ أَوْزَارُهُمْۖ كَحَكْمٍ يُؤْمِنُهُ أَوْزَارُهُمۖ وَمِنْ أَوْزَارِهِمۖ عِينًا أَحَيًاۖ وَلَى أَنْ تَكُونَ ۖ فَبِسَبْعِنَاءٍۖ عَلَى الْكَانِئِينَ ۖۖ ۖۖ وَقَدْ مَكَّنَّا الْذَّيْنَ مِنْ قَبْلِهِمۖ ۖ فَأَيُّ اللَّهِ بِذِي الْقُرْءَانِۖ كُلُّ ۛۖ قَوْلُونَۖ فَقَرّٓۚۖ وَلَيْسَ إِلَّا أَنْ يَضُرُّ عَلَىٰۢهُمۖۖۖۖ وَأَقَامُنَّ ۖ وَأَنْتُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يُشَعَّرُونَ ۖ
ندَىٰ كُلٍّ مَّن يَقْرَرُ مَن يُرِيدُ مِنَ الْمَلِكَةِ وَيَقْفُ أَنَّ شَرَكَاءَ الْآدَمُينَ
كُنْتُمْ تَشْتَغُّلُونَ فِيهِمْ قَالَ الْآدَمُ أُوْلَٰئِكَ الْلَّذِينَ أَتَوَلَّوْا الْعَلَمَ إِنَّ الْحَيْرَاءَ
الْيَوْمَ وَالْأَسْوَىٰ عَلَى الْمُكَفِّرِينَ الْآدَمُينَ تَسْوَفُّهُمُ الْمَلِكَةُ
طَالِئِيٌّ أَنْفِسِهِمْ فَأُلَقُّوا السَّلْمُ مَا حَصَّنُوا عَمَلُهُم مِّن سُوءٍ بِذَٰلِكَ
إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَدْخَلُوا أَبُوبَ جَهَّرٍ
خَالِدِينِ فِي هَٰذِهِ الْقُرْءَاٰنِ مَنْ تَّقَيَّنُ الْمُتَّقِينَ وَقَيلَ
لَلَّذِينَ أَتَقَوْا مَا دَأَآ أنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَحْبَرُوتُلَّدِينَ أَحْسَنُوا فِي
هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيرٌ وَنَعْمَانُ دَارُ الْمُتَّقِينَ
جَنَّ عَلَىٰٓ يَدِ حُلُونَا تُجْرِي مِن تَحْيَيَةِ الأَنْثِيَّ
لَهُمْ فِيهَا مَيْشَآءُ اللَّهِ كَذَٰلِكَ يَجْرِي آمِنُ آمِنٍ
الْذِينَ نَسْوَفُهُمُ الْمَلِكَةُ طَيْبَتُ يَقُولُونَ سَلَّمُ عَلَيْكُمْ
أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ يَمَشُّونَ فَصَطَحُوا الْجَنَّةَٰ هُمْ يُمْلَأُونَ الْجَنَّةَ
هَلَ يَظْلُومُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيْهِمُ الْمَلِكَةُ أَوْ بَيْنَ أَمْرِيٓ كَذَٰلِكَ فَعَلَّ الْذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ وَمَا أَكَثَرُهُمْ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلَمُونَ
فَأَصَابَهُمُ السَّيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَجَاءَهُمُ إِبَّانَهُمْ أَيْضًا يَسْتَهْرُونَ
قالت أبنات يهود يشيءن وابنات آمنة والأحقّن من دونهن أينما كله فقل الله من قبلهم فهمل على الرسول إلّا الباقين المبين.
ولقد بعثنا فيكم أمة رسولًا أنتو أعبداً لله وأجتبنوا الطغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الصلاة وسلام وأرض فأنظروا كيف سكنت عقبة المهاجرين، إن تحرص على هذين.
فإنَّ الله لا يهدي من يضلل وما الهوى من نصيرين وأقسموني بالله جهد أيمنيه لا يبعث الله من يموت بلي وعده عليه حقاً ولكن أَكْثَرُ السّيّاس لا يعلمون
ربكين لهم الذي يختلفون فيه وليعلمن الدّينين كفروا أنهم كأوحكائيين إنما قولنا للشيء إنا أردنه أن نقول لله كن فيكون وليّن ها جرو في الله من بعد ما أطالموا نعمتهم في الدنيا حسنة وأجر الأخرة أحق باولك كون يعلمون، أفتى أبنات يهود على رهيمة يسعى لكون 171.
وَمَا أَرْسَلْنَا كِتَابًا إِلَّا رَجِلًا لَّا نَوْحَى إِلَيْهِمْ فَسَعَلَوَّ أَهْلَ الْذِّكْرِ إِنِّي لَكُمْ عَبَّادٌ إِنِّي أُنْزِلْتُ إِلَيْكُمْ بَيْنَ الْبَيْنِينَ وَالْأَرْضِ وَأَنْزِلْتُ إِلَيْكُمْ الْذِّكْرِ لِتَبَيَّنَ لِلْأَرْضِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَا يُفْكَرُونَ أَفَأَرْسَلْنَا لِذَٰلِكَ نَاسًا مَّأْتِئًا لَا يُكَلِّفُونَهُمْ بِمَا يُفْكَرُونَ أَوْ يَأْتِيهمُ العَذَابُ مِنْ حِيْثُ لَا يُشَفَّرُونَ أَوْ يَأْتِيهمُ الْعَذَابُ مِنْ حِيْثُ لَا يَشَفُّرُونَ أَوْ يُقَبِّلُوهُمْ فَخَافُّاهُمْ وَيَّطِفُ النَّارُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُقَبِّلُوهُمْ فَخَافُّاهُمْ وَيَّطِفُ النَّارُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُقَبِّلُوهُمْ فَخَافُّاهُمْ وَيَّطِفُ النَّارُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُقَبِّلُوهُمْ فَخَافُّاهُمْ وَيَّطِفُ النَّارُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُقَبِّلُوهُمْ فَخَافُّاهُمْ وَيَّطِفُ النَّارُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُقَبِّلُوهُمْ فَخَافُّاهُمْ وَيَّطِفُ النَّارُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُقَبِّلُوهُمْ فَخَافُّاهُمْ وَيَّطِفُ النَّارُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُقَبِّلُوهُمْ فَخَافُّاهُمْ وَيَّطِفُ النَّارُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُقَبِّلُوهُمْ فَخَافُّاهُمْ وَيَّطِفُ النَّارُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُقَبِّلُوهُمْ فَخَافُّاهُمْ وَيَّطِفُ النَّارُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُقَبِّلُوهُمْ فَخَافُّاهُمْ وَيَّطِفُ النَّارُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُقَبِّلُوهُمْ فَخَافُّاهُمْ وَيَّطِفُ النَّارُ عَلَيْهِمْ A
لَيَكَفْرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَسَيَنْخَفَضُوا فَسَوْفَ تَعَامَّنُونَ ۤۛ٥۰ وَيَجِعلُونَ لِمَا لا يَعْمَلُونَ نَصِيبًا إِنَّمَا يَعْمَلُونَ لَهُمُ اللَّهُ وَمَا أَحْكَمَهُ فَخَلَقَهُمَا لِيَجِعلُوا لَهُمَا مَزَاحَمَةً ۡۚ٥۱ وَيَجِلُونَ بِالِّذِينَ لَا يَذَّكَّرُونَهُمَا وَيَجِلُونَ بِالِّذِينَ لَا يُذْكَرُونَهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُشْتَهِيهِمَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ۡۚ٥۲ وَإِذَا أَضَلَّكُمَا أَحِدُّهُمَا فَبِالْأَنْتَيِّ عَلَىَّ وَجْهِهِ مُسَوِّدًا وَهُمْ كُظِيمُونَ يُتَوَّرِى مِنْ الْقُوْرِ مِنْ سَوَى مَا بَشَّرَهُ بِهِ أَيْمَسِكْهُ عَلَى هُوَ آمِدُ مَنْ أَذْكَرَهُ مِنْهُ فِي النَّارِ أَيْضًا مَآتِي مَآتُهُ لِلْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوَى وَلَكِنَّ اللَّهُ الْمَلِكُ الْأَكْوَلُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۡۚ٥۳ وَلَوْ نُؤْوِيَ أُجْهَانِ اللَّهِ أَنْتَاسُ يُطِيعُهُمَّ مَاتُكُمُ الْعَذَابَ عَلَيْهِمَا عَنْ دَابَّةٍ ۡۚ٥۴ وَلَكِنَّ يُؤْخَرُوهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَتَّمِّرٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَيْخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقِيمُونَ ۡۚ٥۵ وَيَجِلُونَ بِالِّذِينَ لَا يَذَّكَّرُونَهُمَا ۡۚ٥۶ أَلَا يَسْتَجِبُوا لَهُمَا أَلَّا يَسْتَجِبُوا لَهُمَا وَلَا يَتَّهَمُّونَۗۙ٥۷۸۲۸۹۱۲۱۰۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۳۴۳۵۳۶
سورة التحليل

وَأَلْلَهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَتَايَاهُ إِبَّانَ أَرْضَهُ بُعْدَمُونَا إِنَّهُ بِذَلِكَ لَمِلَأَهُ وَإِنَّكَ فِي الْأَعْقَامِ لَعَبْرَةٌ لِسَيْقِكُ

66 وَقَولُوا لِلَّهِ وَأَنْتُمْ عِدْلُوا وَلَٰكِنَّمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنَّمَا تَتَّخِذُونَ مَنَادِظَةً

67 حَسْبَ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَلْقَوْنَ يُعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكُ إِلَى النَّحَالِ

68 أَنْ أَنْتُمْ أَنْصَرُوا عَلَى جَبَالِي مِنِّالْجَهَلِ بُيُوتًا وَمِنِّالْسَحَرِ وَمِمَّا يَعْقِلُونَ

69 كُلُّ مِنْ كُلِّ رَمْتَهُ فَأَسْلَكُونَ سَبِيلَ رَبِّكَ ذَلِكَ لِأَنْ يَعْقِلُوا بِطَوْفَاتِ

70 شَرَابٌ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ فَيَشْقَى النَّاسَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَلْقَوْنَ يُعْقِلُونَ

71 وَأَنْتُمْ لَخْلِفُونُ ثُمَّ يَتَوْفِيقُونَ وَيَقْتَلُونَ مِنْ يُرِدُّ إِلَى

72 أَرْزُلُ الْعُمْرَ الْمُكْتَنَفَ لَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ إِلَّا شَنَّا إِنَّ لَهُ عَلَيْهِ نُقْدٌ

73 وَوَأَلْلَهُ فَصِلَ بِعَصَمِكُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْزَّرَقٍ فَمَا أَلْدِينَ فِضْلًا

74 يُرَادَى رِزْقُهُمْ عَلَى ما مَالَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِي سَوَاءٍ أَقْرَعُمُهُمْ

75 أَلْلَهُ يَتَحَدَّدُونَ وَآَلَّهُ جَعَلَ لِسَهُونَ مَنْ أَنْفَسَكُمْ أَرْوَاجًا

76 وَجَعَلَ لِسُهُكْمِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَحَفَدَهُ وَرَقْكِمْ

77 أَطْبِبْنَ أَفِى الْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعُمُ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ
وَيَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُونَهُمْ رِزْقَاهُمْ مِنْ السَّمَوَاتِ وَمِنِّ الْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسَطِيعُونَ ﻓَلاَ تَنْصُرُوْلَهُمْ إِلَّا اللَّهُ أَنَا أَلْحَمِيٰ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْصَرَ اللَّهُ لَنا ۖ ضَرْبًا لَّهُ مَثَالًا عَبْدًا مَّلْعُوبًا ﻷَيْقِدُونَ ﻋَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَقَفَهُ مُنْطَرَقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سَرَارًا وَيَجْهِرُ أَهْلُ يَسَعِيُّونَ ۖ إِنَّ الْحَمْدَ يَلْبِسُ أَصْحَّبَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَضَرْبًا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَسَعُونَ ﻓَهُوَ إِيَّاهُ ﻋَلَى مَوَلَّدِهِ أَحَدُ هُمَا أَيْقَدُونَ ﻷَيْقِدُونَ ﻋَلَى شَيْءٍ وَهُوَ ﻋَلَى مَوَلَّدِهِ أَيْنَ مَا يَوْجِهُهُ إِلَّا يَبْيَقُ إِلَى مَوْلَودِهِ ﻗَوْلًا يُأْمُرُ ﺑِإِلْبَدَالِ وَهُوَ ﻋَلَى صَرْطٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ ۚ وَلَهُ عِنْبُ السَّمَوَاتِ وَمَا أَكْبَرُ السَّمَاءِ إِلَّا ﺑِكَّالِمِ ۚ وَالْبَصُورُ وَهُوَ أَقْبَرُ ﻓِيٰ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْرٍ ۚ وَاللَّهُ أَخْرَجَ مِنْ نُطُوحٍ أَمْهِيَّتِكُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَهُمُ السَّمَاعَ وَالبَصُورَ وَالْأَقْبَرَةَ لِيُؤْمَنُواْ لِيُشَكْرُواْ أَلْتَوَّرًا إِلَى ٓالْأَظْلَمِ الشُّجُورَاتِ ﴿۸۷۸۷۸﴾ ﻛُتَابُ ﺑِإِنَّ مَا يَسَعُونَ إِلَّا ﺑِإِنَّ اللَّهَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدْرُ یَقُومُ یُؤْمِنُونَ ۚ
وَاللهُ جَعَلَ لُكُمَّ مَصَارِعَةٍ وَجَعَلَ لُكُمَّ جَنُودٍ ِ
الْأَمْرُ بِالْبِرِّ وَإِلَّا تَفْعَّلُونَهُ وَهُمْ إِقَامُ مَنْ كُرِّمَ
وَمِنْ أَصْوَافِهَا وأَوْبَارُهَا وَأَشِعَارُهَا أَنْشَا وَمَنْعًا إِلَى جَهِنَّ
وَاللهُ جَعَلَ لُكُمَّ مَصَارِعَةٍ وَجَعَلَ لُكُمَّ ِ
الْجَبَالِ أَسْتِلَوا وَجَعَلَ لُكُمَّ سَرِيِّبَ تَقِيَّمُمُ
الْحَرْوَ سَرِيِّبَ تَقِيَّمُ فَأَسْرُكُ عَلَى ِ
"عَلِّيُكَ أَلْلَهُ لَا يُعَلَّمُونَّ (8)
فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ِ
الْبَنَّةِ النَّزِيفُينَ (8) يُصْرِفُونَ غَمَّةًٓ اَلْهَيْلَ نَسْحُرُونَهَا ِ
وَأَشْكَرُوهُمُّ لُكُمَّ مَكَفِّرُونَ (3) رَبُّنَا نَبْعِثُنَّ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ِ
شَهِيدًا أَنِّي لَا يُؤُزَّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُعْتَبِبُونَ ِ
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَّوْا عَذَابًا فَلَا يَخْفَى عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (8)
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَشْرَكَهُمْ نَفَاقًا وَأَظْنُوا أَنَّهُمْ ِ
رَبُّنَا هُوَ الَّذِي أَشْرَكْتُوا الَّذِينَ كَفَّرُوا وَمَنْ دُوِّيَ ِ
فَأَلْقُوا إِلَيْهِمْ القُوَّةَ إِنَّكُمْ لَكُلُّذُبُوبُونَ (6) وَأَلْقُوا إِلَيْهِ ِ
اللَّهُ يُوْمَيْنَ مَسْتَرَّعُونَ وَضَرِّبُوا عَنْهُمْ مَا حَقَّكُمْ لَهُمْ ِ
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا فوق العذاب بما كنا نقلسان 88 وَيَوْمَ نَبْعثُ في
سُلُوكٍ أُمَّةٍ شهيدة على أهلهم من أنفسهم وجعلنا بِكَ شهيدة على هؤلاء ونزلنا على أَلِيكَ أَلْكِتَثْبِينَ بِالجَعْل
شَيْءٌ وَهَدِى وَرَحْمَةٌ وَبِشْرَىٰ لِلمُسْلِمِينَ 89 إِنَّ اللَّهَ يَا مُرْبِرَ الْعَدْلِ وَالْإِحسانِ وَإِيَّائَي ذَي الْفَرْجِ وَيَنْهِي عَنْ
الْفَحْشَاءِ وَالْمَنْكِرِ وَالْبِعْيِ يُظْعِفُكُ لَعَلَّكَ تَذَكَّرَوْتَ
وَأَوْفِوْا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَلِهَ وُلَداً وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَنَ
بَعْدَ نُكَادِرَهَا وَقَدْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ كِتَابًا إنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفَاعَلُونَ 90 وَلا تَكُونُوا سَآئِلَيْنَ لَا تَتَصَدَّى عَرْضَهَا مِنْ بَعْدَ قُوَّةٍ أَنْحَاقُكُمْ تَخْتَذَوْتُ أَيْمَنَكُمْ وَذَلِكَ
يَبْعْثُكُمْ أَنْ تَكُونَ أَمَاةٌ مِّنْ أَهْلِهِ أَرْضَهُ مِنْ أَمِّيَةٍ إِنْ مَا يَبِينُكُمْ مَنْ اللَّهُ
يَدْوَرُونَ 91 لَسَيْ كُنَّ آنِقَصُ استَاذَوْتُ أَيْمَنَكُمْ وَذَلِكَ أَنْتُمْ فِي تَحْتِلْفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةً وَحَدَّةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مِنْ
يَشَاءَ وَيَهْدِي مِنْ يَشَاءَ وَلَسْتُمْ عَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 92
ولا تسجَّلو أيمنكم على صدور قلوبكم بعد نبأته وما وقع في السوء بعد صدق دعت به سيل الله ووصف عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله نماس قلبا إنشاءً عند الله هو خير لكم إن كُنتم تعلمون ما عنده مناقذ ومناعد لله باقي ولنجزين الذين صبروا وأجهم باحسن ما اصلكم أو اعملوا من عمل صلحا فمن ذكر أو أنتى وهو مؤمن فنجينيه حيوا طيبة ولنجزينهم أجرهم باحسن ما حكوا لما تعملوا فإن أقرات الفقراء فأستعد بأيده من السادة النجيع فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا عليه ربيهم يعوَّلون إلا إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإن ذاؓ بدأنا إليه مسماً مسك أو رفع نذير قالوا إنما أنت مفترِ بالأسطهر لا يعلمون فقول نزله روح القدس من يليك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهددت ونشرى للمسلمين
ولقد تعلم أنهم يغلولون في إثماً يعلمه، بشرِ إنسانٍ أَلَّذٍ يُحِبُّونَ إِلَيْهِ أَشْجُعَٰٰٓ وَهَذِهِ إِسْرَائِيلَ عَرَبًى مُّيْتٍ
إِنَّ الْذِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِيَتَابِيَّةِ اللَّهِ لَا يَهْدِيْهِمُ اللَّهُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
لا يُؤْمِنُونَ بِيَتَابِيَّةِ اللَّهِ وَلَوْلَا يَأْتَى هُمُ السَّكِينُ بِالْذِّينَ
مِن سَكَّنَهُ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيَمَانِهِ إِلَاءَ أَحْيَاهُ وَقَلْبَهُ مَظْمُومٌ بِالإِيَمَانِ وَلَعِينٌ مِّن شَرْحٍ بِالْحُكْمِ
صَدَارُ فَعْلُهُمْ غَضِبٌ مِّن اللَّهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
ذُلِّكَ بِأَنَّهُمْ أَسَتَهْجَبُوا الحِيْرَةَ الدُّنْيَا عَلَى
الْخَيْرَةَ وَأَتَّ أَلَٰهَةِ لَا يَهْدِيْهِمُ الْقُوُومُ الْمُكَفِّرِينَ
وَأَوْلَاتِهِمُ الْذِّينَ أَطْعَمُوْنَ اللَّهَ عَلَى فَوْلُوْهُمْ وَسَمَعُوهُمْ
وَأَنْصَرُوهُمْ وَأَوْلَاتِهِمُ هُمُ الْعَفَّافُونَ لَأَجْرِهِ
انْتَهُوْا فِي الْخَيْرَةِ هُمُ الْخَيْرُوْنَ لَمَّا أَيَّتَ رَبَّكَ
لَذِينَ هَاجَرُوْا أَمَنَ بَعْدَ مَا فَسَأَلُوْا نُصَّبُوْنَهُمْ وَصَبْرُوْا إِنَّ رَبَّكَ
مِن بَعْدِ هٰذٰلِكَ لَعَفَٰوُرٌ رَحِيمٌ
سورة البقرة

الجزء الرابع عشر

117. يَوْمَ تَأْتَى سَكَّلْ نَفْسٍ تَجْدِيلًا عَنْ نَفْسِهَا وَوَقَفَ سَكَّلْ نَفْسٍ مَأْثَرًا وَهُمْ لا يَظَالُمُونَ ۚ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً سَكَّتَ إِنَّهَا مُظْمَّةٌ يَبْتَغُونَ يَزِيعُهَا رَزْقُهُمْ رَجُلًا مِنْ سَكَّلِ مَكَانٍ فَحَكَّمَهُ رَبُّهُ اسْتِقْلَالَ ۚ وَلَقَدْ جَاءَ هُمْ الرَّسُولُ مِنْهُمْ فَكَفَّرَهُ ۖ فَأَحْذَرُوهُمْ عَذَابٌ وَهُمْ فَظَّلُوْمُنَّهُمْ فَصَعَّدُوا مَثَلًا فَتَعَلَّمُوْلَا إِنَّ الْحَامِلَةِ طَيِّبًا وَاشْتَكَرُوا١١٠

118. يَغَمُّهُ الَّذِينَ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِلَّا إِنَّمَا تحْرِمَ عَلَيْكُمُ الْمُيَتَّةَ وَالْدَمَ وَلَحْمَ الْجَنَّيْرِ وَمَا أُحْرِمُ ۖ لِلَّهِ مَا فِي الْأَمْرِ ۖ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ ۗ وَلَوْ تَنْفُسُوا ۖ إِنَّمَا تَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الْحَذَّابُ�ۚ هَذَا هَلَكُواۚ هَذَا أَحْسَرُمُ الْمَلَائِكَةِۚ فَأَنْفُسُونَ ۖ يَقُولُونَ ۖ إِنِّي أَدْعَا أَمَامَيْنِۚ فَأَنْفُسُونَ ۖ فَأَدْعَا أَمَامَيْنِۚ وَهُمُ الْمَكِسَّةُ اسْتَطَنْكُورُ الْحَذَّابُ ۖ هَذَا هَلَكُواۚ هَذَا أَحْسَرُمُ الْمَلَائِكَةِ ۖ فَأَنْفُسُونَ ۖ يَقُولُونَ ۖ إِنِّي أَدْعَا أَمَامَيْنِۚ
۱۱۹. إن رَبِّك لِلَّذِينَ عَمِلُوا السَّوَاء يُجَهَّلُهُمْ لَا يُنَبِّئُونَ بِهِمْ عَنَّا أَفَّا۱۲۰. ذلِكَ وَأَصْلَحُوۡا إِن رَبِّك من بَعْدِهِم۱۲۱. إِنَّ رَبِّكَ حَسَب‌ۢا أَمَّةً فَاتِسَأَلَت۱۲۲. إِبْرَاهِيمَ حَنِيَّة أَوَلَّادِهِ۱۲۳. نَشَاهِدُهَا الأَنْعَم مَجِيدًا۱۲۴. وَهَذَٰلِك بِصِرَاطٍ مُّسَتَّقِيمٍ۱۲۵. وَوَإِذَا تَحْيَا فِيهِم۱۲۶. وَإِذَا كَانُوا يَتَحَاشَي۱۲۷. أَن يَتَّبِعَ دِيَالَى إِبْرَاهِيمَ حَنِيَّة مَآ أَكَانَ۱۲۸. مَكَانُ أَوْحِيَ إِلَيْكَ أَن تَتَّبِعَ دِيَالَى إِبْرَاهِيمَ حَنِيَّة مَا كَانَ۱۲۹. مَكَانُ أَوْحِيَ إِلَيْكَ أَن تَتَّبِعَ دِيَالَى إِبْرَاهِيمَ حَنِيَّة مَا كَانَ۱۳۰. إِنَّمَا نَجِعُ الْأَسْبَتُ عَلَيْهِنَّ ذُكُرُوا فَإِنْذَا قِيَّمْهُم۱۳۱. وَلَكَ لَا يُجَهَّلُكُم بِهِ۱۳۲. أَذُّ يَسْبِيل رَبِّك بِالْحَكْمَةِ۱۳۳. وَالْمُؤْمِنَةَ حَسَنَةٌ۱۳۴. وَلَم تَفْتَنْهُمْ أَلَّا۱۳۵. أَوْحِيَ إِلَيْكَ أَن تَتَّبِعَ دِيَالَى إِبْرَاهِيمَ حَنِيَّة مَا كَانَ۱۳۶. أَوْحِيَ إِلَيْكَ أَن تَتَّبِعَ دِيَالَى إِبْرَاهِيمَ حَنِيَّة مَا كَانَ۱۳۷. إِنَّ عَاقِبَتَهُم مُّفَاقَةٌ۱۳۸. وَلَا يَتَّخَذُونَ عَلَيْهِم۱۳۹. وَلَا تَضَرِّعُوا أَنفُسَكُم۱۴۰. وَأَصْبِرْ وَمَا سَبِكَ إِلَّآٰ إِلَى اللَّهِ۱۴۱. وَلَا تَشْرَطُوا عَلَيْهِم۱۴۲. وَلا تَضَرِّعُوا أَنفُسَكُم۱۴۳. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تَّنَفَّسُونَ
سُبْحِنَ الَّذِي أَسْرَىٰ يَعْبُدُهُ لِيَلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْآخِرِ ۛ أَلَيْكَ حَلْوَةُ نِسَايَةٌ لَّهُ ۚ وَإِنَّهُ مِّن عِيْنِي "ۚ
هُوَ الْقَبْلَيْنِ البَصِيرُ ۛ وَأَنتَ مَوْعِظَةٌ لِّمَلِكَ عِبَادِهِنَّ
ۚ هُدِّي إِلَيْكَ إِسْرَائِيلَ ۛ إِلَّا أَنْ أَتَأْخَذُوا مِنْ دُونِهِ وَسُكْتَلا
ۚ ذَٰلِكَ مِن حَمَّالِتِكَ لَوْ جَاءَ إِنَّهُ كَانَ عِبَادًا لِّشَكَوْرًا
ۖ وَقِضَيْتُكَ إِلَى بَيْتِ إِسْرَائِيلَ بِرِسَالَةٍ مَّلِكَ الْقُلُوبِ ۛ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُّ أوَّلِيْهِمْ
ۗ مُّنِينِ الْهَٰٓدِئِينَ وَلَعَلَّمُهُمْ عِلْمًا عَلَّمَهُمْ ۛ فَإِذَا أَنَّهُ أَشْعَرَ أَسْرَأِيلُ
ۖ بَعْضًا عَلَى كُلِّ مَعْيَضَةٍ عَبْدًا دَنَا أَنَّ أَوْلِيْهِدِينٍ فَجَاسَوْا أَخْلَالِ
ۗ الذِّبَارِ وَرُكَّانَ وَعَدَّ مَفْعُولًا ۛ فُرِّدَلَ اِلْآدَمُ أَلْكَرَةَ
ۚ عَلَيْهِمْ وَأَمَّدَّدْتُ نُكْرُهُ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنِينَ وَجَعَلْتُكَ أُمَّرُّ نَفَرًا
ۗ إِنَّ أَخْسَنَتْ أَخْسَنُتَ لَيْسَ فِي مِّن نَّفْسِكَ ۚ وَإِنْ أَسْأَلَتْ فَإِذَا
ۗ جَآءَ وَعَدُّ الَّذِينَ لَيْسُوا أَخْرَجُونَ وَجَعَلُوهُمْ وَلَٰدِيًا لَّهُمُ المسْجِدَ
ۖ كُمَا دَخَلُوهُ أُولَٰى مَّرَةً وَلَٰسِبْرُوا مَا عَلَّمَكُمْ تَسْبَرًا
وعلى ربك أعندهما وفتن يفتنهم وإن ذُكَرُوا عَنْهُ وتَوْجَعُوا إِلَّا لَّيْتَهُ فَقَرُوْيْهِنَّ وُجَهْتُوا إِلَىٰ مُرْجَعٍ يَهْدِئُهُمْ أَهْدِيَانِ ۖ وَأَهْدِي نَقِيرٍ...
فيها ما فشأَاهِمْنُ بِرَزَّةٍ
ْجَعْلَةَ الْآخِرَةِ وَسَعَىَ لَهَا سَعْيِهَا وَهُوَ مُؤَمِّنٌ فَأُؤْلَِيْكَ كُتِبَ سَعِيُهُمْ مَّشْكُورًا
سَكِّنَا نِيَّهَهُمْ وَهِيْنَّهُمْ مِنْ عَطَا رَبيَّةٍ وَمَا كَانَ عَطَا رَبِّكَ مِثْلٌ مَّحْضُورًا
َبِأَنْظُرِ كُيْفَ فَضَّلَّتُ أَبَضَّةً مِنْهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةَ أَسْكُنْ بِرَجُحَةٍ وَأَصْبَحْ
تَفَضُّلًا لَّا يَجَلَّعُ مَعَ اللهِ إِلَيْهَا أَحْرَفَ فَقُدَّمَ مَدْمُوَّةً مَّغْفَدًا لَّا يُبَلَّغُ عَنْهَا أَهْمَةً
وَقَضَى رَبِّكَ أَنْتَعِبْ وَأَلَّا تُبَلَّغُ إِلَّا إِنَّهُ إِيَّاهُ وَبِأَوْلَادِهِ إِلَّا إِنَّهُ أَحْسَنَ إِنَّا
يُبَقِّى أَنْتَ وَلَا يُعْرِجُ هُمْ أَرْحَمُهُمْ أَوْ كَأَنَّهُمْ فَلَا تَقُلُّ أَهْمَا أَفَ وَلَا نَهْرُهُمْ وَأَقُلُّ أَهْمَا قُوَّلُوا كَرِيماً
وَأَحْفَضَ أَهْمَا بِجَانَاحِ الدُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبَّيْنَ أَرْحَمَهُمَا سَكَمَانِيَّانِ
صَغِيرُ اَلْكُعْوَةِ بَلْ يَكُونَ أَكْثَرُ مَا فِي نَفْوِكَمَا إِنْ تَكُونُوا صَلِيحِينَ
فَإِنَّ سَكَانٌ لَّا أُوْلَٰٓيَّةٌ عَفْوَاً وَوَاتٌ دَا أَفْقٌ حَقَّهُ،
وَلِوَلَّيْسُكَانُ وَأَبِينَ السَّيِّدَةِ وَلَا يُبْنِدُ رَبِّيَّةٌ إِنَّ الْمُبْدِينَ
كَأَنَّا إِخْوَانُ السَّيِّدَيْنِ وَكَانَ السَّيِّدَيْنُ لَرَبِّهِ قَفُرَا
وَأَمَّا مَنْ عَصَىٰ عَنْهُمْ أَبْعَثْنَا عَلَيْهِمْ سَيْبَالَةً مَّجُوسٍ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَعْلِمًا إِلَىٰ عُنْفِهَا وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبُسطِ فَتَقْعَدُ مَلْعُومًا مَّحْسُورًا ۚ إِنَّ رَبِّكَ يُبْسِطُ الْزَّقُّ لِمَن يُشَاهِدْ وَيَفْقَهُ ۚ كَانَ يَبَادَأُ هُدًىٰ إِلَيْهِمْ ۚ وَلَا تُقَلِّبْ أَلْزَمًا إِنَّهُ كَانَ فَجَّاسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۖ وَلَا تُقَلِّبُ الْذَّنَبَ الَّذِي حَرَّمَ الَّذِينَ أَخْرَجْنَهُم مِّن دُونِ عَلَهِ ۖ وَمِن قَبْلِ مَظْلُومٍ فَأَقَدَ جَعَلْنَاهُا وَلَيَّتًّا سَلَطَةً فَلَبِسَ فِي ۖ الْقُتُولِ إِنَّهُ كَانَ مَنْ صُوَّرًا وَلَا تَقْرُو أَمَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا أَنْ يَحْسَنَ ۖ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَهُ ۖ وَأُوْلُو الْعَهَدِ إِنَّ الْعَهَدِ كَانَ مَسْتَثْنًى ۖ وَأُوْلُو الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا مِنَ الْبَصِيرَةِ وَلَا تَقْفُ مَا لَكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَوْقَدٍ كُلُّ أُولُو الْيَتِيمِ سَكَانْ عَنْهُ مَسْتَثْنَ ۖ وَلَا تَقُلَّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَجْعَلْ الْأَرْضَ قُرْءًا وَلَن تَسْبَعَ الْجِبَالَ طَوْلًا كُلُّ ذَلِكَ سُبُنْيَةٌ وَعِينَ بْنِكَ مُكْرَهًا
ذلك مما أرّجح إليك ربيك من السيكمة ولا تجعل مع الله إلهًا
99 فاختفائي في جهدكم ملوًّا مذكورًا فأصابسك ربيكم
100 بالدين وأثقن أن السيكمة إن شاءاً إلّهكم تقولون قولًا عظيّمًا
101 ولقد صرفنا في هذين الفروقين ليذكروا وما يذكرون إلا نفورًا
102 قل لو كان معه ربيك الله كما يقولون إذا أشتكوا إلى ذي العرش سبيلاً
103 سيتحمه وتعظى عما يقولون عواكيرًا تسبح له السموم
104 السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسح يحمده ولكن
105 لا أنفقهم تسبحُهم إلّه إنه كان حليمًا غفورًا
106 وإذا قرأ أن الفروقان جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً
107 وسيمرون وجعلنا على قولهم أكثرا أن يفقههم وفيه إذا نفهم
108 وقرأ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وقرأ على أذاره نفورًا
109 وحن أعلم بما يسمعون به إذ يسمعون إليك وذاهرون
110 إذ يقول الظلمون إن تنبؤون إلا رجلًا مسحورًا
111 أنظر كيف ضربناك الأمثال فضلًا فلا تطيعون سيكما
112 وقالوا إنا إذا كنا أعظما ورفتنا إنا لسمعون خلقًا جديداً
فلَوْ قُلْتُوَ إِحْجَارَةٌ أُحَدِّيَتْ ۖ أُوْلَٰئِكَ مَا يَخْبِرُ فِيهِ
صُدُورُكُمْ فَسَيَقُولُونَ مِنْ يَعْمِدُنَّ أَقْلُ أَلْئِنّ ۗ فَقُلْ كُلُّ مَرْتَفٍ
فَسَيُخْبِسُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَقُولُ عَسَى أَنْ
يَكُونَ قَرِيبًا ۖ يَوْمٍ يُذْعَفُ ۖ كُفُّ فَسَتَجِينُ يُكَدِّيهِ ۖ وَقَالُ
إِنْ لَيَسْتَمِعُ إِلَّا أُقْلِيَلاَ ۖ وَقَلَلَ لِعَبَادِي يَقُولُوا أَلَّا يَأْتِي
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنَبِعُ بِنِعْمَةٍ مَعْنِي ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلَّذِينَ عَدُوًا
ۖ مِيَتًا ۖ رَبِّكَ أَعْلَمُ مَعْنِي ۗ إِنْ يَسَى سَأَرَاحَمُكَ أَوْ لَا يَسَى
يُعْدَدُ بِكَ ۖ وَمَا أُرِسِلْنَا عَلَيْهِمْ وَصِيَّلَا ۖ وَزَبَّعُ أَعْلَمُ
يَمَنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ الْبَيِّنَاتِ عَلَى
بَعْضٍ وَرَأَيْنَا دَاوُدَ رَوْحًا قُلْ إِذَا أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمُوا مِن
ذُو نِعْمَةٍ فَلَا يُمْلِكُونَ كَشْفًا أَلْصَرِّ عَنْهُمْ وَلا حَيْثَ يَحْيَا ۖ أَوْلَٰٰئِكَ
الَّذِينَ يَدْعُونَ يُبِينُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الوَسْبِيَةَ أَيْمَهُمْ أَقْرُبُ
وَيُحْرِمُونَ رَحْمَتَهُ وَيَقُولُونَ عَدْبَهُ إِنَّ عَدَابَ رَبِّكَ كَانَ
مُحْدُورًا ۖ وَإِنْ مِنْ قَرِينَيْنِ إِلَّا ذَلِكَ مَهْلُوكَهَا قَبْلُ يَوْمِ الْقِيَّمَةِ
ۖ أَوْ مَعْذَبُوهَا عَذَا بَابَشَدَا ۖ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتَطْوَرًا ۖ
وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرِّيِّسَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أن نَكُنْ بِهَا أُولُونَ
وَإِنَّا نَنْزِعُ مِنَّا مَلَكًا مَّسِرًا فَتَذْهَبُ مَعَهُ وَمَنْ يُرِيِّسُ بِالْآيَاتِ
إِلَّا أَخْرَجُوهُ ۖ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِن رَبُّكَ أَحَاطَ بِالْقُرْآنِ وَمَا أَجْعَلْنَا
الْقُرْآنَ أَلْيَأَهُ يُرِيَكَ إِلَّا فَتْحَةً لِلنَّاسِ وَالْمَسْجِرَةُ المُلْعَبَةُ
فِي الْقُرْآنِ وَرَحْمَةً مُّبِينَةً ۖ فَمَا يَزِيدُ هُمُ إِلَّا إِطْعَامًا كَبِيرًا ۖ
وَإِذْ قُلْنَا لِلَّمُلْكِ إِلَيْكَ أَسْجُدْ وَإِلَّا أَذَاعُندُوْرَ أَلْيَأَهُ يُرِيَكَ
قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ ۖ طَيْبَةً قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي
سُكَرَّتْ عَلَى لِيْنٍ أَخْرَقَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا حَتَّى يَكُنَّ
ذُرِيَّتِهِ وَكَأَنَّهَا قُلُبًا قَالَ أَذَهَبْ فَمَن سَأَلَهُ مِنْهُ فِي الْمَعْرُوفِ
جِهَرًاٌ أَوْ جَرَاءً مَّوْفُورًا ۖ وَأَسْتَغْفِرْنَ مِنْ أَسْتَطَعْتُ
مَنْ هُمُ يَصَوْبُطُ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِحَيَالِكِ وَجَهَالِكِ وَشَارِكِهِمْ
فِي الأَمْوَلِ وَالْأَوَّلِ وَعَدْهُمْ وَمَا بَعْدُ هُمُ السُّجْنُ إِلَّا
عُرُوْرًا ۖ إِنَّ عِبَادِي لَيُسَرُّنَّ أَلَّا يُسَرُّنُنَّ سَلَطَنُ وَسَكَنْيَةُ
يُرِيَكَ وَسَكَنْيَةُ ۖ وَبِذَكْرِ الْأَلِيِّ يُرِيَ لَهُمْ شُرَكَاءُ
بِالْحَجِّ لَيْتُنَّ عُمْرًا مِّنْ فَضْلكَ إِنَّكَ جَاءَتَكَ بِحُكْمِ رَحْمَةٍ
وإذا امسكوه الصر في البحر، فضل من تدعون إلا إنها فلما تبتكونه إلى اليقين، كسوفروا، فكان الإنسان كفؤًا فأمسكوه أن يفسكوه بجائب البار أو يرسل عليهم حاصباً، لا تجدوا للنور سبيلاً، أما أستمتع أن يعيد كوفي تارة أخرى فيرسل عليهم قاصفاً من البريح فيغمره ما كفرن به لا تجدوا للنور علينا بأي يبوعاً، ولقد كفرنا بناهاءء أمر واله نزه في البحر والبحر ورزقتهбережت الطيبد وفصلتُه على كثير ممن خلقنا قديماً، وومدوعا كل الناس بإسادهم فصُنُع أرق سبيته وسبيته فأولئيك يقرؤون كيذبهم ولا يظلمون ففيالا، ومن كان في هذه أعمي فهُو في الآخرة أعمى وأصل سبيلاً، وإن كادوا ليقفونك عن الذي أوحِي إليناك لترتَّى عليِّ ناعيره، وإذا لا تجدوا وقلاً ولا أن تبنك لقد كتبت تذكر إلهيهم رشيداً، إذا أذقتكم ضعف الحياة وضعف الأسماه، تُرَّوا تجدوا علينا نصيراً.
وَإِنَّهُمْ لَأَلْيَسَتْ فِرْوَانُكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكُمْ مِنْهَا١٦٧ وَإِذَا لَيْسَتُ حُجَّةً إِلَّا قَلِيلًا١٦٨ سَيَّةَةٌ مِنْ فِتْنَةٍ مَّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَتَنَا مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجْدِدْ لِسُؤُلَتَكُمْ تَحْوِيلًا١٦٩ أَفْقِ مَنْ أَلْيَبَتْكُمْ نَبِيُّ الْمُلْكِ مَنِيَّةً إِلَى عَشْقِ الْأَيِّلِ وَقَرْنِ أَنَّ الْفَجْرَ إِنَّ فَرْعَةَ الْفَجْرِ كَاتِبَةٌ مُشْهُودًا١٧٠ وَمَنْ أَلْيَلَ فَهُدِيَّتُهُ بِذَا نَافِلَةٍ لَّكُمْ عُسْكَ أَن يَبْعِثَكُمْ رَبُّكُمْ مَقَامًا مَّحِمْودًا١٧١ وَقُلْ رَبِّ أَداخِلِي مَدْخُلَ صَدَقٍ وَأَحْسِنِي مَخْرُجَ صَدَقٍ١٧٢ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سَلَطَتَكَ تَصِيرًا١٧٣ وَأَقِمْ جَاهِزَةً عَلَى رَضِيَّةٍ١٧٤ الْبَيْطُلُ إِنَّ البَيْطُلَ كَانَ رَهْوًا١٧٥ وَنَزْلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْظَّالِمِينَ إِلَّا حِسَانًا١٧٦ وَإِذَا أُنْعِمَ مَعَكَ الْإِسْتِنَانَ أَعْرَضَ وَرَبِّ إِجْرَاهُ وَأَنْسُ مَسَّهُ أَلْبَرَكَ يَوْسَفًا١٧٧ فَقُولُ عَلَى شَاهِدِكَ يَوْسَفًا١٧٨ لَّيْسُ الْمَلَأُ مَنْ هُوَ أَهْدَاءٌ سَيِّئًا١٧٩ وَلَيْسُ تَوَلُّونَكُ عَنِ الْرُّوحِ فَلَلْرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ وَمَا أُوتِيَهُ مِنْ أَلْحَمِ الْأَلْقَافِ١٨٠ وَلَأَيْنَ شَنَّأْتُمْ نَذِهَنَّ١٨١ بِالَّذِي أُوهِمْتِ إِلَيْكَ نَمَّتْ لَا تَجِدُ لَكَ بَعْضًا عَلَى وَحَيْكَ١٨١١
إِلاَّ رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ سَكِينًا ۘ قُلَّ أَيْنَ أُحْزِنْتُ الَّذِينَ آدَمَ وَالَّذِينَ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمَثَلٍ هَذَا الْقُرْءَانِ ۛ لَا يَذَّكَّرُونَ بِمُثَلِّهِ ۛ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُم بِعِبَاسٍ ظَهِيرًا ۛ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلَّدِينِ ۖ وَهَذَا الْقُرْءَانُ مِن كُلِّ مِثَالٍ فَأَيْنَ السُّفُرُ ۛ إِلَّا كُفُورًا ۛ وَقَالَ أَن نَّفَرُ لَكَ حَتَّى نَفَجِّرَ ۛ أَوْ أَن نَّفَرُ لَكَ حَتَّى نَفَجِّرَ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن رَّحْمَةٍ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً أَوْ سَمَآءًا قَيِّبَةً ۛ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن رَّحْمَةٍ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةً ۛ وَلَوْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ مِّن وَكَآئِنٍ ۛ أَوْ يُمْسِكَ أَوْ لَحْيَةَ
وَمِنْ يَهَضٍ الْلَّهُ فَهُوَ الْمُهْدٍ وَمِنْ يَضِعَّ لَنْ تُجَادِلَ لَهُمْ أُولِي الْأَلْبَاء
مِنْ دُونِهِ وَخَشِيَّتُهُ مِنْ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِ عَمَّا وَكَمَا
وَصُمِّمَ مَأْوَاهُمْ إِنْ جَهَرَهُمْ مَثْلًا حَبَّا زَدْنَهُمْ سَعِيًا ۙ
ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِأَنْ هُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَيْدَى أَنْ آدَمُ عَظِيمًا
وَرَفَعُتَا أَوْلَىٰ الْمَعْرُوْفٍ خَلَقًا جَدِيدًا ۙ أَوْلَىٰ أَنْ آدَمُ نَزَّلَهُمْ
أَلْيَّا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَحْقِقَ مَا شَاءُتُ
وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رُيَبٌ فِيهِ فَأَبَى الْأَطْلَامُ وَإِلاَّ مَكَفُورًا ۙ عُلِّهِتُ
قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْكِهَا عَلَى رِجْلٍ حَرْمِيّةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُ خَشْيَةً
الْإِنْفِقَةَ وَكَانَ لِأَلِسَنَ قَتُورًا ۚ وَلَقَدْ أَتَبَيِّنَتْ مِنْؤُوْسَى بِعُسِيرٍ
وَلَقَدْ أَتَبَيِّنَتْ مِنْ أَيِّتِهِ مَوْسِئٌ يَبْعِثُ إِنْ بَيْنَ يَسْتَجِبُ إِلَّا هُمُّ قَالَ لَهُ غَزْوُتُ
إِلَى لَأَطْلَامٍ عُمْوَاتٍ مَّسْحُورًا ۙ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَتَرَلُّ
هَذَوْلاً إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَبْرٍ وَقَدْ أَطْلَمْتُ
يَلْفَعُونَ مَسْحُورًا ۙ فَأَزَادَ أَنْ يَسْتَجِبُوا مَنْ أَرَضُ
قَأَرَفَهُ مَنْ مَعَا مُحَيْثُ ۙ وَقَلْنَا لَنَبُوُّهُ لِبَيْنَ إِسْرَئِيْلَ
آسْكُوْا اللَّهُ أَمَّا أَجَآءَ وَعَدُّ الْأَرْضِ جَنَّةً يَبْكُو لَفَيْفًا ۙ
وَبَيَّنَّا أَنَّ لَهَا وَبَيَّنَّا نَزْلًا وَمَا أُرْسِلْنَا إِلَّا مُبَشِّرٌ وَنُذِيرٌ
وَقَدْ رَأَيْتُمُ أنَا فَرَجِحٌ لِّتَفَرَّجَ النَّاسُ عَلَى الْأُمَّةِ عَلَى مَكَّةِ وَنَزِيلًا نَزَيلًا
قَُلْ إِنَّ أَوْلَاءِ الْكُفُّارِ يُؤْمِنُونَ فِي الْأَخِذَةِ إِذَا أُنْزِلَتْ
وَالذِّينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أُتْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا
وَمَلِكَتِهِ فِيهِ أَبَداً وَيُنَذِّرُ الْكَافِرِينَ قَالُوا أَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً

سُورَةُ الإِسْرَآءِ
سورة الكهف

۱۷۹۴

۱۷۹۴
وإذ أمعنتمُوهُم وما اعبدوهُم إلا إله الرحمٰن وما أنتُو علَيهمُ إلا خاتمُ سنتُهمُ.

ولا ترَ قَرْنَاسَ إلا أطلعت تَنْزَوَرُ عَنْ خَيْفَاهُمُ ذَاتُ الْيَمِينِ وَإذَا أَعَرَّفُت تَقَرَّضُهُمُ ذَاتُ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجَوَاءٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَةٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِلَى اللَّهِ يَوْهُوَ اْمِهِمُ وَهُمْ يُقِيُّونَ وَقَلِيلُهُمْ ذَاتُ الْيَمِينِ وَذَاتُ الشَّمَالِ وَكُلُّهُمْ بِسَبِيلٍ يَدْرِيعَهُ بِالْوَصِيَّةِ لَوْ أَطَلَعْت عَلَيْهِمْ أَوْ أَتَلَّهُمْ بِمَنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْ يُلْصَقْ مِنْهُمْ رُعْبًا وَهَذَلِكَ بِعَتْنَهُمْ لَيَسَاءَ لَوْ بَيْنَهُمْ قَالَ فَأَيْلًا مِّنْهُمْ أَعْلَى أَيْلًا فَأَوَلَّيْنَا بِذُو عُيْنٍ يُحِبُّوٓمَا لَوَأَرَبَّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا يُشَهَرُ فَبَعْثْتُكُمْ أَحْدَكُمْ يَرْجِعُوهُمُ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلِيُصْنَعَنَّهَا أَزْكَى طَعَامًا لَّبِنَاءً يَتَحِصُّ بِرِقٍ يَقُومُ مِّنْهَا وَلَيْ تَسْتَنْفِطَ وَلَا يُشَعِّرَ بِهِ كَأَنَّكُمْ أَحَدًا إِنْ تَهْرُوكُمْ إِنْ يُظَهَّرُوا عَلَيْهِمْ يَرْجُوُوكُمُ أَوْ يَرْجِعُوكُمُ فِي مُلُوْهِمْ وَلَنْ نَفَيِّحْوَا إِذَا أَبَدًا
وَسَأَلَّكَ أُعْثِرُنا عَلَيْهِمُ لِيُعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَ اللهِ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَهُمَّ إِذْ يُنَزِّلُونَ بَيْنَهُم مَّرَّمَهُمْ فَقُلْ لَوٌّ أَنَّا أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ فَلَيْتَ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَتَنْتَجَدَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۗ سَيَفُو لَّوْتُ نَصْرَةً ۗ رَأَيْعُهُ كَلْبُهُ وَيَفُو لَّوْتُ حُمَّةَ سَادٍ سَهْرُهُ كَلْبُهُ بِرَجْحٍ إِلَى الْعَيْبِ وَيَفُو لَّوْتُ سَبْعَةً وَثَامِنُهُ كَلْبُهُ قَالُ رَبّهِ أَعْلَمُ مِّا يَعْلَمُ مِّنْهُ إِلَّا قَلِيلٍ فَلَا تُفْرَجْ فِيهِمْ إِلَّا مَرَأً ۗ ظُهِّرَ وَلَا تَسَتَّقِفْ فِيهِمْ مَهْمُهُ أَحَدًا وَلَا تَقُولُ لَنْ يَشَّاء اللَّهُ أَذْكُرْنَاهُ إِنَّا قَالُوهَا ذَلِكَ عَدًا إِلَّا أَن يُشَاهِدُ اللهُ وَأَذْكُرْنَاهُ إِذَا نَشِيت وَقُولْ عَلَىٰ أَن يُهْدِينَا رَقَبَةً لَّا أَقْرَبَ مِن هَذَا رَقَبَةً ۗ وَلِيُحْيِيَنِ كِظَافِهِمْ ثُلَاثَ مَيَّاتٍ سَيْنِينَ وَأَرَادَ ابْتِسَاعًا فَقَلَ اللَّهُ أَعْلَمُ يَنْبِيْيُوْلَهُ عَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتِ شَرِيعُهُ وَأَسْمَعْ مَا أُهْمِمَ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يَشْرَكُ فِي حُسْنِ مُنْهِهِ أَحَدًا وَأَنَّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابٍ ذِي لَمْ يُبِدِّلَ لِكُلِّ مُتَّقِيهِ وَلَنْ تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا
وَأَصِبَّنَ يَسَعُونَ بِذَلِكَ، يَسَعُونَ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشِيٍّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً، وَلَا يَتْعَلَّمُونَ أَنَّ الْبَيْنَ الْكَبِيرَ يُهُدِيهِمْ رَبُّهُمُ الْحَيَاةَ الْأٰخِرَةَ وَلَا يَنْفِقُونَ مِنْ أَغْلَبِ الْقَلْبِ عَنْ ذِكْرِيْنَا وَأَبْعَبِهِنَّ وَكَانَ أَمْرُهُمْ فِرْطًاۚ وَقُولُواْ أَلَّا تَرَكُّواْ مِنْ شَاءٍ فَلْيَذَّهَبُواْ وَمِنْ شَاءٍ فَلْيَكْفُرُواْ إِنَّآ أَعْمِدُ كَالْطَّالِبِينَ نَارَ أَحَاطَهُمْ سَرِاقًاۚ وَإِنْ يَسَعُونَ يَعْقَوْنَ أَصَبُّهَا كَالْمُهْلِيَّينَ يَشَوِّهِ الرَّجُلُ الْأَمْرَ وَالْقَلْبَ مَرْتَفِقًاۚ إِنَّ الَّذِينَ اغْتَصَبُواْ وَرَكَّعُواْ إِلَى الصَّلَايَةِ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرًا مِنْ أَحْسَنِ عَمَّالٍۚ وَأَوْلَٰٓيَّةُ الْجَنِّ بَعْدُ أَنْ يَتِّجَرِي مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمْ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّى نَجْرَى مِنْ تَحْيَيْهِمْ أَنْهُمْ يَكْبُرُونَ لَهُمُ حَرْثٌ عَدَّيَّ
ودخل جنتي، وهو طالب لي قسه، قال ما أظن أن تبيَّن هذه
أبداً، وما أظن الساعة قاية ولين ردت إلى رقي لأجدن
خيراً من هذه مقالي، قال له ساحب، وهو يجاوره، أسكنت
بأيدي حلقة من تراب تر قمة نظيفة ثم سوَّنها رجلاً
لَكِنَّا أُهْوَلِيُّونَ، وَلَا أُشْكِيُّ لِنِسْيَانِ أَحَدٍ،
وَلَوْلَا أَذْدَلَت
جنتك فلت مَشْأَ الله لا قوة إلا بِالله، إن ترى أنا أقَلَّ منك
ما أَوْلَدُ، فصلى رفيق أن يوزنون خيراً من جنتيك وَتَرِسَل
عليها حسبان من السماء فتصبح صعبة إلا خلقها، أو يصبح
ماَوْهُا غوراً فإن تستطيع له، ولَّبَا، وأحيط يثمره،
فتصبح يقلب صفقية على ما أفق فيها وهي خاوية على
عرُوشها ويقول يثنُي السبعة أو أشرك برَّٰحٍ أحداً، ولَوْتَكَنَّ لِهَ
فَتَهُ يَصْرُوُنَّهَا، من دون الله وما كان منتصراً
هُنَاكَ الْوَلَيدُ بَلَهَلْكَ حُيُّ قَوْاً وَحَيْرُ عَقْبَةٍ
وَأَضْرِبُ لْهُمْ سَلْلَحَيْةٌ
الْدُّنْيَا حَكَمَاءٌ أَنْزَلَهَا مِنَ السَّمَاوَاتِ فَأَخْتَلَطْ بِهِ بَنَاتُ الأَرْضِ
فأصبح هشيمات ندروة أربح وكان الله عليها كله شاء مقتدرًا
سورة الكهف

الجزء الحادي عشر

آلماً وآباؤهم زينة الحياة الدنيا وليقيتم الصليحة خير عند ربك توابًا وخير أملًا وقوم تسبر أجيل وترى الأرض بأزرة وحشرتهم قمنا واجدتهم أحدًا وعيسوا على ربك صفاً لقد جنتكم لما خلقتمكم أول مرة بل زعمتم أن تجعل له موقعة ووضع الكتب فترا المجرمين مشفقين مستفيه ويدعون يويلت النصام هدى السكب لا يعاد زمنة ولا كبرة إلا أحصنه ووجد وأعمالوا حاضرأ ولا يظليم ربك أحدًا و열قتا السماكة أستجدوا لآدم فسجدوا إلا إنه ليس كان من الجن ففسق عن أمر رحمة أفتح خد ودريته وأولينه من دون وهم لاحكسر على ينس للظلمين بدلاً ما أشهدhem خلق السموات والأرض ولا خلق النفس وما كنت متحدا المضلين عضًا وقوم يقول نادوا شريك آله فيرثهم ودعوه فألما يجيبو أو لم يجلبوا تلبسهم وراء المجرمون أثار فظنوه أنهم موقعه ولم يجدوا أعنا مصركة
ولقد صرفت في هذا الفرصة إلى الناس من كل مثل وَكَانَ الإنسان أَشْرَىٰٓ وَجَدَّلَا ۖ وَما مَسَّ النَّاسَ أَن يَوْمَئِنُوا إِذْ جَاءَ هُمْ الْهَدَى وَيَسَّرُّ فِيهِمْ وَأَرْضُهُمْ إِلَّا أن تَأْتِيهِمْ سَمَتُهُِّ الْأَوْلَيْنِ أُوْلِي الْأَمْوَالِ وَالْأَعْزَابَ فِي ضَناَكَهَا ۖ وَمَا نَرَى الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبْشِرِينَ وَمُنَذَّرِينَ وَمَجَادِلُ الْغَيْبِ حَكْرُوا إِلَى الْبَطْلِ ۖ لِيَنْحَصُرُوا أَيْمَنَهُمْ وَحُكْمَهُمْ وَاتَّبَعُوا أَيْضَى ۚ وَمَا نَذَرُوا أَهْرَوْا وَمِنْ أَطْلُوفْ مَنْ ذُكِّرَ بِنَاحِيَتِ رَبِّهِ ۖ فَأَعْرَضُ عَنْهَا وَنَسَى مَا قَدْ مَتَّى بِهِ بِإِناجْمَالٍ عَلَى فِلُوْهِمْ أَسْكِنُهَا أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي نَفْعَ إِذَا نَأْتُهُمْ وَقَرَرْنَ وَوَلَنْ نَدْعُهُمْ إِلَى الْهَدَى مَثَلُهُمْ نَهْبٌ يَهْتَدُونَ إِذَا أَبَدُٓ وَرَبِّكَ الصَّفْورُ دَوَّارُهُمْ لَوْ تَأْتِهِمْ بِمَا سَأَلْتُهُمْ ۖ لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَذَابُ بِلِلْهَمْ مَوْعِدًا لَنْ يَجِدُوا أَن نِّسَىَ أَوْ مِنْ دُونِهِ ۖ مَوْلَآ ۖ وَيَلُكَ الْقُرْآنُ أَهْلُ حَسَنَتِهِمْ لَمْ آتَمْهُمْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكَكُمْ مَوْعِدًا ۚ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لَا أَبْرِحُ حيًّا أَبْلَغْ مَجْمُوعَ الْبَحَرِينِ أَوْ أَمْضِى حَقَّكَ ۚ فَلَمَّا أَبْلَغَ مَجْمَعَ بِئْسَيْهِمَا نِسَاهُمَا حُوتُهُمَا فَاتَّخَذُوهُمَا سَيِّيَّةً فِي الْبَحْرِ سَرْبًا
قللما جاءون قال لفسته أبينا عداً ما نفسته لقينى من سقراً
هذا نصب قال أرىت إذ أوفيت إلى الصحراء فإنني نسيت
الحور وما أنسية إلا السبط أن أذكره وأتخذ سبيله
في البحرية قال ذلك ما كنت نيع فأرثدا على أنتاهما
قصصاً فوجد عبداً عن عبد ندة أتيناها رحمه من عنديا
وعلمته من لدنا علمنا قال له وهو أتى قال أن
نعمان ممن أعلمت رشدًا قال إنك لن تستطيع معى
صبرًا وكيف تصرف على ما أفرحت به حبرًا قال
ستجدون إن شاء الله صابرًا ولا أعرض لك أمرًا قال
إذا أتغتنمي فلا تستلني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرًا
فأطلقًا حتى إذا ركفي السفينة خرجها قال أحرقتها
لتفرق أهلهما لقد جئت شبيهًا إمرًا قال ألترال إنك
آن تستطيع معى صبرًا قال لا تواجد في ما سبيت ولا
ترهقني بن أمرى عسرًا فانطلقًا حتى إذا قبعتها ماقتلاً
قال أقتلت نفسها ركبتها دغير نفس لقد جئت شبيهًا إنكرًا
قال آله أفر للذين آباؤكم أن تستحيل معي صبرًا قال إن سألنك عن شيء بعدها فأصلحها قد بلغت من لدنك عذرًا فانطلقًا حكي إذا أتينا أهل قريتي أستطعمُها أهلها فابنوا أن يصيبوا فهم فوجئًا فيها أحد رأريده أن ينقض فأقامه وقال لوشيئ تتخذت عليه أجرًا قال هذا إفرًا مبني وبيت سأبنك بيتأويل مال تَسْتَطِع عليه صبرًا أما السفينة فكان ذلك من سلكين تعملون في البحر فأردت أن أعنيها وكان وراءه هومَك يأخذ كل سفينة غصباً وأمّا العلّم فكان أبوه مؤمّن فحكيتنا أن يرهقهم ما طغيناك وكفرًا فارداً أن يبدي لهُم ما أهُم بهما حايرًا منه ذُكو وأقرب رحمًا وأمّا بعد فكان لعلمهم يئسين في المدينة وكان يَتخَه وكرُّن لهُم وكان أبوهم صلياحًا أرادُ ربي أن يبلغوا أشدهما ويستخرج حكُنهم رحمة من ريبك وَمَا فَعَلْتُهُمْ عَنْ أَمْرِي ذَلِك تأويل ما أَلْرُ تِسْتَطِع عليّهِ صَبَرًا وَيَسْتَلُوْك عَن ذِي الْفَرْقِينَ قُل سآتَلوا عليّكم رَبِّي ذُكرًا
إِنَّا مُكَلِّمُونَ الْأُرْضِ وَالْأَبْوَاتِنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِّسَابَى١٦٤ فَأَنْبِيُّ سَبِيلًا١٦٥ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي عَيْنِ حِمَيْلٍ١٦٦ وَوَجَدَ عِنْدَهَا فَقْرًا مَا فَتْائُ الْفَرْقَانِ إِنَّا أَنْبِيُّ وَلَمْ أُنْبِدَُوَلَمْ أَنْ تَنْجَدِ فيَّهُمْ حُسْنًا١٦٧ قَالَ أَمَّآ مِنْ ظُلُمَّ فَسَوْفَ نُسْوَى نُعْدُدُهُمُّ وَمَرْدَهُمْ إِلَى رَبِّهِ١٦٨ فِي عَدَّ مَا نَابَانَا وَأَمَّآ مِنْ ءاَنَّ نَعْمَانِ وَعِمْلٍ صَالِحٍ فَلَأَحْضِنَّ جَزَاءَ١٦٩ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَطْلَعٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ عَلَى قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٧٠ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَطْلَعٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٧١ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَطْلَعٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٧٢ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٧٣ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٧٤ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٧٥ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٧٦ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٧٧ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٧٨ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٧٩ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٨٠ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٨١ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٨٢ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٨٣ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٨٤ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٨٥ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ لَّنْنَجِعَ لَهُمْ فِي دُونِهَا يَسِيرًا١٨٦ حَقًّا إِذَا أَبَلَغَ مَعْرِضٌ الشَّمْسِ وَجَهَدَهَا نَزَعُرٌ فِي قَوْمٍ L
قال هذه أسمى من ربي وإذاءه وعذرنو جعله، دَقَّة وَكَان وَعَذَرِي مَعَاهُ وَعَذَّبَهُم ۖ فَ Pics and images are not transcribed as they are not readable as text.
يسُسْـِه لَهُ آَلَةٍ الْرَّجْمُ الرَّجِحُ ۙ
ِ\(١\) ذَكَرَ رَحْمَتُ رَبِّكَ عَبْدَهُ رَضِيَّ رَبُّهُ إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّي أَنْ تَأْفِكَنِي ۗ ۚ قَالَ رَبُّهُ إِلَيْهِ وَهُوَ أَعْرَضُ مِنۡهَا وَاسْتَعَلَّ الْرَّاسَ الْمَيْسِرَةَ وَلَمْ أَحْكُمْ يُدْعَ آيَةَ رَبِّي سَقِيقًا ۙ ۗ وَاتَّبَعَ الْيَوْمَ حَقَّ الْمُوْلَىٰ مِنْ وَرَاءَهُ ۗ وَكَانَتِ أَمْرًاۜ
ِ\(٢\) عَبَّارًا فَهَبْ لَهُ مِنْ لَدَنَا أَنْيَنًا ۗ يَرْتُبُ وَيَرْتُ بِمِنِّ الْيَوْمَ بَعْقُوبَةٍ وَأَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًَّا ۙ ۚ يَزُّحُّ كَرَى قَالَ إِنِّي نَبَيْرُ ۗ يَعْلَمُ عَلَيْهِ مَوْلَايَةٍ ۗ يَخْتَبِي أَمْرَهُ لَهُ مِنْ قَبْلِ سَمَيْتَا ۚ قَالَ رَبِّ أَنْ تَكُونْ لِي غَلَامُ وَسَلَّمَتُ أَمْرَاۜ
ِ\(٣\) عَلَىٰ غَلَامٍ عَلَىٰ غَلَامٍ ۗ وَقَدْ بَلَغَتْ مِنِّ الْجَمِيعِ عَنْيَا۝ قَالَ سَكَنْدَالٍ قَالَ رَبِّي هُوَ عَلَىٰ هُوَ ۗ وَقَدْ خَلَفَ نَفْسَكَ مِنْ فِيْلٍ وَزَادَّكَ ۚ شَيْيَا۝ قَالَ رَبِّ أَجْعَلْ لِي عُيَّنَة ۗ قَالَ أَيْنَ عَنْيَا۝ أَلَا ۗ فَنَحْجِبُ عَلَىٰ قُوْمِهِ مِنْ أَلْمِحْرَابِ فَأُوْحِي إِلَيْهِمْ أَنْ سَيْخُوْبُ بِحِكْرَةٍ وَعَشَيْيَا۝

٣٠٥
الجزء السادس عشر

سورة مريم

١٦. يَلْعَشُوا عِندَ الْكِتَابِ يَقُولُوْهُ وَإِنَّهُمْ أَلْحَقُواُ الْحَكْمَةَ

١٧. وَهُمْ نَاحِيُّونَ لَدَنَا وَرَكُوْةً وَحَسَبًا ثُمَّ ۖ وَيَسُرُّواَ بِلَدَنٍ ۖ وَلَمْ يَكُنَّ يَعْرَفُوا غَيْبَ

١٨. وَسَلَّمُ عَلَيْهِ يُوْلِدَ وَيُومَ يَمُوتُ وَيُومَ يَمْتَعُ ثُمَّ يَمْتَنِعُ ثُمَّ يَمْتَنِعُ حِيَاٰ

١٩. أَذَكَّرْ في الْكِتَابِ مَرَّمِ إِنَّ أَنتَ مِمَّا أُعِينُتُ

٢٠. مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ۖ فَأَخْتَذَتْهُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَيْهَا رَكِّبًا فَوَسَّمْنَاهَا ۖ فَأَصَلَّى إِلَىٰ

٢١. أَعُودُ بِالرِّجْلِينِ مِنكَ إِنْ كُنتُ تُقْيَيًا ۖ قَالَ إِنَّمَا أَنَارْسُوْلُ

٢٢. رَبِّ لَأْهَبْ لَكُ عَلَمًا رَحِيْمًا ۖ قَالَ اِنْظُرْ فِي

٢٣. عَلَمٍ وَلَهُ مَفْتَسِيَّ بِشَرْرٍ وَلَهُ مَبَيْنًا ۖ قَالَ ۗ كَذَلِكَ

٢٤. قَالَ رَبِّ هُوَ عَلَىٰ هَكَيْنِ ۖ وَلَتَجْعَلُهُ دِينًا لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً

٢٥. مِثْنَى وَحَسَبًا أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۖ فَحَمَّلَتْهُ فَأَنْبَدَتْ بِهِ

٢٦. مَكَانًا قَضِيًّا ۖ فَأَجْعَاهَا هَأَلَامَحَ إِلَىٰ جَدْعِ النَّخْلَةِ

٢٧. قَالَتْ يَلْيَتَيْنِي مَتَّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسَيَّأً مِنْيًا

٢٨. فَنَادَاهَا مِنْ تَجْرِيَّهَا أَلْتَخَرَى قَدْ جَعَلَ رَبِّكَ مَعْتَكِ سَرِيًّا

٢٩. وَهُمْ رَحِيمُ إِلَيْهِ يَجْعَلُ النَّخَلَةَ تُسْقَطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيْبًا
فَكُلُّ وَأَشْرِيَ وَقَرَّى عَيْنَاهُ إِنِّي نَزَدْتُ لِلرَّحْمَن صُوْمًا فَلَن أَحْكِمَ أَلِيُّمَ إِنْسِيًا ۚ فَأَتَتْ يِهٍ قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ فَأَوْلَى أَنْ يَنْمَرُ لَقَدْ جَبَّتْ شَيْئًا أَفْرِيًا ۖ يَتَأْخَذُ هَذِهِ مَا حَكَّا أَنْ أَوْلَى أَمْرًا سُوَى وَمَا كَانَ أَمْكُ بِنَيَا ۚ فَأَسْتَنَلَّ إِلَيْهِ قَالَ أَوْلَى أَنْ يَفْقَهَ نَكَّيْمًا مِنْ كَانَ فِي المَهْدِ صَبِيًا ۚ قَالَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ اذْيَنِي الْكِتَابُ وَجَعَلْيُهُ مُبَارَكًا أَنْ مَا كُتِبَ وَأَوْصَنِي بِالْصَّلَاةِ وَالْرَّكْوَةِ مَا مَدْتُ حَيَا ۖ وَبَيْدُ يَوْلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْيُنَّ جَبَارًا سَقِيّاً ۚ وَالسُّلُطْنُ عَلَى بُيُوتٍ وَلَدَتُ وَيْلَهُ أَمْوُتُ وَيْلَهُ أَبْعَثُ حَيَا ۚ ذَلِكَ عِيْسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَالَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمُرُّونَ ۖ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَخَذَّهُ مِنْ وَلِدٍ سَبِحَةً ۖ إِنَّ فَقْهَيْنِ أَمْرًا إِنْ كَانَا يَقُولُ لَهُ وَكَانَ فَيَوْنَى ۖ وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ فَأَعْبَدُوهُ هَذَا أَصْرَطُ مُسْتَقِيمٌ ۖ فَأَخَلَفَ الْأَحْزَابَ مِن بَيْنِهِمْ فَوَفَّيْلَ لِلذِينَ كَفَّارُ أَنْشَهَدُوْنِ وَعَظِيمٍ ۖ فَقَامَا بِهِمْ ۖ وَأَصْرَيْهِمْ يَأْوَنُنَا لَكِنَّ الْمَا مِنْ أَلَيْمٍ أُلْيَمَ في صَلَالِعِ مُتَيِّبٍ ۚ
واذًَّرُوْمُ الْحَسَّةُ إِذْ فُقِيَّتُ الْأَمْرُ وَهُوَ غَفُورٌ لَا يُؤْتِمْنَ ۖ إِنَّا نُرُبُّ لَهُ أَرْضٍ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا لَيَعْجَعُونَ ۖ وَذَرْكُ ۖ فِي الْكِتَابِ إِبَّارِيْهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا ۖ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ تَابِئُ ۖ لَيَعْقِبُ مَا لَا يَلْيَسُ مِنْهُ وَلَا يُصُرُّ وَلَا يَغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۖ تَابِئُ ۖ إِنِّي فَدْجَاءٌ مِنَ الْمَلَأِ لَا تَنَبَّأْنَ فَاتِبَعْنِي أَهْدِكَ صُرُّطًا ۖ يَتَابِئُ لَا تَعْبُدُ السَّيِّئُونَ إِنَّ السَّيِّئُونَ كَانُوا للرَّحْمَنِ عَصِيِّينَ ۖ يَتَابِئُ إِنَّ أَحَافُ إن يِمْسَك عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتُقُونُ لِلسَّيِّئِينَ وَلَا يَلْبَسُونَ فَأَرَاغَ بَلْ عَنٌّ إِلَيْهِ بِهِ وَلَا تَرْجُمَ لَهُ وَأَهْجُرْنَ مِنْهُ ۖ قَالَ ۖ أَتْنَ شَيْءًآ عَنٌّ الْفُهُّيِّ بَيْنِي وَهَرُبْ إِلَيْهِ لَن أُرْتَمَتْهُ لَأَرْجُمُنَّكُ وَأَهْجُرْنِي مِنْهُ ۖ قَالَ ۖ سَلَّمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرْلَكَ رَبِّي إِنَّهُ سَيَسْتَغْفِرُ لَكَ ۖ وَأَعْتَرْفُكَ وَمَا تَذَّكَّرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذْعِرْ أَنْ عَسَى أَنْ أَكُنْ بِدَعْعَةٍ رَّبِّي شَقِيقًاٖ فَلَمَّا أُعْفَيْتُهُمْ وَاشْكُرْنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذْعِرْ أَنْ عَسَى أَنْ أَكُنْ بِدَعْعَةٍ رَّبِّي شَقِيقًاٖ فَلَمَّا أُعْفَيْتُهُمْ وَاشْكُرْنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذْعِرْ أَنْ عَسَى أَنْ أَكُنْ بِدَعْعَةٍ رَّبِّي شَقِيقًاٖ فَلَمَّا أُعْفَيْتُهُمْ وَاشْكُرْنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذْعِرْ أَنْ عَسَى أَنْ أَكُنْ بِدَعْعَةٍ رَّبِّي شَقِيقًاٖ فَلَمَّا أُعْفَيْتُهُمْ وَاشْكُرْنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذْعِرْ أَنْ عَسَى أَنْ أَكُنْ بِدَعْعَةٍ رَّبِّي شَقِيقًاٖ فَلَمَّا أُعْفَيْتُهُمْ وَاشْكُرْنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذْعِرْ أَنْ عَسَى أَنْ أَكُنْ بِدَعْعَةٍ رَّبِّي شَقِيقًاٖ فَلَمَّا أُعْفَيْتُهُمْ وَاشْكُرْنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذْعِرْ أَنْ عَسَى أَنْ أَكُنْ بِدَعْعَةٍ رَّبِّي شَقِيقًاٖ فَلَمَّا أُعْفَيْتُهُمْ وَاشْكُرْنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذْعِرْ أَنْ عَسَى أَنْ أَكُنْ بِدَعْعَةٍ رَّبِّي شَقِيقًاٖ فَلَمَّا أُعْفَيْتُهُمْ وَاشْكُرْنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذْعِرْ أَنْ عَسَى أَنْ أَكُنْ بِدَعْعَةٍ رَّبِّي شَقِيقًاٖ فَلَمَّا أُعْفَيْتُهُمْ وَاشْكُرْنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذْعِرْ أَنْ عَسَى أَنْ أَكُنْ بِدَعْعَةٍ رَّبِّي شَقِيقًاٖ فَلَمَّا أُعْفَيْتُهُمْ وَاشْكُرْنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذْعِرْ أَنْ عَسَى أَنْ أَكُنْ بِدَعْعَةٍ رَّبِّي شَقِيقًاٖ فَلَمَّا أُعْفَيْتُهُمْ وَاشْكُرْنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذْعِرْ أَنْ عَسَى أَنْ أَكُنْ بِدَعْعَةٍ رَّبِّي شَقِيقًاٖ
وَنَدِينَهُ الْجَهَّازِ مِنْ جَنَبِ الْطُورُودِ الْأَيْمِنِ وَقَرْنِينَةٌ يِنِيَا ۖ وَهُبَبَتَاهُ الْمَهَامُ ۖ وَقُلْنَ اَنْحَهْرُونَ يَيِداً ۖ أَذُرْكُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقٌ وَعَادٌ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا ۖ كَانَ يَأْمُرُ أُهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالْقُرْآنِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًا ۖ أَذُرْكُ فِي الْكِتَابِ إِذْرِيَشَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلَىٰ أَوْلَيْهِمْ الذِّينَ آتَمُّ الْمَلَكُوتَ إِلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْقُبُورِ مِنْ ذَرِّيَّتِهِمْ اَبْنِ كَفَارَةٍ وَمَنْ حَمَّلَهُ عَلَيْهِ ذَرِّيَّةٌ إِبْرَاهِيمُ إِبْنُ أَبِي سَلَمَةِ وَمَنْ هَدَايْنَا وَأَحْبَبَنَا إِذَا أَتَلَى عَلَيْهِمْ ۗ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلِيفًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّجَهُوا الْمَهَامُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عِينًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَّنَ وَأَعَمَّ صُيَّادًا فَأَوَّلَ نُكَيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ۖ وَلَا يُظْهِرُونَ شَيْئًا ۗ جَنَّتَ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الْرَّحْمَنُ عَبَادَهَا، ۖ بَعْضَهُمْ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُّهُ وَمَثْبَتًا ۗ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا الْغَوْرُ إِلَّا سَلَمَا وَلَهُمْ رِجْلُهُمْ فِيهَا بَكْرَةٌ وَعُيُوشٌ ۗ يَلَّكَ الْجَمِينَ الَّذِي نُورُتُهُ مِنْ عِبَادِنَا مِنْ كَانَ نَيِّبًا ۖ وَمَاتَ النَّارُ إِلَّا يَأْمُرُ رَبِّكَ لَهُ ۖ مَا يَأْمُرُ بِالْكَيْفِ إِلَّا وَمَاتَ النَّارُ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ۖ
رب السموت والأرض وما بينهما فأعبدوا وأصبروا على عبدِيِّكهل تعلمون أنه تسمية {26} وتقولُ إلا إنْسَنِ أَذَا مَاتَ لَسْوَتِ أَخْرِجُ حِيَا {27} أَوْ لا يُحْيَٰكْ أَلَّا إِنْسَنُ أَنَا خَلْقُهُ مِن قَبْلِ وَلَنَرَىَا شِيْئًا {28} فَوَرَّثَكِ لَنْحَصِرْنَهُمْ وَأَلْسَنِيَّةَ لَنْحَصِرْنَهُمْ وَأَلْسَنِيَّةَ تُمْرِنَّ يَوْمَ يَوْمِ يُحْصِرَنَّهُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَنْبُهُ أَشْدِى عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِبَادُ {29} فَلَنَكُنْ أَعْلَمُ عِلْمًا بَيْنَ الْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَيْسَ عِلْمُ الْآَخِرِ عِلْمًا بَيْنَ الْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَيْسَ عِلْمُ الْآَخِرِ عِلْمًا بَيْنَ الْيَوْمِ الْآَخِرِ {30} فَوَنَقْوُ الْكَافِرِينَ عَلَى رَبِّكَ يَدِينِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ فِيهَا جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ Fِi hِiِ جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ Fِi hِiِ جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ Fِi hِiِ جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ Fِi hِiِ جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ Fِi hِiِ جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ Fِi hِiِ جَعَلَتِي آنَّكُمْ أَتَقُوا وَيَدُوْرُ الْأَطْلاَقِينَ
آَفْرَّتْ الَّذِي كَفَّارٍ يَعْبِدُهُ وَقَالَ لَأَوَتْنِي مَالًا وَلَا نِسَابًا ٨٧
أَطْلِعَ الْعَيْبَ أو أَتَحْذَدَ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْرَّحْمَنِ عِنْدَهُ ٨٨
سِتَّكُتُبْ مَا يَفْعَلُ وَسِتَّكُتُبْ مَا يَنْتَمِي لِلْعَذَابِ مَدَاٰ ٨٩
وَسِتَّكُتُبْ مَا يَفْعَلُ وَسِتَّكُتُبْ مَا يَنْتَمِي لِلْعَذَابِ مَدَاٰ ٩٠
وَلَنَحْذَدُ وَلَا نَدْرَبُ أَلِيَّ بَعْضَ الْهَيْثَةِ ٩١
لَكُلِّ سَيْكَفِرُونَ يُبَادِئُونَهُمَّ وَيَكُونُونَ ٩٢
عَلَيْهِمْ عَدَدًا ٩٣
فَإِنَّمَا أَتَرَنَا أَرْسَلْنَا الْمُسَيِّبِينَ ٩٤
لَيَبَارِدُوهُمْ عَلَى أَكْفَيْنِ ٩٥
فَلَا تَجْعَلْ عَلَى هَلْمِهِمْ أَنفُسَهُمْ ٩٦
يَوْمَ تَخَسَّرُ الْمُقْتَرِينَ إِلَى الْرَّحْمَنِ ٩٧
وَفَذَا وَسَوُعُ الْمُجَرِّمِينَ ٩٨
إِلَى جَهَّامَ وَرَدًا ٩٩
لَيَمْلِكُونَ السَّفْعَةِ إِلَّا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ١٠٠
وَقَالُوا أَتَحْذَدَ الْرَّحْمَنُ وَلَدًا ١٠١
لَقَدْ جَعَلَ بَيْنَ سَيْتَنِي إِذَا تَسَكَّنَ السَّمَوَاَتُ يَنْفَطُرُ مِنْهُ ١٠٢
وَنَشْقُ الْأَرْضِ يَخْرُجُونَ ١٠٣
فَهَذَا أَنْ دَعُوَّا للْرَّحْمَنِ وَلَدًا ١٠٤
وَمَا يَشَبِّي الْرَّحْمَنَ إِنْ بَيِّنَ أَنْ بَيِّنَ ١٠٥
إِنْ سَكَّنُنَّ مِنْ ١٠٦
الْسَمَوَاَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِنَّ الْرَّحْمَنَ عَبِيدًا ١٠٧
لَقَدْ أَحَصَّلَهُمْ ١٠٨
وُعَدَّ هُمْ عِدَّةً ١٠٩
وَسَكَّلُهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَدًا
١٦٨. إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيُجِبَ أَنْ هُمُ
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ۚ فَإِنَّمَا يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَاتَّسِئِلَهُمُ
١٦٩. وَتَذَكَّرُوا فَوَمَّا لَدَاكُمُ وَهُمْ أَهْلُ الْحَقِّ إِلَّا هُمُ ۚ فَأَهْلُ الْحَقِّ قَرْنِيهِمُ
۱٧٠. قَرْنِي هَلْ هُمْ قَرْنُ يُحْسِنُونَ مِنْهُمْ ۖ أُوْلَٰئِكَ آتِيْ
۱٧١. إِنَّهُمْ رُكَّرَكُ ۚ بِسُورَةِ الْمُوْلُكِ
وَأَنَا أَحْتَرَكُكُمْ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّيْ أَتَاهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۖ فَأْعَلِفُي وَأَقِمَ الْصَّلَاةِ لِيُحْتَرِكُ ۖ إِنَّ الْسَّاعَةَ عَلَيْكُمْ أَنْجَحَةٌ، ۖ أَكْلِدْ أَنْفُسَكُمْ تُحْزَرُكَ كُلُّ نَفْسٍ يُسَاءَتِ ۖ فَلا يَضُرُّكُمْ شَيْءٌ فِيهَا مِنْ لَا يَعْلَمُ يِنْجَحُ وَأَنْسِبُ هُوَأَنْسٌ. ۗ وَالَّذِي يَمِينُكُمْ يَمِينُ مَعَكُمْ مَا يَقُولُهُ ۖ قَالَ هُنَاكَ عِصْبَةٌ أَتَوَزَّقَوْا أَعْلَىُها وَأَهْشَبَهُ بِهَا عَلَى عَنَمِّي وَلِيْ فِي هَذَا مَارِبُ أَحْرَىٰ. ۗ قَالَ أَلْقِهَا يَمِينُكُمْ ۖ فَأَلْقٌهَا فَإِذَا هِيَ حَيْبَةٌ تُسَأَعُ. ۗ قَالَ هُدُّهَا وَلَا تَخْفَ سُعِيدُهَا سَارِعَهَا أَوْلَىٰ وَأَصْمُ الْيَدُ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْحُصُ بِضَاءٍ مِنْ عَيْنِ ۖ عَلَى أَحْرَىٰ لَتُرِي ۖ مِنْ كَيْفِي نَفْسِي أَيْنُ ۖ أَذْهَبُ إِلَى فِرَوعٍ إِنَّهُ طَغِيٌّ. ۗ قَالَ رَبِّ أَشْرَحْ لِصُدُرِّي ۖ وَسَرَّلْيُ الْأَمِيرِ ۖ وَأَخْلُعْ ۖ عَقدَةً مِنْ أَصْبَتِي ۖ وَعَقِبُهُ أَقْوَىٰ ۖ وَأَجِلْ لِي وَزَيْرَةَمِنْ أَهْلِي ۖ هَذُورُ أَخِي، أَشْدَدْهُ إِلَى أَزْرَىٰ ۖ وأَشْرَكِهِ فِي أَمِيرٍ ۖ فَسُيِّحَ. ۗ كَيْرَةٌ وَذِكْرُهُ كَيْرَا ۖ إِنَّكَ كُنْتَ تَنْصَبُ بِشَرِيعَةٍ. ۗ قَالَ فَدِلَّ قَدْ أُوْحِيَ لَكَ يَمِينُكُمْ ۖ وَلَا تَتَنَسَّاهَا إِنَّ مَرَّةً أَخْرَىٰ.
إذ أوحينا إلى أمك ملائمة أن أفيده في التأبين فأذين فيك في أبيك السابق يأخذ عنه وعذرك، وقلبك على حجته قلبي وتصنع عيني إذ مبسط أحكم فتنقول هل أدرك على من يكفه فرحمة إلى أمك كن تقرع عينيها ولا تحزن وقتت نفسك أجتنا من غير وقفتنا فسنوًا قلبيت سعبين في أهل مدنين تراجعت على قد ريموسى وأضطعت عينك لتفصي أذهب أنت وأحوك ييانيت ولا ينيني في ذكي أذهب إلى فرعون إنه طبع فقولا له قل في أن لعله يذكر أو يسمى قالا رتانا إننا خائف أن يضرع علينا أوان يطعى قال لا تخاف إتبعي معاكما أسمع وأرى فأنا في فقولا إننا رسول ربك فأرسل معنا أبي إسرائيل ولا تدع بهم توعد جتننا بناءة من يدك والسلم على من أتبع الهداى إن أفاد أوحي إليك أن العذاب على من سكذب وقال قال فم من ربك ما يموعى قال ربي الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدى قال فنبأ الصرون الأولى

314
قال علمها عند رقبي في كتاب لا يضل رقي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدًا وأسلك لكم فيها سبلًا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أرزاقاً من ثمرات ستين سكلًا وأزعم أنعمك وإن في ذلك لا ينتبه لأولى النعمين... من إخليصها خلقها... قال أتينا كلا فكذب وأتينا من أرضنا لسحر أليمين فلما أتيناك سحر تقبل فأجعل بيننا وبينك موعدًا لأخليصه حقته ولا أنت مكاشف سوي قال موعده كشرت يوم القيامة وأن يحشر الناس ضحي فقال فرعن فجمع كفية رمته أفنى قال لهم موسى وبثلكم لا تحترون على الله كذب يا بني ساحتكم بعداب وقد حاب من أنتى فشئعوا أمرهم بينهم وأسرعوا النجوى قلوا إن هدا نرس هم يري الدين أن يخرج ك من أرضكم سحرهما ويذهب بائتهما بطريقه كم المستن فاجمعوا كيدكم ثم أنتوا صفاً وقد أفلح أئمهم من استعان
قالوا: "أيما أثرت أيموسى؟" قالوا: "فإذا جاء بهم سحر فعليهم. فقالوا: "أيما أسفلن في نفسه خيفة موسى؟" قالت لاحظت إنك أنت الساحر؟" قالوا: "أم تأتي بسحر في الساحر؟" فأتي الساحر سجداً قالوا: "أيها السامращ هرون وموسى قالو: "من هو؟" فقلن: "أن أذننا نكره إله، لك.preprocessing(232)والمبكر الساحر فلا أقطعن أيديهم، وارجعوك من خليف ولا تصلبتك في جذوع النخيل وتعمل على ما أجنك نا من الديما، فأتت فإذا فتى فأقسم ما أنت فاض إئمنا تفضي هذى الحياة البسيطة إنت إذا مثابر بالعفرن حطبقنا وما أركنا عليه من السحرة وله خير وأبي بي. فإنه رمنيات ذهاب مجريه فإن له جهد لا يموم فيها ولا يتحى ومن يأتيه مؤمن فأعطى عمل الصليحات فأولئك لهم الدرجات على الجنة.فترت عدن تجري من تحتها الأنهار خلدين فيها وذالك جسره من ترزق.
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعثنا إلى أسرى راحلين فأصبر لحفر طريفاً في البحر ليست حفرًا ولا حفرًا، فأتعبهم قوماً، يجدهم يغشينهم من أعيهما عشية، وأصل فرعون رفعه، وما أهدى، ابن إسرائل قد أبلغنا كبرين جاوره، ووعدنا بكراً ينظرنا عليه كبرين بالرأس، كولاً في جبل أطراف اليمين وترننا عليه كبرين بالرأس، كولاً في جبل عامر قربه، ولا تطعور أفيه فيجل عليه عصبي، وحمل على عصبي فقد هوذ، فإذا لعقم أرلين تاب، ورأى، وعمل صبيحاً طهراً، هدئنا، ومأفعلاً عن قومك بنموسي، قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك، فرحب ليترصى، قال فإنناد فننا قومك من بعيك وأصلهم السامي، فرجع موسى إلى قومه، غضب من سافاك، يقهو أمره، ورزع وعدهم أطامأنت عهده، أمر أرد عن أن يجل عليكم عصبي ومن رعيكم فأحلطتم موعده، قالوا ما أخفنا موعده يا ملكاً، ولكننا أحيتنا أوزاراً من زينتة أنفوه، فقد فنها فكشفت ألف السامي.
فأخرج لهم عجلاً جسد الله حوارًا فقابلوا واحدًا إلا هُمُّوك وإن الله موسى فنسى ألا تيروت ألا يرجع إليهم قولاً ولا إيمانكم لمرضًا ولا فقًا وفقد قال له هم هُنُور من قبلك يقوع إنما أنتم بيه وإن ربكم الرحمن فتسعون فأتيعوا وأطيعوا أميري قالوا أن نبرح عليه علكم إني حتى يرجع إليهم موسى قال ينهرون ما منعكم إذ رأياتهم ضلوا ألا تنفعي أفصيا أميري قال يبنوؤم لا تأخذ بيديك ولا يربسبي إني خشيت أن تقول فرقت بيني بأسركي ولترقب قولني قال فما أخطبتك يسمرتي قال بصرت بهم أبصروا وأيه فقشب قبضة فقين أنت الرسول فتبذدتها وحك ذلك سولت لي نفسها قال فأذهب فإن إلهك في الحية أن تقول لا أمساس وإن لكد موضوعًا خلفه وأنظر إلى إلهك الذي طلبه عليه عاصفة النحرقة ثم لنفسنه في أليم نسفًا إنما إلهك الله الذي لا إله إلا هو وسع سلطه عالماً
كذبناك نقص علیك من أنبئاء مافقد سبق وقد آتناك من لدننا
ذاكرا 69 من أعرَض عننا فإنه يجعل يوم القيامة وردا
حليدين فيه وسآله لهم يوم القيامة جملا 68 يومن يسفح
في الصور وخشى المجرمين يوم القيامة زراقا 63 يخففون
بينهم إن لبستُم إلاأعضا 62 حن أعلم مايقولون إذ يقول
امستك حرفيقة إن لبستُم إلاأيما 61 وينسلونك عن الجبال
فلو يسفيها أنتي تسفيها 60 فيذ رها قاعا صقفا 61
لا أترى فيها عوجا ولا أمتا 67 يوم يد ينبعون الذلعي
لاعوج له وخشعت الأصوات لرمحين فلا تتسع إلا همسا
68 يومن لا تنفع الشفاعة إلا من أدين له الرحم ورضي له
قولا 69 يعلم ما بين أيديهم وما حلفهم ولا يحيطون به
علماء 60 وعند الوجوه لله يا قيوم وقذخا من حمل
ظلمها 61 ومن يعمل من السلحة وهم مؤمن فلا يخفف
ظلمها ولا أهضمه 62 وكذلك أرسلنه قريتنا عريسا وصرفنا
فيه من الوعيد لعلمهم يفقوت أويحيد لهم ذكرنا 63
فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ ٱلْحَقَّ وَلَاتُنَحِّلُ بِٱلْقُرْءَةِ إِنَّمَا قَبْلَ ٱنْقِلَابِ ٱلْمَلَائِكَةِ ۚ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأُولِياءِ عَلَمَهَا ۖ وَلَقَدْ عَهَدَنَا إِلَى ٱدمَ مِن قَبْلٍ ۖ فَنَسِى وَٱلَّذِي عَنْهُ عَرَمَۖ وَقَدْ قَلَّتْ لِلَّهِ ٱلْمَلَائِكَةُ ۖ أَسْجُدُ وَلَا تَرْفَعِ ٱلْمَلَائِكَةُ وَلَا تَلْبَسْ إِنْ ۖ فَقُلْنَا إِنۡ هَذِهِ أَعْدَى وَلَكُمْ وَرَزُقُ ۗ فَلَا يَحْرِجْنَا مِنَ ٱلْجَنِّ ۖ فَنَشِفْۖ إِنۡ أَتَى أَلَا يَجْعَلُ وَلَا نَعْرِيۖ ۖ وَأَنَّا لَا نَظْمَوْنَ إِلَيهِ وَلَا نَصْحَبُهُ ۖ فَوُسُوسَ إِلَيْهِ ٱلسَّيِّئُونَ ۖ قَالَ يَتَأَدُّهُ جَلَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلشَّجَرَةِ ٱلْخَلِيدَ وَمَلَكٍ لَا يَلِيۡلٍۖ فَأَمَّا أَمَرَٰهَا فَبَيْنَهَا وَلَسْوَءُ ۗ تَبَيَّنَٰ أَنَّهَا عَلَىٰ عِبَادَهَا وَعَصِيَّ ۖ أَدَمَ رَبُّهُ وَفَعَّلَۖ ثُمَّ أَجْبَحَهُ رَبُّهُ فَتَأَبَّ عَلَيْهِ وَهَدَّىۖ قَالَ أَهْبَطُ مِنْهَا يَمِيزُ ۚ جَمِيعًا بِعَضُورٍ لِّبَعْضٍ عِدَّةٍ إِنِّمَا يَأْتِينَ ۚ مُّرَكَّبُ هَذِهِ فَمَنْ أَتَبَعَهَا فَلَا يَضُرُّ وَلَا يَشْقَىۖ وَمُنِّ أَعْمَىٰ ۖ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِيَحْضِرَنِي أَعْمَىٰۖ وَقَدْ كُنَّ بَصِيرًاۖ ۗ
قال كذلک أَنْتَ عَايِسَا فَسَجٌّيْتُهَا وَكُلُّ يَوْمٍ نُسِئُ وَكُلُّ يَوْمٍ تُنْسِئُ أَنْتَ يَحْرَجْيِ منْ أَسْرِفَ وَلَتُؤْثِرْنِي بِمَاتِيٍّ ثُمَّ لَا يُذَادُ الْأَخْرَ أَشْدُ أُنْقِفُ أَقَلُّ مِهِدُ الْقُرْاَنِ أَهْلُكُمَا فَلْيُقَدِّرُوا الْقُرْأَانِ يُشْعَوْنَ فِي مَسْأِكِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آتِيَ لَأُوْلِي الْمَلَكِ وَلَوْ أَكَلَّلْتُهُمْ مَرَّةً مَّثْلَّ مَوْضُوعٍ رَيْكَ وَقَبِلْ غَرُوحَهُمْ وَأَنَا أَنْجَيْتُكُمْ وَأَطْرَفُ النَّهَا رَأَيْتُ أَنتَ لَيْتَ عَنْكَ عِينِيَّ وَلَا تَمْدُّنَ عِينِيَّ إِلَى مَامِعَتِكَ أَرَاهَا مَهْرَةً أَحْيَا الْذَّنْبِيَّةِ صَفْيَهَا فِي عُيْنِ رَيْكَ حَيْرَانُ وَأَنْتَ أَهْلُكَ فِي السَّلَوَةِ وَأَضْطَرْبُ عَلَيْهَا لَآَتِشْكُمْ رَئَاقًا عَيْنِينَ تُرْفَعُ وَالْعِلْقَةُ للْتَفْقِيِّ وَقَالُوا أَلْوَلَا بِأَنْبِيَةٍ أَتَبِينْتُهُ بِمَعْنَايَةٍ مَّنْ رَيْكَ أَوْلَمْ تَأْتِهِمْ بِيِّئَةً مَّا فِي الصُّحَفِ أَوْلَى وَلَوْ أَهْلُكُمَا هُمْ بِعَدْابٍ مَّنْ قَبِلَهُ إِنَّا أَوْرَزْنَا أَلْوَلَا أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْكَ سُوْلَا فَنَّبِيٌّ إِنْ تَأْتَيْكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذَّلْ وَنَتَحْزَى قُلْ كُلُّ مَنْ يَرْضِصُ فَتَرَضِصْ وَفَسَُّ عَلَمُونَ مِنْ أَصْحَبِ الْمِصْرَاطِ السَّوِيِّ وَمِنْ أُهْتَدِى١٣٠
أَقْرَبُ لِلنَّاسِ حَسَبُهُمْ وَهُمْ فِي عَفَآءٍ مَّعْرِضُونَ

1

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِنَّ رَبِّهِمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا أَسْتَمَعُوا وَهُمْ

2

يَلَعْبُونَ لَا هِيَءَةً فَلْيُهْمَ رَأْسُوْا أَلْتَجَوْا الْذِّبَّةَ

3

قَالَ رَبُّهُمُ الْمَكْرُ عَلَيْكُمْ مُّكَثَرُوهُ الْسَّحْرُ أَنْتُمُ.

4

وَهُوَ الْقَبِيلَةُ الْعَلِيمُ 5

5

كَلِّ قَالُوا أَضَعْتُ أَحْلَامٍ بَلِ

6

أَفْرَزْنِهِ بَلْ هُوَ شَاعُرٌ أَنْبَأْتُوهُ بِبَيَانٍ كَمَا أُرْسِلَ أَوَّلُونَ

7

مَا أَمْنَتْ قَبْلَ هُمْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْتُهَا أَفْحَمُتْهَا فَيُؤْمِنُونَ

8

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَهُ إِلَّا رِجَالًا لَّا يُرَيَّنَا نَجِيَّيْنَ إِلَى هَٰؤُلَآءِ فَسُفَّطَلَنَّ أَهْلُ

9

الْبَيْتِ إِنْ كَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

10

وَمَا جَعَلْنَاهُ جَسَدًا لَا يَسْكُنُونَهُ أَطْعَامًا وَمَا كَانَوا أَخْلَائِينَ

11

تَمْرَصُدُنَّهُمْ أَوَّلًا فَأَجْتَهَنُّهُمْ وَمَنْ نَشَأَ أَهْلَكْتُهُمْ وَمَسَرَّفُوهُ

12

لَقَدْ آمَنُنَا إِلَيْكُمْ رَبُّكَ بِذِكْرِكُهُ أَفَلا تَعْقِلُونَ
وكُلَّ فَرَاءٍ مِّن قُرْبَةٍ سَكَّتَهُ طَالِمًا، وَأَنَشَأْهَا بَعْدهَا حَافُوًّا،
فَلَمَّا أَحْسَنَّ بَعْضَهَا إِذَا هُمْ يَتَرَكُّونَةَ لَا يَتَرَكُّونَهَا أَوْ يَرِجُوُّونَ إِلَّا مَا أَنْفِقُهُمْ فِيهِ وَمَا كَسَبُوْهُمْ أَعْلَامُهُمْ
يُسَلُّونَ قَالُوا: أَيْنَانَا إِذَا كُنَّا طَاعِينَ، فَمَا رَأَيْتَ تِلُكَ
دُعُونَهَا فَخَلِفَتِي جَعَلَهَا جَهَّازًا حَصَيْدًا أَحْلَامِينَ، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعْبِينَ، لَوْ أُرَادَ أَنْ نَسْخَدَ
لَهُمْ أَخْذَتْهُ مِن لَّدُنَا إِن كَانَ فُعَلِينَ، بَلْ نَقَذَفُ بِالْحَقِّ
عَلَى الْبَطَلِ قَيْدَ مَعْهُ وَإِذَا هُوُّ يَهْقُ وَلَكَوْنُ أُولُوْيِلْ مَقَامُتُهُمْ
وَلَمَّا مِن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ عِنْدِهِ لا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادِهِ وَلَا يَسْتَحْيِسُونَ، لَيُسَلَّحُونَ الْيَلِدَ وَالْطَٰهَرَ
لَا يَفْتُرُونَ، أَوْ أُخْذُوا أَوْ أَلَّهَةٌ مِّنْ الأَرْضِ هُوَ نُشْرُونَ
لُوْكَانَ فِي هَمَّةٍ أَلَّهَةٌ إِلَّا أَنَّهَا لَفَسَدَتْنَا فَسَبَحَهَا الْحَمْرُ أَلَّهَةَ الْعَزِيزَ
عَمَّا يَصْفَعُونَ لا يَسْتَعِمُّونَ أَمْ تَفْعَلُ وَلَوْ يُسَلُّونَ أَوْ أُخْذُوا
مِنْ دُونِهِ فَلَهُ تُؤَبَّهُنَّ فِي ذَٰلِكَ الأَهْلَاءِ، ذَٰلِكَ مَرْحَمُ مَعِيَ وَذَكَرُ
مِنْ قَبْلِ بَلَى أُصْبِحُوْهُ لا يَعْلَمُونَ أَلَّهَةً فَهُمْ مَعْرِضُونَ.
وما أرسلنا من قبائل من رسولِي إلا لوجه إليه أنه لا إله إلا الله إلا أنا آ扉اء 20 وقالوا أتخذ الرحمن ولد سبجناه 21 بعث عثما مُفَسَّرونٌ لا يُشْفِعونَ رَبَّهُم 22 يأمرهم يعملون يعمر ما بتر أئذيه ويحلفهم ولا يشفعون إلا لمن أرضي وهم من حريتيه مُفسرون 23 ومن يقل منهم أيَّتِي إله من دونه فذالك تجري عليه جهاب كذلك جرى الأظلمين 24 أولئك الذين حفروا أن السماء والأرض سأنا نتاقفهمها وجعلنا من ما كَلَّى حي فألا يؤمنون 25 وجعلنا في الأرض رؤسٍ أن نتيمدهم وجعلنا فيها إنجاءًا سبيلا لعلهم يهتدون 26 وجعلنا السماء سقفاً محفوظًا وهم عن ئينها معرضون 27 وهو الذي خلق النيل والنهار والشمس والقمر في فاك يسبحون 28 وما جعلنا بشر من قبله 29 المُلْقِد أُيُّون مَثْفُومُهم أُخَتَّلدون 30 كَلَّ نفْسٍ ذا ذِيَةُ الموت وثبتُوكُ بِالشَّرِّ وَالْخَبَيرِ فَاتَّبَعْنَا وأَتَيْنَا رَجُعْنَا 31
وإذًا أرءا تنَّزلَةً مِّا يُفَرِّقُونَهُ وَلَا يُتَحَدَّثُونَهُ إِلَّا هُوَ أَنَّهَا أَنَّهَا آَلِيَةَ يُذَكَّرُونَ الْهَـَـَـَـَـَـِـَّـَـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّ~*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*~
قول إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُمْ بِالْوُجُوحِ وَلَا يَسَّمَعُ الْصُّمُّ الدُّعُأَةِ إِذَا مَا يَنْزِلُونَ ۗ وَلَوْ نَذَّرْنَا قَلْبًا صَادِقًا أَزَهَّرْنَاهُ مِنْ عِدَّةٍ رَيْكًا لِيُقُولُنَّ عَنْهُمَا إِنَّهَا كَأَنْ لَهُمْ لْكُتُبُ وَرَيْسُ ۗ وَرَبْعُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ الْقَسْطُ لِيُوْرِى الْقَيْمَةِ فَلَا تَثْلُبُ نَفْسُ شَيْئًا إِلَّا وَمَنْ كَانَ مَتِينًا حَبُّبًا مَنْ حَرَّمَ لَأَتْبَعْهُ وَكَفِى يَتَحَلَّلُ ۖ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهُدَّرَنَّهُ الْفُرْقَانَ وَضَيْاءًا وَذَكْرًا لِلنَّعِيمِۚ أَلَيْنَ يَتَحَشَّوْنَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَة مُشَفَّقُونَ ۙ وَهَذَا ذَكْرُ مَبْارِكٌ أَنْ زَنَّهُ أَنْفُسُهُ مِنْ كَيْسٍ رَكِّبَۖ وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رَسُودًا مِنْ قَبْلِ وَكَنَّا بِعِلَمِينَ ۖ إِذَا قَالَ لِأَبِي وَقُومِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِلُ الَّتِي أَسْتَلِهَا عَلَى كِفُومُۚ قَالَ أُوْلَى الْؤْمَنَةِ نَجْدَنَا إِبَاءًا نَّالِهَا عَلَيْنِ ۙ قَالَ لَتَكُنْتُ أَنْسَرُوا أَبَا وَلَدُوُّ فِي صَلَالِهِ مُهِينِۚ قَالُوا أَجَنَّتَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنَّ مِنْ اللَّهِمَّ مَعْذَرُٰتُۚ قَالَ ۖ أَلَتَكُنْ لَمَّا رَكُرَتْ الْسَّمَوَاتِ وَأَلْقَى الْرَّذُلُ الَّذِي قَطَرَهُنَّ وَأَتَأْوِي ذَلِكَ رَبَّكُنَّ الْمُسْلِمِينَۚ وَاتَّهَّلَ لِلَّهِ أَحْكَمَ أَصْنَمَكُمْ مَعَ بَعْضٍ أَنَّبُوْيَةً مُدْرِبَةً
وجعلهم مجدداً إذا أسلناهم أن يُؤثِّروا لأنفسهما بقوله اطعمني في هذين الطرابينين واللبنين 84 قالوا فقاموا بذبح ملوكهم قال إبراهيم فقاموا وجعلوا أمتها إلى أيامهم 85 قال إبراهيم لما أرسلتنى إليهم قالوا إلهك أنت في أنفسكم فعلنا إلى أنفسكم قالوا إنما أرسلتنا إليكم 86 أرسلت ملكاً قائل قال فجعلناكم ليهدينكم 87 أرسلت لك أرسلت لك 88 إلى أين هم فلا تثوروا ولا نفسكم على رعبهم 89 ف какие أنت من دون الله واتبعوا ما لا ينفعه فريق منهم ولا يضركم أنت له ملك فولما تبعوا من دون الله أفلا تعلمون 90 قالوا أهبت لهم وانضروا الكهنه إن كنتم فعليين 91 فللملأ نصارخون ببرداً وسلاماً على إبراهيم 92 وأذروه إن كنتم فعلناكمoho الأحسرين 93 وجيهه وولوا إلى الأرض التي بركت نافئة للعلماء 94 ووهبنا له بإسحق وجعلنا نافئة وجعلنا نافئة صليبيين 95
وجعلنها أيمة يهدّدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل
أخبرت وأقام الصلاة وليت آلاتكم وكنوا على الله علّمًا وحّ Tango وسلطانًا
القرية التي كانت تعمل الحبب إنهم كانوا فوق سوء قليسقين وآخذنها في بنحتها إننه من الصليبيين ونوحًا إذ نادي من قبل فاستجبناه ونجينها وأظلمه ومن الحكم العظيم ونصره من الفوارق الذين كذبروا يبايتنا إنهم كانوا فوق سوء عرقهم أجعالي ودأوود سليمان إذ يحكموا في الارث إذ نفست فيه عنم القوي وكنا الحكم لهم شهدين فبهمها سليمان وكلا أمرابه أتتاحما وعلمها وسحرًا مع دار وزجاء ليسين وعليار ومة فميتين وعلّمنه صناعة ليبر أنتم ليختصركم من بايسكم فهل أنسر شكركم وسليمان أنتيج عاصفة جري بأمره إلى الأرض التي بدركها وسمى بكلي شيء علميٌن
وَمِنَ السَّيِّدِينَ مِنْ يَغْوَصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنُّهُمْ لِلَّهِ حَفَظٌ ۛ وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّى مَسَيْنِي الصَّرْرَ وَأَنَّى أَرَحَّمُ الرَّجُمِينَ ۛ فَأَسْتَجِبَنَا الَّذِينَ فَكَشَفُنا مَا أَبَيْنَا مِنْ ضَرُورَتِهِمْ أَهْلُهُ وَمِنْهُمْ هُمْ عَمِّرُوا رَحْمَةً مَّنْ عِندَنَا وَذَكَرُوا لِلْفَلَقِ ۛ وَإِسْمَعِيلَ وَإِذْ دَرَسَ وَذَا أَلْقِفَ كَلِمَةً مَّنْ الصَّرِيحَ ۛ وَأَخْلَصْنِهِمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنْ هُمْ صَلِيبُينَ ۛ وَذَا النُّوبِ إِذْ ذَهَبَ مَعِيِّنًا فَقَضَّ أَنْ لَنْ نَفْقُدَ رَأْيَهُ ۛ فَنَادَى فِي الْظُّلْمَيْنِ أَنْ لَآ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكِ إِنِّي كُنتُ مِنَ الْظُّلْمِيْنِ ۛ فَأَسْتَجِبَنَا الَّذِينَ وَجَبَنُواْ مِنَ الْغَيْبِ وَكُنُّهُمْ لِلَّهِ حَفَظٌ ۛ إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّى لَا تَنْذِرِي فَرَّتُمْ أَوْتَ خَيْرَ الْأَوْلِيَاءِ ۛ فَأَسْتَجِبَنَا الَّذِينَ وَجَبَنُواْ لِلَّهِ رَحْمَةً وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَاهُ وَنُهِيَنَّهُ مَا أَخْسَعُوْبُ فِي الْخَيْرِ ۛ وَيَدُعُونَ عَزْبَانًا وَهُمْ يُسْعُونَ لِلْبَاخِلِ ۛ ۚ
سورة الأنيبياء

الجزء السابع عشر

واللّلّا أَحَبَّ لِلَّدَّى أَنْ يُفْتَنَّ فِيَّهَا مِنْ رُوحِهِ
وَجَعَلَتْهَا وَأَمْثَلَهَا اِبْتِيَاءً لِّلْعَلَّامِينَ ۖ إِنَّ هَذِهَ
أُمَتَّعْكُمُ أَمْثَلَةً وَأَحَدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ
وَتَقْطَعُوا أَمْرًا مِّنْ بَيْنِهِمْ سَكَلَ لَيْسَ لَكُمْ
فَقَمْ يَعْمَلُ مِنْ الْصَّلِّيـحَى وَهُوَ مُؤْنِسٌ فَلَا كُفْرَانٌ
لِسَعْيِهِ ۖ وَإِنَّا لَحَسَبُونَ ۖ وَحَرَّمْنَ عَلَى قَرْبَيْهِ
أَهْلَصَنَّهَا أَنْ هُمْ لَا يُرِجَّعُونَ ۖ حَتَّى إِذَا فَتَيَتَحتِ
يَأْجُوْهُ وَمَا أَجْوَهُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدِيثِ يَنِسِلُونَ
وَأَقْرَبُ الْوَعْدُ لَأَلْحَقُ فَإِذَا هَيِّهِ مُسَخَّشَةً أَبْصَرُ الْأَلِيْلِ
قَدْ رَكَّزُ أَيْنِي نَافِدُ كَسَنَّا في عُمَلِهِ مِنْ هَذَا أَبْدَلَ كَسْنَا
ظَلَّلِمِينَ ۖ إِنْ يَعْقِبُ وَمَا تَعْقِبُونَ مِنْ دُوْرِ أَلِهَةِ
حَصَبَ جَهَنَّمَ أَنْ سَرُّهَا أَوْرَدُوْهَا وَهُمْ فِيهَا قَالُونَ
هَذَٰلِكَ الْأَهْلَةُ مَا أَوْرَدُوْهَا وَهُمْ فِيهَا أَخَلِيدُونَ
۹۹ إِنَّ الَّذِينَۚ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعِيدَةُ أَوْلِيَاءُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ
لا يسمعون حُسْيَةٌ وَهُمْ فِي مَا أَسْتَهْتُ أَنفُسَهُمْ
خَالِدُونِ ۖ لَا يُعْلِقُنَّهُمُ الْقُرْرُ ٱلْأَكْبَرُ وَسَلَفَهُمْ
۱۳ ٱلْمَلَائِكَةُ هَذِهِ ٱلْعُمْرُ ٱلَّذِي ٱسْتَكْتُمَّ تُوَذَّدُونَ
يَوْمٌ نَّظَرُ ٱلْسَمَّاءَ كُلٌّ ٱلَّسَجِّيلَ لِلسُّجَّٰبَ كَمَا بَدَأَنَا
۱۴ أُولَى حَيَّ ۖ تُعْيِدُهُ وَعَدَّٰهُ أَنَّهُ أَنْعَمَ ۖ فَيَعْلَمُنَّۚۛ ۱۵ وَلَقَدْ
كَتَبْنَا فِي الْزَّوْرِ مِنْ بَعْدِ ٱلْيَدَٰمِ ۖ كَأَنْ أَرْضَ بَرَّتُ إِنَّهَا
۱۶ عِبَادُ ٱلسَّلِيمُۚ ۖ إِنَّ فِي هَذَا أَلْبَٰلَ فَقُومٌ
۱۷ عَلِمَۚ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا الرَّحْمَةَ إِلَى ٱلْعَلِيمِۚۛ ۱۸ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَى أَنَا إِلَٰهُ يُوسُفُۖ ۖ وَحَدُّ فَهَلَّ
۱۹ ٱنْسَمَ مُسْلِمَوْنَ ۖ إِنَّا نَزَّلْنَا فَقْلًا ۖ ذَٰلِكَ ۖ نَزَّلْنَٰا عَلَى سُوَٰلٍۚۛ ۲۰ وَإِنْ أَدْرِي أَقُرَّ أَمْ بَعْيدُ مَا نُوَذَّدُونَ ۖ إِنَّهُ يَعْلَمُ
۲۱ ٱلْجَهَرُ مِنْ ٱلْقُوَّٰلِ وَيَعْلَمُ مَا مَاتَ ۖ فَخُمِسْنَا ۚۛ ۲۲۲ وَأَدْرِي لَعَلَّهُ فَقْسَنَهُۥ لِمَنْ تَمَنَّىٰ إِلَيْهِۜۚ فَقِلْ ۗ رَبِّ أَحْكِمْۚ
۲۳ بَلْ أَنْحَبَّا فِرْسَانُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلْمُسْتَمَعُوا عَلَى مَا نَصُفُونَ
سورة الحج

الجزء السابع عشر

{

يا أيها الناس اتقوا ربك مَّن رَّجَّلَ السَّاعَةَ شَيْءٌ عَظِيمٌ

يَوْمُ الۡمَوۡتِ تَذُّهُبُ آنَاسٌ مَّرۡضَعَةٌ عَمَّا أَرْضَعْتُ وَتَضۡعُ

سُلُوكٌ ذَاتِ حَمِيلٍ حَمِيلَةٌ وَتُرۡيَ آنَاسٌ سَكۡرَى وَمَا هُمُ

پُسَهُكَرَى وَلَهِكَانِ عَذَابٌ عُذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَيَرۡمَىۢنَ آنَاسُۢنَ مُّجَدِّل٤ۢنَ

يُجَدِّلُ فِي إِلَّهٍ يَغۡيَرُ عَلَيْهِ وَيَبۡنِىۢ سَكۡلٌ شَيۡطَانٌ مَّرِيد٥

صُبِّبَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مِن تَوۡلَىٰهُ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَهَٰذَٰٔهُ

إِلَى عَذَابٍ أَسۡعَر٤ۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢ
ذٌلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمُوتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ وَأَنَّ السَّاعَةَ عَزِيزَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۙ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجِدُ لِنَا صَبْرٍ وَلَا هُدٍّ وَلَا كِتَابٍ مُّنِيبٍ ثَانِي عَطْفَهُ بِلِيُضْلِلْ عَنِ السَّبِيلِ الْحَسَنِ ۙ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الْمُنْظُمُ ۗ ذٌلِكَ بِمَا قَدَّمْتُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ شَيْئًا وَلَا يَفْقَهُهُمْ مَا يَقُولُونَ ۙ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْبِدُ اللَّهَ عَلَى حَقِّ فِهْ-ste
وَكَذَٰلِكَ أُنزِلَهُ عَلَى يَٰبِينَتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يُهْدِي مِنْ نَزِيلٍ
11 إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادَوْا وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتُ
وَالْمُجَوسُ وَالَّذِينَ آَشَرَكُوا إِنَّ اللَّاهَ يَفْضِلُ بِيْنَهُمْ
الْقَيَّمَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلٍّ شَيْءٍ يَشْهِدُ ١٧ الْفَتْرَاتُ آَتَى اللَّهُ
يُسْجِدُهَا مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالْتَجْرُبَ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدِّوَابُ وَكُنْنَاهَا
الْكَانِسٌ وَكُنْنِيَّةً عَلَى الْعَذَابِ وَمَنْ يَهْنِي اللَّهَ فَنَمَا يَحْتَسِبُ
مَكْرُهُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء ١٨ هَٰذِهِ آئِمَتِنَا
أَخْتَصَمُوا فِي رَيْهٖ فَأَلْذِينَ سَكَنَوْا قَطَعَتْ لَهُمُ الْخَيْبَةُ
مِنْ نَأِرِ بُصُبٍّ مِنْ فُوْقِ رُءُوسِهِمْ أَحْمِيمُ ١٩ يُصَهِّرُهُمْ
مَأَنَفْ بُطُونُهُمْ وَالْجُلُودُ ٢٠ وَلَهُمْ مَقَمَعٌ مِنْ حَدِيدٍ ٢١ كُلُّمَا
أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا عِنْمَا أُعْيِدُونَ أَيْ ضَلُّوا أَوْ دُفِّعُوا عَنْهَا
الْحَرِيقُ ٢٢ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الْذِينَ آمَنُوا عَلَى أَعْيُوُنِهِمْ وَأَعْمَلُوا الصَّلِحَةَ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَهَرُ يَحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ
آَسَوْرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلَؤْلَؤٍ وَلِبَاسٌ سُهْرٌ فِيهَا أَحْيَانٌ١٣
24. وهدوى إلى الطيب من القول، ولهذا إلى صرط الحميد

25. إن الذين كفروا وصدون عن سبيل الله والمسجد

26. الحرام الذي جعلته للناس سواء المكلف فيه وناباً

27. ومن يرد فيه بالحاد يظهر نيقه من عداد أليم

28. وأذن بالبرهرين مكان البيت أن لا يترك

29. في شرب وطهر بني لوط آباءه ولفقهين ولفقهين والرجل

30. السجود وآذن في الناس بالحج يأتوك رجلاً وعلي

31. سكّل ضامرأ أثنايت من كل فج عميق ليشهدوا

32. منيعهم ويذكرو أسركم في أين معلمون على مارقهم من همهم الأعبون فجاءكم وأميهم

33. وأطيعوا الباس الفقير نم ليقصدوا أفقتهم

34. وليوفقوا نزورهم وليوطوا بألفبان العتيق

35. دالك ومن يعظهم خرمت الله فهو حصير له عند ربي واحليت لكم الأمن إلا مايلت عليكم

36. فاجتنبهما ألفتمن الأولين وأحنيت أقول الزور
سورة الحج

الجزء السابع عشر

حَنَفَاءَ اللَّهُ عِيْشًا مُّسَكِّينًا بَيْنَ يَدَيْنِ يَشَرِّكُ بِهِ فَكَأَذَّنَهُمَا حَرَّمَتُهُمَا

السَّمَاءَ فَتَخْطَطَهُ النَّارُ أَوْ تَهْوَى يَهَا النَّجْحُ بِمَكَانِ سَحِيبٍ

۳۱ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَاءٍ إِلَّا كَانُوا مِن تَفْوِيْنَ الفُؤُودِ

لَكُمْ فِيهَا مُسَلِّفٌ إِلَى أَجْلٍ مُّسْمِينٍ فَتَحْصُلُهُ إِلَى الْبِينِ الْعَيْنِ

۳۲ وَلاَسِكِّنَ أَمْرًا جَعَالُتَا مَنْسَكًا يَدُحُكُوْا أَسْمَارَ اللَّهِ عَلَی

مَلَٰٰئِكَةٍ مَّنْ عَرَضَهُ فَخَلَصَهُم مِّنْ عَرَضٍ فَإِلَّا الْهَجَمُ إِلَّهُ وَجَدَ فَقْهَ

۳۳ أَسْأَلَٰمُوا أَوْ نِبَأَتُ اللَّهِ ۴۴ الْذِّينَ إِذَا دَخَلَ اللَّهُ وَجَلَّتْ

قُلُوبُهُمْ وَالْبَصَارُ إِلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْيَقِيمِي القَلْبِ

۳۴ وَمَا أَرَفْنَيْنَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ ۴۵ وَالَّذِينَ جَعَلَهُمْ لِكُلِّ مَنْ سَعَيْنَ

۳۵ اللَّهُ لَكُمْ فِيهِما حَيْرَةٌ فَأُذْكِرْ أَسْمَارَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ صَوْافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ

۳۶ جَوَابُهُمْ فَكُلُوْنَ أَمَنَّهُ وَأَطْعِمْنَا أَفْقَانَ وَالْمُعَلَّمُ هُمُ الْجَهَرُ هُمَا

۳۷ لَكُمْ أَلَّا تحَيْكُمْ نَشْكُونَ ۳۱۱ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لَوْ مَا هُوَ أَيْمَانُهُ وَلَكِنْ يَنَالُ اللَّهَ أَيْمَانُهُ وَلَا يَنْبُثُ

۳۸۱ عَلَى مَا هَدَى نَكُرُ وَيُبَيِّنُ الْمَجِيبِينَ ۳۷ إنَّ اللَّهَ يُفْعَلُ
سورة الحج
الجزء السابع عشر

126. أذن للذين يفتنون بأنهم طامرون وناموا ونها عن صرية هم لقديرون.

127. الذين أخرجوا من دينهم يعذرون قايلين إلا أن يعذروا

ربنا الله وولا دفع الله الناس بغضهم بعضهم بعض

صواعق ويبع وصلاوات ومسلحد يذكَّر فيها اسم الله

سريع ولبنصرن الله من ينصره إلاأت الله لقوى غريب.

128. الذين إن مكثوهما في الأرض أقاموا الصلاوة

وأتوا الركوع وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

وأعلن عقيدة الأموار.

129. وإن يكذبُوك فقد قدت بذلك

فقلبهم قولهم نوح وعاد ونمرود وقوم إبراهيم وقوم

لوث واصحب مدین وكرى موسى فأُلْهِمَ للكفرين

نُنُم أخذهم ذلك كيف كان بكير.

130. فكأن من قرية

أهلكنها وسما يد محتة فهدي خاوية على عروشها وبغر

معطلة وقصر مشيد، أفلم تنظروا في الأرض فتكون

له قلوب يعقلون بيها أوء أذان يسمعون بها فإنها

لا أعتني الأبصار ولكن عصى القلوب أحي في الصدور.
ويَسْتَعِجَّلُونَكَ بِالعَذَابِ وَلَا يَحْفَظُونَ اللَّهَ وَعَدَّهُ وَإِذْ يَوْمَ نُؤُوْمَ اٍعْتِرَكَ اٍعْتِرَكَ ۚ كَأَنَّهُمْ مَسَأَةً مِّمَّا تَعَمَّدُونَ ۚ وَصَارَ أَيْنَ مِنْ قَرْيَتِهِ أَمْلِيَّتُهَا وَأَهْلُهَا وَظَلَّلَهَا نَمَّا أَخْضَعْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرَ ۖ قَلْ يَتَبَيَّنْهَا اللَّاتَ إِنَّمَا أَنَّكَ نَرَى مَّيْمَيْنِ ۚ فَأَلَّذِينَ أَعْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّبْلَحَتْ لَهُمْ مَغَفْرَةً وَرَزَقٌ كَبِيرٌ ۖ وَأَلَّذِينَ سَعَوْا فَإِنَّهُمْ أُعْجِبْزُوْنَ أَوُّلَيْهَا أَصَحَّبُ الْجَحِيرِ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَالِبٍ مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا إِذَا تَمَتَّنَّى أَلْقَى السَّيْطَانُ فِي أَمْيَالِهِ فَيَنْسَحُ اللَّهُ مَا يَنْسَحُ ۖ الْسَيْطَانُ تُحْكِمُهُ رَبُّهُ عَلَى نَفْسِهَا وَلَنَحْكُمُ ۖ لَيُقْعَدَيْنَ ۖ وَلَيُعَلَّمُنَّ ۖ فَأَيْلَالُ السَّيْطَانُ فِي رَيْسِ النَّاسِ وَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَيَاسِ ۖ فَأَغْلِفُوهُمْ وَإِنَّ الظَّلِيمِينَ لَيْفُ شَقْاقِي بَيْعِهِمْ ۖ وَلَيُعَلَّمَ الْذَّينَ أَعْمَنُوا الْعِلْمَ أَنَّ اٍحْكَمَانَ أَنَّهُ إِلَّا أَيْمَانٌ فِي رَيْسِ الْحَقِّ ۖ فَتَخَيَّتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُدَايْنَ آمَنُوا إِلَى صَرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ە وَلَا يَزَالُ الْذَّئِينَ كَفَّارًا فِي مَرْيَةٍ مِّنْهُ وَحِيَ ۔ تَأْتِيهِمُ اللَّيْلُ السَّاعَةُ بِغَنْظِهِ أَوْ يُقْتِلُهُمْ عَذَابٌ يُوْمَ عَقِيمٍ ۖ
الملأِ يومَ يُومٍ يُوحِىٓ اللهُ بِهِ يُوحِىٓ عِندَ عَبدِهِمَّ الفِيلَينَ ۚ وَعَمِلُوا الْصَّلِيَّاتِ وَجَلَّتِ النُّسَبُ ۛ وَلَن يَؤْمِنَ بِهِمَا ۚ وَأَيُّهُمَا حَكِيمٌ ۗ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَعْفَّوْا عَلَيْهِمْ ۖ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۗ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَعْفَوْا عَلَيْهِمْ ۖ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

وَأَمَّا لَهُمَا لِيُزَوَّرُ قَنْتِهِمُ اللهُ رَزَقَهُمْ حَسَنَتٌ وأُوْلَاكَ اللهُ لَهُمُ الْخَيْرُ ۙ ذُلِّلْهُمْ مَدْحُوْكَ يَضْرُبُونَهُ ۗ وَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

ذِلَّلَتْ وَمَنْ عَاقُبَ بِمِثْلِ مَا عَوْقِبَ بِهِمْ ۖ ثُمَّ بُعِيْثُ عَلَيْهِمْ لِيَتَحَسَّسَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ ۖ لَا تَفْسُرُ عَفْوَهُ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ ۗ تَحْسِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَكِيمُ ۗ وَأَنَّ اللهَ مَيْتُونَ ۗ فِي ۗ مَنْ دُونِهِ هُوَ البَيْطَالُ ۗ وَأَنَّ اللهَ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ۗ عِلِيمٌ ۗ آلِهَةَ نَزْلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَتَصْبِيحٌ ٱلدُّرُّ ۗ مِّلْخَصَةٌ ۗ إِنَّ اللهَ ۗ أَطِيفٌ حَسَنٌ ۗ لَهُ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ اللهَ لَهُ ٱلْعَلِيمُ ۗ الحَمِيدُ.
الزورَانَ أَنَّ اللّهَ سَجَّرَ مَعْمَارَ مَافٍ مِّنَ الْأَرْضِ وَالْفَلَكِ تَجْرِي
فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيَمِسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا
بِأَذْنِهِ أَنْ أَلِيمَ الْقَّاسَ لَعَنُّ وَفُ بَرَحِيمٍٖ وَهُوَ الَّذِي
أَحْيَاكُمُ وَلَمْ يُعْتَدِ بِكُمْ نَورُ‌ئِجِيِّمِكُوْ أَنَّ اللَّهَ اِلْإِنْسِنَ لَكُفُورٌ
لِيَلْكَ أُمَّةٌ جَعَلْنَاهَا مَنَسَكًا هُمْ نَاسِخًا لِّهَوْا اسْتَغْنَىٖ
فِي الْأَمْرِ وَأَدْعَ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هَذَا مُسْتَقِيِّمٌ
وَإِنِّي جَدُّ لَوْلَكُ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمَ ۖ مَا تَعَمَّلُونَ
اللَّهُ يَسْمَعُ
بَيْنَ عِمْرِكَ مَعْمَارَ ۖ فِي مَا سِحْبَتْهُمْ تَحْيَؤُونَ
أَلْمَ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ
ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ ۖ تَسْيِيرٌ ۚ وَيُعْبِدُونَ
مِنْ ذُو دِينِ اللَّهِ مَا لَمْ يُبْنِيَّهُ خَلْقًا وَسُلْطَانًا وَمَا لَهُ مِنْ
عَلَّمَةٍ وَلَا مَلَكُومَةٍ مِّنْ نَصِيرٍ ۖ وَإِذَا أُشْتَيْنَ عَلَيْهِمْ أُنْتَيْنَا
بَيْنَتَيْنِ تَعْرَفُ فِي وَجُوهِ الَّذِينَ سَكَفَوْا الْمَنْكَرُ ۖ كَذَٰلِكَ إِنَّ اللَّهَ يَسْتَطِيعُ
يَسْتَطِيعُ بِالَّذِينَ يُتِلْوُونَ عَلَيْهِمْ أَيْنَ اِسْتَيْنَ أَفَأَنْقُلُ ۘ كَيْفَٔ
ذَٰلِكَ عَلَى الْأَنْثَى ۖ عَدْهَا اللَّهُ أَلَّا يَبْغَيْنَ أَيْنَ مَنْ ۚ "الْمُصْرِي"
سورة الحج

341

يتأذِّبها الناس صربِ مَثَلْ فَأَسْتَمِعَواْ أَنَّ الَّذِينَ
تَذَهَّبُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَحْتَلَّوْ dáً بَاَّ وَأَجْمَعُوْنَ أَلَّلَهَ
وَإِن يَسَلْبُهمُ الدُّبَابَاتُ شَیْاً لَا يَسْتَنْقِدُوهُ وَمُنِّهَا ضَعْفَاً
الطُّلِّبَ وَالْمَطْلُوبَ مِنَ اللَّهِ قَدَّرَهُ وَأَلْقَى عَزْيْزَهُ كَلِمَةً
اللَّهُ يُصْطَفِي مِنْ أَمْلَٰهُ مُرَسِّلًا
وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِم وَمَا خَلْفَهُم وَأَلْبَدَ وَأَرْبَحُ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَكُمْ لَا طَغَىْحُكُؤُ وَجَهَدُوا وَأَفْعَلُوا
اللَّهُ بِحَقِّ جَهَادِهِ هُوَ أَجْتَبَلْهُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْهِمْ
فِي الَّذِينَ مِنْ خَرَجْ مَنْ فَلَةٌ أَيْكَوْ إِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمَّيْهَا
المُسَمَّى مِنْ قَبْلٍ وَفِي هَذَا لَيْكُنَّ الرُّسُلُ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ
وُكَلْنَاشَهِدَّ أَنَّ النَّاسَ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكُوةَ
وَأَعْصَمُوا إِلَّا اللَّهُ هُوَ مَوْلَكُ فَيَغْفِرْ اللَّهُ أَمَوْلَكُ وَيَعْمَ النَّصِيرٌ.
ليسَ آللَّهُ أَلْحَمْرُ أَلْحَمْرُ

قد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلُصُونَ وَلِلَّذِينَ هُمْ عَلَىَّ اللُّغُومَ مَعْرِضُونَ وَلِلَّذِينَ هُمْ لِلرَّسُولِ ﷺ قَدْ عَلِيّونَ وَلِلَّذِينَ هُمْ لِرَجُلِهِمْ حَفُصُونَ إِلَّا عَلَىَّ أَرْوَاحِهِمْ أُمَّةٌ مَّلَكَتُهَا أَيْمَانُهُمْ فَإِنْ يُصُبُّهُمْ عِرْضُ مَولِيمٍ فَمَنْ أَنْبِغَيْ وَزَرَآءَ ذَلِكَ فَأَوْلُواْ يَدَٰهُمْ إِلَّا عَلَىَّ أَلْلَّهِ

وَلِلَّذِينَ هُمْ لِأَمْشَاهِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَلِلَّذِينَ هُمْ عَلَىَّ صَالِوْنِهِمْ يَحْفَظُونَ وَأُولَايَٰكُ هُمْ الْوَرَثُؤُونَ وَلِلْيَدِ ثُرُوتُ الْبَيْتِ يَزَّوُّنَ الْأَفْرَدُونَ هُمْ فِي هَٰذِهِ خَلِيلُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا لَأَدَى مِنْ نَفْسِهِمْ إِنِّي أَطْلَسْنَىۡ أَنْ هُمْ يَفْكَرُونَ فَنَّمَأَ جَعَلْتُهُمْ نَطْفَةً فِي قُرْرَ سُكَكِنَّ 

فَنَّمَأَ خَلَقْنَا الْعَلَقةَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عَظِمَةً فَخَلَقْنَا الْعَظِمَةَ لَحَمَامًا فَخَلَقْنَا حَلُّقًا أَخْرِجْتُمُّهُ اٰلَلَّهُ أَحْسَنَ الْخَلِيفِينَ وَمِنْ إِنْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَبْلُغُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا لَوْفَظًا سَبَعَ طَرَابِقَ وَمَا كَأَسَىٰ عَلَىَّ غَلِيلِيٰنَ
وأنزلنا من السماوات ماء يقدرون فأسكنه في الأرض وأنا علٰ ذهابِهِ آقدرون ۱۸ فأشرأنا إلى السمكِ بِهِ جَنِّبَتَينَ مِن نَّخْيِلٍ ۱۹ وأعْبَى لَكُمْ فِيهَا فَوْكَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا أَصَلُونَ ۲۰ وَشَجَرَةٌ
۲۱ يُصْرَفُ مِن طُورِ سِيبَا تُسْبِبُ بِالْدِّهْنِ وَصَنُعُ لِلَّذِينَ كُبِيرُتِهَا ۲۲ فَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَمِ لِعَبْرَةٌ لِتَسْقَطُ كَمَا نَبْطَوْنَهَا وَلْكُرَفْيَا ۲۳ مَنْفُعٌ كَبِيرٌ وَمِنْهَا أَصَلُونَ ۲۴ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ أَلَفُ الْفَلَاقِ حَمْوُونَ ۲۵ ۲۶ وَلَقَدْ أُرِسَّلْنَا لَوَاحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُوتُ أَعْبُدُوُّ اللَّهِ ۲۷ مَا لَكُمْ مَنِّ اللَّهِ إِعْبَدُوُّنَ فَإِلَّا مَثَالَ يَتَقَلَّبُونَ ۲۸ فَقَالَ إِلَٰهُ الْأُمَّةِ الْأُمِّينَ ۲۹ كَفِرْوَانَ مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بِشَرَّ سُبُوتٍ كُرِيرُمَاكُمْ أَن يَتَفَطَّرُوا عَلَيْهِ ۳۰ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَنَزَّلَ مَلَتِكَةً مَّا سَمَعْتُهُ إِلَّا هَذَا إِبَابِيَا ۳۱ الأُوْلَيْانِ ۳۲ إِنَّ هَوَّالَا رَجُلْ يَبْنِيُّ جَنَّةٍ فَمَنْ يُرِّجُوُهُ ثَانِيْهِ حَتَّى جَعَلَ ۳۳ فَقَالَ رَبِّ أَنْصَرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۳۴ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَصْنَعَ الْفَلَاقَ بِعَفْيِنَا وَرَحِيْمِاً إِلَّا إِذَا أَجِدَ أَمْرَا وَلَوَأَرَّفَ النَّمْرُوفَ فَأُسْلِكَهَا ۳۵ فِيهَا مِن سَكَّلِ رَوْجٍ أَشْنِيْنَ وَأُهَلَّكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ۳۶ أَفْوَلُ مِنْهُمْ وَلاَ مَخْتَطِفُونَ فِي الْذِّينَ طَلَّمْوُا إِلَهَمُ تَعْمَّرُونَ ۳۷
إذا أستوى أن تست ممّا عراك على الذل Rosenstein، فقل الحمد لله الذي نحن من عقوم الظالمين. وقل رتب أنزلني مدرّلاً مباركًا وأنتم خير المُسلمين إن في ذلك لا يد وان كن مبتلاً فتكون من بعيد قرآن اخرين فأرسنا فيهم رسولنا هم أن عبدوا الله ما كرم ان لله عزيز، أفلاتنون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأتقتنهم في الحياة الدنيا ماهذا إلا بشري ملكك بأصلك ممّا أهلكو منه ورشب ممّا تشريون ولاين آطع بشرى مثلك إن كفر إذا لحقون أبيك كفر أنه كفر إذا مضر وكرمت ترابًا وعظامًا أن كفر مخرجون هيهات هيهات لما تعودت إن هي إلا أحياننا الذي نحن وحنينا وما تكون يمبعوثين إن هو إلا رجل أفرى على الله كديبا وعماله له داومنين قال رب انصرني بما كذبون قال عملاً قبل ليصيح نديميين فأخذتهم الصيحة بالله فجعلهم فساعا فبعد الفؤاد الظالمين فنن أنشأنا من بعدهم فرُوناً احرين.
سورة المؤمنون

الجزء الثاني عشر

345

ما سبب من أمية أسلوا وأماستنجرون 43 ثم أرسلنا رسلي

نثر كل ماجاءهم رسولها كذبوا فأبقت بعضهم بعضًا

ويجعلنهم أحاديث فعد اللهقوم لا يؤمنون 44 ثم أرسلنا موسى

وجعلناه هديهم يتبعوا وسلطن مبين 45 إلى فرعون وماأليه

فاستكبروا وكأننا قومًا عالين 46 فقالوا أومن إسرائيل مسلمًا

وقومهم لا أعلمون 47 فكذبوا فقومهم فكانوا من المهالكين

وقدأتين ماويسمى الكتب أهلهم مهتدون 48 وجعلنا

ابن مريم وأمته زعيمة وعوفستهما إلى ربوة ذات قرار ومعين

يتكلمها الرسول كلّو من الطيبات وأعماله أصليحا إن ب ما

تعملون عليه 49 وإن هذه أمتّه أصليحا لم تأخذ وحدة وإن أداه

فأتقنون 50 فتقطعوا أمرهم بيتهم زيرًا كل حزب بهم التيهم

فرجعون 51 فذر هم في عمرتهم حقّا حين 52 يكسبون أمنا يبدون

بهم من مال ورّيدين 53 نصارع لهم في الخبر بل لايشعرون

إن الذين هم خشية ربهم مشفعون 54 ولذين هم

يتاتين رهين يؤمنون 55 والذين هم بيتهم لايشقفون 56
الذين يعذبون مآواً أو قولهم موجهة أنهم إلى دختر رجعون
ولأيكان يسرعون في الخبيثة وهو لم يسقون
ولا تنكفو
نفساً إلا وسعها ولديانا كنت بطيب يا الحق وله لا يظلمون
بل قولهم في عمرهم من هذا وله أعمل من دون ذلك
هٰل يعملون حتى إذا أخذنا مدرفهم بالعداب إذا هم
يخروذون لا يخرجوا اليوم إن كفرنا لا نصرون قد كانت
اين ينقي على كفرك فكسر على أعقبك فتحصصوش
لا يلتأ منكم به سيرك فهجرون
أفله(GameObject) وأقول أم جاء هم منزلي أباء هم الأولين
أم لا يعفر أو رسلهم فهم له منكرون
أم يقولون به جنسة بل جاءهم بالحق واحترمهم للحق كرهون
ولو أمع الحق أهواه هم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتينهم بما هم فهم
عن ذكرهم عرضون أو تستلهم حرجا ففرح يريك حبر
وهوجىآ الزين وإنك لتدعوهم إلى صرط مستقيم
فإن الذين لا يؤمنون بأخرى عن الصرط مستقيم
ولَوْ رَحَمْنَاهُمْ وَكَفَّارَتَاهُمْ صَرُّوا لَجَوْا فِي طَغْيَانِهِمْ
بَعَمْهُمْ وَلَفَدَ أَحَدَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا أَسْتَكْنَا وَلَدَهُمْ
وَمَا يَضَرُّ عَلَى عَيْنِهِمْ حَتَّى يَفْتَحَنَّا عَلَيْهِمْ بِأَيَّادٍ عَذَابٍ شَدِيدٍ
إِذَا هُمْ فِي مُبِيلِهِنَّ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَأَسْمَعْتُمْ
وَأَلْقِيَتْ قَلَبًا مَّانِشَكُونَ وَهُوَ الَّذِي دُرِّكَ فِي الأَرْضِ
وَإِلَيْهِ تُحْضِرُونَ وَهُوَ الَّذِي يَجْيِحُ وَيُسْمِعُ وَلَهُ أَحْتَلَفُ
الْأَلِيْلَ وَالْفَجْرَ إِنْ أَمْثَلُونَ بَلْ قَالَ أُمَّةٌ مَّأْمَالٌ
الأَوْلِيَاءِ قَالَ أُمَّةٌ أَءَلَمْ نَا وَكَانُوا يَأْخُذُونَ وَمَعْطُومًا أَمْنَا
لَمْ يَعْلَمُونَ لَقَدْ وُضِعَ الْمَلَائِكُمْ وَدَاوُنُوا هَذَا مِنْ قَبْلِ
إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْتَيْضَيْرُ الأَوْلِيَاءِ قَلْ لَمْ يَلْمَـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِ~
بل أَتَّبَعُوهُ بِحَقٍّ وَأَتَّبَعُوهُ لِحَكِيمَةٍۚ مَا أَتَّخَذَهُمْ مِنَ اللَّهِ وَلَيْوَانٍ مَّا هَيَّنَّا عَلِيَّةٌۖ فَأَسْبَحْنَ اللَّهُ عَمَّائِ صَفُّ۔ قَلْ رَبِّ إِنَّمَا أَعْرَضْتُۛ عَلَيْكَ عِبَادَتِيۚ فَأَنَبِيِّيۚ أَرْجَعُ إِلَيْكَ وَأَعْفَغُۖ قَلْ رَبِّ أَعْفَغْۜ أَعُودُ إِلَيْكَ مِنَ الْمَسْرَأَةِ الْمُشَيْطِيَّةِۢۖ قَلْ رَبِّ إِنِّي أَحْضَرَ وَإِنَّمَا أَحْضَرُ بِأَنَّكَ حَسَنُ الصَّيْدَةُ عَمَّيۢنَۖ قَلْ رَبِّ إِنِّي أَحْضَرُ وَإِنَّمَا أَحْضَرُ بِأَنَّكَ حَسَنُ الصَّيْدَةُ عَمَّيۢنَۖ قَلْ رَبِّ إِنِّي أَحْضَرُ وَإِنَّمَا أَحْضَرُ بِأَنَّكَ حَسَنُ الصَّيْدَةُ عَمَّيۢنَۖ قَلْ رَبِّ إِنِّي أَحْضَرُ وَإِنَّمَا أَحْضَرُ بِأَنَّكَ حَسَنُ الصَّيْدَةُ عَمَّيۢنَۖ قَلْ رَبِّ إِنِّي أَحْضَرُ وَإِنَّمَا أَحْضَرُ بِأَنَّكَ حَسَنُ الصَّيْدَةُ عَمَّيۢنَۖ قَلْ رَبِّ إِنِّي أَحْضَرُ وَإِنَّمَا أَحْضَرُ بِأَنَّكَ حَسَنُ الصَّيْدَةُ عَمَّيۢنَۖ قَلْ رَبِّ إِنِّي أَحْضَرُ وَإِنَّمَا أَحْضَرُ بِأَنَّكَ حَسَنُ الصَّيْدَةُ عَمَّيۢنَۖ قَلْ رَبِّ إِنِّي أَحْضَرُ وَإِنَّمَا أَحْضَرُ بِأَنَّكَ حَسَنُ الصَّيْدَةُ عَمَّيۢنَۖ
سورة المؤمنون

الجَزَاءُ لِلَّذِينَ ظَلَّوا عَلَىٰ صَرْطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٦٠٠ قَاوُلُوا رَبّنَا عَلَىٰ عَبَادِيهِمَا وَعَلَىٰ نَفْسٍ مَّعَ نَفْسٍ أُخْرَىٰ مَثَلَّهُمْ مَا كَبَّرُوتُ ٦١٧ قَالُوا أَخَذْنَا صَرْطَكَ وَأَخَذْنَا مَا كَبَّرُوتُ ٦٢٠ قَالَ أَخْسَوْفُهَا وَلَانَكُمْ مُّوتُونَ ٦٢١ إِنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِهِ عُمُورُ عَبَدٍ وَهُوَ لِبَشْرٍ ٦٢٢ فَعِفْرَانًا وَأَرْحَامًا ٦٢٣ فَأَعْفِرْنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الزَّكَّارِينَ ٦٢٤ فَأَنْتُجَمَّرُونَ ٦٢٥ سَخَّرَهُ وَاللَّهُ ذَوِي حَقٍّ مَّعَهُ بَشَرُّ يَكْفُرُونَ ٦٢٦ إِنِّي جَعَلْتُهُ الْيَوْمَ يَمْسَرُوا أَنْهَرُهُمْ مَا قَلُونَ ٦٢٧ كُلُّ كَلِبْسَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدًا يَسِينِينَ ٦٢٨ فَأَوَلَىٰ الْيَوْمُ أَوْ عِمْضًا يَوْمٌ فَسَتَّلَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ٦٢٩ قَالَ يَوْمَئِذٍ إِنَّكُمْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ ٦٣٠٠ فَأَفَحْشَبْتُمُ ٦٣٠ أَنْ يَأْتِمُكُمُ ٦٣٠١ كُتِبَ عَلَيْهِمْ ٦٣٠٢ فَأَعْفَىٰ وَأَرْحَمَ ٦٣٠٣ فَأَنْتَ خَيْرُ الزَّكَّارِينَ ٦٣٠٤ ٣٤٩
يسُمِّي علِّمُ اللهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
سُورَةُ النُّورٍ

1. سورَةُ الزُّرَائِبِ وفَرْضَتَهَا وآذانَ تَفَهَّمَتْ إِنَّا لْأَنَّا نَعَلَّمُكُمْ تَذَكُّرُونَ
2. الزُّرَائِبِ وَالزُّرَائِبِ فَأَجِلُّوا وَأَلْقِيَ مِنْهُمَا أَحَدٌ وَلَا تَحْذَكُ
3. بِهِمْ رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّكُمْ نَعَلَّمُكُمْ يَا بُلَيْدَةُ وَالنُّورُ أَلْبَدِ أَلْبَدَهُ وَلَسْهَدُ
4. عَدَّا بِهِمْ طَائِفَةً مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَلْزَمُوهُمْ أَنْ يَأْسِفُونَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ مَا كَرَّ
5. أَلْزَمُوهُمْ أَنْ يَأْسِفُونَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ مَا كَرَّ
6. وَالَّذِينَ يُذْهَبُونَ الْمَحْصُونَاتِ وَلَا يَأْسِفُونَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ مَا كَرَّ
7. أَلْزَمُوهُمْ أَنْ يَأْسِفُونَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ مَا كَرَّ
8. وَيَدْرُوُنَّ عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشَهْدُ أَنْ فُرْضَةً بِاللَّهِ وَلَا يَجِلَّ أَلْبَدِ أَلْبَدَهُ وَلَا يَزِدُ عَنْهَا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ مَا كَرَّ
9. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلَا نُرِيدُ أَنْ عَصِبْنَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ حَكِيمٌ
10. النَّورُ، ٣٥.
إنَّ الَّذينَ جَاءَوُا بِالإِفْكٍ عَصِبَةٌ مَّسَّكُو لَا خَسَبَوْنَ شَرًا لِلْكُفَّارِ
هُمْ أَخْبَرُوكُمْ لِكُلِّ أُمَرِي مِنْهُم مَا أَكَثَبْ فِي الْإِنْفِكَ وَلَمْ يُؤْذِنَّ
كُبْرَاءً مِنْهُمْ عَذَابَ عَظِيمٍ ۖ أُولَٰئِكَ إِنَّهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ
وَالْمُؤْمِنِينَ بَنَفْسِهِمْ خَيْرٌ وَقَالَوْا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۖ أُولَٰئِكَ
جَاءَوْا عَلَيْهِ بَأْرَبَعَةٌ شُهِيدٌ ۖ إِذْ أَرَبَّتُوا بِالْبَشْرِ إِنَّ فَوْلِيَّكَ
عَنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۖ وَأُولَٰئِكَ فَضَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَحَمَتَهُ
فِي الْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَسَّكُو فِي مَا أَفْصَلْنَ فِيهُ عَذَابَ عَظِيمٍ
ۖ إِذْ أَتَّلَقَوْنَهُ بِالْبَيْنِ وَنَقُولُونَ لِأَبا هُمْ مَالِيْسَ لِكُرُبَةَ عَلَّمْنَا
وَخَسَبْنَاهُ هَيْنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۖ أُولَٰئِكَ إِنَّهُمْ سَمِعُ مَعْتَمَّوُهُ
فَلَمَّا يَكُونَ لَنَا أَن نَكُنَّ نُكْرِهَنَّهَا إِنَّ نَكُنَّ مَعْتَمَّةٌ
ۖ بِعَطْرَ اللَّهِ أَن تَعْوَدُونَ الْبَيْنَيَّةَ أَبَدًا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
وَبِيْنِ اللَّهِ أَنْ لَحْمُ الْآبَىۡ وَلَحْمُ عِلَيْمِ حَسَنٍۡ ۖ إِنَّ الَّذِينَ
يَجْعَلُونَ أن تَشْيِعُ الْفِحْشَا فِي الْأُمَيْنِ آمَنُوا بِهِمْ عَذَابَ الْأَيَمۡۡۡ ۖ فِي
الْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَاتُعْمَرُ أَنْ تُعْمَرَۡ وَلَاتَتَمَّۡ ۖ فَأَوْلَٰئِكَ
فِضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُۡ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
يتآثرها اليدين الزائدة بأخذها بخطوات الساطع ومن يتعجَب
خطوات الساطع فإن يأمر بإلغائه والمنصب وكلًا
فضلكم عليه علَّيك ورحمته وماركي منكُرُون أفْحَي أَبَادٌ الوُلْد
لا تأتي أولًا الفضل
كَذَا يَزِيكَ مَن يَشَاءٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَّيمٌ
في سبيل الله وليغفو وليصافحو لا توقع أن يغفر الله
لكم وللملأ عفوًا ورحمة
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ
العظيمة لىمن فِي الْدُنْيَا وَالْآخَرَةِ وَلَهُمْ عَدَابٌ
إِنَّهُ عَزِيزٌ شَهِيدٌ عَلَّيْهِمْ أَلِيْهِمْ وَأَوَّادُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ يَمَا
كَذَا يَعْمَالُونَ يَوْمَ يَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ يَدْنَهُمْ أَحْقَ وَيَعْمَالُونَ أنَّ
اللَّهُ هُوَ أَلْهَى الْمُلْمِينَ
أَلْحَيْيَاتُ لِلَّعَمِينَ وَالْخَيْيَاتُ لِلْطَّيِّبِينَ وَالَّذِينَ بَيْنَهُمَا
إِلَّا مَنْ يَبْرَأَ نَفْسَهُ وَمَيْلُهُ نَفْسُهُ أَهْلُ الْقُرْآنِ وَرَزَقُهُ}
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْرِجُوا كَمْ تَعْلَمُونَ إِلَّا مَا كَانَ تَدْرَكَهُ وَتُسَلِّمُوا أَعْلَمُوا أَهْلَهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ أَلْعَلَّ يَتَدْرَكَنَّ
فإن لم تجدوا فيها أحدًا فلما تدخلوها حتى يُؤذن لمسككم
وإن قيل لمسك أراجعوا فأرجعوا هُو أركن لمسكم والله مومنًا
تعملون عليه ليس على كُون جناح أن تدخلوا أبيضًا
غير مسكون فيهما منع لمسكم والله يعلمه ما بمثوبت وما
تكتمنون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا
فروجهم ذلك أركيهمان الله جبار بما يصنعون
وقل للمؤمنين يغصصن من أبصارهم ويحفظن
فروجهم ولا يبيثين زينتهن إلا ما ماظرهنها ولبضيرت
يخبرهن على جويهم ولا يبيثين زينتهن إلا لبوليهم
أو أبا ابنه أو ابن بعولتهن أو ابناتهن أو أبناء بعولتهن
أو إخوتهن أو بي إخوتهن أو بي آخواتهن أو نسائهم
أو مالكتهن أيمنهن أو التيهن غير أولي الاربة من
الرجال أو الطفِل الذين لرى بهم أو على عورات النساء
ولا يضرن بأرجلهن ليعلموا ما يخفيف من زينتهن وقوطوا
إلى الله جمعًا أيته المومومت لعمل حكمر نفاحون

3053
وَأَنْقُلْهُمَا الْأَيْمَانِ مَنْ كَرَّى مِنْ عَبْدِكُمْ وَأَيْمَانُكُمْ إِنْ يَكُونُواْ فَقْرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلِلَّهِ وَسْعُ عَلَىٰهُمْ
وَلَيُسَتَّعِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ فَوْقَاهُمْ وَلَا نُكَاحًا حَيْثُ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَالَّذِينَ بَيِّنُونَ الْكِتَابَ مَعَ مَلَكِكَ أَيْمَانُكُمُ الصَّادِقِينَ إِنْ عَلَمُوْاْ فِي هَذِهِ مُحْيِيَةٌ وَذِي الْمُوْظِفِينَ مَنْ أَلَّهُ أَلَّهَ الَّذِي أَنَا إِلَّا نَكِلَّهُمْ
فِي أَرْضٍ يَتَبَغَّأُونَ إِنْ آرَضُهُمْ أَنْحَيَظَّ أَنْحَيَظُواْ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يَكَرُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِمْ عَفُوٌّ رَحِيمٌ
وَلَكِنَّ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ أَيْتَمَّ مَبِينَتْ وَمَنْ كَانَ مِنَ الْأَيْمَانِ حَالٌ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَعَمَّةَ الْعَلَّمِ الْأَصْنَافِ ۚ إِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ شَيْئًا وَيُهْدِي شَيْئًا مُّضْلِبًا وَمُهْدِيًا لِِّلْئَانِسِ وَلِلَّهِ وَلَعَظَمةٌ يَكُونُ رَبُّكُمُ الْأَمِينُ
فِي يُوْتِيَ أَذُنَ اللَّهُ أَنْ تُرْقَعُ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَسْمَعُ رَيْسًا لِلْمُعْلِمِ
۳۱
رجال لا تأتيهم نجارة ولا يبيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة
وإيام الزكوة يجعلون يوماً لتنقلب فيه النبلاء والأثرياء
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله
يبرر من يشاء يغيّر حسابٍ والذين كفر وأعمالهم كسراب
فقيعة يحسبها الله من أظلمهم ما ظلم. إلّا إذا جاءه، لم يجدّه شياً
ووجد الله عنده قد فوجَّه حسابه، والله سريغ الحساب
أو كُلُّ مُشْتَبِهٍ في بحورِ ليحييِ يغسله موَّجَّهٍ من فوقيه، موَّجَّهٍ من فوقيه
سحاةٌ ظامُّهُ بعضهم فوق بعض إذا أخرج بينه، يرقد
يرزقه có من لِّي يجعلو الله نوراً قبالة من نورٍ. إنَّ الترَّانَ لله
الله يُسيّح له من في السماوات والأرض وأطيار الصمَّيم كله
قد على صلاته، وتسبيحة، والله على مَّا يفعلون. إنَّ الترَّانَ لله
السماوات والأرض وَلِلله المصير. إنَّ الترَّانَ لله يجري
سحاةٌ وتُرَّفَف بنته علَّم يجعله، ركاماً فترى الود في جن
خلاياه، ويُبَّرر من السماوات من جبال فيها من برَّ فصيب به من بُنْعَ
وتصيره عن من يشاء يكاد سناً برأيه، يذهب يا أبصر.
يَقْلِبُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَالْهَيَاتَ إِنَّهُ فِي ذلِكَ أَعْلَمُ أَوْلَئِكَ الْأَحْصَرُ
وَلَآ أَذَاعُ اللَّهُ مَا أَذَا دَقُولُهُ وَمَا فِيهِ مَثَلُ مَا يَذْهَبُ مِنْ نَارٍ عَلَى بَطْهَاءِهِ وَمَا هُمْ مِنْ تَمْشِيِّهِ عَلَى رَجُلِيْنِ وَمَا هُمْ مِنْ تَمْشُيِّهِ عَلَى أَرْبَعٍ تَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى مُكَلِّ تَشَيْرٍ وَقِدَيرٍ ۚ أَلَّا تَأْتِ اللَّهَ بِمَا كَتَبْتُ فِي نَفْسِكُ ۖ وَاللَّهُ يَهْدِي مِنْ يَمِينَهُ إِلَى سِرْطَانٍ مُّسْتَقِيمٍ وَيَقُولُوْنَ امْتَايِّنَا إِلَيْهِ وَبِالْرَّسُولِ وَأُفْتُونَا نُنَبِّئُونَ فِي طَرِيقٍ مِّنْهُمْ مِنْ فَرْقٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَيْكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَإِذَا دَاوَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْحَكُوْنَ يِنَاهُ إِذَا فَرَقُّ فَتُولِيدُهُمْ مَعْرِضُونَ ۖ وَإِن يَكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُدْعِينَ ۗ أَفِ يُقُولُوا مَرْضٌ أَمْ أَرَأَبَوْا أَنْ يُصَافُونَ أَنْ يَحْيَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۗ بَلْ أَوْلَيْكَ هُوَ الظَّالِمُونَ ۖ إِنّمَا كَانُوا يَقُولُوا سَمِيعُنا وَأَطْعَنا وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُفَلِّحُونَ ۖ وَمَنْ يَطْعِمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْنَ أَلْلَهَ وَيَنْتِفَعُهُ فَأوْلَيْكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۖ وَأَقَسَّمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِ لِيَأْمُرُهُمْ لِيَخْرُجُنَّ قَلِّهِمْ بِعَدَدٍ مُّعَرَّفةٍ وَإِذَّنَ اللَّهُ بِعَدَدٍ مُّعَيَّن مُّعَمَّلٍ ۚ
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما أعيانهم ماخيل
وعلى كهف مأياهم وكن تطيعون تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين وعذ الله اللذين أمنوا منكم وعملوا
الصيحة ليس تخلفهم في الأرض كما استخف
أولئك من قبلهم وآتيهم من بعدهم وامتنع الله بfinger من رحمت
أولئك وليهد الله من بعد حزفهم أم تأصلد حديث نسي لا يشركون
في شيء وسنكر بعد ذلك فأولئك هم الفسقون
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لا علل
ترحمون أولئك لا تحسبنهم الذين كفر وامتحن في الأرض
ومأوىهم النار ولن تلاصق المصير يتأيتها الذينء ومنوا
ليست هذا نكر الذين ملكت أيمنكم ولأولياء الخمر من
تلك مررت من قبل صلوا الفجر وجئوا تضنون تباكون
على الظهرة ومن بعد صلوا العشاء تلك عورات لكرايس عليك
ولا أعلينهم جناح بعد هن طرفون عليك بعصمه على بعض
كذلك ميتن الله لكم الآية والله عليم حكيم
وإذا أبلغ الأطفال من حكمة الحالم فإن يثبت، فليستنذروا: كما تستندن الذين من قبلهم كذلك يبنيت الله تبارك وتعالى. وآلها عليه حكيم. والقو عدع من النساء التي لا يبرجو بما ألقافليس عاليهن جناح أن يضعن ثيابهن عير مسترحبة برضية وأن يسمعن خير لهن فإن الله سميع عليم. ليس على الأعمى حيد ولا على الأعرج حسن ولا على المريض حج ولا على أنفسك أن تأكلوا من بيوتكما أو بيوت أبائك أو بيوت أمهك أو بيوت أهلك أو بيوت أهلك أو بيوت أمهك أو بيوت أهلك أو بيوت أمهك أو بيوت أهلك خالياً. إِنّا ملحنكم متفاهمة: أوصيد يقضكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا أجميعاً أأني أنت أذا دخلتم بيوت فأمسوا على أنفسكم تحية من عند الله مبكر كتيبة كذلك يُبيت الله ما أحكم للأيت لعلكم تعقلوا.
سُورَةُ النُّورِ
الجُزءُ الثامنُ مِنَ عَشَرَةِ

إِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ أَنْذِرُواْ أَنْ يَأْتُواْ إِلَيْهِ وَرَسُولُهُ إِذَا كَانُواْ مُؤمِنَةً
وَإِنَّمَا أَمَرَّ جَاعِلٌ أَنْ يُهْدِيهِ بِحُكْمٍ يُؤْتِنَّهُ أَنْ يُسَتَّدِينَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ إِذَا أَسْتَدَّانَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَّنَ لَمْ يَتْحَمُّ لَسَنَّ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ
أَلْلَهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ
لَا تَجَلَّعُواْ إِنَّ الْرَّسُولَ ُبِنْيَةً كُنْ عَا للْمُؤمِنَةِ بِخَصْمٍ كَبِيرٍ أَفْقِرُ ۖ أَلْلَهُ الَّذِينَ
يِسْلَمُونَ مَنْ كَبِيرٌ لِكَيْ يُحِذَّرَ الَّذِينَ يَكُونُ كُلُّ خَالِقٍ عَنْ أَمْرِهِ ۖ أَنْ يَتَّبِعُواْ عُرَفَةَ أَوْ يَصِيبُهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
۲۴ أَلَّا إِنَّ اللَّهَ مَلِئُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُدِيَّةً مِنْهُ لَا يُضْرِبُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي الْمَرْجَعِ
۲۵ يُرْجِعُونَ إِلَيْهِ فَيُبَيِّنُهُ مَا عَمِلَ وَاللَّهُ يَدْرِي شَيْءٌ عَلَيْهِ
۲۶

سُورَةُ الْفَاتِرَةِ

۱۱۹ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عِبَادِهِ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ذَرِيعَ
۱۱۹ الْأَزْىِ لِهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَا يَتَخَذَّهُ وَلَدًا وَلَا نَيْكًا
۱۱۹ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَحَّلَادُ تَقْدِيرٍ
ولا يغلقو بِعْرُشِكَ وَأَصِيبُوا١٠٥ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ سُجِّيٌّ عَفُورًا رَحِيمًا١٠٦ وَقَالَ أَسْطِيْرُ الْأَوَّلِينَ أَسْتَيِبْنَاهُ هَيْئَةً تُمْلِئُ عَلَيْهِ بَعْرَةً وَأَصِيبًا١٠٧ فُلْأَنِّرْلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ الْبَيْنَيْنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ سُجِّيٌّ عَفُورًا رَحِيمًا١٠٨ وَقَالُوا مَا لَهُ هَذَا الرَّسُولُ قَالُوا مَا لَهُ هَذَا الرَّسُولُ يَأْسِحُ الْطَعَامَ وَيَكْمِلُهُ الْأَسْوَاقَ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا لَكَ فِي رَحِمَةٍ جَنِّي إِلَيْهِ سُكْرَ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةً يَأْسِحُ مِنْهَا وَقَالَ الْأَطْلِلَمُوتُ إِنَّكُمْ لَا تَعْمَلُونَ إِلاًَ إِلَّا رَجُلًا مَسْجِحَٰرًا١٠٩ أَنْظُرْ سَكَّٰفَ ضَرِيٰرًا لَكَ الْأَمَشَ لَا يُفْضِلُوا فَلا يِسْتَطِيعُونَ سَيِّئًا١١٠ بَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا إِنَّ ذَلِكَ جَنَّتَ بِحُجَرِي فِيهَا الْأَلَّهُ وَتَجَعَلُ لَكَ فَصُورًا١١١ بَلْ كَذَّبُوا بِالْسَاعَةِ وَأَعْتَدَنَّاهَا مَن كَذَّبَ بِالْسَاعَةِ سَعِيرًا١١٢
إذا أتَنَزَّلُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْتُمْ بِهَا مُعْلِمُونَ وَإِنْ تُصْلِبُوا أَدْيَنَّ غَيْرَ الإِنْسَانِ وَإِنْ تُقُلُّوا أَنْتُمْ أَكْبَرُ مَنْ يُقَدِّمُوا شَكْرًا

لاَ تَنَذِّرُوا الْيَوْمَ بِبَيْنَ يَدَيْهِ وَأَدْخِلُواْ شَكْرًا كَثِيرًا

فَإِذَا أتَنَزَّلُوا فِي الْأَرْضِ فَإِنْ تُقُلُّوا أَنْتُمْ أَكْبَرُ مَنْ يُقَدِّمُوا شَكْرًا وَأَدْخِلُواْ شَكْرًا كَثِيرًا

لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَيَدْخِلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُقَدِّمُونَ شَكْرًا

يَعْمِدُونَ بِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِيْلَآ إِنَّهُمْ أَصْلُلُ وَعَبَادَى

هَلْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عِلْمُهُ لَا يَضْعُفُ وَلَا يَضَعُّ وَلَا يُضَعِّضُوْ

وَأَبَاءُهُمْ هُمْ حَكُّ نَسْوَاً الَّذِيَ كَرَّتْهُ بِمَا مَأْوَاءُوا فَقَدْ كَرَّهُ بِهِ مَا تَقُولُونَ قَمَّا تَسْتَطِيعُونَ ضَرْفًا وَلَا يَنْصَرُونَ وَلَا يَظْلِمُونَ مُنْفَعٌ نُفْعُ نَذِيرًا

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا نَزِحًا وَلَا أَشْرَكًا وَلَا تُؤْثَرْ عَلَيْكَ إِلَّا إِنْ هُمْ لَيْكَ وَلَا تَجِلَّوْنَ الْبَيِّنَاتَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَشْعُرَاتِ وَجَعَلْنَاكَ بَصِيرًا لِبِضَعِيْنِ فِيْنَ يُصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا
وُقَالَ الْأَلْدِينَ لَا يُرِجُوُنَّ لَقَاءَنَا أَوْلَى أَنْ يُرِدُوا عَلَيْنَا الْمُلْتِمَكَةُ
أُوْنَى رَبِّنَا أَفَأَسْتَكْبَرْنَا فِي أَفْخِسِهِمْ وَعَنْهُمْ عَنْهُمْ كَايِرًا
يُؤْمِنُ بِهَا الْمُلْتِمَكَةُ لَا بُشْرُى لَوْمَيْدِي الْمُجَرَّمِينَ وَيَقُولُونَ
جَعْرَةٌ مُحْجُورًا ۳۰ وَقَدْ بَلَغَهَا مَا عَمِلُوا أَمَنَ عَمَلٌ مَّسْتَقِرُّ
هُبْآءُ مَسْتَقِرُّ ۳۱ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ يُومَ يُحْيِيُّ مَسْتَقِرُّ
وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۳۲ وَيُوْمَ تَشْفَعُ السَّمَاءُ بِالْعَمَلِ وَيُزَالُ الْمُلْتِمَكَةَ
تَنْزِيلاً ۳۳ الْمُلْكُ يُومَ يُحْيِيُّ الْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَسَتُّعَلَّى يُومَا عَلَى
الْكَفِّيِّنَ عَسِيرًا ۳۴ وَيُوْمَ يَعْقُبُ الْعَلَٰمَةَ يَدُوِّنَ أَيْنَ أَرْجَعَتْ
يَتَّجَنُّي أَخْتُدَّتُهُ مَعَ الرَّسُولِ سَيِّبَاكَ ۳۵ يَوْمَئِذٍ أَيْسَنِي أَمْ
أَنْعِدَ فَلاَ أَخْلَيْلًا ۳۶ لَقَدْ أَصَابُي عَنْ أَلْيَاتِكَ عَدَّاً إِذَا جَاءَ فِي
وَكَاتَ السَّيِّبَةِ بِلَا اسْتَنْدِلُ حُذُولًا ۳۷ وَقَالَ الرَّسُولُ يَدُرَّبِ
إِنْ قُوَّتُ أَخْتُدَّ وَأَهْدِ أَلْتُرَهُ أَنْ مَهْجُورًا ۳۸ وَرَضِيَ الَّذِيّ
جُعِلَ الْحَكْلُ نَيْ عِدُوَّاهُنَّ الْمُجَرَّمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا
وَتَصْرِبُ ۳۹ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلَدُونَا عَلَى أَفْتَرَوْا مُعَامِلَتُهُ
۹۶۹ وَوَرَتْلُّهُنَّ وَرَتْلُهُ مُثْلِيًا ۴۰
ولا يأتونك بِمَنْ يَبْتَغُونَ إِلَّا إِجْمَالًا وَأَحْسَنَ تَقْسِيمًا ﴿٣٢﴾
الذين يُحَمِّرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ وَأَلْصَافَ ﴿٣٢﴾
وَلَقَدْ أَتِنَا مُوسَى مَعَ كِتَابٍ ﴿٣٤﴾
وجعلتُ مَعَهُمْ عَنْصَرًا ﴿٣٥﴾
فَذَلِكَ أَذْهَبَ إِلَى الْقُوَّةِ الَّذِينَ كَذَّبُوا يَوْمًا أَخَافُونَ ﴿٣٩﴾
فَوَاقِعُهُمْ لَمَّا صَدَّ إِلَّا الرَّسُولُ ﴿٤٠﴾
وَجَعَلْنَاهُمْ نَزِيلًا ﴿٤١﴾
وَأَعْطَنَا لِلْظَّلِيمِينَ عَدَادًا أَلِيمًا ﴿٤٢﴾
وَعَادًا وَشَمُودًا ﴿٤٧﴾
وَأَضْحَبَ عَلَيْهِمْ وَقَرُونًا بَيْنَ يَدَيْهِ ذَلِكَ كَيْبٌ ﴿٤٨﴾
وَرَكَّزَ ﴿٤٩﴾
ضَرِّيَّةً إِلَى الْأَمِنِّ وَحُكْمًا لَّا تَبْتَغُونَ ﴿٥٠﴾
وَلَكَ أُوْلَٰىٰ الْقُرْيَةِ إِلَيْهِ أُمْتَرَتِٰ مَّطَرُ السَّوَءِ أَفَلَمْ يَظْهَرُونَ ﴿٥١﴾
بِهِ كَانَوْا لَا يَتَّجِهُونَ تَشْوَرًا ﴿٥٥﴾
وَإِذَا أَرَّكُنَّ إِن يَسْتَجِدُونَ ﴿٥٦﴾
إِلَّا هُمْ أَهْدَا الَّذِينَ بَعْثَنَهُ رَسُولٌ ﴿٥٧﴾
إِن سَكَّادَ ﴿٥٨﴾
ليَفْتَلُوا عَنَّاهُمْ بَعْثًا أَن صَبِرُوا عَلَيْهَا وَسَوَفْ ﴿٤٥﴾
يَعْلَمُونَ حِينٍ يُرُونَ عَدَابَ مِنْ أَصِيلَ سَيِّمٍ ﴿٤٦﴾
آَرَىٰ بِهِ ﴿٤٧﴾
مَنْ أَتَّخِذَ إِلَهًا خَلِيفًا ﴿٤٨﴾
هُوَ الَّذِي أَنَا أَفَانِيٰ تَكُونُ عَلَيْهِ وَسَيِّمًا ﴿٤٩﴾
٣٦٣
أَمْ مَثَلُكَ مِنْ أَسْأَلْهُمْ يَسَّمَعُونَ أُوْلَٰٓيِّ الْقَلَوبِ، كَانَ الْأَعْمَىُ لَهُمْ أَضْلَٰلًةٌ سَيِّئَةٌ ۖ لَيْتَهُمْ كَيْفَ كَأَنَّ فِي لَوْلَاةَ النَّاسِ كَأَنَّ مِنْهُمْ أَشُفَّى. ۗ لَوْ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَعَزَّزَ هُدَى ۖ سَيَكَانُونَ عَلَى سُبُمٍ عَلَى دِيَالٍ. ۗ فَلْيَقْسِمْنَهُ إِلَى نَفَقَاتٍ أَيْسِرَ. ۖ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ لِبَاسِكُمْ وَأَلوَانَكُمْ سَبَابِيلًا وَجَعَلَ الْحَمْرَاءَ أَرْضًا. ۗ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّحْمَةَ بِشَرْعَاهَا يَدَى رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَاءً طَهُورًا لِّتَحْيَى بَيْنَ مَا نَسَى وَمَا تَسْقَى. ۗ وَمَا أَخْلَقْنَا أَجْنَابًا وَأَنَا إِسْكَنَيْنَ هُدَايَ ۖ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بِهِمْ لِيَذْكَرُوا فَأَبَأَنِي أَسْتَفْنِ النَّاسِ إِلَّا أَسْتُفْنُوْۢا ۖ وَلَوْ شَنَنَا لِبَعْشَنَا فِي سَبَيلٍ قَرِيبٍ قَرِيبًا ۖ فَلاَ تُطَعِّ أَلْكَفِينَ وَتَجْهَدُوهُ ۗ وَهُوَ الَّذِي وَسَّأَرَ الْبَحْرِينَ هَذَا عَذَّبَ فَرَاتُ وَهُذَا مَلِحُ أَجَاجٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزُحًا وَحَجَّرَ مَحْجُورًا ۖ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ أَمْلَأٍ بِشَرْطَ جَعْلَةٍ. ۗ وَقَيْنِ إِلَى وَصْهُرٍ وَسَكَانِ رَبُّكَ قَدْرًا ۖ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَهُمْ مِنْ فَوْقَهُمْ لَا يُضَرُّوهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى رَبِّيْهِ طَهِيرًا.
وما أرسلتكم إلا مبشرين وادينين ۶۵ فلما أسلمتكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا ۶۷ وتوكل على الله الذي لا يموت وسحيح يحميد ومحفظ بيه يذوب عباده خبيرا ۶۸ الذي حلق السموم والأرض ومابينهما في سنة أيامي ثم أسلم على العرش الرحمن فشعل به خيرا ۶۹ وإذا قال له وهم أسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن يسجد لهما لأمرنا وزاد هم نفورا ۷۰ تبارك الذي جعل في السماء بروحا وجعل فيها سراجا وفهم ۷۱ وهو الذي جعل النيل والنهر خلفة لمن أراد أن يجد عبر أو أراد شكورا ۷۲ وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هونا وإذا احاط بهم الله يلعبون قالوا أسلم ۷۳ والذين يبتسمون لرئيهم سجدا وق pimp وذين يقولون ربنا أصرف عن عد أعداء جهنتنا إن عبداه ابن عزمأ ۷۴ وذين إذا أنفقوا أو يصوروا أو يفرو واكان بئس ذلك فواما ۷۵
ولا الذين لا يذعنون مع الله إن أهلهاء أحور ولا يقتلون النفس التي حرب الله إلا بالحق ولا يمزون و من يفعل بذلك يلقى أنامًا 68 يضعف له العذاب بشره الكليمة ويخلد فيه مهانًا 69 إلا من تاب وءام وعمل عملا صحيحا فأولئك يبدل الله سيناتهم حسنات وسكنان الله غفور رحيمًا 70 و من تاب وعمل صلحا فإنه يبتغى إلى الله من تابًا 71 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بلالغوم و أصيلدًا 72 والذين إذا دكروتأبى تزههم أو يجرؤوا عليها صمأ وعمميانا والذين يغولون بناهب آمنة أروجنا وذرتينا فرقة أعينها وأجعلنا للمتقين إمامًا 73 أولئك يجزؤون العرفة مما صبروا ويلقوت فيها تحييًا وسلامًا 74 حليتين فيها حسنت مسنت وأمًا 75 فل ما يعيبو لنا 76 لاولا دعا وكم فقد كذب بسرف يحسبون إلزامًا 77
سورة الشعراء

المجزرة التاسعة عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

لا تملك أي من الكليبي المذكورين لعلك تبلغ نفسك إلا يكُون لمؤمنين وإن شاء أن يعلمهم من السماء خاطئة فطلق أعينهم لها خضعين ومميتهم من ذكرهم محدث إلا كأولاعنة مخزيين فقد كذبنا فسالتهم أبوها ما كاولوا يهود يشتهره ونآوى وآوى إلى الأرض كأنما بها من كل زوج كريم إن في ذلك لا خيبة وما كان أحدهم مؤمنين وإن ربي لهم الأرض والجبرير فإذا نادى ربي موسى أن أتي أقوم الظلماء فور فرعون لا يتبعون قال ربي إني أخف أن يكذبون ومضيء صديري ولا ينطلق ليساني فأرسل إلي هرون ولهمر على ذنب فأخف أن يقتلون قال كلا فأذلهما عذابنا إننا معكم مستمعون فأسيى فرعون فقولا إن آسر حول ربي العليمين فإن أرسل معتذب إسرائيل قال أمرني بك فتولة وليلد أولث فينت فين من عمرك سنين وفعلت فعلتئلك التي فعلتها وأنت من الّكفرين

367
قال فعلتها إذا وتأذى من الصدقاءين 30 فقررت ينكر لماأخفكتُ
فوهب إلي رفيق حكما وجعله من المرسلين 31 وتباعد يعمة
تنمها على أن عبادت بي إن أسررب 32 قال فرعون ومارب العالمين
قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنت موقعين
قال لم حزلا آلا تستطيعون 33 قال ربنا ورب بها يا بني
الأولين 34 قال إن رسولك الذي أرسل إليه ليحكم
قال رب الساحر والمحرر وما بينهما إن كنت محققون
قال لين أخذت إلهًا غيري لاجملتك من المسجدين
قال أولو حبشيتي بنى مدينين 35 قال فات له إن سكنت
من الصديقين 36 فألقى عصاة فإذ أهى نعبان مدينين
وتنزع يده فإذ أهى بيضاء للتظرين 37 قال للملالاحوله
إن هذا الساحر عليه يريده أن يخرج كريم أرضحكم
سحره فإذ أتامرون قالوا أرجه وأخذه وأنعت في المدائن
حشرتين 38 يأتوك بكل سحرٍ عليه فجمع السحرة
لهمقته يوبر مصلموي وقال للناس هل أسر مجمعون
368
سورة البقرة
الجزء التاسع عشر

لاستتبس السحرة فإن كانوا أهور الغزليين قالوا جاء السحر قالوا قربون أي لنا لأجر إن كنا مخبر الغزليين قال تعالى وإذ يذكر إذ لم المقربين قال هم موسى ألقوا ما أسلمون فإن كانوا يجب الله وعصيهم وقال أبى عزرى فرجعًا إذا النحن الغزليون قال أمر موسى عصاها فإذا هي تلقف ما يأتي فكون في الميقات السحرة سجدين قالوا إما إسرائيل عليه ربي موسى وهزرون قال امتنعله قبل أن إذا لكي يكلم الذي عصى السحر فسوف تعلمون لأطعن أبيكم وآلمكم خلف ولأصلينك أجمعين قالوا لا أضرينا إلا إلى ربي مقيمون إذا أنعم عن يعرض لنا ابتعثينا أت كنا أول المؤمنين وآوحيتنا إلى موسى أن أسرع بنا إلى الحكمة متعبون فأرسل فرعون في المدائن خشرين إن هنؤلاء لشردة خليلون وإنهم لنا الغابتون وإننا جميع حذرون فأخرجتم من جنات وعيون وكنوز ومفاو خيري كما أورس مشرقيين أورشم إسرائيل فأتباعهم مشرقيين
قَالَ مَاتِرِئِي الْجُمَعَانِ قَالَ أَصْحَبْ مُوسِيٍّ إِنَّا لَمَتْدُرَّكُونَ
قَالَ كَلَّا إِنِّي مَعِي رَبِّي سَيِّدَيْنِ ۖ فَأُوْحِيَ إِلَيْ مُوسِيٍّ أَنَّ
أَضِبْ يَعْصَبْكَ الْبَحْرُ فَأَفْتَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ كَأَطُورٍ أَعْظَمِيْرَ
۶۲ وَأَقْلَفْتُنَا نَمْ أَخْرِجِينَۗ وَأَجْعَلْنَا مَوَسِيٍّ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَجْمِعَينَ
۶۳ تُمِّنَ أَعْرَقُنَا أَخْرِجِينَ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدَّعُو وَمَا يَدْعُو
۶۴ أَسْتَرَهُمْ قَوْمُهُمْ ۖ وَإِنْ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْرَّحِيمُ
۶۵ وَأَتَلْ عَلَى هُمَّةٍ فَرَبِيَّةٍ ۖ إِذْ قَالَ لَأَيْهَ أَبِي وَقَوْمِي مَا تَعْبَدُونَ
۶۶ قَالُوا أَنْفَعَدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَلَيْهِنَّ ۖ قَالَهُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ أَنْ تَدْعُونَ
۶۷ أَوْ يَنْفُعُونَ كَمْ أَيْضَرَّ بِكُلٍّ قَالُواۗ بِلِ وَجَدُنَا أَبَا ذَلِكَ يَفْعَلُونَ
۶۸ قَالَ أَفْرُوْيَ مَثْلَّ مَثْلٍۖ كُنْ تَعْبَدُونَ أَنْسُمُ وَأَبَا وَأَكْمُ أَقُومُونَۖ إِنَّهُمْ عَدُوٌّ مَّعَ الَّذِينَ كَيْبُونَ
۶۹ إِلَّآ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَ فِهِمْ وَهُوَ الَّذِي هُوَ
۷۰ يُطْعِمُنَّ وَيُسَقِّينَۖ وَإِذَا مَرَّت فَهُوَ وَيُشَفِّيۡنَۖ وَالِدَّى هُوَ
۷۱ يُمِيزُنَّ مَنْ يَجْمَعِينَۖ وَالَّذِى أَطْعَمُنَّ نَغْفِرْلِي حَسَبَ تَعَلِّيۡبِي
۷۲ يَوْمَ الْذَّيْنِ أَرَبَّى هُبُّ لِحَكْمَةٍ وَأَجْمَعِينَ بِالْسَّلَابِيۡجِينَ
وَأُجَّلَّ لِي لِسانًا صَدِيقٍ فِي الْخَيْرِ ۙ وَأَجْهَلْتُهُم مِّن وُرَتَةٍ جَنَّةٍ ۚ وَأَعَفَّهُمْ لَيْتُوا لِي أَن أَؤْتِي نَارَ الْجَهَنُ ۚ وَلَا تَحْزَبْنِي بٌِّ يَبْعَثُونَهُ ۙ يَوْمَ لا يَنْفِعُ مَا وَلَدُوْنَهُ ۚ إِلَّا إِنَّ أَنَّ الَّذِينَ ۚ يُصْرُفُونَ سَلِيمًا ۙ وَأَزْوَجْتَ الْجَنَّةَ لِلْمُشْتَقِينَ ۚ وَيُزَرَّتَ الْجَهَمْ لِلْغَاوِينَ ۚ وَقَتَلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُ تُعْبَدُونَ ۚ مَن دُونِ اللهِ رَبٌّ ۚ بَصَرُّ وَكُلُّ أُوْيِيَتُونَ ۙ فَكُلُّ يُقِرِّبُونَهُمْ الأَهْلُ وَالْقَارَوُنَ ۚ وَجَعَلْتَ إِلَيْهِمْ أَجْمَعُونَ ۙ قَالَوْا وَهُمْ فِيهِ يَجْتَهَدُونَ ۙ تَنَّا لِكَنَا لِلَّذِينَ ضَلِّلُ مُهِينِينَ ۙ إِذْ نُشْوِيَ كُبْرَيْنِ الْعَالِمِينَ ۙ وَمَا أَصْلَتَ إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۙ فَمَنْ تَعْلَمُ مِنْ شَفَعِينَ ۚ وَلَا صَدِيقٌ لِّحَمِيمٍ ۙ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَةٌ فَتَكُونُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ۙ إِنْ فِي ذلِكَ لَا يَلُوُّ وَمَا كَانَ أَسْتَنْهِرُ مُؤْمِنِينَ ۙ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيمُ ۙ كَذَّبْتُ ۚ فَوُجُودُ الْمُرْسَلِينَ ۙ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَاهُمْ فَانْقُوْا اللَّهُ وَأَطْعِمُوْنِ ۙ وَمَا أَسْتَلَكُوكُمْ عَلَىٰ مِنْ أَجْرٍ أَجْرٍ إِلَّا عُلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۙ فَانْقُوْا اللَّهُ وَأَطْعِمُوْنِ ۙ قَالَوْا أَنْ وَلُوُّنُ لَكَ وَأَبْعَثَكَ الْأَرْذِلُونَ ۙ
قال وما علِّمُوني بِما أَعْمَلُونَ ۚ إِنِّي حَسَبَهُمُ ۖ إِلَّا أَنْ أَعْلَن ۖ لَوْ تَشُعُّوْنَ ۖ وَمَا أَنَا أَبِطَارِداً لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ إِنَّ أَنَا أَلَّمُؤْمِنَ مِنْ النَّارِ ۖ قَالَ ۖ قَالُوا يَلَِّي أن تَشْنَعُونَ لَتُكُونُوا مِنَ الْمُرْجِمِينَ ۖ رَبِّ إِنُّمْ قُوِّمُ كَذَٰلِكِنَّ ۖ فَأَفْتَحَ بَيْتٌ وَبَيْنَاهُ فَتْحًا وَتَجْرِيَ ۖ وَمَنْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَجْهَنِهِمْ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْقَلَّةِ الْمُشْهَرِينَ ۖ لَا أَعْرِفُ مِّنْهُمْ بَعْدَ الْبَاقِينَ ۖ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيةٌ وَمَا أَسْاَكَ آَسََهُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْرَّحِيمُ ۖ كَذَٰلِكَ كَتَبَ عَلَى النَّاسِ إِذْ قَالُوا لَهُمْ أَخْوَاهُوهُ هُمُ الْأَلْبَاقُ ۖ إِنِّي لَكُنِّي رَسُولٌ مَّلِي شِفَائِهِ وَأَطْعَمُونَ ۖ وَمَا أَسْتَعْلِمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَحَدٌ إِلَّا أَعْلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ أَتَنَبِّئُونَ يَكِّلُ رِيعَ ۖ أَتَتَعْبُنَّ وَتَتَّخِذُونَ مَصَابِيحَ لَعَلَّمُ الْخَالِدُونَ ۖ وَإِذَا بَطَشُت تُطَشَّ تُطَشُّ ۖ فَأَنْفُسُوا اللهَ وَأَطْعَمُونَ ۖ وَأَنْفُسُوا الَّذِينَ أَمَّدَهُمْ بِالْأَطْعَامِ ۖ أَمْتَكِنَّ بِالْعِبَادَةِ وَالْبَيْنَ ۖ بَشَنَّ وَعُيَّنَ ۖ إِلَٰٓ خَافُ الْعَذَابِ عَلَيْكُمْ ۖ قَالُوا أَسْوَاهُ عَلَيْنَا أَوْ عَظِمَتْ أَمَّا لَتُكُونَ مِنَ الْوَعْظِيِّينَ ۖ
إن هذا الاخلق الأولين 137 ومانحؤن بمعدت بنين 138 فكذبوه 139 فأهل كفرون أن في ذلك للاية وما كان أستدركهم مؤمنين 140 وإن ربك لهو العزيز الرجيم 141 كذبت ثمود المرسلين 142 إذا قال له هم أحو صلحب إلا أنتون إني لكر رسول أمين 143 فأتنا على الله وأطيعون وما أستلقو عليكم من أجرًا إلا أجرًا 144 لعلى رب العالمين 145 أنترسكون في ماههناء أمين 146 في جنة وعرين 147 وزرند وزنات طلعتها رضي 148 وتنجتون من الجبال بيوتا فأهين 149 فأتنا على الله وأطيعون 150 ولا تطيعوا أمر المشركين 151 الذين يفسدون في الأرض ولا يصلاحون 152 فالوا إنما الن من المشركين 153 مأتمت إلا أنشرتما فاتت بناءة إن سكن من الصدقاء 154 قال هذا ناقة لها شرب ولكي شرب توم معلووم 155 ولا تمسوها بسوء فتأخذ عدائد يوم عظيم 156 فعقراها فاصبحوا نادمين 157 فأخذ لهم العدائد إن في ذلك للاية وما كان أستدركهم مؤمنين 158 وإن ربك لهو العزيز الرجيم 159
كان بعث قومٍ مولى المُرسلين 161. إذا قال لهُم: أهوهِم لوط. لا تستغفرون
إلى اللهُ مُحَمَّدٌ رسولٌ أَمِين 162. فاتبَغوا اللهُ وأطِيعون 163. وَما
استَلْحَصُّوتَ علَيْهِ من أَجْرٍ إِنَّ أَجْرُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَادِيِّينَ
أتَوَّن الذين مَن الْعَادِيِّينَ 164. وَتدُورُون مَا خَلَفْتُ لِسَكَّةَ
من آزِرْجَكُمُ بِلَّ أَنْشُرُ قُوَّةً عَادُون 165. قالوا أَيْنَ أَرْتَنِئَينَ يُبْلُوُنَ
لتَكُونُنَّ من المُهْجُرِينَ 166. قال إِنِّي لَمَسْتَكِرُ مِنّي أَفْسَلِينَ
رَبَّ مَنْ تَحْيِين وآهَمِي مَمَّا تَعَمَّلُونَ 167. فَنَجِينَهُ وَأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ
إِلَّا سُجُورًا في الغَابِيِّينَ 168. وَتُرَدُّدُنَا الأَخْرِينَ 169. وَأَمْطَرَعَّهُم
مَطْرًا فِي مَسْرَى المُنْدَرِينَ 170. إن في ذلك لَا يَدَّوَنَّ وَما كان أَكْرَهُ
مُؤْمِنِينَ 171. وَإِن رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الْرَّحِيمُ 172. كَذَّبَ أَصْحَبُ
لَبِيْقَة المُرْسَلِينَ 173. إنَّمَا يَبْعَثُ لِيُعْسَبُ أَلْتَشْقُونَ 174. إِذَا
رسُولٌ أَمِينٌ 175. فاتَّبَغوا اللهُ وَأطِيعونَ 176. وَما أَسْتَلْحَصُّ علَيْهِ
من أَجْرٍ إِنَّ أَجْرٍ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَادِيِّينَ 177. أَوْفُوا الْحَكِيْلَ وَلا
تَكُونُوا مِن المُحْجِرِينَ 178. وَزَوَّرُوا بِالْقَسْطِ أَسَاسَ المُسْتَقِيمِ
ولا تَبْحَشُوْ النَّاسِ أَشْيَاءً هُمْ لَا يَعْثَوُّونَ في الأَرْض مَفْسِدِينَ 179.
وَأَنْفُقُواْ الَّذِينَ حَلَفُوكُمُ الْحَمْلَةَ الْأَوَّلَةَ - ٨٨ كَانُواْ أَيْنَما أُنتُمْ مِنَ الْمُسْتَقِيمِينَ وَمَا أُنتُ إِلَّا بِشَرْعٍ مِّنَ اللَّهِ وَإِنْ نُصْبُتْ لِأَيْمَانِ الْكَانِذَينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كُفُصٌ فَأَسْتَغْفِرْنَ اللَّهُ الْعَزِيزِ الْجَلِّي - ٨٩ قَالَ رَبِّ أَلِمْ أَنَّ يَوْمَ عُذَابٍ عَزِيزٍ إِنَّهُ هُزَمَ عَدُّكُمْ أَتَايَاً إِنَّ هُوَ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنِّي فِي ذلِكَ لَا أَيْنَ هُمْ مَّا كَانَ أَيْنَ هُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ـ ٩٠ وَإِنْ تُبَذِّلُ رُزْقُكُمْ لَنَعْلَمُ رُزْقَ الْعَالَمِينَ ـ ٩١ وَإِنَّهُ الْغَيْبُ لَرَجُلٌ عَلَى قَلْبِكُمْ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنْتَدِينِ ـ ٩٢ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَلَهُ أَلْفَى رُزْقَ الْأَوَّلِينَ ـ ٩٣ أَوْ أَرْيَكُنَّ لَهُمْ أَيْمَانًا أَن يَعَالَمُهُ رَبُّهُ أَنَّهُ مَوْعِدًا يَتَوَلَّى عَلَى بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ ـ ٩٤ فَقَالَ رَبُّهُ مَا كَانُواْ يَتَّخِذُونَ مَأْمُودًا ـ ٩٥ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قَلْوِ الْمُعْلِمِينَ ـ ٩٦ لَا يُؤْصِفُونَ بِهِ وَحَيْثُ يُؤْصِفُونَ ـ ٩٧ أَلَا يُؤْصِفُونَ بِهِ وَأَلَا يُشَعُّرُونَ ـ ٩٨ فَقِلْ أَفْرَأَى أَنْ نَشَقُّ الْأَلْسَانَ وَنَحْتَمُّ مَآءَ الْأَمْوَاتِ ـ ٩٩ أَفْرَأَى أَنْ نَكُلْ مَآءَ الْأَمْوَاتِ ـ ١٠٠
ما أُغُنِّي عنهِمَّ مَاتٍ لا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكَاهُم مِّن قَرْبَيْهِ إِلَّا
لَهُمُونَذُرَّونِ ۚ ذَكَّرُوا مَا كَانُوا طَلَبَتْهُمُ ۗ وَمَا تَذَكَّرَتْ بِهِ
الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبِعُّ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَن
السَّمَّاعِ لِمَغْرَوْلٍ ۖ فَلا تَنُّبِعُ مَعَ اللَّهِ إِلَّا أَحَدَهُمَا لِيَفْتَحِي
مِنَ الْمُعْرِضِينَ ۖ وَأَنَا رَاعُوُنَا الْآخِرِينَ وَأَحْفَضْ
جَهَانُكَ لِمِنْ أَبْعَاثٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَإِنَّ عَصْوَاءَ فَقْلُ إِلَى
بَرِيءٍ قَمَّةَ عَمْلُونَ ۖ وَوَكَّلَ عَلَى الْعُمْرِ الْرَّجِيمِ ۖ ذَٰلِكَ
يَرْكَ جِنَّٰنٍ تَقُومُ ۖ وَقَلِبُكُمْ فِي السَّجَدِينَ ۖ إِنَّ هُوَ الْسَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ۖ هَلْ أَيْتَبْكُوُا عَلَى مَنْ نُزِّلَ الشَّيَاطِينُ ۚ تَمَّرُّ عَلَى
كُلِّ أَفْلَكِ أَشِيرٍ ۖ يُنْفَرُونَ السَّمَّاعُ وَأَتَّهِمْ كُرْدُونَ ۖ وَالشُّرَّاءَ يَتَبْعِعُهُمُ
الْعَاوُنُونَ ۖ أَلَوْ أَنْأَهَيْنَهُمْ فِي سَكَّلٍ وَأَرْضٍ
يَهِيمُونَ ۖ وَأَنْأَهَيْنَهُمْ فَقَالُوُنَّ مَا لَا يَقُلُوُبُونَ ۖ إِلَّا أَلَّذِينَ
أَهْمَأَوْا وَعَمْلُوُا الصَّلِيحُبِّ وَذَكَّرُوا اللَّهَ كُبْرِيرٍ وَأَنْتَصْرُواَوْهَمُ
ۚ بَعْدُ مَا طَطَمُواٰ وَسَيَّعَاْلُوُاُلَّذِينَ طَمَأَنُواٰ أَيْ مُقَلِّبٍ بَنَفُوسُهُمْ
بسم الله الرحمن الرحيم

طمس تلك عينين الفراءان وستباب مييين هدى وتشري
لمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون الرسالة وهم
بالآخرة هم يوقون 3 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يتنازلن لهم
أعمالهم فهم يعمهون 4 أولئك الذين لهمسوء العذاب
وهم في الآخرة هم الأحسرون 5 وإناك لتلقي الصروان من
لدنه حكيم عليم 6 إذ قال موسى لأهله إني أنت نار استأتينك
منها يخبأ أو يتبكّر يبخهاب قضى الله أعلاك تضطلون 7 فلم يأبهوا
نُودى أن بوركم من في الدنيا ومن حولها وسنجحن الله رتب
العليمين 8 يمسي إنا إنما الله الغني العليم 9 وآلية عصاك
فلما رأوه أهتان كأنها جان ولاء مديرة وأوْعَى بأمْسِك 4 لله
إني لياجع أليد المرسلون 10 إلا من ظلم لم يبدل حسناً بعد
سوء فإني عفور رحيم 11 وأدخل بيك في جن تحت الميزان بين
غير سوء في تسع أينت إلى فرعون وقومه إنهما كانا واقفاً قريباً 11
فلما جاءا تهمه أحد مصية قالوا أهذا سحري مبين 12
وجَنَّدَهُ وَأَحَبَّهُ وَأَسْتَفَقَّهُ فَأَنْفُسَهُ رَمَتَهُ طَالِماً وَعَلَوْهُ قَتَّةً كُرَيْفَ.
كَانَ عِلْمَهُ الْمُقْبِلِينَ ۖ وَلَقَدْ أَتَٰبَعَنَا أُوْلِي الْأُمَنَّ وَسُلْطَانُ عِلْمًا وَقَالَ أَلَّهُمَا الْحَمْدُ بِلَٰدَيْنَا فَصُلِّنَا عَلَىٰ كُلِّ يَتِمٍّٰٰ فِي عِبَادِهِ رَبِّهِ ۖ وَسُلْطَانُ عِلْمًا وَقَالَ يَتِيمَهَا النَّاسُ عَلَىٰ مَنْ أَسْتَفِيضُ
ۖ وَقَرَىْتُ سُلْطَانُ دَأْوَدَ وَقَالَ يَتِيمَهَا النَّاسُ عَلَىٰ مَنْ أَتَسْتَفِيضُ ۖ أَظْهَرُواُ وَأَوْقَاتُهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذِهِ لَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۖ وَعِلْمُهُ وَالْإِنْسَ وَالْقَلْبُ ۖ وَحُشْرَ لِسُلْطَانُ جَنُودُهُ الْغَلِيْبَ وَالْإِنْسَ وَالْقَلْبُ ۖ يُؤْرَعُونَ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أُوْلِي الْأُمَنَّ قَالُواٰ نُبِّئُنَا بِذَٰلِكَ ۖ فَأَذَّنَ أَكْثَرُهُمْ أَمْسِكَنُوْ ِنَّا ۖ وَجُمُوعُهُ وَحُشْرُهُ وَفَهُمْ لَا يَشْعُورُونَ ۖ فَيَقَسَّمُ ۖ صَاحِبُهُ كَانَ قَوْلِهِ ۖ وَقَالَ رَبُّ أَوُرُّقَٰٰيَ أَنَّ أَشْكُرُ عَبْدَيْكَ أَلَّيْكَ أُعْنِصَّتْ عَلَىٰ وَقَالَ رَبُّ أَوُرُّقَٰٰيَ أَنَّ أَعْمَلُ صَلَٰٓلِكَ أَرْضَكَ وَأَخْلَقُ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادٍ وَالْمُلْكِ ۖ وَتَقَفَّدَ أَظْهَرَ ۖ فَقَالَ مَا لَ أُهْدَدَ ۚ أَلَّيْكَ أَرْضَكَ ۖ أَلَّيْكَ أَرْضَكَ ۖ أَلَّيْكَ أَرْضَكَ ۖ أَلَّيْكَ أَرْضَكَ ۖ أَلَّيْكَ أَرْضَكَ ۖ فَمَكَّنَ كَبِيرُ بَعْيَدٍ ۖ وَقَالَ أَحَلَتُ جَمِيعًا مُّبَيِّنًا وَقَرَىْتُ بِهِ جَمِيعًا مِّنْ سُلْطَانِي ۖ
إِيَّاٰ وَجَدْتُ أَمْرَأَةً تَعْمِلُكَهَا وَأَوْتِيَتُ مِنْ سَكَّلِي ٣٣ وَجَدَتْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ ٣٤ فِي عَرْشِ عَظِيمٍ ٣٥ وَجَدَتْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلسَّمَسَمِ ٣٦ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَينُهُ اللَّهُ السَّيَمَانُ عَمَّالِهِمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ٣٧ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ٣٨ أَلَمْ يَسْجُدُوا وَأَلَّمْ يُحْكُمُوا بِإِحْلَالٍ ٣٩ إِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ ٤٠ الْسَمَّوَاتِ وَالأَرْضَ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُوهُ وَمَا يُعلنُونَ ٤١ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ ٤٢ الْعَظِيمُ ٤٣ قَالَ سَمَنْطُرُ أَصَدَّقْتُ أَمْرُكَ مِنْ أَحَبَّيْنِ ٤٤ أَذْهَبْ يَكْنِئُ هَذَا ٤٥ فَلْيَلْقِهْ يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَلْيَلْحَبْهُ مَا يَرِجِعُونَ ٤٦ قَالَ يَتَأْيِهَا ٤٧ الْمَلَائِكَةُ إِلَىٰ أَلْقِيَ إِلَىٰ كَبِيرٍ ٤٨ مَثْلُهُ مِنَ السَّلَمِ ٤٩ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ ٥٠ أَلْتَعَلِّمَ أَلْتَعَلَّمُ مُسْلِمِنَّ ٥١ قَالَ تَأْيِهَا الْمَلَائِكَةُ أَنْ تَقُولَهُ مَا كَانَ قَاطِعًا أَمْراً ٥٢ تَشْهَدَنِي ٥٣ قَالَ وَإِنَّ عَلَيْنَا فَوْقَنَا أَوْلُو أُمَرٍ وَأُوْلُو بَيْنِ شِيْدَيْنِ ٥٤ فَإِلَيْكَ فَأَنظُرِي مَا ذُكِّرَتَنِي ٥٥ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ إِذَا دَخَلَهُمْ قَرْيَةً ٥٦ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوهَا أَعْرَضَةً أَهْيَاهَا أَحْيَا مَدْيَنَةَ وَسَكَّدَ أَلْقِيَهَا ٥٧ فَوَأَنْعَمْ بِهِمْ وَجِرْجَحُوْ مُرْسَلُونَ ٥٨ ٣٧٩
قال السّامِئُ: قالَ أتُصِدِّقُونَ بِيَماَ أَفْتَرَى إِنَّ اللَّهَ حِيْرُ ثَمَانِيَةٌ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
ولقد أرسلنا إلى منعك أخاه ضربًا صليحًا أي أعبدوا الله 
فإذا زعمهم فريقان يحضرون 
إذا أصبهم بلبسهم بخصوصهم قالوا يصومون 
نستعينهم باليدين قبل الحسناء لا تدعنكم الله لعلهم 
تفرقهمت قالوا أطيعنا ياكم ويمن معاك قال طهركم 
عند الله بل أستерь قومك فعُنْصِرْت فسكان في المدينة 
تسعوا رهط يحيدون في الأرض ولا يصدحون 
قالوا ألقاسمونا لله لنبيتنهم وأهلها ونستنجذن أولئك 
عاشدهناأها أهله وانصبقو في 19 
وذكرنا مكركم ومكركم مكركم وهم لا يشعرون 
فانظر كيف يسكون عقبة مكروهم أن ندمرهم وقومهم 
أجمعين 21 فتلاك يوتيهم حاوية بما أطلموه إن 
في ذلك لا يعو يعلمنو 20 وأتجنبا الذين امرو 
وكتاونيا يفترون 22 ولوات إذا قال لقومه أتتأوتو 
الفجشة وأتسر الصور 23أتيكم لتتأوتو اليدال 
شهوة من دوبي لالساد بإنسار قوم مجهول 24
فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لِوَطَنِنَا بِقُرُبَّتِكَ إِنْ كُنْتُمْ أَمْسِيَانِ يُطْهَرُونَ فَتَحَلَّمَيْتُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرُ أَمَامِهِمْ وَفَذَّرتُهَا مِنَ الْغَدِيرِينَ وَأَمَّنْ أَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرْرًا وَجَعَلَ خَالِلَهَا آنَهَرًا وَجَعَلَ فَتَحَلَّمَيْتُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرُ أَمَامِهِمْ وَفَذَّرتُهَا مِنَ الْغَدِيرِينَ وَأَمَّنْ أَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرْرًا وَجَعَلَ خَالِلَهَا آنَهَرًا وَجَعَلَ فَتَحَلَّمَيْتُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرُ أَمَامِهِمْ وَفَذَّرتُهَا مِنَ الْغَدِيرِينَ وَأَمَّنْ أَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرْرًا وَجَعَلَ خَالِلَهَا آنَهَرًا وَجَعَلَ فَتَحَلَّمَيْتُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرُ أَمَامِهِمْ وَفَذَّرتُهَا مِنَ الْغَدِيرِينَ وَأَمَّنْ أَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرْرًا وَجَعَلَ خَالِلَهَا آنَهَرًا وَجَعَلَ فَتَحَلَّمَيْتُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرُ أَمَامِهِمْ وَفَذَّرتُهَا مِنَ الْغَدِيرِينَ وَأَمَّنْ أَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرْرًا وَجَعَلَ خَالِلَهَا آنَهَرًا وَجَعَلَ فَتَحَلَّمَيْتُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرُ أَمَامِهِمْ وَفَذَّرتُهَا مِنَ الْغَدِيرِينَ وَأَمَّنْ أَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرْرًا وَجَعَلَ خَالِلَهَا آنَهَرًا وَجَعَلَ فَتَحَلَّمَيْتُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرُ أَمَامِهِمْ وَفَذَّرتُهَا مِنَ الْغَدِيرِينَ وَأَمَّنْ أَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرْرًا وَجَعَلَ خَالِلَهَا آنَهَرًا وَجَعَلَ فَتَحَلَّمَيْتُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرُ أَمَامِهِمْ وَفَذَّرتُهَا مِنَ الْغَدِيرِينَ وَأَمَّنْ أَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرْرًا وَجَعَلَ خَالِلَهَا آنَهَرًا وَجَعَلَ فَتَحَلَّمَيْتُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرُ أَمَامِهِمْ وَفَذَّرتُهَا مِنَ الْغَدِيرِينَ وَأَمَّنْ أَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرْرًا وَجَعَلَ خَالِلَهَا آنَهَرًا وَجَعَلَ فَتَحَلَّمَيْتُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرُ أَمَامِهِمْ وَفَذَّرتُهَا مِنَ الْغَدِيرِينَ وَأَمَّنْ أَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرْرًا وَجَعَلَ خَالِلَهَا آنَهَرًا وَجَعَلَ فَتَحَلَّمَيْتُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرُ أَمَامِهِمْ وَفَذَّرتُهَا مِنَ الْغَدِيرِينَ وَأَمَّنْ أَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرْرًا وَجَعَلَ خَالِلَهَا آنَهَرًا وَجَعَلَ فَتَحَلَّمَيْتُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرُ أَمَامِهِمْ وَفَذَّرتُهَا مِنَ الْغَدِيرِينَ وَأَمَّنْ أَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرْرًا وَجَعَلَ خَالِلَهَا آنَهَرًا وَجَعَلَ فَتَحَلَّمَيْتُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرُ أَمَامِهِمْ وَفَذَّرتُهَا مِنَ الْغَدِيرِينَ وَأَمَّنْ أَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرْرًا وَجَعَلَ خَالِلَهَا آنَهَرًا وَجَعَلَ فَتَحَلَّمَيْتُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرُ أَمَامِهِمْ وَفَذَّرتُهَا مِنَ الْغَدِيرِينَ
شُرُورُ التَّعْلِيَّةُ

الجَزِيعَةُ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَمَنْ يَرْجِعُ فِي الْسَماَءِ وَالْأَرْضِ قَرْنًا يَبْذَأُهَا الْحَيَّةُ ثُمَّ يَعْلَمُهَا فَلِلَّهِ مَا يُقْبَلُ خَلَقُهَا وَمَا يُخْتَفِيُّهَا وَلِلَّهِ الْكُلُّ وَلِلَّهِ الْحَلُّ

64. أَلَيْنَ يَعْلَمُونَ فِي السَماَءِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اِلَّهُ وَمَا يَشَاءُ وَلَا يَشَاءُ
65. أَيَانَ يَعْلَمُونَ تَأْثِرُوا وَأَهْوَأْنِ أَيْناً أَيْنَ المُخْرَجُونَ
66. وَاخْتَرُوا أَيْناً مِنْ قَبْلِ إِنْ هَذَا أُسْتَطِيرُ أَوْلِيَاءُ
67. قُلْ تَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَظْنُوا أَيْنَ كُفَّاحُ الْعَقُوبَةِ المُجَرَّمِينَ
68. وَلاَ يَخْرُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَكُونُ فِي ضَيْقٍ مَا يَمْسَكُونَ
69. وَيُغَفُّوْنَ مَثِى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كَسْتُمْ صَادِقِينَ قَدْ عَسَى
70. أَن يَقُولُوا هَذَا الْعَزْمُ عَلَيْنَا وَلَا نَأْتَيْنَا إِلَّا رَبُّنَا رَبُّ الْغَيْبِ
71. لَذَلِكَ لَوَقَضِيَ عَلَى النَّاسِ وَلِيَكُنْ أَصْحَبُ الْأَرْضِ لا يَشْكُرُونَ
72. وَمَا مِنْ عَلَمِ عَلَيْهِ فِي السَماَءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ كُنَّا نَصُدُورُهُ وَمَا يَعْلَمُونَ
73. وَمَا مِنْ عَلَمِ عَلَيْهِ فِي السَماَءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ كُنَّا نَصُدُورُهُ وَمَا يَعْلَمُونَ
74. يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِسْتَمَارُ يَلِ أَسْتَرَأَ الَّذُّي هُمْ فِيهِ يَخْتَفِيُّونَ
سورة الاعتراف

وإذًا، لَهَدِي وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ يُقْضِي بَينَهُم بِحُكْمَةٍ ۖ وَهُوَ أَلْفَهَارُ الْعَلِيمُ ۗ فَتُوسَدَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَاتٌ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. إِنَّكَ لَا تَسْمَعَ الْمَوْتِ وَلَا تَسْمَعَ الصَّمَّادِعَ إِذَا قَادَرَ أَمْرُ مَتِينِينِ وَمَا أَنتَ مِنَ الْعَمِّي عِنَّ صَلَالِيْهِمْ إِنْ تُسْمِعَ أَلَّا مِنَ يَوْمِ يَتَابِعُاهُمْ فَمَا يَبْلُغُهُمْ. وَأَنَاٰ أُرْقَعُ أَلَّا يُقْولُوا عَلَيْهِمْ أَخْرِجُوا فِي أُلْهَمُهُمْ إِنَّ الْأَرْضَ نَكَّلُهُمْ أَنَّ الَّذِينَ كُلُّ مَوْتُوا مِنْهَا كَانُوا إِيَّاهُمْ لَا يُصِيبُونَ وَيَوْمُ يَتَحَشَّرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوَجَّاهُمْ. هَكَيْنِ ۗ إِذَا دَجَّ الَّذِينَ كَبِرَ كَبَارُهُمْ. فَأَسْتَجِبُوا عَلَىٰ هَذَا الْأَلْلَهَمُ الْقَانُوُنُ. وَفَوَقَّ أَلْوَاهُ عَلَىٰ هُمْ يَمَا ظَلَّ مَوْقُوفُهُمْ لا يَنْطِقُونَ أَلْوَاهُ ۖ وَقَدْ جَعَلْنَا آيَاتٍ لَّهُمْ لِيُسْتَجِبُوا بِهَا إِلَيْهِ وَيُبَيِّنُونَ أَلْوَاهُ. أَلَّا يَذْهَبُوا فِي الصُّوْرِ فَضْرَعُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالْيَوْمُ الَّذِي أَتَقَنُّ اللَّهُ مَثْلَ شَيْءٍ إِلَّا هُوَ حُيُورًا مَا تَعْلَمُونَ.
سورة المعلِّم

إِنَّ ذَٰلِكَ عِلْمُ اللَّهِ يَحْتَمِّلُهُ وَلَيْسَ لّهُ عَلَى الْأُولَادِ شَرًّا

سُورَةُ الفِرْصَانِ

إِنَّ ذَٰلِكَ عِلْمُ اللَّهِ يَحْتَمِّلُهُ وَلَيْسَ لّهُ عَلَى الْأُولَادِ شَرًّا

الْحَرَّامِ الرَّحْمَانِ
وَكَنَّ لَهُم مَا كَانَ آتَاهُمُ الْهَمَّ ۖ وَهُمْ لَا يَشْعَرُونَ
۶ وَأُوْحِيَ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ آتِهِمْ بِثَغْرٍ مُّبَارَكًا
۷ وَلَا تَفْتَرِئُ إِنْ آتَاهُمْ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
۸ فَأَتَّمْ وَلَقَالَ أُمَّةُ مُسَيَّةٌ فَرَغَّبُكُمْ لَيْحَبُّونَ
۹ فَعَلَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَّهُ وَيُسْجَدُونَ وَلَدَأْ أُهُمْ لَا يَشْعَرُونَ
۱۰ وَأَصْبَحَ فَوَّادُ أُمِّ يَسْرَىٰ فَقَدْ غَيَّرْ أَعْطَاكُنَّ
۱۱ لَأَدْرِكَنَّهُ أَصِيبَتْهُ بِقَصْصٍ قَبَضَتْهُ بِعِنْ جَنُّ وَهُمْ لَا يَشْعَرُونَ
۱۲ وَخَلَقْنَا عَلَيْهِمَا المَراْضُعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالُهُمْ هَلْ أَدْلُكُمْ
۱۳ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ یَحْفُظُونَهُ وَصَدَّقاً وَهُمْ لَا يَشْعَرُونَ
۱۴ فَرَقْدَانَّهُ إِلَيْ أَيْمَهُ وَلَا تَحْزَرْنَهَا وَلَا تَصْحَبُوهَا
۱۵ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حُقَّ وَلَا مَنْ أَكْسَرْهُ لَا يَعْلَمُهُمْ
ولما تاب أبو بكر، وأسلم نبيه موسى عليه السلام، وأسلمت أهل المدينة. ودخل أبو بكر المدينة على أهلها، فأبلغهم بما أتى عليه. فوجد فيها رجالين يفتيلانان، هذين من شعبهما، وهذان من عدوهما.

فاستغناه أهل الشام، على أبي بكر، فخرج موسى عليه السلام. وقال له: "هذا لأمر الله، على الله أنت مضل.

فقال: "قال ربي إنهما لبستان نصي فاغفر لهما عفواً في غفران الله إن لهما هما. وهما يعنون الرجيم". قال: "قال ربي إنهما أتمنى على الله أنت أصح.

فألحق الله إليه الرجيم من المجرمين. فأصبح في المدينة خائفاً يترقب. فإذا أسلم أبو بكر، فأتاه المجرمون.

فلم ألم أن أرد أن يتطاوع بألذي هو عدو لي لهما لما قال:

"فأرد أن تقتني كما قلت، فلكي أقوم إن أردت إلا أن تكون جباراً في الأرض وماريداً أن تكونين المصلحين.

وجاء رجل من أصول المدينة يتهبع قال: "يتمورون يبعلاً يفتيلاً، فأخرج إني لملك من التنصيحين.

فخرج منها، يفتيلاً، وآتاهما أخافاً يترقب قال ربي إنهما أتمنى من الله ألمال". 387
عَسَى رَبِّكَ أَنْ يُهْدِيَنِي سَوَاءً
السِّيِّلِ. ۚ وَلَمَا وَرَدَ مَآءُ مِئَاتٍ وَجَدَ عَلَيْهِ مَسَّةً مِّن
الْمَآءِ يُسَقُونَ وَجَدَهُمُ الْمَرَّاتِيْنَ مُنْدَوْنَ. فَقَالَ
مَاتَكُمَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصِيبَ الرِّقَابَ وَأَيْنَ
سَيْلُ كُبْرَىٰۡ فَقَالَهُمَا أَهْمَانَ ۝ أُولٍّ فَقَالَ
فِي هَيْكَ لَمَا أَنْزُلَ لَكُمْ مِنْ حَيَاةٍ فَمَعَهُ بُكْرَىٰ
فِي هَيْكَ لَمَا أَنْزُلَ لَكُمْ مِنْ حَيَاةٍ فَمَعَهُ بُكْرَىٰ
لَتَكُونِ الْمَصْرَحَةُ مِنْ أَلْقَوْمِ ٱلْمُتَّقِينَ. ۖ قَالَتِ إِنَّ أُنْزِلَتِ
يُبَذَّرُونَ لِيُجْزَيْنَ. ۚ أَجْرُهُمْ مَسْقَىٓ لَّفَتْ أَفْلَامُهُمْ إِلَى
قَالَ إِنَّ أُنْزِلَتِلَّفَتْ أَفْلَامُهُمْ إِلَى
لَا تَحْقِرْ عَنْهُمَا مِنْ أَلْقَوْمِ ٱلْمُتَّقِينَ. ۖ قَالَ إِنَّ أُنْزِلَتِ
يُبَذَّرُونَ لِيُجْزَيْنَ. ۚ أَجْرُهُمْ مَسْقَىٓ لَّفَتْ أَفْلَامُهُمْ إِلَى
قَالَ إِنَّ أُنْزِلَتِ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْتَجِبَ لَكُمُ ۝ أَسْتَجِبْنَ إِنْ شَاءَ رَبُّكَ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْتَجِبَ لَكُمُ ۝ أَسْتَجِبْنَ إِنْ شَاءَ رَبُّكَ
وَالْصَّلَاحِيْنَ. ۚ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنِكُمَا أَيْمَا ٱلْأَجْلَالَيْنِ
وَالْصَّلَاحِيْنَ. ۚ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنِكُمَا أَيْمَا ٱلْأَجْلَالَيْنِ
قَضَّتُ فَلاَ عَذَّرُنَّهُ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى مَانَعُوْنَ وَقَسَمْ أَيْتَكُمَا أَيْمَا
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلهاء ؛ أتى من جانبه ًلا رايا ً، قال له أهلهاء ألمكت يا إلينا أنت ناراً أضياءً ؛ اتىكُم بمنها جهنم أوجذوه من النارعله عمص طولت ؛ فلما أتاهن أتىكُم بمنها جهل والواد الآمن في القبعة ًالنبكية ًمن الشجرة ًأن ينوموني ًإني أنا الله ربُّ العليمين ً. 
وأنت ألق عصاك ًفلم أراه عذاب كلهما َجَّانَوَلَى مُدَيْرِكَوَلَمْ يعَقِبْكِ ينَمُوسَى أَقِيلَ ولاتخفِي إنك من أهل اليمن ً. 
أرسل بك ًبدلاً في جهيك ًتخرب بفضاء من غير سوء وأضمع إلينك جناحك من الرهب ًقد يبت خبرنا من رايك إلى فرعون وملالي إلهم َكَوْأَوَلَا قَوْمَ نَفَسِيكَ َقال رمان َإني قتلت منهم نفساً فأحاف أن يقتلون ً وأخى هرون هو أفسح مما يسألنا ًفارسله معي ردًا ًالصدقي ًإني أخاف أن يكذبون ًقال سنصل عصدك بأخيك وتجعل لحكما سلطنا فلا يصلون إليكم ما يا بني عيسى أنت وما من أعتماك عليه ً.
فلما جاء هم موسى وَايمناً وَايمناً قالوا: آه! إنا أهل السحر.

anco 66

ومابينهمجاهم وَايمناً أهانّا في إبناً أولاً وَايمناً أهانّا.

anco 67

وقال موسى ربي أعلم بِمن جاء بالهدى من عبده ومن تحقّن له علية الدّار إنّه لا يفجع الظالمون.

anco 68

وقال فرعون يأتيني إلهيّاً ما علّمت لحكّم من إلهي عبيري فأوفّد لي يهنّم على الطّين فاجعل لي صرحاً عاليًا أطلّع إلى إلهي موسى قابِل إلى لطينه من الكذبين وأمستجرحو جموذُه في الأرض يغيّر الحق وظنُوا أنهم إلينا لا يرجعون.

anco 69

فأخذت نه وجمَوه فنسبتهم في اليتيم فأظكر على عثبة الظالمين.

anco 70

وجعلتهم أبى يدعون إلى النّار وجعل أقيمة لا ينصرون.

anco 71

وأتبعهم في هذا الدين لم تمنع وَيَومَ القيامة هم من المقبّلون.

anco 72

ولقد أتت موسى إلى الناس وَهُذٰدٰى وَرحمة لعلهم يتذكرون.
سورة القصص

وجَعَلَتْ يَبْجَحَ الْعَرَبِيَّ إِذْ فِي مُسَيّةٍ إِلَى مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كَتَبَ مِنْ الْمُسَيِّبِينَ وَلَا كَتَبَ مِنْ أَنْصَارِهِمَا فَوَتَّاهُمْ عِندَهُ إِلَّا مُوسَىٰ مَا مَكَّنَّا مَا كَتَبْنَاهُ فَأَخَذْنَاهُ عِندَهُ إِلَّا مُوسَىٰ إِلَّا أَيْتِنَا وَلَا كَتَبْنَاهُ مُرْسِلِينَ وَمَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا الْمُرْسَلِينَ مِنْ رَبِّنَا لَسْتُنْدِرُ كُلَّ نَاطِرٍ إِذْ نَادَيْنَا وَلَسْتُنْسِحَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّنَا لِسَيَّ رَمُوعًا مَّا أَتَنْهَيْنَ مِنْ نَذِيرٍ فَتَبَيَّنَ لَهُمْ يَتَبَيَّنُ كُلُّ نَذِيرٍ وَلَا أَنْ تَصِيبَهُمْ مُصِيبًا فِي مَا فَقِدُّتهُمْ أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا يَتَبَيَّنَ كُلُّ نَذِيرٍ إِلَيْنَا أَرْسَلْتَ لَنَسْتَغْفِرْنَآ إِلَيْهِ وَنَكُونُ نَذِيرًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أَجَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوَلَّا أَوْلِيِّمَاتٌ مِّنْ مُوسَىٰ أَوْلِيِّمَاتٌ أَوْلِيِّمَاتٌ وَأَيْمَآوُلُ مَعْنَىٰ مِّنْ قَبْلِ قَالُوا سَحْرُانٌ تَظَهَّرُوا وَقَالُوا إِنَّنَا كُلُّ فَرَغٌ فَقَلْ فَأَوْلَى يُسْتَجِيبُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَهُمْ أَهْدَى مِنْهُمْ مَنْ أَتَبَعَهُ إِنَّكَ إِنَّكَ صَادِقٌ إِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي تَسْتَجِيبُونَ أَهْوَاءَ هُمْ مَنْ أُصَلِّ مَنْ أَتَبَعَهُ وَهُوَ يُغَيِّرُ هُدًى مَّنْ قَدَّرَ لِلَّهِ إِنَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوَّاءِ الْطَّلَّمِينَ
ولا قد وصلنا لهما قولًا لعلهُ مُرتَّدُ جُوابٌ {51} الذين
اتباعهم الكتاب من قبليه هم يهود ومؤمنون {52} وإذا أتت
عليهم قُلوا أمناؤُهُم أن لا أحق بين رُيبة إخافوا من قبليه
مسامحين {53} أولئك يؤمنون أنفسهم مَّرْيَمٌ بِمَّا صَبَّرَوا وَيَدْرُونَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمَمَّارَضُ رَقَمُهُمْ يُفْقِهُونَ {54} وإذا سمعوا
اللْغَوُو أَعَرْضُوا أَعْنَةُ وَقَالُوا أَتَّنا أُمَّالًا وَلَكُمْ أَعَمَّلُوهُمْ
وَعَلَّمُوهُمْ لا إِلَّا النَّجِيَّينَ {55} إنَّكَ لَتَنْهَيْدُ مِنْ أَحْبَبِ
وَاللَّهُ يَهْدِي مِنْ يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ {56}
وَقَالُوا إِنْ نَتَبِعُ آلِهَةَ مَعَكَ نَتَخْطَفُونَ مِنْ أَرضِيَ أَوْلَمْ
نَمَّكَنْ لَهُمْ حِرْفًا أَمْنَا يَجِيِّنَ إِلَّا تَمَرُّ بِهَا حَكِيمًا {57}
فَنَّ لَدَنَا وَلَكَنَّ أَحْبَرُوهُ لَا يَعْلَمُونَ {58} وَكَرَّ أَهْلَهَا نَصِبًا
فَهُمْ نَظَرُّ مَعْيَشَتَهُمْ فَتَلَّى مُسْكِنُهُمْ لَوْ تَصِنُّكَ مِنْ
بَعْدهُمْ إِلَّا قَلِيلاً وَكَبْسُوا لَحْيَ الْخَوْرَانِ {59} وَمَا كَانَ رَبُّكَ
مُهْلِكَ الْقُرْءَاء حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَهَّاهُ سُوءَالًا يَتَعَالَى
عَلَى أنَّهَا سُكَّتُ مُهْلِكَ الْقُرْءَاء إِلَّا وَأَهْلُهَا طَلَّبُونَ {60}
وَمَا أَوْتَيْتُم مِّن نَّفْسٍ فَسَمَّعَ الْحِيَوَةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عَنَّ الَّذِينَ كَفَّارٌ وَأَبْقَىَ أَفْلَاقُكُمْ ۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۵
سورة القصص

قول أرأيت إن جعل الله علية سرما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون قل أرأيت إن جعل الله علية سرما لآلهام سرما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون في يألفا بصيرون وينزنهم جعل الله ليتكم أليل وتمناً عليه دينك يا الذين تسكونون ويوم يناديهم فقول ابن شركاء الحدين صوتأت وتعمة على أمة سهيدا فقلنا هاتوا برهنسكم فعالموا أن الحق لله وصل عنهم ماطوا أو أيفروت إن قرون كناد من قوم موسى فيبغي عليهم وراء تبينهم من الحكمون ما إن مفاجئة أتمنوا بالأصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تصرح إبَّن الله لاذهب الفرجين وابتغ فيهما أتمناك الله الدار الآخرة ولا تنسىنصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبلغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
قال إنما أرتينه على علم عندي أولئك الذين آمنت وأن الله قد أهلك من قبلي منهم من آلهة مجموعاً ولا يستغنى عن ذويهم المجرمون وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحيوة الدنيا بطلاق لنا مثل ما أوقف قرون إله لدوجoenix عظيم وقال الذين أولاً والأولون ويلهكم رواب الله حيرون إلههم أمن وعمل صليحاً ولا يقله إلا الصيرورات فخشفنايه وبدار الأرض فماكان له من فتى يصرون ومن دون الله وما كان من المسلمين وأصبح الذين نتمنى مكانة يا أخليمس يقولون ويوكان الله يبسط إليه لمن يشاء من عباده وقيد أولئك أولئك أن من الله عليه لم يخف بناء ويكانته لا يفيق الكفرنون ذلك الدار الآخرة يجعلها لمن يردوون علواً في الأرض ولا فساداً ولا عقيدة لم يسبق من جاء بالحسناء فله حيرمتها ومن جاء بالسياقة فلا يجري الذين يعملون السياقات إلا ماماً ونأعملون
 إنَّ الَّذِينَ فَرَضُّوا عَلَيْكَ الْفُرُوقَ فَأُذُنَّبْ إِلَىٰ مَعَادٍ قَلِيلٍ
أَعْلَمُ مِنَ جَاهِلٍ يَأْلَهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي صَلَالِ مُقَيِّمٍ ۖ وَمَا كَتَبَ
بَنُوا قَلَبِهِمْ إِلَّا أَن يُقَلِّقُ تَرِكْتُهُ إِلَّا أَن تَرِكْتُهُ ۖ فَلا
تَفْكَرُوا بِظَهْرِ الْخَيْرِ ۖ وَلا يَفْتَحُ الْجَهَلُ عَنْهُ بَعْدَ أَن
أَنْزَلَهُ عِلْيَةً ۖ فَأَنْزَلْتُهُ إِلَى هُمَّ وَأَوْدَعْتُهُ إِلَى رَبِّكَ وَلَاتَكُونَ مِنَ
الْمُسْرِكِينَ ۖ وَلَاتَذْهَبْ مَعَهُ إِلَى الْجَهَلَةِ ۖ إِنَّهُ إِلَّا مَثَلٌ
كُلِّ شَيْءٍ هَكَذَا لَهُمْ وَلَوْ جَهَةُ الْجَهْرَ ۖ وَلَا يَرْجِعُونَ ۗ ۚ}

بيـِـنَـِـىٰ اللَّـهُ ۝ أَخْبَـِـىٰ النَّاسَ أنَّ يَرْكُبُوا أَن يَفْتَوُوا أَمَّا وَهُمْ
لا يَفْتَنُونَ ۖ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْقِلُ أَنَّهُ الَّذينَ
صَدَّقَوا وَلَعَلِّمَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْجَهَلِ ۖ أَخْبَـِـىٰ الَّذينَ يَعْمَلُونَ
الْسَيِّئَاتِ ۖ أَن يَسَلُّونَ أَسْأَلَةً مَا يَكُونُ مَنْ كَانُ يَرْجَوُ
لِقَاءِ اللَّهِ إِنَّ أَجْلَهُ لَآُنَّ ۖ وَهُوَ الْبَصِيرُ الْعَلِيمُ ۖ وَمَن
جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجْهَدُ لِنَفْسِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَعَبْنَ عَنِّ الْعَلَّمَيْنِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرْنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧ وَقَوْلُ هُمْ إِنَّا إِلَى اللَّهِ عِبَادُهُ وَإِنَّمَا يُعَمَّرُونَ بِالْحَمْدِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَلَّ سُرُّهُ ٨ فَلا تَطْعِمُوهُمْ حَتَّىْ إِذَا مَرَّ بِكُمْ فَأَنْتُمْ تُعَمَّرُونَ بِهِمْ عَلَىٰ كُلِّ عِبَادٍ ٩ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَهُمْ فِي الصَّلِّيْنِ ١٠ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُقِلُّ مَعَ اسْمِ اللَّهِ إِذَا أَذُوقُوا عَذَابَ اللَّهِ ١١١ فَإِنَّ نَاسًا كَعْذَابٍ لِلَّهِ وَلَنَجْزِيَنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٢١ إِنَّ الْلَّهَ لَيْسَ مَعَكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٣٢ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٣٣٣ وَلَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٣٤٤ وَلَيْسُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّالُكُمْ أَوْلَيْقُرُورُوتٍ ١٥٥٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لَكُمْ قَوْمًا فِي هَٰذِهِمْ أَفْلَا تَذَلِّلُوا ١٦٦٦ إِلَّا هَٰذِهِمْ عَامَّةً أَفْلَا تَذَلِّلُوا ١٧٧٧
فأَجْعَلْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهُ اِلْيَأْةَ لِلْعَالَمِينَ
وَإِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَنْقَوْهُ ذَلِكَ
حَيَّاً حُكْمًا إِنَّمَا تَعْبِدُونَ تَعْبِدُونَ إِنَّمَا تَعْبِدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ أُوْلَٰئِكَ الْكُفَّارُ فَوَتََّلَّاهُمْ رَبُّهُ فَذَقُوا عَذَابَ
الْآٓخِرَةِ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرِجُّعُونَ
وَإِمَّامُ الْعَقِيمِ أَوْلِيَاءُ الْخَيْرِ يَبْعِدُ أَللَّهُ مِنْ أَحَدِ الْأَبْدِلَاءِ
فَقَدْ حَذَّبَ أَمْمُ قَبْلَهُمْ مَعَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّالَيْنِ
لَيَعْبَدُوْنَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ لَبَيْسُعُ
أَلْبَيْنَأَفْلُسُ وَأَلْبَيْنَأَفْلُسُ فَأَنظُرُوا أَصْحَابُ بَدَا آخَالَةٌ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى سَكَّةٍ لَّيْبِيْنَ تَرِيدُونَ فَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْأَلْبَيْنَأَفْلُسٍ
وَمَا أُتِمَّ يَمْعِجَزَتْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا بَيْنَهُمَا وَلَا تُقَلِّبُوا
وَلَوْ نَفَتْ وَلَوْ نَصْبِيَّ وَلَوْ نَصْبِيَّ سَكَّرُوا وَأَبْاتَتْ اللَّهُ وَلَقَآآيَهُ
وَأُرْتَبَتْ لَيْسَوُا مِنْ رَحْمَتِي وَأُرْتَبَتْ لَهُمْ عَذَابُ الْيَلِمُ
فَعَلَّلَتْهُ اسْتَجَابَةً أَنَّهَا لَمْ تَرَ أَنَّ اسْتَجَابَةَ رَجَالٍ أَوْ زَوْجٍ ۖ فَأَتَبَاعُهُمْ إِلَّا أَنَّهَا بَقِيَتْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَقَالَ رَبِّنَا أَنَّا أَصَادَفْنَا دُونَ أَن نَّكُنْ بِمَعْرُوفٍ ۖ فَقَالَ رَبُّكَ أَنَّهَا لَا يَدْرُوْا أَنِّي أَنْعَمْتُ عِندَ مَعْرُوفٍ وَقَالَ رَبِّنَا إِنَّكَ مَكَرْنِي عِندَكَ ۖ فَأَنْعَمْتُ عِندَكَ وَقَالَ رَبِّنَا إِنَّكَ تَأْتَونَا غَيْرَ رَجَالٍ وَغَيْرَ سَيِّئٍ ۖ فَأَنْعَمْتُ عِندَكَ وَقَالَ رَبِّنَا إِنَّكَ تَأْتَونَا غَيْرَ أَقْهَافٍ وَغَيْرَ مِنْ دُونِ أَنْ تَأْتَونَا غَيْرَ أَقْهَافٍ ۖ فَأَنْعَمْتُ عِندَكَ وَقَالَ رَبِّنَا إِنَّكَ أَنْصَرْتَنَا عَلَى الْقُوْمِ ٱلْفَٰجِرِينَ ۖ فَأَنْعَمْتُ عِندَكَ وَقَالَ رَبِّنَا إِنَّكَ مَنِيتَنَا لِلْمَكْرِ ۖ فَأَنْعَمْتُ عِندَكَ وَقَالَ رَبِّنَا إِنَّكَ أَنْصَرْتَنَا عَلَى الْقُوْمِ ٱلْفَٰجِرِينَ ۖ فَأَنْعَمْتُ عِندَكَ
وَلِمَا جَاءَتْ رُسُلُ مُوسَى آبِهِمْ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِيَّةِ قَالَوْا: أَيُّ هُمْ مُهِيمُواٰ

أَهْلِهِ هُذِهِ الْقُرْيَةِ ؟ أَهْلُهَا سُكَّانٌ وَأَوَّلِمِينَ. قَالَ إِنَّ خِيْبَةً لُوْطٌ وَأَنَّهُمْ أُعْلِمُونَ فِيهَا نَجِيْهَمُ

وِأَهْلُهُ إِلاَّ أَمْرَهُنَّ سُكَّانُ ثُمَّ أَغْفَرْنَا لَهُمْ وَأَنَّهُمْ أَمْرُنَا. قَالُوْا نَجَاءَنَا لَوْ تَحْفَزْتُ إِنَّا مُهَنِّئُوْنَ. أَنَّهُمْ إِلاَّ أَمْرُهُنَّ كَانَ مِنْ أُفْقِهِمْ. وَلَمَّا إِنَّمَازَلُوْنَ عَلَى أَهْلِ هُذِهِ الْقُرْيَةِ رَجُوًا مَّا أَلْقَى مُهِيمُواٰ

وَلَئِنْ تَرِكْتُمُهَا أَيْنَاءً بَيْنَ الْقُوْمِ يَعُقُّوْنَ. وَإِلَآ مَدِينَتُنَّ تَأْخُذُوهَا وَلَا تَخْفَهَا فَقَالُوْا فَأَعْفَوْا عَلَى أَهْلِهِ وَأَجْزَاهُمُ الْأَجْزَاءَ وَأَخْفَضُواٰ. وَأَجْرُوا الْبُيُوتَ الَّتِينَ وَلَا تَنْصُرُنَّ فِيهَا الْأَرْضُ مُفْسِدِينَ. فَأَحْضُرُوهُمْ فَأُخْجِرُوهُمْ إِلَى الْرَّجْحَةِ فَأُصِيَّحُوا فِي دَاوُرِهِمْ

جَبِيمُهَا وَعَادُوا وَنَمَوْدُ أَوْقَدَتُنَّ لَهُمْ مَسْجِينِهِ وَرَزُتُنَّ لَهُمُ السَّيَّارِ أَعْمَالُهُمْ. فَقَصَّدُهُمَّ عَلَى السَّبِيلِ وَكَأَنَّهُمْ مُسْتَبِثُيْنَ.
وَقَدْ رَوَنَ وَقَدْ عَرَوْتُ وَهُمْنَ وَلَقَدْ جَاءَ هُمُ مَوْسِعَ بِالْبَيْنَتِ
فَأُسْتَهْكَرُواْ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَأَنَّهُ وَسُلِيقُتِينَ
فَهُدْنَا أَخْذَتْهُ الْحَسَبَةُ فِي نَفْسِهِمْ مِنْ أَرْسَالِنَا عَلَيْهِ حَاصِباً
وَمِنْهُمْ مِنْ أَخْذَتْهُ الْصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مِنْ خَسَفِئِهِ
الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مِنْ أَرْعَفَنَّاهُمَا مَا كَانَ اللَّهُ لِيَتَمِمْهُمُ
وَلَكِنْ كَأَنْ نَفْسُهُمْ يَظْلُمُهُمُ ۛ مَثَلُ الْليْبِينَ
أَتَحَدَّدُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلَمْ بِكَلِمَةِ الْعَمَّاجِ يُكَلَّبُوْتُ
أَتَحَدَّتْ بِيَتَّاَوَانِ أَوْهِبُ الْبَيْتِ لِبَيْتٍ عَسْنَكْبُتُ
لَا سَوْيَةً لِأَيْعَلْمَوْتُ ۛ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَأْتِعُوْتُ مِنْ
دُونِهِ ۛ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْاَلْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ۛ وَيَبْكِ
الأَمْرَ نَضْرُبُهَا لِلَّدَاسِ وَمَا يَعْقِلهَا إِلَّا الْعَلَّمُوْنَ
خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۛ أَتَلُّ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ ٱلْكِتَابِ
وَأَقِمَ ٱلسَّلَوَاتِ إِنَّ ٱلسَّلَوَاتَ تَنْهَى عَنِ ٱلْهَمْشَآءَ
وَالْمُنْعُكَرِ وَذَكَرْ ٱلَّهَ أُسْتَرْبُ وَلَنْ يُعْلَمَ مَاۡ ٱلْمَلَأُوْمُانُ۝
ولا يجدَكُمُ اللَّهُ يَدًا ضَعِيفًا علىَ أن تَعْفَوْنَ إِلَّا مَا أَحْسَنَ مِنْ أَمْسَكَةٍ لِّذَيْنَ ظَلَّتِكُمْ مَكَانًا رَفِيعًا وَقُولُوا عَامَساً بِالذِّي أُنْزِلَ إِلَيْنَا أَنْزِلَ وَأَنْزِلَ إِلَيْهِمُ السَّمَوُاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَهُمْ مُسْلِمُونَ وَكَذَّلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَى الْكِتَابِ أَنْزِلْتُمُوهُ وَالْمُكَتَّبُ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَمَا عَلَى نَاسٍ مِّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَتَّبِعُونَ مِنْ حَكِيمٍ لَا يَفْلُحُونَ وَمَا كَانَتْ تَسْلَوْنَ أَيْنَ قُلْنَاهُ لَا تَرْضَوْنَ أَيْنَ قُلْنَاهُ وَلَا تَحْذَرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَكُمُ الْمَأْوَاتُ وَقَالُوا أُولَئِكَ الْعَظِيمُونَ ۗ أَوْ كُلُوا الْأَلْبَابِ وَلَا يَهْزَمُوا صُدُورَ الْأَلْبَابِ وَلَا يَأْتِيَكُمُ الْمَأْوَاتُ لَأَنْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا نَزَّلْنَا عَلَى نَارَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ ۗ وَلَوْ إِذَا آتَنَا مُحِيضٌ لَّمْ يَأْتِيَهُ ۗ فَأَيْ أَنْزَلْنَا عَلَى الْأَلْبَابِ لَا يَأْتِيَهُ وَلَا يَكْفُرُونَ مِنْ خَطِينَ ۗ فَقَالُوا أُولَئِكَ الْعَظِيمُونَ ۗ أَوْ مَعَنَا أَنْ تَأْتُوا مِنْ بَعْدِ هَذَا وَكَيْفَ يُحَسَّنُونَ كَيْفَ نَّفَسُونَ ۗ أَوْ كَيْفَ يُكَفِّرُونَ كَيْفَ نَّفَسُونَ ۗ أَوْ كَيْفَ يُكَفِّرُونَ كَيْفَ نَّفَسُونَ ۗ أَوْ كَيْفَ يُكَفِّرُونَ كَيْفَ نَّفَسُونَ ۗ أَوْ كَيْفَ يُكَفِّرُونَ كَيْفَ نَّفَسُونَ ۗ أَوْ كَيْفَ يُكَفِّرُونَ كَيْفَ نَّفَسُونَ ۗ أَوْ كَيْفَ يُكَفِّرُونَ كَيْفَ نَّفَسُونَ ۗ أَوْ كَيْفَ يُكَفِّرُونَ كَيْفَ نَّفَسُونَ ۗ أَوْ كَيْفَ يُكَفِّرُونَ كَيْفَ نَّفَسُونَ ۗ أَوْ كَيْفَ يُكَفِّرُونَ كَيْفَ نَّفَسُونَ
وَيَسْتَعِجَّلُونَ لِلَّذِينَ أُتْبِعُونَ وَلَا أَجِلٌ مَّعْنَى لِجَاهِلِهِمْ الْعَذَابُ وَلَا يَبْشَرُونَ ۖ وَيَسْتَعِجَّلُونَ لِلَّذِينَ أُتْبِعُونَ وَلَا يَشُعْرُونَ ۖ وَيَقُولُونَ دُونَ ذَٰلِكَ مَا كَثَرَ تَعَمُّلْ ۖ كَيْ بِعَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضَ غَرْيَةٌ فَأَيْنَ فَأَعْبُدوُنَّ ۖ كُلُّ نَفْسٍ ذَا يَقِيٍّ تَمَّ إِلَيْهِ تَرَجُعُونَ ۖ وَالَّذِينَ أَمَّنَوْا عَلَى الصَّلِيمَاتِ سَبِيلَ الْمُغْرُوبِ فَأَيْنَ فَأَعْبُدوُنَّ ۖ وَمِنْ كَيْبَتِهِ آلِهَةَ الَّذِينَ كَيْبَتُوا أَنَّ أَرْضَ غَرْيَةٌ فَأَيْنَ فَأَعْبُدوُنَّ ۖ وَمِنْ كَيْبَتِهِ آلِهَةَ الَّذِينَ كَيْبَتُوا أَنَّ أَرْضَ غَرْيَةٌ فَأَيْنَ فَأَعْبُدوُنَّ ۖ ۖ وَمِنْ كَيْبَتِهِ آلِهَةَ الَّذِينَ كَيْبَتُوا أَنَّ أَرْضَ غَرْيَةٌ فَأَيْنَ فَأَعْبُدوُنَّ ۖ وَمِنْ كَيْبَتِهِ آلِهَةَ الَّذِينَ كَيْبَتُوا أَنَّ أَرْضَ غَرْيَةٌ فَأَيْنَ فَأَعْبُدوُنَّ ۖ وَمِنْ كَيْبَتِهِ آلِهَةَ الَّذِينَ كَيْبَتُوا أَنَّ أَرْضَ غَرْيَةٌ فَأَيْنَ فَأَعْبُدوُنَّ ۖ وَمِنْ كَيْبَتِهِ آلِهَةَ الَّذِينَ كَيْبَتُوا أَنَّ أَرْضَ غَرْيَةٌ فَأَيْنَ فَأَعْبُدوُنَّ ۖ وَمِنْ كَيْبَتِهِ آلِهَةَ الَّذِينَ كَيْبَتُوا أَنَّ أَرْضَ غَرْيَةٌ فَأَيْنَ فَأَعْبُدوُنَّ
سورة الطور

الجميل الحادي والعشرون

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعَبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الأَخِرَةَ لَهَيْنَ أَلْحَيْيَانِ لَوْ كَانُوا يَعْمَمُونَ فَإِذَا رَكَبُوا فَلْيَسْتَمَعَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

۶۰ مَخَلِّصِينَ لَهُ الْذِّينَ فَلَمْ يَجِهُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَجِهُوا فَسُوْفَ يَعْمَمُونَ

۶۱ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَلَيَسْتَمَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَصِيرُ

۶۲ أُولِئِكَ هُمُ الَّذِينَ أَتَجَهُوا إِلَى حُرُمَاتِ أَنْتَا فَنَظَرْنَاهُمْ مِنْ

۶۳ حِوْلِهِمْ أَقْبَالًا بِتِلْبِيْلٍ يُؤَمِّنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

۶۴ وَمِنْ أَظْلَمِينَ مِنْ آفَّةِ رَبِّهِمْ عَلَى النَّاسِ كَذَٰلِكَ أَوْكَدَبْنَا بِالْحَقِّ لَمَّا قَدْ جَهَدُوا

۶۵ أَلَيْسَ فِي جَهَدِ مَنْ ثُمِّنَ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي نَفْسِ الْمُهِينِينَ

۶۶ فِي نَفْسِ الْمُهَيِّنِينَ فِي نَفْسِ الْمُهِينِيِنَّ...
وَعَدَ اللَّهَ لَا يَخْلِفْ أَنَّهُ عَهْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ اللَّهَ لَا يَعْمَلُونَ
٨ يَعْمَلُونَ ظُهُورًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَرْقُ الْأَخْرَجُ هُمْ
٧ عَلِفُونَ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّلَكَّعِ؟ أَلَّا يَلَّهَبْهُ وَأَجَلٍّ مُّسْمَيْنَ ءَاتٍ كَبِيرٍ
٦ مَّن أَرَاحَ الْكِفْرُونَ لِكَفُرَتْ أَوْ لَمْ يُسْيَرِ فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِيْقَةُ الْذِّينَ مِنْ قَبْيَهُمْ كَانُواً
٥ أَسْدَدَ مِنْهُمْ فِؤَادَهُ وَأَنَّازَ أَرْضًا وَأَرْضًا وَعَمْرُو حَا أُسْتَرَمَّا
٤ عَمَّرُوْهَا وَجَاءَ تُهُمْ رُسُلُهُمْ بِأَلْبَيْنَتٍ فَمَا سُكَّاتُ اللَّهُ
٣ لِيُظَلَّلُهُمْ وَلَكِنَّ كَانَ أَنفُسُهُمْ يُظْلِمُونَ
٢ وَكَانُ أَنفُسُهُمْ يُظْلِمُونَ
١ عَلِيْقَةَ الْذِّينَ أَسْتَنِى أَسْتَنِى أَسْتَنِى أَسْتَنِى أَسْتَنِى أَسْتَنِى أَسْتَنِى
٠ اللَّهُ يَبْدُوْ أَلْبَيْنَتٍ تُرْعَيْنَهُ وَتَرْجَعُونَ يَهَادِيْنَهُمْ
١١ وَيَقُومُ الْمُحْجُورُونَ وَآمَرُكُنَّ لَهُمْ مِنْ شَرِّهِمْ شَفَعَتُوْهُمْ وَكَانُواْ يُشْرِكُواْ أَيْمًا مِّنْهُمْ كَفِيرِ
٢٠ وَيَقُومُ الْمُحْجُورُونَ وَآمَرُكُنَّ لَهُمْ مِنْ شَرِّهِمْ شَفَعَتُوْهُمْ وَكَانُواْ يُشْرِكُواْ أَيْمًا مِّنْهُمْ كَفِيرِ
١٠ وَآمَرُكُنَّ لَهُمْ مِنْ شَرِّهِمْ شَفَعَتُوْهُمْ وَكَانُواْ يُشْرِكُواْ أَيْمًا مِّنْهُمْ كَفِيرِ
وَأَمَّآ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآياتِنَا وَلَفَّتَ آيَةَ آخِرَةَ فَأُولُوْتُهُمْ فِي الْجَحَّامِ فَخَضَرُونَ مُسْتَفْتَنُونَ لَعَلَّهُمْ يُرِيدُونَ وَجِئَتْهُمْ نَصِيحَةٌ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۖ وَثُلُّ الْحَمْدِ لِلَّهِ الْغَفِيرِ الْلَّطِيفِ وَالْأَرْضِ وَعَشْرِينَ وَجِئَتْهُمْ نَظَهُرُونَ يُجَابُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ أَلْهَيْنَ أَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ Aَنَّ مِنَ الْمَيْتِ يَخْرِجُ
وَمَّن كَأْسِهِ ۖ إِنَّهُ تَقُومُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِأَمْرِهِ وَكَذَلِكَ أَدْعَاءُكُمُ ۖ دُعُواً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَمَرُّ مُجَتَّحُونَ ۖ وَلَهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُلْطَانُ ۖ وَهُوَ الَّذِي يَبْدْؤُ ۖ وَالْحَقَّ لَهُ ۖ يَعْبُدُهُ رُوحُ الْآخِرَةِ عَلَىٰ وَلَدِهِ الحَسَنِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْخَبِيرُ ۖ فَجَمِّلْ لِحَكَمِ مَنِّيَ اِسْتُقرَّ مَنْ أَنفُسُهُ سَكُنٌّ أَسْمَكَتْ آيَةَكُمُ مِّنْ شَرِّ كَاذِبِينَ ۖ فِي مَا رَقَضُوا كَأْسَتَفْرَفَ فَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِلَىٰ ذِي الْقُوَّةِ الَّذِينَ يَفْقَهُونَ ۖ كَخُيْفَآتِكُمْ أَنفُسِكُمْ كَذَٰلِكَ ضَرِّبْ لِلِّأَيَّةِ لَقْوِ تَعَفَّلُونَ ۖ فَلِامَّ آتِعْ بَلَى أَنْبِعَ الَّذِينَ ظَلَّلُوا أَهْوَآءَ هُمْ بِغَيْرِ عَلَٰمَةٍ ۖ فَإِنَّ يَهْدِي مِّنْ أَصْلِ اللَّهِ وَمَا أَلْهُمْ مِّنْ نَصِيرٍ ۖ فَأَقْرِءْ وَجَهَدَ الَّذِينَ حَسِبُوا فَضْلَهُمَا فَظَفَّرَتْ اللَّهُ أَلَّلَآ يَفْطَرُ ًالْمَلَائِكَةُ عَلَيْهَا لَا يَبْلُدُ لِلَّهِ أَلَّلَآ يَسْأَلُ ۖ أَلَّلَآ أَقْلِمُونَ ۖ عَلَىٰ مَنْ أَنْبِعَ الَّذِينَ ظَلَّلُوا ۖ لَا يَقُولُونَ إِلَيْهِ وَأَنْتَقُوهُ وَأَقْيِمُوا الْصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ فِرْقَوُا دَيْنَهُمَا وَكَأْنَ أَشْيَأَ عِلْجُ بَيْنَ أَلْدَيْهِمْ فَخُونَ
وإذا ذلَّ الناس ضُرِّعَوا إلىهم من بينهم إلى جميعهم
بَيْنَهُ مَحْمَةٌ إذا أُفِقَ هُم بِهِم يَفْتَرِسُونَ أَلِيكَ فَرَوْا يَا
عَيْنَ يَهْرُقُونَ فَتَمُّنُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ امْأَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ
سَلَطَةٌ فَهُوَ يَكُونُ بِكَ وَكَانَ بِكَ يُشَرِّكُونَ أَوَإِذَا أَذَقْنَا
الناس رحمةً فَرَحُوا بِهَا وَأُنَصِّبُهَا سَيِّئَةً فَإِنَّا أَقَدَّمْتُمْ أَيْدِيهمِ
إِذَا هُمْ يَقْتُلُونَ أُوْلَئِكَ لَيُقَلِّبُهُمْ عَالَمَةً فَيُؤْمِنُونَ قَاتلُتَنَّ ذَا الْقُرْعَيْنَ
حَقَّهُ وَالْمُسْكِينَ وَأَلْبَانَ السَّبِيلِ ذَلِكَ حُيْرَانُ الدُّلْيَانِ يُرِيدُونَ
وَجَاهِدُوا وَأُولُوا الْكِتَابِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا أَيَتُّنُوْنَ مِن يُبَيِّنُونَ
كُلَّ نِسْبَةٍ وَأُولُوا الْكِتَابِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا أَيَتُّنُوْنَ مِن يُبَيِّنُونَ
وَجَاهِدُوا وَأُولُوا الْكِتَابِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا أَيَتُّنُوْнَ مِن يُبَيِّنُونَ
قُلْ سَيْرًا في الأرض فَأَنتُوْا أَكْفَفَ كَانَ عَقِيْبَةٌ لِّلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانَ أَقْسَمُهُمْ وَشَكِيرُهُمْ ۖ فَآَفِقُوا وَجَهَّهُوا لِلَّذِينَ أَقَامُوا إِنْ قَبْلَ أن يَنْتَقِلَ يَا مَرْدَأَهُمْ مِن نَّارٍ وَإِنَّهُ يَوْمَ يُصَدَّعُونَ ۖ مِن كَفْرَكَ فَعَلَّهُ كُفْرًا وَمِن عِمَّالٍ صَالِحًا فَلَانَفْسِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ يَحْمِدُونَ ۖ لِيُجْرِّي الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَاةَ مِن فِضْلِهِ إِنَّهُ لَيُجْرِي الْكَفَّارِ ۖ وَمَن أَتَبَطَّأَ فَأُعْدِنَّا إِنْ يُرِيِّلَا الْرِّيحَ مُبِسَارَتٍ وَلِيُذِيقُهُمْ مِن رَّحْمَتِنَا فَيَتَجَهُّ وَيَتَجَهُّ الْفُلُوْكُ بَأَمْرٍ وَلَيُبَاغِينَهُمْ فَضْلًا وَلَعَلَّهُمْ يُشْكُرُونَ ۖ وَلَعَلَّهُمْ أُرْسُلُنَا مِن قَبْلِهِمْ رُسُلًا إِلَى قُوَّمِهِمْ جَعَلَهُمْ وَكَانَوْا بِالْبَيْنِ يَقْسَمُوا مَنْ أَجَمَّوْا وَكَانَ حَقًا عَلَّيْنَا نُصْرُ الَّذِينَ آمَنُوا ۖ اللَّهُ الَّذِي يُرِيِّلَا الْرِّيحَ فَتَأْتِي سَحَابٌ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاوَاء كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ رَكِيسًا فَتَأْتِي أَلْوَادُ قَيْتَجُ مِن خَلْيِهِ فَإِذَا أَصَابَ يَوْمًا مِن يَشَاءَ مِن عِبَادِهِ إِذَا هُوَ يَدْخُلُ قُرُونَ ۖ وَإِنْ كَانَ أَنَّ مِن قَبْلِهِ أَن يُنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْمَلِكُسُورَ مَثِيلًا ۖ فَأُنْظُرُ إِلَى أَيْضًا حَمَّتِهِ الْلَّهُ كَيْفَ يَقْبِلُ أَمْرَهُ خَلَفًا بَعْدُ مَوْتِهَا ۖ إِنَّ ذَلِكَ لَمُجَّهِلٌ لِّلنَّاسِ وَهُوَ عَلَىٰ سَبِيلٍ شَيْءٍ قَدِيرٍ
ولا يلُفُّ أَرْسَالَةُ رَحْمَةَ اللَّهِ حَيَّةٌ أَوْ مُصَفَّرُ أَلْطَالُوا فِي بَصَارَةٍ يَكُونُ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ المَوَاتِ وَلَا تَسْمَعُ الصَّمِّمُ الدَّعَاءِ إِذَا أَوَّلَوا مُدَّرِبِينَ وَمَا أَنتَ يِهْدُي الْعُيُّنِ عِنْ ضَلَالِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مِنْ يُؤُونُ يَتَأْوِينَ فِهِمْ مُسْلِمُونَ اِلَّلَّهُ اِلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ صَعْفِ فَيَمْكُرُ جِلْدُهُ بِعَدْدٍ ثُمَّ ضَعْفَهُ وَشَيْبَةٌ يَجَلَّلُ مَايَشَاءَ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَانِدُ وَيَوْمَ نَقُومُ الْأَمْسِيَةُ يُقِيسُ الْمُجَرَّمُونَ مَا لَمْ يَأْمُرُهُ الْعَلِيمُ وَقَالَ الْذِّينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانُ لَقَدْ لَيْسَ لَهُمْ فِي كُتْبِ اللَّهِ إِلَّا يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَيْسَ لَهُمْ كَثَّرًا لَّا تَعْمَلُونَ فَقَوْمًا ذِي أَيْدَى أَلْذِينَ ظَلَّمُوا مَعَذَّرَتُهُمْ وَلَأَهْمَمْ لِتَسْتَعْتَبِبُونَ وَلَقَدْ ضَرِبْنَا لِلتَّسَاسِ في هَذَا الْقَوْرَانِ مِنْ سَبْيلٍ مِّثْلِ الْيَوْمِ لِيُقُولُنَّ الَّذِينَ سَكَفُوْرُ إِنْ أَنْسُمُ إِلَّا مُبِطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْعِمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَصْبِرُ مِنْ عَدَدِ اللَّهِ وَلَا يَسْتَخْفِسُ إِلَّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
الرَّحَمُونِ وَمَنْ يَقْصُمُ الْصَّلَاةَ وَيَفْقُرُ الْزَّكَاةَ وَهُمْ يَقْعُدُونَ

فَهُمُوْ الْمَفْلُوحُونَ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْحَقَّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

لَيْتَ يَأْتِنَاهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا وَإِذَا أَتَتْهُمْ عَذَابًا فَيَقَالُوا أَوْلَٰئِكَ لَهُمْ

كَانَ لَأَنَّ اللَّهَ يُزَيَّمَهُمْ كَانَ فِي أَذُنِهِ وَقَالَ قَبْسُهُ بِعَذَابٍ عَظِيمٍ

إِنَّ الَّذِينَ أُمِّنَوْا عَمِلُوا الصَّبْحَةَ لِهِمُ الْحُجَّاجُ وَلَا يُؤُنِّهَا وَأَرْضُهَا

حَلْقُ الْسَّمَوُاتِ يَقْعُدُونَ فِيهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْعَةً كَمَا يُمِيدُ

يُكْرُحُ وَيُبْلِدُ فِيهَا مَا كَانَ دَابِئًا وَلُزْزَاهَا مَا آمَنَ بِهَا فَأَنْبَثَتْ

فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ حُكْمٌ هُنَّ أَحْلَقُ اللَّهُ فِي مَآءٍ مَّتَنَّى فَأَوَّلَ مَنَّى

خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ مِنْ نَارٍ بَلْ أَلْطَامٌ مِّنْ فَرَعَانِي مَا مَدَّ
ولقد أتينا لقوم الحكمة أن أشرك الله ومن يشرك فإنما يشرك لنفسه ومن كفر فإن الله عزيز حميد و قال قومه له أن لا شريك لبابنه وهو يعذبه يبكي لا يشرك ولا يشركك لوطا وظفر وتعصينا الإنس والجاهل حملتنه أمهر وهبنا علي وهم وفصيلة في عامي أن أشرك كولا تكلما إلى المصير وإن جهداك يا أن تشرك في ما ليس لك به علم فلا تطيعهم واصبحهم في الدين معروف واتبع سبيل من آبائهم إني نُمرح لعجُر manhكُر بعاصم تعمَّلون يبني إني إنك مثقال حبة من خرَّد ينك في صخرة أو في السمور أو في الأرض يأت يبئي الله إن الله لطيف حليم يبني أقرب الصلاوة وأمر بالمعروف وآتى الله عن الأشكر وأصر على ما أصابك وإن ذلك من عزم الأمور ولا تصرح إلا للناس ولا تتش في الأرض مرحنا إن الله لا يحب كل محترف فخور وافق صد في مسية واعظض من صوتي إني أنكر الأضواط أصوتو الحليم
الْحَجْرَةُ الْمَئَادِي وَالْحُشْرُونَ

سُورَةُ أَبْسَمَانَ

أَلْوَتْ رَوَّاَنَّ أَنَّ اللَّهَ سَحَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْجَعَ عِلْيَكُمْ نَغْمَةً رَأْيَةً وَبِلَاءً وَمِنْ أَبْتَابٍ مَّن يَجِدُ لِنَفْسِهِ فِي اللَّهِ مِثْلَهُ وَلَا هَذَا لَوْلاً وَلا كَبْرٌ مَّنفِرٌ ۡوَإِذَا قَالُوا لَهُمُ الْأَرْضُ جَتَّى مِنْ مَآءٍ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ لَأَوْلَوْ كَانَ الْسَّيَّاهُ يَدْعُو هُمْ إِلَى عَذَابٍ السَّعْيِ ۡوَمَّن يُسْلِمُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُهْسِنُ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعِرْوَةِ الْوَلْدِ إِلَى اللَّهِ عَلِيْقَةُ الْأَمْوَرِ ۡوَمَّن كَفَّرَ فَلَا يَجِزَّهُ سُقُرٌ إِلَّا مَرْجِعُهُ فَنَّزِعُهُ بِغَيْبَةٍ ۡوَلَن يُصَدِّرُهُ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ۡوَلَنْ سَأَتَّهُ مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَلَيَحْمِدُ اللَّهُ بِلَ أَحَدٌ يَدْخُلُهُ وَلَا يَعْمَلُونَ ۡوَلَّوْ لَن يَأْتِيَهُ الْأَرْضُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِّيُّ الْحَمِيدُ ۡوَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمَ وَالْبَحْرِ مِيْدَةٌ مِنْ بَعْضِهِ سَبْعَةٌ أَبْحَرٍ ۡوَلَا بَحْقُكَ إِلَّا كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكَمٌ ۡوَلَٰوَلَّوْلَٰكُمُ الْأَمْوَرِ ۡوَهُدَىٰ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ بَصْرٍ
الرّحمنُ أنَّ اللهُ يُولِجُ آيَاتِهِ في النَّهْارِ وَيُولِجُ النَّهْارِ في آيَاتِهِ ۚ وَسَحَرَ النَّاسِ وَالْقَمَّةِ بِحَجْرٍ إِلَى أَجْلِ مَسْمَىٰ وَأَنَّ اللهَ يُعَمَّلُونَ حَبِيبًا ۚ ذَلِكَ بَلَى إِنَّ اللهَ هوَ الْأَكْبَرُ ۚ لاَ تَرَآ أَنَّهُ يُجْرِيُّ فِي الْبِحْرِ بِنَغْمَتِهِ أَلِيُّ لِيُرِيْكُمْ مِنْ عَيْنِيّٖ هٰذِهِ ۖ إِنَّا فِي ذلِكَ لَا أَنتِ لُكْلِّي صُبْرٌ رَفِّكُرْنِ ۚ وَإِذَا غَيِّرُكُمْ مَوْجُ كَأَنْ يَلَّلَ دُعَوَّاهُ مُحَلَّصِينَ لَهَا الَّذِينَ فَلَمْ يَحْسَبُوهُ لَهُمْ مَغْفُورًاۙ۫ ۚ يَتَأْيِذُهَا أَلِيُّ يَتَأْيِذُهَا وَأَحْسَنَْ أَيْمَا لَا يَبِزُرُهُ وَالَّذِي عَنِّي وَلَا مَولُودُ هُوَ جَاثِرٌ عَنِّي وَالَّذِي صَبِّيَ إِنْ وَعَدَ اللهُ حَقًّا فَلَا تَغْرُّبُنَّكُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرُبْنَكُمُ بِاللَّهِ الْغُفُورُۚ إِنَّ اللهَ عَنْدَهُ عَلَمُ السَّاعَةِ وَيُقَدِّرُ الْعَيْنَۡ ۗ وَيَعْلَمُ مَآئِثَ مَا فِي الأَرْضِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَا ذَا تَكْبِسُ عَدَّاٗ ۚ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ يَا أَيُّهَا أَرْضُ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ حَجِيرٌ ۙ١۴
بسم الله الرحمن الرحيم

اللَّهُ ۚ سَمِعْتِ إِنَّكَ لَحَقَّٰفِيّ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ أَمَّا يُقُولُونَ أَفْتَرَىٰ بِنَزْلَاتِنَا ۖ فَذَٰلِكَ لَعَلَّهُمْ يُسْنِدُونَ ۗ وَمَا أَتَسْتَهْمِرُونَ بِذِي يَقِينٍ قَبْلَهُ لَعَلَّهُمْ يُهْضِبُونَ ۗ أَلَمْ يَخْلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَنِ أَيَامٍ مُّبِينَاتٍ ؟ ۖ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْعَرْشَ مَا لَكُمْ ذُو نَّهَىٰ مِنْهُ ۗ وَلَسْتُمْ فِي نَّافِضٍ مِّنْهُ أَنْفُسَكُمْ ۗ أَلَيْكُمْ فَزَدْكُونَ ۗ أَلَيْكُمْ أَمْرُ الأَمْرِ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ دُرِّيُّ ۖ فَإِنْ تَتَّقُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ۖ أَلَى مَقَادِرُهُ لَأَلْفَ سَنَةٌ مُّقَادِرُهُ ۗ ذَلِكَ عَلَى الْغَيْبِ وَالْشهَدَةِ الْعَزِيزِ الراَجِمِ ۖ أَلَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلَقَهُ إِلَى أَنْ يُحْكَمَ وَقَدْ عَلَى مَسَالِخِهِ مِنْ طَيِّنٍ ۗ تُمُرِّجُ ۗ وَمِنْ سَلَالَةِ مَيْنَ مَأَةٌ تَهْيَىٰ ۗ وَقَرْسُوْنَهُ وَيَفْخَفُّ فِيهِ مَزَاحِيٓ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاعَ وَالْبَصَرَ وَالأَفْقَادَ قَلِيلًا ۗ مَا تَسْتَحَبُّونَ ۖ وَقَالَأُوا أَلَيْ أَصَلَّمُونَ فِي الْأَرْضِ أَيْنَ أَلْيَ ۗ خَلْقُ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلَقَاءٍ رَيْحَةٌ كُفُورِ ۗ قُلْ يَوْمَئِذٍ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِى يَسْكُنُ يَكُونُمُّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرجَفُونَ
ولو ترى إذا المجرمون نادوك سوء وسهم عند رميهم
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعوا تعمل صليحًا إنما موقون
ولو شئنا أن نبتينا كله نفس هديها وليك حق
القول متي لأجل أن جهد من الحياة وآتاس أجمعين
فذوقوا ما نصيبتم لقاء يومكم هذى إن نسيتم
ودوعاً عذاب الله بعاصركم يعمون إنما ما
يتتبعنا الله إن إذا دعوها وأيها عزها وسجداً وسجباً يحذم
زيهم وهم لا يستنكرون ستبحج في جنوبهم
عن المصباح يدعون زينهم أحواها وسطها وممار زقشه
ينفقوه فلا تعلمهم نفس مأفأ أخذين لههم من قرارة أعين
جراء بما كانوا يعملون أفس كأن مؤمنا كن كان فاسقاً
لا يغرونكما إن ذات الهدى عمناو وعساوًا الصبحات فلهثم
جنت السماوى نزلًا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا
فما أوقروا أن تتاركم لما رأدوا أن يخرجوهم أعيده وأفها
وقبل لهم دوعوا عذاب النار الذي كتب به ما كتب

416
ولكنهم من عذاب أدنى، دون عذاب أشد.
ومن أظلمهم من دكّر شيئاً بذله، فلم
أعرض عنهم إلا أمن المجرمين مستقيمون.
ولقد ابتينا موسى كتب فلا تكل في مزيتها من لقائيه وجعل
هُدَى بني إسرائيل
وجعلنا منهم أمة يهودون بأمرنا
لما صبروا وحكمو بأعياناي أوقسمون
إن ربك هو
يفصل بينهم يوم القيامة فيما كننا فيه يختلفون
وللتأتي لهُم الكرم أهله كننا من قبلهم من الفررون
يُبشرون في مسكيهم في ذلك لآيت أن لا يسمعون
أولم تروا أن نسوب الماء إلى الأرض الجريء فخرج
بهم ريا عيناً باحكمة أنعمهم وألفتهم فلا يصيرون
ويقولون معنى هذا الفسих إن كنتصدقيين
قل يوم الفسих لا يرفع الذين سفروا إليه نعمهم ولاهم
يظرون
فأعرض عنهم وأسسوا إنهم مستقيمون.
بسم الله الرحمن الرحيم

يَتَأَلَّمُ الَّذِي أَتَقَّى اللَّهُ وَلَاتُطِعُ الْمُكَفَّرِينَ وَالْمُنْفَقِينَ إِنَّ اللَّهَ سَكَانٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاتَّبَعْ مَا يُوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ سَكَانٌ يَمِّعَضُ مَا يَضُرُّ وَيَتَمَلَّعُ عَلَى اللَّهِ وَكَفِى بِاللَّهِ وَشَكِيلًا مَّا جَعَلَ اللَّهُ لَزَلَّةً مِّن قَلْبِينِ فِي جُوَّفٍ وَمَجَعَلَ أَزْوَاجَهُمُ اللَّهُ مَلِكُوهُ وَمَدَّ تَفْعِيلً مَّنْ هُمُ أَمْهَتُكُمْ وَمَاجَعَلَ أُدْعَءَاكَ كَأَنَّكَ ۚ كَذَٰلِكَ قَوْلُ الَّذِي يَأْفِكُهُمْ وَلَوْ كَثَّرْ أَلَّمُهُمْ إِلَّا بَيْدُهُ هُوَ أَقَسُمٌ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ لَنْ تَعْقَمَ أَبَا هُمْ فَإِلَى نُكْرِيٍّ فِي الْيَمِينِ وَمُؤْلِيٍّ كَمِّ نَٰصَ ۡحَ ۡفِي ذَٰلِكَ أَخْبَاهُمُ بِهِ وَلَعَظَى مَا تَعَمَّدُت فَلَوْ كُرُوْكُوْسَانٌ اللَّهُ عِفْرُ اِلْجَعَالِ ۡحِيَٰمَا ۡتَ لَّدَا يُقَدِّرُهُ وَأَوْلَ وَجَهُ أَمْهِتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ الأَهْلُ لَهُمْ بَعْضُهُمْ أَوْلَٰى بَعْضٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوْا إِلَى أَوْلَٰئِكَ ۡتَوَفِّيْكُمْ مُّعَمَّرُ وَحَسَنُ وَلَهُ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا
وإذ أخذنا من الذين مبتغوا ومسك ونم لوج وأبرهيم
وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم مثبتًا عيطًا
لستقل الصادقين عن صدقيهم وأعد للكفارين عذابًا أليمًا
بتأييدها الذين أذكروا يعمة الله عليهم خداً تكُ
جُلده أو أرسلنا عليهم ركاء وجعلنا الأزرقها أوكان الله
يمتاعملون بصيرًا إذ جاء وكرم من فرحة ومستقر
منحكم وإذ راعت الأبصر وبلغت القلوب أحللاً
و تصطن بالله الطعوناً هم إنهم أشبت المؤمنون ودللوا
زلزلًا شديدًا وإذ يقولون الصوافون والذين في قلوبهم
حرص ما وعدنا الله ورسوله إلاأغورًا وذاعت طاعة
منهم رأه ناحل بيرب لمقام أيكروا أن جمعوا ونسطذن قريق
منهم النبي يقولون إن يومنا عورة وماهي بعورة إن تزيدون
إلا أثرًا ووحدخت علىهم من أقطارها ثم سُلوا ألفنة
لا يدُها وما تلبسها إلا أسيروا ولقد سُلوا
الله من قبل لا يقولون أهد فأنا مسولٌ
قل لِنَّ يَفْعَكُمُ الْفَرَّارُ إِنَّ فَرَّتُمْ قَرْبَ الْمَوْتِ أَوْ أَلْقَتُلَّا لَا نُعَمَّنُ إِلَّا قَلِيلًا ۡقَلُّ فَمَا ذَلِكَ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ إِنَّ أَرَادَ يُقِيمَ سُوَءًا أَوْ أَرَادَ يُقِيمَ رَحْمَةً وَلَا يَتَحِدُّونَ لِلَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكَ لَنْ تَنْصِرَ ۚ فَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ الْمُعَلُومُ الْعَلِيمُ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ إِذَا ذَهَبَ الْحَوْفُ إِذَا ذَهَبَ الْحَوْفُ سَلَفَوْكُمْ بِالْسَّنَةِ سَيَدَّعُكُمْ إِنَّهُ أَشْهَدَ ۚ فَأَجَاءَ الْحَوْفُ رَأَيْتُمُ نَظَٰرَةً نَظَٰرَةً فَأَعُيُّنْكُمْ فَأَحْتَبِطْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى أَمْرِهِ مُبِينٌ
سورة البقرة

17. من المؤمنين رجال صدقوا ما أعلنه الله وعليه فنهرم قصي نحن وصومنا من ينتظر وما بد لولي بيت الله ليجزي

18. الله الصادقين يصد قهم ويعذب المنافقين إن شاء أت بيونا عليهم فإن الله كان غفورًا رحيمًا ورد الله الذين

19. كفروا يغيظهم أمرنا وأخيرا وكفى الله المؤمنين الفتن وثناه الله قويًا عزيزا وأنزل الله الذين ظهر وهم

20. أهل الكتاب من صيامهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقص دون وتأسرون فريقا وأورثك أرضهم

21. ودينه وآمن لهم وأنذا أم تعده أو وكأن الله على كل شيء قدير يتألها النبي قل لأروا يقول إن كنت تود

22. الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أشتهينا وأسحك سرحا جميا وأو إن كنتم تردن الله ورسوله والدار

23. الآخرة فإن الله أعد للمحسنين منك أجر عظيما يبتسم الرسول إلى من يأتي منك يفجح مشيئة مبينة يصفع

24. لها العذاب ضاغفًا وسكون ذلك على الله يسيرًا
سورة الأحزاب
الجزء الثاني والعشرون

۲۲ وَمِنْ يَقُولُنَّ مِنْ كُنْنَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَتَعَمَّلُ صَالِحًاٞ فَالْعَالَةُ مَكْرُوهَةَۢ
۲۳ أَجْرُهَا مَرْحَبٌۢ وَأَعْهَادُنَّهَا لَهُمْۢ فَأَجْرُهَا أَجْرُهَاۢ
۲۴ لَسْتُنَا حَسَبًا أَحَدٌ مِنَ الْأَسَاءَ إِنَّنَا نَصْبُونَ فَلَنَخْضَعَنَّۢ بِالْقُوْلِ
۲۵ قَبْلَ مَرْضٍ وَقَلْنَ قُوْلًا مَعْرُوفًاۢ وَقَرَّنُۢ
۲۶ فِي بُيُوتٍ وَلَا نَدْرَجُ نَبَيْلٌ أَجِيمَةَ أَوْلِیَاءِۢ
۲۷ وَأَقِمَّ الْصَّلَاةَ وَعِبَادَتِ الرَّحْمَةَۢ وَأَطْعِمْنَآ إِلَّا مَا وَرثُوْلَهُۢ إِنَّا
۲۸ يُرِيدُنَا أَنْ يَذَّهَبَ عَنْهُمْ الرِّجْسُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَيَطْهَرُكُمُ
۲۹ تَطْهِيرًاۢ وَأَذُكُّرْنَآ مَا بَيْنَ الْيَتَابِۢ
۳۰ أَدْخُلُواٞ جَنَّةَ الْحَكْمَةَۢ إِنَّ الَّذِينَ أَطْهَرُواٞ أَهْلُ الْبَيْتِۢ
۳۱ إِنَّ الْمُسْلِمِينَۢ وَالْمُسْلِمَاتِۢ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
۳۲ وَالْرَّافِينِينَ وَالْقَفِينِۢ وَالْصَّدِيقِينَۢ وَالْصَّادِقَاتِ وَالْصَّدِيقِينَۢ
۳۳ وَالْصَّابِرِينَ وَالْحَسَنِينَۢ وَالْمُتَصَدِّقَاتِۢ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
۳۴ وَالْمُتَحِصَّنِينَ وَالْمُتَغَدِّينَۢ وَالأَحْلَافِينَۢ وَالأَحْلَافَاتِۢ
۳۵ وَوَالْيَسِيرِنَّۢ وَالْحَلَفٍۢ وَوَالْنَّسِيرِنَّۢ وَوَالْنَّسِيرَاتِۢ وَاللهُۢ وَجَدَّاًۢ
وما كان يُؤمِنُونَ وَلَا مُؤمِنَةٌ إِلَّا أَقْضَىُ آلاَحُ وَرَسُولُهُ -أَمَّرُ أَنْ يَكُونَ لهمُ الْجَيْهُ مِنْ أَمْرِهِ- وَمَنْ يَعْصِ آلاَحُ وَرَسُولُهُ رَفْقُهُ وَقَضَىُ صَلَالَا مُبِينَاٰ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ آتِمُوا آلاَحُ عَلَيْهِ وَأَنْصَمَتْ عَلَيْهِ أَمِيسَكَ عَلَيْكُ رِجَالُكَ وَأَنْتَ آلاَحُ وَنَحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا آلاَحُ مِبْدِئيَ وَنَحْفِي النَّاسِ وَآلاَحُ أَحْقُ أَنْ تُحْسَنَهُ فَلَمَّا أَقْضَىُ رَيْدُ مِنْهَا وَطَرَا رَوْجَتْنَهَا لَكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ حُرَجَّ فِي أَزْمِجَ أَعْبَايْهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَا كَانَ آلاَحُ مَفْعُولَا مَا كَانَ عَلَى الْبَيْنِ مِنْ حُرَجَ فِي مَا أَفْرَضَ آلاَحُ وَسُنَّةُ آلاَحُ فِي الْجَيْهِ حَلَوْا مِنْ قَبْلِ كَانَ آلاَحُ آلاَحُ وَقَدْرَا مَقْدُورًاٰ أَلَٰٓئِنْ يُعْلِقُونَ رِسَالَتِ آلاَحُ وَنَحْفِونَهَا وَلَا يَحْسَنُونَ أَحَدًا إِلَّا آلاَحُ وَكُلْ بِآلاَحِ حَسِبَهُمْٰ مَا كَانَ مُحْمَدُ وَأَبَا أَحْدِينَ تَجَالَ كَوْلَ كُلَّنِ إِنْ رَسُولُ آلاَحُ وَخَاتَمُ الْأَيِّتَينِ كَانَ آلاَحُ يُسْلِمُ شَيْءَ عَلَيْهِ مَتَىٰ يُتَأَثِّرُهَا آلاَحُ أَمْنُوا أَذْكُرُوا آلاَحُ دَكَرُ صَيْحًاٰ وَسَيْخُوهُ بَكَرَةً وَأَصْيَالًآٰ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَمَالِيَتَهُ مِنْ أَخِيْرِكُمْ لَيْحْلُكُمُّ الْجَيْهُ قَالُوا الْبُيُوتُ إِلَى آلاَحُ وَكَانَ الْمُؤمِنِينَ رَجِيمًا
سورة الأحزاب

الجزء الثاني والعشرون

تهيؤهم الله وقوة رسله وعده لهم أجرهم

{44} يتأيِها

النبي إن أرسلناك شهداً ومُبشراً وتنذيراً

{45} ودع أعليم على الله بإذنه وسراجاً مشرفاً

{46} وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلًا كثيرة

{47} ولأطيع الكلفين والمتنفقين

{48} يتأيِها الذين أتمموا إذا نكحتم المومنين نطرفل القطاموهن من قبل أن تمسوهن فما أنحكم علىهن من عدة تعبدنها

{49} فينفرهن وسربوهن سرحاً حججياً

{50} يتأيِها النبي

إني أحللما الله آرواجه أبت أجره وما ملكت

{51} تحيونكم بما أفاء الله عليك وبنات عميك وبنات عميتك

{52} وبنات خالك وبنات خليتك النبي هاجر معلقة وأمرت

{53} مُؤمنة إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكفاها

{54} خالصة لك من دون المؤمنين قد علمها مافرصنا

{55} علِيهم في أزوجهما وعُملَّات أيمنهم ليكيلوا

{56} يكون علِيكم حُجَّة ورسالت الله عفرٍ أنجِما
۵٠۰۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰۶۰۷۰۸۰۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰
لأجتاحت عليهم في إباؤه وهلا أبناءه وحلا إخوتهن ولأبناء إخوتهن وحلا أبناء أختهن ولأنا ساهم ولأمّلك ما هيهم من أيمنه وإن الله إن الله كان على صنعة شهيدا
إن الله وملائكته ينصرون على النبي يتآيه الله الذين
إماموا أصلوا عليهم وسيلة أسلامهم
إن الذين يُودون الله ورسوله لعمهم الله في الدنيا والاخرة وأعد له رضاءا
فهيما والذين يُودون المؤمنين والمؤمنات يعير
ما أحسنتمو فأحسنتمو بهتما وأحسنتمو
يتآيه الله قل لا رؤوياك قبئيتك ويساء المؤمنين
يريدون على من جلاليهمن ذلك أذني أن يعترف فلا
يُودون وسائر الله غفورا رحيما
لبن لرينته المتنفون
والذين في قلوبهم مرص والمرحفون في المدينة
لنفتك بهم ثم لا ينفرون فيها إلا قليلا
ملعومنين
إيسما تفقها أخذوا وقيلوا أخذوا سمعت الله في
أذين يحلوا من قبل ولن تجد لسما الله مبتدا
426
يُستَعِظُّ الْيَتِّيِّنُ عَنِ السَّاعَةِ فَلَيُنْصَرُهُمْ عَنْهُ وَيَفْدِرِيكُمْ
لِلَّهِ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَّ الْكُفَّارَ وَأُعَدَّ
لَهُمْ سَعْيٌ ۚ حَيَالَيْنِ فِيهَا أَبْدًا لَا يَجِدُونَ وَلَيْنَا وَلَانْضِيقًا
يَتَّمُّ نَبْلِبُ وَخَرَجُوْهُمْ فِي الْبَيْتِ يقُولُوْنَ يَتْبَعُنَّهُمْ أَطْعَمْنَا
وَأَطْعَنَا الرَّسُولَ ۖ وَقَالُواَ أَنَاَ مَا أَطْعَنِيٓا سَادُسًا وَكَبْرَتْنَا
فَأَصْلَوْبَا السَّلِّمًا ۚ رَبِّنَا إِنَّهُمْ ضَعْفَاءُ مِنَ الْعَذَابِ
وَالْعَظُومَ عِبَادَكَ ظَلَّاهُمْ بِالنَّارِ يَكِرُ ۖ يَأْتَيْهِمُ الْأَرْدُنُ يَأْتُونَ أَلْدِينَ
ۖ كَيْدًا أَمُوسِيَ فَبِرَاءَهُ اللَّهُ مِمَّا أَقَالُوا وَكَانَ عند اللَّهِ وَجِيْهًا
ۖ بِتَأْيِيْهِمُ الْأَرْدُنُ يَأْتُونَ أَلْدِينَ يَقُولُوْنَ اللَّهُ وَقُولُوْنَ أَسْلَيْدًا
ۖ يَصِلِّبُ لَكُمْ أَعْمَلُوْكَ وَيَقِيَّرُ لَكُمْ ذَٰلِكَ عِبَادَكَ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ
فَقُدُّ فَارَقَوْا عَظِيمًا ۖ إِنَّا عَرْضَتَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأُلُّونَ أَن يَجْمَعُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمْلَهَا
ۖ إِنَّ الْأَمْسِيَّةَ كَانَ عَلَى مَا جَهِلُوْا لَ يَعْدِدُ اللَّهُ الْمُنْفَقِينَ
ۖ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَةِ وَلَيْتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوَّا رَحِيماً
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لا شريك له فما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الحكيم يعدل ما يليج في الأرض وما يجري منها وما ينزل من السماء وما يتعج فيهما وهو الراجح الموفق وقال اللذين سكنوألا تأتيถنا الساعة قل رب إن تتسمعني فأعلم عني الغيب لآيعبر عنه مثقال درهم في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في سكنة مبين ليحجز اللهاءمن أو عملوا الصلاحت أو تبكيك لهم مغفرة ورزق سكرين وألذين سعوا في إبائن متبنين أنجذبوا إليه ورحب أتو ألمرو الديان الذي أنزل إليك من ربك هو أحق ويهدى إلى صرط العزيز الحميد وقال اللذين كفر وأنه نذكروه على رجل ينبتلك إذا أمر قتم كل ممارح إخسرك لف خلق جديد

428
أُفْرَّى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بَلَى حَسَنَةٌ مِّلَّةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ
في العَدَادِ وَالْمُكَفَّرِ وَالْبَعْضِ وَأَفْلَحْنَا إِلَى مَا يَـنْبِئُهُ آيَاتُهُ
وَمَا خَلَفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِن شَأْنَا خَسَفَهُمْ الأَرْضَ
أَوْ نُقِسَّطَ عَلَيْهِمْ حَسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّهَا فِي ذَلِكَ لَذِيَّةَ
لِحَسَنِ عَبْدُ مُّيْيَبٍ ۖ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودًا مَّا فَضَّلَا
يَحْبَّبُ أَوْلِيَآيَ مَعْهُ وَالْقَلْبِ وَالْآيةَ الْحَدِيدَةَ ۖ أَنْ أَعْمَلَ
سَبِيلَهُ وَقَدْ وَقَدَّرَ فِي السَّرَّ وَأَعْمَلْنَاهُ صَلِبًا إِلَّا بِمَا عَمِلُونَ
بَصِيرٍ ۖ وَلْسَيِّمَنَ الرَّيْحُ عَذُوَّةَ شَهْرٍ وَرَاحَةَ شَهْرٍ
وَأَسْتَلَّهُ عَينَ الْقَطْرِ وَمِنْ أَلْجَيْنِ مِنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِذَٰلِكَ
رَيْيَةٌ ۖ وَمِنْ يُبَرِّعُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقُوهُ مِنْ عَدَادٍ أَلْسِعٍ
يَعْمَلُونَهُ وَمَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَمَتَمَكِّنُ وَقَهَفُانٍ كَأَجْرَابٍ
وَقُدْوَرَ رَاسِيَّتُ أَعْمَلُوا أَلَّذَا دَاوُدُ شَكَرُ وَقَيلُ ۖ مِنْ عِبَادِ
الْشَّكُورِ ۖ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا لَهُ عَلَى مَوْتِهِ
إِلَادَابُهُ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مَنْسَأَتَهُ فَلَمَّا أَخْرَجْنَتْ أَلْجَيْنَ
أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَحَدِمُ أَلْجَيْنَ مَا لَهُمْ فِي الْعَذَابِ أَلْهَمِينَ
لقد كان لسنا في مسكنهم أحياء جنّتانا عن يمين وشمال
كلهم من رزق رزقو وأشكروا الله بسماوة طيبة ورب عفور
فأعرضوا أشرستنا على سيل العرّم وبدأتهم جئنتيهما
حتى ذوقاهما أشد حمطا وأثلى وشيء عن سيد رقيبل
ذلك جيشهما بما كفرها وهل جيزي إلا السقوف
وجعلنا بابهم وبين الفري أيتي بدرك تافها أقرب ظهور
ونفدنا فيها السير سيرنا أبيها اليابي وأغضا من الصير
فقالوا أرى اتبع بين أسفارنا وطلمو أنفسهم فجعلناهم
أحاديث ومفرّ🤨تهم كل ممزق إن في ذلك لا يليك للك صبار
شكور ولقد صدقا عليهم إبلس ظنة فأتهبجو إلا
زيغاق من المؤمنين وامكاننا الله عليهم من سلطان
إلا لتغلب من يؤمن بأخرى ممن هومنها في شك
وربّا على عقل شيء حفيظة قل أدعو الله الذين زعمومن
دون الله لا يميلون من مقال دعاء في السموات ولا في
الأرض وما آله فيهم أن شرك وما آله ومنه من طهميَّ
ولا تنفع الشفاعة عندك إلا لمن أذن له وحكي إذا فرغ عن قولهم قالوا أما ألقان ربك في أولاق الحق وهو العلي الحكيم
قل من يزر قصروق السماوات والأرض قل الله
واقرأوا وكبص بصمتهم ليس(se) علهم نذير ولا ينسلون عمَّا أنجزنا ولا يشتؤون
قل لا تستسنو عمَّا أنجزنا ولا ينسل عمَّا أنجزنا
يجتمع بيننا نحن نفتح بيننا بالحق وهو الوصاع والعلامة
قل أروي الذين أنفقتم به شريكة كلاً من قبل هو الله العزيز الحكيم
وما أرسلنا إلا لإسقاء الناس
نبشرونا ولفت بين أصحت الناس لينبئهم
وينقولون من هند ألوعد إن كنت صديقين
قل لقوم ميعاد يوم لا تستخرجون عنه ساعة ولا يستقيمون
وقال الذين سكنوا أن تومس به قعدة القرن إن ولا
بالد بنين بنيه ولدته إذ الميمونون موفقون عند
ريبهم ترجع بعضهم إلى بعض القول يفقول الدين
أسمع صيدفو للذين استكبروا ولا أسلم لكونا ظلمين ب
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَهُ، فَأَسْتُعِضَّفُوا أَنْحَنُ صَدَّتَنَا عَلَى الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءَ كَرْبَل كَشْمُ مُجَرَّمِينَۢۡۡۢۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡ
ويومَ يَحْسَرُ هُمُ الطَّيِّبُ مَا قُولُوا لِلَّذِينَ يُهْدِينَ أوْ يُحَذِّرُونَهُمْ بِغَيْرِ السُّبْحَانَ عَلَيْهِ تَفْلِقُونَ \(٥٠\) قال أَسْبَحْنَا أَنتَ وَلَيْتَنا مِنْ ذُنُوبٍ فَلَيْسَ كُلُّ هُمٍّ يَعْبُدُونَهُمْ 

ويومَ يَحْسَرُ هُمُ الطَّيِّبُ مَا قُولُوا لِلَّذِينَ يُهْدِينَ أوْ يُحَذِّرُونَهُمْ بِغَيْرِ السُّبْحَانَ عَلَيْهِ تَفْلِقُونَ \(٥١\) قال أَسْبَحْنَا أَنتَ وَلَيْتَنا مِنْ ذُنُوبٍ فَلَيْسَ كُلُّ هُمٍّ يَعْبُدُونَهُمْ 

"لا إِلَهِ إِلَّآ أَنْبُلُ وَمَلَائِكَةَ الْعَلَٰمَاتِ
وَإِن يَدْعُونَهُمْ فَلَا يَنْتَجِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ عَمْوًا
dاِلْآ أَنْبُلُ وَمَلَائِكَةَ الْعَلَٰمَاتِ
وَإِن يَدْعُونَهُمْ فَلَا يَنْتَجِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ عَمْوًا
dاِلْآ أَنْبُلُ وَمَلَائِكَةَ الْعَلَٰمَاتِ
وَإِن يَدْعُونَهُمْ فَلَا يَنْتَجِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ عَمْوًا
dاِلْآ أَنْبُلُ وَمَلَائِكَةَ الْعَلَٰمَاتِ
وَإِن يَدْعُونَهُمْ فَلَا يَنْتَجِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ عَمْوًا
dاِلْآ أَنْبُلُ وَمَلَائِكَةَ الْعَلَٰمَاتِ
وَإِن يَدْعُونَهُمْ فَلَا يَنْتَجِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ عَمْوًا
dاِلْآ أَنْبُلُ وَمَلَائِكَةَ الْعَلَٰمَاتِ
وَإِن يَدْعُونَهُمْ فَلَا يَنْتَجِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ عَمْوًا
dاِلْآ أَنْبُلُ وَمَلَائِكَةَ الْعَلَٰمَاتِ
وَإِن يَدْعُونَهُمْ فَلَا يَنْتَجِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ عَمْوًا
dاِلْآ أَنْبُلُ وَمَلَائِكَةَ الْعَلَٰمَاتِ
وَإِن يَدْعُونَهُمْ فَلَا يَنْتَجِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ عَمْوًا
dاِلْآ أَنْبُلُ وَمَلَائِكَةَ الْعَلَٰمَاتِ
وَإِن يَدْعُونَهُمْ فَلَا يَنْتَجِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ عَمْوًا
dاِلْآ أَنْبُلُ وَمَلَائِكَةَ الْعَلَٰمَاتِ
وَإِن يَدْعُونَهُمْ فَلَا يَنْتَجِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ عَمْوًا
dاِلْآ أَنْبُلُ وَمَلَائِكَةَ الْعَلَٰمَاتِ
وَإِن يَدْعُونَهُمْ فَلَا يَنْتَجِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ عَمْوًا
dاِلْآ أَنْبُلُ وَمَلَائِكَةَ الْعَلَٰمَاتِ
وَإِن يَدْعُونَهُمْ فَلَا يَنْتَجِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ عَمْوًا
dاِلْآ أَنْبُلُ وَمَلَائِكَةَ الْعَلَٰمَاتِ
وَإِن يَدْعُونَهُمْ فَلَا يَنْتَجِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ عَمْوًا
dاِلْآ أَنْبُلُ وَمَلَائِكَةَ الْعَلَٰمَاتِ
وَإِن يَدْعُونَهُمْ فَلَا يَنْتَجِلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ عَمْوًا
لا يُمْثِلُ اللَّهُ عَلَى الْأَثْرِ الْأُولِىّ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْقَآئِمَ عَلَى الْخَلْقِ
اللَّهُ الْمَلَكُ الْخَبِيرُ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
يُؤْمِنُ بِهِ الْأَلَّامُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وإن يكذبوا فقد كذبت رسول من قبلك وعند الله حق فلا تغتر بِكُم الْحِيَوَةُ الدُّنْيَا ولا يغتر بِكَّ بِاللهِ الْغَيْرُ وإن الشَّيْطَانَ لَكُم عَدُوٌّ فاتَّحَذُوهُ 
عَدُوا إِنَّمَا يَدْعُو عَجْزُهُ وَلَكُمْ لَوْ أَصْحَبُ السَّيِّدُ آلَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَفَيَرْبَحُ لِهَالَّذِينَ أَفْرَحُهُمُ السَّيِّدُ أَهْلَ الْقُرْآنِ أَفَيَرْبَحُ لِهَالَّذِينَ مَعْفَرَةً وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَفَيَرْبَحُ لِهَالَّذِينَ أَفَيَرْبَحُ لِهَالَّذِينَ رَضِينَتْ عَلَيْهِمْ 
وَاللَّهُ يُضِلُّ مِنْ بَعْضِكُمْ وَيُهْدِي مِنْ بَعْضٍ فَلا تَذَهَبَ نَفَسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَنَانِ إِنَّ اللَّهَ عَلَمَ مَا يُصِبِّعَونَ وَاللَّهُ أَلَّذِي أَرَسَلَ الرَّجُلَ فَتَبَيِّنَ سَاحِبًا فَسَقَفَهُ إِلَى بَادِيّ مَيِّتَ فَأَحَيَّاهُ إِيَّاهَا الأَرْضُ بَعْدَ مِنْهَا كَالْشَّرْوُرٍ مِّنْ كَانُ يَرِيدُ الْوَزْءَ فَيَقْبَأْ فَيَضِلَّ مِنْهُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضِعُ الْكَرْكُورُ الْأَلْبَ بِالْأَعْمَالِ الْصَّبِيحَ تَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرونَ السَّيِّدَاتَ لَهُمْ عَدُدُ الْسَّيِّدُ وَمَكِيرُ وَالْيَنْبُورُ وَاللَّهُ خَلَفَتَهُ مِنْ تَرَبٍ فَمَن نَفَّضَ ثُمَّ جَعَلَهُ مُضَمِّرًا وَالَّذِينَ خَيْبَةً وَلَا يُقَسِّمُونَ عَمُورَهُ مِثْلَ وَلَا يُفْلِحُونَ فِي نَفَعٍ وَلَا يَعْقِلُونَ مَعْمَارٍ
وما التسبّب في البحارِ هَذَا أَعْدَبُ فَرَاتٍ سَائِعٍ شَراَبُهُ، وَهَذَا
مَلْحُ أَجَابُ وَمَنْ كَأْسُكُمْ لَحَمَّاطِيٍّ وَتَفْخِيرٌ
جَلِّيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَنَرَى الْفُلُُكَ فِيهِ مَوْاَجَرًا لَبَعْوَوْا فَضُلُّهُ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَتْ يُولِجُ الْيَلِّيَ فِي الْثَّهَارِ وَيُولِجُ
الْثَّهَارِ فِي الْيَلِّيَ وَسَحْرُ السَّمَّاسَ وَالْقَمْرِ تَحْبِيرٌ
لَأَجِلٍّ مِّسْمَىٰ ذَا حُكْمِ اللَّهِ رَبِّكُمْ لَهُ الصَّلَاةُ وَالْبَارِيَّةُ
تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قَيْدٍ وَقَيْدٍ
إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمَعَوا أَمَّا أَسْتَجَابْوَا لَكُمْ
وَيُؤْمَنُ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشَرَكَتِكُمْ وَلَا يَنْبُنُكَ مِثْلُ حَيْبِكُمْ
يَتَأِهِمَا النَّاسُ أَنْتَمُ الْفَقْرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ
أَحْمَدُ ۖ إِنَّ بَيْتَ أُحِبْتُكُمْ وَيَاتِيَ بِحَلَقٍ جَدِيدٍ
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ تَعَزِيزٍ ۖ وَلَاتَزِيرَ وَارْدَةً وَدَرْعٌ أَخْرِجُوا وَلَنَدْعَ مُنْتَقَلَةً إِلَى حُمَيْلَهَا لَا يَحْمُلُهَا مِنْهَ مَا سُئِىَّ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْيَتٍ
إِنَّمَا تَسْتَرِدُّ الْمُؤْتَمِنُ يُحَبَّشُونَ رَيْنِهِمْ بِالْعَفَا وَأَقْبَمَا الصَّلَاةَ
وَمَنْ تَرْجَعُ فَإِنَّمَا يَتَرَكِي لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ
وما يشتوى الأعمى وَالبصِيرٌ ۖ وَلَا الظُّلمَةَ وَلَا الأنْعُورُ
۵ وَلَا الظُّلُمَّ وَلَا الحُرُورُ ۖ وَمَا يشتوى الأحْيَا وَلَا
۶ الْمَوتُ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُسِيِّمُ مِنْ يَّشَاءُ وَمَا أَنتُ بِمُسِيَّمِينَ فِي
۷ الْقُبُورِ ۘ إِنَّ أَنتُ إِلاَّ نَذِيرٌ ۖ إِنَّا أَرْسَلْنَا بِالْحَقِّ بِشِرْرٍ
۸ وَنَذِيرٍ وَإِنَّ مَنْ أَمَّةٍ إِلَّا أَخَالُ إِلَىُّ نَذِيرٍ ۖ وَإِنْ يَكِبَوْكَ
۹ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَهُ ثُمَّ رَسَمْنَهُ بِالْيَبِينَتِ
۱۰ وَبَالْزَيْنِ وَبِالْحَكِيمَ ۗ أَلَمۡ تَحْتَ أَذۡهَابِ الَّذِينَ كَتَبۡنَا
۱۱ فِي كُلِّ دُنۡيَا وَالْأَخۡرَىِّ ۗ أَلَمۡ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِن السَّمَاوَاء مَاءً
۱۲ فَأُحۡرِقَ بَيۡنَنا وَأُمِنِّنَّ مُخۡتَلِفًا أَوۡلَيْهَا وَأُمِنِّنَّ الْجَبَالِ
۱۳ جَدُّ بَيۡضٍ وَحَمَرٍّ مُخۡتَلِفٌ أَوۡلَيْهَا وَأَعۡرُجِيَبٍ سُودٌ
۱۴ وَمِنُ النَّاسِ وَالْدُّنۡيَا وَالْآخَرَ وَمَا نَعۡمِرُ مُخۡتَلِفٍ أَوۡلَيْهَا. كَذَٰلِكَ
۱۵ إِنَّما يُحۡكِيُّ اللَّهُ مِن عِبَادِهِ أَنَّ هَذَا عِزِيزٌ غَفُورٌ
۱۶ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّلُوٓنَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُواْ مَا
۱۷ رَقِيقٌ إِلَّا عِبَادُهُ وَرَبَّهُ وَفُرُوجُ مِنْ فَضۡلِهِ إِنَّهُ رَحۡمَٰتُ عَلَيۢهِ
۱۸ أُجُورُهُمْ وَبِيۡزٌ ذِهَٰرٌ مِن فِضۡلِهِ. إِنَّهُ رَحۡمَٰتُ عَلَيۢهِ
۱۹ ۳۷
وَالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ حَقٌّ مُّصَدِّقٌ لِّالْمَائِمَةَ
يَدُ يَوْمِ يُقِلِّدُونَهُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ يُعَمِّدُ الْمُتَّقِينَ ٣٢
فَلَوَّرَّتِ الْكِتَابَ الَّذِينَ أُشْرَفُتُمْ فِيهِ مِنْ عِبَادِنَا فِي ذَٰلِكَ حَكَمٌ
مَّعْنَى وَمِنْ هُمْ مَّعْنَى سَابِقُو بِالْحَكِيمِ إِذْنَ إِنَّ اللَّهَ ذَٰلِكَ هُوَ
الْفَضُّ الْحَكِيمُ ٣٣ جَنَّةٌ عَدَّى بِهِ نَجْدُحُونَهَا يَّمَنُونَ
فِيهَا مِنْ أَسَارِيرٍ دُهَبٌ وَلُؤْلُؤٌ وَلَبَاسُهُمْ فِيهَا حَكِيمٌ ٣٤
وَقُلُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَهْبَطَ عَنكَ الْحَزَنُ إِنَّ رَبَّنَا الْعَفْوُ
شَكُورٌ ٣٥ إِنَّ الَّذِينَ أَحْنَاثُنَّ أَرْأَى الْمَقَامُهُمْ مِنْ قَضَائِهِ لاَ يَسْئُونَ
فِيهَا نَصُبْ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا أَغْوُبٌ ٣٦ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لِهِمْ
نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقِلُّ يُقِلُّ عَلَيْهِمْ فِي مُذَّعْرَةٍ وَلَا يُقَبِّلُ عَنْهُمْ
عَدَادًا هُمْ كَذَٰلِكَ تَجْرِي صُعُودُ كَفُورٍ ٣٧ وَهُمْ يَضْطَرْبُونَ
فِيهَا رَبَّنَا أَخْرَجَنَّا عَلَمَ صَبِيلًا عَلَى الَّذِي صَبَّانَا عَلَّمُ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَيْتُونَا يَدْخُلُونَهُمْ مِنْ نَذَّارٍ وَجَاءَهُمْ كَلِفَٰنِهِمْ
فَذُو قُوَّةٍ قَبَّةً لِّلْحَلَّيْمِ يَوْمِيْنِ إِنَّهُ عَلِيمٌ ٣٨ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
عَلِیِّ الْسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذِٰلِكَ الصُّدُورِ
سورة البقرة

الجزء العشرون

هو الذي جعل لكم خاتمًا في الأرض فمن كفر علية كفر ولياً يزيد الكفرين كفرهم عند ربه إلا مغفرة ولا يزيد الكفرين كفرهم إلا عذاباً عظيماً ۳۰

فل أره ينتمي شركاء كم الذين تدعون من دون أن نؤمن بما خلقوا من الأضلاع أم لهم شرك في السموات أم اتبتثا خطرنا فهم على بنيت سنة بل إن يعيد الطالمون بغضهم بعضًا إلا عفواً ۴۰

إنا نعفو على من أشركوا في الأرض وأشركوا بالله جهاد أيضعضً لين جاءهم نذير

نذير ليكون بهدئ من إحدى الأمير فلما جاءه نذير مازادهم إلا نفروا ۴۴

أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكَّرَ السِّيَّرِ ۛ وَلَا يَحْيَى الْمَهْمَكُ الْسِّيَّرِ إِلَّا يَأْهَلُهُ ۛ فَهُمُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَسْتَتَّرَ ۗ أَوْلَئِكَ يَسِرُّونَ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كِبْرَمَانَ عَقْبَةَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم وَكَانَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ الْلَّهُ لَيْعِجَرُهُم مِن سَبِيلٍ ۝ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ سَيُحْكِمُ عَلِيْمًا ۚ فِي مَا أَيَّدَهُمْ وَأَقَالَ ۝ ۴۴
سورة يس

ولو أن أحدكم أخذ برسومات عليه ما كسبها أمراً على ظهرها من دابة أو خمر يعجره إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله سكن بعباده بصيراً

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
وَاَضْرِبْ عَلَيْهِمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
إِذْ أُرْسِلْتُ إِلَيْهِمْ أَثَّانِيَّينَ فَكَذَّبُوهُمَا فَغَضَبْنَا عَلَيْهِمَا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْهِمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَمِهَا إِلَّا أَشْرَقُّ مَسْلِمًا
وَمَا أَنْزَلْنَا الرِّجْلَ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ أَشْرَقَ إِلَّا كَبْرُونُ قَالُواْ رَبُّنَا بَعْلُكَ إِنَّا مُرْسَلُونَ وَمَا عَلِيَّتُنَا إِلَّا الْبَلَغُ
الْمُحْمِيْنَ قَالُوُاْ إِنَّا نَتَّبِعُونَكَ لِيَكُونَ لَنَا تَنَتَّهُوا الْمَجْهَمَةَ
وَلَيْسَ النَّاسُ مَا عَدِيدُ الْيَمِّ سَوْفُ مُسَلِّمُونَ قَالُوا أَلَيْتَ أَتَعْقِلُوا مَعَ الْيَمِّ أَنَّهُ مَا عَدِيدُ الْيَمِّ
دِيَّرُتمْ بَلْ أَنْتُمُ قُوَّةُ مَسَرُّوْنَ ُوَجَاهَةُ مِنْ أَقْصَا أَلْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْقُوم أَنْبَعُوْا الْمُرْسَلِيْنَ أَنْبَعُوا مِنْ لَا يَسْتَطِيعُ كُلُّ أَجْرَاءِ أَنْبَعُوْا
وَمَا لَيْنَا أُعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنَا وَأَلْيَهُ تُرْجَعُونَ أَنْبَعُوا مِنْ دُونِهِ ّالْيَمِّ إِنْ يُرْدُنَ الْرِّحَامُ يَضُرُّ لَا يَجْعَلْ عَنْيَ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا
وَلَا يُقْدِدْنَ أَيْنَّا إِذَا افْتَيَ السَّلَاحُ مَسَّيْنَ إِنَّمَا آمَنْتُ بِرَبِّي مَعْمَعْيُونَ قَسَمُوُّنَُّ قَلِيلٌ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ قَالَ يَلْتَ قَوِيَّ يَعْمَمُونَ بِمَا عَفْرَلِي رَيْفٌ وَجَعَلَيْنِي مِنَ الْمُكَرِّمِينَ
وجَعَلْتَ فِيهَا جَنَّتَينَ مِن نَخْيلٍ وَأَعْنَبٍ وَفَجْرَانَ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْسِكْنَكُم مَّن تَمَرَّ بِهَا وَمَا عَمِلْتَهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يُشْكِكُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الأَرْضَ سَلَّمَهَا مَمَاتَنِيَّتُهَا الأَرْضِ وَمَا نَفْسِهِمْ وَيَمْعَلُونَ وَعَادَتُهُ لَهُمُ الْيَوْمُ نُسَلَحُ مِنْهُ الْيَتَمَّرَ وَإِذَا هُمْ مُطَفَّلُونَ وَالْسَّمَسْنَ تَحْرُكُ لَمْ يُسْتَقْرِرْ نَهَارًا فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالْقَمْرُ مُقَدَّرُهُ مَطَالٌ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونَ الْقَدِيمِ لَا السَّمَسْنِ يَبْقَى لَهَا أَنْ تُدَكَّرَ الْقُمْرُ وَلَا الْيَلِِ مُسَلِّبٌ الْيَتَمَّرُ وَكَلٌّ فِي فَقَادٍ يُسْبَحُونَ
وَعَلِيْهَا لَهُمْ أَنَا أَحْكَمْتُ نَادِرًا كِتَابًا فِي الْقُلُوبِ ۖ وَخَلَقْنَا لَهُم مَّثَلًا مَّا يَرَيْنَ ۖ وَإِن نَّشَآ أَنْعُقُّ فَلا أَصْبِحُ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْفِدُونَ الْرَّحْمَةَ مَنَا وَمَنَعُونَ إِلَّا حَبِيبًا ۖ وَإِذَا قَبِلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مَا يَدْكُرُ ۖ وَمَا حَلَّفَ فَقَالَ الْكَفِيرُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْمُدَّنِينَ ۖ وَيَقُولُونَ مِنَ الْأَيْدِي يَرْتِهِرُ الَّذِينَ يَأْتُونَهُ بِمَا أَطْعَمُهُمْ أَنتُمُ ۖ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مَيْسِينَ ۖ وَيَقُولُونَ مِن هَذَا الْوُعُودُ إِن كَرِمَ صَدِيقُنَّ ۖ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا الْأَصِيحَةَ وَاحِدَةَ تَأْخُذُهُ وَهُمْ يَخْصُمُونَ ۖ فَلا يِعْطَنُوْنَ تَوْصِيَّةً وَلَا لِأَهْيَاهُمْ يُرِجَعُونَ ۖ وَفَتَحْ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ بِالْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۖ قَالَ أَوَلَوْنَ ۖ مَنْ بَعِيدَانِ مَرْقَدُ ۖ قَالَ هُذَا مَا وَعَدَ الْرَّحْمَنُ وَصُدِّقَ الْمُرْسَلُونَ ۖ إِنِّي سَأَتِي الْأَصِيحَةَ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ يَخْتَجِجُونَ لَدَيْنَا مَحْضُورِ ۖ فَأَلْيَوْمَ لَن يُظَلَّ نَفْسُ سَيَّةٌ وَلَا نَجْرَٰئٌ إِلَّا كَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
إنَّ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَلِيُّوٍمٍ فِي سُعْلِيّ فَكَفِّهُمْ هُمْ أَزَاوَجْجُهُمْ
فِي ظِلِّلِهِ مَّعَ أَلِيِّوٍمٍ مُّتَكَوَّنُونَ لِهُمَّ فِيهَا فَخَكِهُمْ
وَلُهُمْ مَا يَمِدُّهُمْ سَلَّمُهُمْ لَا مَرْتَ بَعْدًا وَأَمَّنْذُهُمْ
الْيَوْمُ أَيَّهَا الْمُجَرَّمُونَ أُلُوَّهُ أَعَهَّدَ إِلَى يَحِيٍّ بِنِيعَتَهُمْ
أَنْ لَا تَعْبَدُوا الْشَيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَإِنْ
أُعْبُدُوا هَذَا اسْتَقْرَرَ مُشْقِيقٌ وَلَقَدْ أَصَلَّيْتُ مَنْعِكُمْ
جِيْلًا أَكْثِرًا أَفَلَا تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هِذَا جَهَنُمُّ الَّذِي
كَنْتُمْ لَعْدُوُّونَ أَصْلُوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كَنْتُمْ تَكُفُّرُونَ
الْيَوْمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَنَكَّمَهُمْ أَيْدِيهِمْ وَتَشَهَّدُ أَجْلَهُم
يَمَا ضَرَّتُ أُوْلَى الْكِسْبِيَّةِ وَلَوْ نَشَأَ لَأطْمَسْ أَعْيُنَهُمْ
فَأَسْتَبْقَوْا الصِّرَاطَ فَأَلَّيْهِمْ يَصَرُّوٍونَ وَلَوْ نَشَأَ لَمَسْخُونُ
عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَلَا أَسْتَطَعُوْنَ أَمْضِيًا وَلَا يَرِجُوْنَ
وَمَنْ نَعْمَهُ مُتَحَكَّسُهُ فِي الْخَيْبَةِ أَلِيُّوٍمَ يَعْقِلُونَ
وَمَا أَعْمَانُهُ الْمُسَعَّرَ وَمَا يَبْعِثُ لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِرَّةٌ وَقَرْنٌ مِّيَّإِنَّ
إِيَّاينَ مِنْ مَكَانِ حَيَاً وَيَبْقَىَ أَلْقُوْلُ عَلَى الْكِفَّارِينَ
سُورَةُ يَس١
أولئك الذين أنشأهم الله ممّا فَصَّلْتُمْ آيَاتٍ أُنْعَمَّا فَهُمْ لَهُا ۚ مِلْكُهُۢ وَلَدْنِئَالله ۚ أَنَّهُ مَرْجُونٌ وَمِنْهُمَّ يَرْكُزُونَ وَمَنْهَا يَأْصَفُونَ ۖ وَلْيَفْتَحَهُمْ مَنْ تَفْعَّلُ وَمِنْهَا أَقْصَافُوۢا ۙ أَلَيْسَ مَنْ دُونِ اللَّهِ آيَةٌ لَا يُصَرُّونَ مِنْهُمْ وَهُمْ مَرْجُونٌ مَّحَصُّرُونَ فَلَا يَجَزِّرَكُمْ فَوْلَهُمْ إِنَّا عَلَّمْنَا مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعِيلُونَ أَوْلَٰئِكُمْ ۚ إِنَّا نَعْلَمُ أَنَّا خَلِقْنَاهُمْ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا هُوَ عَلَّمَنَا مُمَيِّزُونَ وَضَرِّبْ لَنَا مِثْلًا وَقَلِبَّ صَدِيدًا قَالَ مَنْ يَحْيِي الْعَالَمَۢ وَهُوَ رَمِيُّ ۙ فَلْيُحْيِبْهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوْلُ مَرْوَةٍ وَهُوَ يَبْكُرُ حَلْقَةَ عَلَيْهِمْ ۙ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْشَّجَرَۢ الأَخْضَرَۢ نِارًا إِذَا أَنَّمِ ۚ مَنْ تُفْرِدُونَ أَوْلَٰئِكُمْ أَلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ۖ يَقُولُ رَبُّكَ إِنَّمَا أَمْرِيَ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أن يَقُولُ لَهُ كَانَ فَيَصِّدِعُ فَسَبْحَانَ أَلَّذِي يَبْدِي مِلْكُهُۢ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ تَرْجَعُونَ
سورة الصفات

الجزء الثالث والعشرون

يَسُرُّ اللهُ الْحَمْرَاءَ الْجَهَنَّمَ
وَالْأَصِبَّةَ صَفَّاً فَالْبَجِيرَةُ زَجَّرًا فَالْمِلُونَةُ ذِكْرًا ۳
إِنَّ إِلَهَكُمْ لاَ عِيدٌ ۴ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَينَاهُمَا وَأَرْبَعِ
المُشَرِّقِ ۵ إِنَّ ابْنَانَا السَّمَاءِ الدَّينَاءِ بِرَبِّكَ ۶ وَحَفَظَ أَنَّ قَوْمِ شِيْعَتِنَا مَأَرِيٌّ ۷ لَا يَسُمْعُونَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَى وَيَقُولُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۸ دُحُورُهُ وَلَهُمْ عَدَّةُ أَبْوَابٌ وَاصِبٌ ۹ إِلَّا أَنْ خَفَّفَ
أَنَّهُ فَتْحَةً فَاتَّبَعَهَا رَسُولُ الْمَلَأِ ۱۰ فَأَسْتَفْقَى هُمْ أَهْلَ الْحَلَقَةِ أَمَّا
مِنْ خَلْقِنَا إِلَّا حَلَقَةٌ مِّنْ بَيْنِ الْمَزْبَدِ ۱۱ تُبَيِّنُ بَعْضَ هَذِهِ وَيَسَارُونَ ۱۲ وَإِذَا ذَكَرُوْا لَا يَذْكُرُونَ ۱۳ وَإِذَا رَأُوْا إِيَّاهُ يَسَّسَدُحُونَ ۱۴ وَقَالُوْا إِنَّ هَذَا إِلَّا سَيْحُرُمُّمُّينَ ۱۵ أَيْدَاءَ عَدِيدٍ مَّتَاعٌ وَعَظِمَّا
أَيْنَ مَبَعَوْنُ ۱۶ أَوَّلَ بَعْضُهُمْ أَوَّلَ ۷ُولُونَ ۱۷ قُلْ نَصْرُوا أَنْتُمْ دَكَّرُونَ ۱۸ إِفَ إِنَّ نَحْبَاهُمْ زَجَّرٌ وَأَدْجَمَحُونَ إِذَا هُمْ يَتَّهَجُّونَ ۱۹ وَقَالُوا أَيْوِيْلَا ۲۰ هَذِهِ أَيْوِمُ الْلَّيْلِمِينَ ۲۱ هَذَا أَيْوِمُ الْقُضُوْلِ الَّذِي كَنُمْ عَدِيدُهُ ۲۲ أَحْشَرْوا أَلْدِينَ طَيَّباً وَأَزْوَاجَكُمُّ وَما كَانَ لَهُمْ ۲۳ مَجَارَهُونَ مِنْ دُونٍ ۲۴ اللَّهُ وَمَا نَهْزُهُمْ إِلَّا سَرِيرُ الْجَحِيرِ ۲۵ وَقَفَوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُؤُولُونَ ۲۶
ما كُلُوا لَاتّاصِرُونَۚ إِنّهُمْ أَيْوَمُ مُسْتَسَلَّمُونَۖ وَأَقْبَلَ بِعِصْرِهِمْ عُلُوًاٖۗ فَقَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأَوْنُونَا عَلَى الْيَمِينِۗ فَقَالُوا أَيْلَى لَنَا عَلَى كُلِّ مَا تَوَكَّلْنِي عَلَى أَمْوَمِينَۖ وَمَا كَانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِن سَاطِئٍۖ فَكُنْتُمْ قُوَّامِينَۖ فَحَقَّ عَلَيْنَا عَلَيْكُمْ رَيْبًا إِنَّا لَذِي يَقِيٍّۗ إِنَّهُمْ كَانُوا إِلَّا قَدْ أَعْمَلُونَ فَأَعْمَلُونَ كَأَنَّهَا كَعُيُوْنِۖ إِنَّهُمْ كَانُوا إِلَّا يَقِيٍّۖ إِنَّهُمْ كَانُوا إِلَّا أَقْلِلَ لِهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكِبِرُونَۖ وَيَقُولُونَ أَيْنَ أَنَا لَيْكَ إِلَّا الْهَمَّةَۖ لَا شَأْعَرُونَۖ إِلَّا الْمَلَائِكَةُۖ إِنَّكُمْ لَذِي أَعْمَلُوا عَلَيْكُمْۖ وَلَا يُجِرُونَ إِلَّا مَا كُنَّا نَعْمَلُونَۖ إِلَّا إِبَادَةَ اللَّهِ الْمُدَخَّلَاتُۖ إِلَّا لَيْكَ عَلَى سُورَةِ مُقَدِّمَةٍۖ أَوْلَاهَا لَهُمْ رَزْقٌ مَّعْلُومٌۖ إِنَّكُمْ وَهُمْ مُّكْرَمُونَۖ فِي جَنَّتٍ عِظِيمٍۖ عَلَى سُورَةِ مُتْقَبِلَةٍۖ يَطْفَعُ عَلَيْهِمْ رَكَابُ مِن مَّعْيِنٍۖ بِصَبَّاءَ لَدَّةٍ لِلﱢهَشَّرِينَۖ لَا فِيهَا غَوْلٌۖ وَلَا هُمْ عَنْهَا يَنْفُرُونَۖ وَعَنْهُمْ قَصَرُ مَسْقَرٍۖ أَطْرَفُ عِينٍۖ كَأَنَّهُنَّ بِيَضْ مَكْنُونٌۖ فَأَقِفُ لِبَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍۖ يَتَسَاءَلُونَۖ فَأَقِلَّ فَأَبَأَلُ مِنْهُمْ إِلَّا كَانَ لَيْ قَرِينٌۖ
يقولون: أؤنكِ لِمَنَ المَصْدِقِينَ أَوَّاً مَّيْتًا ومُتَمِّتاً وبِعَظَمَاءَ أَوَّاً لمَّيْتًا ۚ قالَ هَلْ أُشْرِعُ ۖ فَأَطْلِعْ فَرَأَاهُ فِي سُوَاءِ الْجَبَلِ ۗ قالَ تَأْلِهَوَإِنَّ كَتِبَ لَكُمَا وَلَا يَعْمَهْ مُرِيَّ ۚ لَكُمْ مِّنَ الْمُحْضَرِينَ أَفْضَأَتْ يَمِينَتَكُمْ ۖ إِلَّا مُوَّدَّنَ أَوْلَى وَمَا أُتْنِيَ مِعْدَةً ۚ إِنَّ هَذَا أَلْهَوْاءَ أَفْوَاءَ الْعَظِيمُ ۖ لِمَنْ يَجِلْعُ يَا عِمْلًا أَمْ شَجَرَةٌ أَزْوَاقُ مَّيْتَةً إِنَّا جُعلْنِيَ فِي نُهُجٍ لِلْظِّلِيمِينَ ۚ إِنَّ هِيَ شَجَرَةٌ مُّحْرَجَةً فِي أَصِلَ الْجَبَلِ تَطْرُعْهَا كَانَهُ رَهْوُسٌ لِلسَّيِّطَانِ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا كَانَ مِنْهَا فَمَا كُنُونَ مِنْهَا البُطُونُ ۚ دُرِّيَّانُ لَهُمْ عَلَیْهَا السَّوْيَا مَنْ خَيْمِ ۖ ثُمَّ إِنَّ مَرَّجَعَهُمْ إِلَى الْجَبَلِ ۚ إِنِّهُمْ أَلْفَوْاءَ أَبْنَاءَ هُمْ عِبَادَةً بَيْنَ ۗ فَهُمُ الْعَذَابُ عَلَى أَهْلِهِمْ أُزَهُّ بُهُوَ ۖ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا عِلْقَةً مِّنَ الْمُنِّذِينَ ۚ فَأَتْبَعَنَّكُمْ كَاتِبَ عِلْقَةٌ الْمَنِّذِينَ إِلَّا عَبَادَ اللَّهِ ۖ الْمُحْضَرِينَ ۚ وَلَقَدْ نَادَى سَائِلُ فَأَتَغْمَرَ الْمُجَيِّبُونَ ۚ وَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْجَمَّ عَلَّلْ.
وجعلنا ذات أثرةً بهم البقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنما ذلك تجري الأحداث اليوم وإن ما عرفنا الآخرين * وقيل من عبادنا المجاهدين ثم أغرقنا الآخرين قال سبحانه لإبرهيم إذ جاءنا ربيه يقلبه سليم فإنه لا يفعل وقوته مادامت تعب دونه يفغمه اللهه دون أيدي ربت دونه فما ظكربر بعاليين فننظر في النجوم فقال إليم سقّيهم فقالوا أعطين مذرمين فراع إلىه فهم قال أنا كوابن آدم لا يكلمون لا يتوفون قال انعذرون ماتحنون باليدين قال فأتلتو الهوى والله خلقهم واصمموه قالوا أبلغنا فقلت فتحمل في الجحيم قارذ وأيه سكينة فجعلته عبود أشقياء وقال إنني ذاهب إلى ربي سهيدين ربي هب لي من الصلبين فبشرني بما يعلم حليم قام بالمعة السفلى قال ينبني إني أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذا تروى قال ينابت فعل ما تكون مستجد فك إن شاء الله من الصبرين
سألتني أن يتلقيه ضعفًا
قد صدقته الرواية إننا كذلك نجري المحسنين إن
هذا الله أبلغنا المبينون وفدين بذبح عظيم وتدرك
عليه في الآخرين سلم على إبراهيم كذلك تجزي
المحسنين إيه من عبادنا المؤمنين ويشتره
بأصحح بنيان الصالحين ويركز عليه وعلي
وقمن يدريتهم ما محسن ووافق لنفسه مبين
ولقد منتما على موسى وهمرون وجحيتهما وقومهم ما من الكرب
العظيم ونصرنهم فكانوا أهمر الغليبين وءاتيناهم
الكتب المسمين وهديتهم الضرط المستقيم
وبركنا عليها في الآخرين سلم على موسى
وشهدوا إذا ما ذاك تجزى المحسنين إنهم
من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لآمن المرسلين
إذ قال لقومه آلنسرون أندعون يعاونا وتدرون أحسن
المتقين أنبأكم ورب إبابة يحكم الأولين
فَكَبَّرُوا فَإِنَّهُمَا لَمَّا هُمْ لَمْ يَحْصُرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُحْصَنِينَ وَتَرْكُوكَ عَلَيْهِمَا فِي الْأَخَذِينَ سُلَمِّ عَلَىٰ إِلَىَّ يَا سِينَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمْ عِبَادٌ مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَّمْ يُرَسِّلَ لَهُ الْمُسْلِمُينَ إِذْ تَجْعَلْهُنَّ أَهْلَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا أَعْجَرَ فِي الْقُطِّاَرِ أَرْمَدَ مِنَ الْأَحْدِرَيْنِ وَإِنَّهُمْ لَمَّا مَّضَى الْمُسْلِمُينَ إِذْ أَقَلَّ إِلَىَّ الْكُلُّ الْمُشْجِرُ فَسَأَهْمُرْ فَأَلْبَيْنَ أَلْبَيْنَ لَّيْثًا فِي بُطْهَةٍ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ فَنَبِذِّنَهُ بِالْعَرَاءَ وَهُوَ سَقَمُ مُّعَادٌ وَأَنْبِنِي عَلَيْهِ شَجَرَةٌ مِّنَ يُقَطَّينِ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مَنَٰئِثٍ أَلْفٍ أَرْزِدُونَ فَتَزَيَّنَ وَفَتَسَلُّطَهُمُ إِلَى جِينٍ فَأَسْطَفَتْهُمُ الْأَرْجَةُ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونُ أَمْ خَفِفْنَا إِلَيْهِمُ إِنَّا وَهُمْ شَهِيدُونَ أَلْلَهُ إِنَّهُمْ لَمَّا نَظَرُونَ أَصُطَّفَ الْبَناتُ عَلَى الْبَنِينَ
ما كُنْكِفُ تُحِكْمُونَ أَفَلَاتُدُّرُونَ ۖ أَفَمَا رَسَّلَنَا مِنْهُمُّ ۛ فَأَيْ غَيْرَ بِهِمْ كُنْكِفُ بِهِمْ مَرْفَوْنَ ۛ وَجَعَلْنَاهُ بِيْنَاهُ وَبِيْنَ الْجَنَّةَ نَسِبًا ۗ وَلَقَدْ عَلَّمْتَ الْجَنَّةَ إِنَّهُمْ لَمَّا يَحْضُرُونَ ۛ سُبُحَّنَ اللَّهُ عَمَّا يُضَيلُونَ ۛ إِلَّا لِيُحْبَبَنَّ الْجَنَّةَ وَمَا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَى أَسْلَامَ ۛ مَا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّازُ السَّمِيعُ الْمَجِيدُ ۛ وَمَا مِنْ إِلَّا أَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا هُوَ الْجَهَّazy
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

۱-۱۵ صَّلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَحِمَهُ

۱۰۳۵
سورة التوبة

الجزء الثالث والعشرون

17. أصبر على ما يقولون وذَكِّروُنَّهُمْ صَادِقًا فَإِذَا أُوْهُمْ إِذَا أُبَيِّنْنَا لَهُمُ الْقِرَآٰنَ

18. سَخَرْنَا لِلنَّبِيِّ مَعَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُنَبِّئُهُ بِالْعَشِيٰ وَالْإِشْرَاقِ وَالْأَطْبَارِ

19. مَحْمُوسُهُمْ كَلِّهَا أُوْلَٰى الْوَالِدِينَ وَشَدَّدْنَا مَلَكَةُ وَأَنْبَاتُ الْحَكْمَةِ

20. وَقَضَّلْ أَحَدَهُمْ وَهَلْ أَنْتَ تَجْزِئُ وَقَضَأً إِذَا تَسَوَّرَ أَحَدُهُمْ

21. إِذَّنَّهُمْ أَوْلَٰى الْأُمُورِ مَيْسَرًا فَإِذَا رَآؤُوهُمْ لَيُحَفِّظُنَّ أَوْلَٰى الْأُمُورِ

22. خَبَرُهُمْ بِغَيْبٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَأَخَذَّا كَيْبًا إِلَى حَمْلِهِ وَاشْتَيَطُوا

23. فَأَيْتَمُّوا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِن هَذِهِ أَخْبَارُ الْمَلِكِ يُحْكَمُ بِهَا إِلَى اللَّهِ

24. فَأَيْتَمُّوا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۖ وَأَيْتَمُّوا إِلَى وَجُدَّةٍ فَقَالَ أَكُلُّمَا مَعَاذُ اللَّهِ

25. قَالَ لَقَدْ طَلَّبْتُ سَؤَالَ تَسْجِيدٍ إِلَى يَعْبُدُونَ عَنْ كَثِيرٍ مِّنْ الْخَاطِرِينَ لَيْبَغَيْنَ

26. بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا أَلَّذِينَ أَوْلَى أَوْ غَيْرُ مَكْتُوبٍ ۖ وَقَلِيلٌ فَلَمْ يُسْتَفْرَدُوا

27. مَا هُمْ وَقَنْ دَاوُدُ أَلَّا أَنْتَ فَأَتْنَاهُ فَآسِعَ فَرْجًا وَحَرَّرْ زَيَا وَعَنْ أَنَابٍ

28. فَغَفْرَنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

29. يَبْنُ دَاوُدُ إِنَّا أَجْعَلْنَا خَلِيفةً فَأَخْحَصُوا بَيْنَ النَّاسِ بَلْ تَأْخُذُونَ

30. وَلَا تَنْبِئُوا مَعَ الْعَمَّرِ قَيْسًا أَنَّ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ أَلَّذِينَ يَضَلُّونَ

454
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ببطالة ذلك ظن الذين كفر وموكل لذين كفر وعذب من النار أم حصل الذين آمنو وعملوا
الصليحت كالمفسدين في الأرض أم حصل الذين كالفقراء
كتب أنزلنا إليك مبروك ليديرها أيتها وليمتذكرو أولو
الأبب وواهتنا الداود سليمن بعض العبد إنه أواب
إذ عرض عليه بالعشي الصفين الحياذ فقال إلى أحبب
حب الخير عن ذكرني حتى توارث بالحجاب ردوه على
قطيف مسحبا بالسوى والاغراق ولقد فتى سليمون
وألفينا على كرسية حسدا للمأثوب قال رب أغفرل وهب
لي ملكا لا يسبع لأحدين بعدة إنشات أن أولاواب
فسخرناه إلى جنير بأمر رخاء حيث أحباب والشيطن
كل نية وعوصر وعشرين مقررين في الأصفاد هذا
عطاؤنا أمان أو أميسك بغير حساب وإن له عندنا الولى وحسن
معاب وأذكر عبده أبو ومنادى ربي إنه مسيحي السبطين
ينصب وعدا ب أرْكُض بجِلَك هذا مغسئ بارد وشرابة
وَوَهَبَنَاهُ آبَاهُ وَمَلَكَّهُ مَعَ رَحْمَةٍ مِّنَا وَذَكْرِي لَأَوَّلِ الْآبَاتِ
وَحُذِّيَّ بِهِ ضَعْفَاهُ فَأَضَرَّبْهُ وَلاَحْتَنِثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا يَعْمَرُ
الْأَعْبَدُ إِنَّهُ أَوَّلَآبَاتٍ وَأَذَكَّرُ عَبْدُمُ آبَاؤُهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيُعْقُوبَ أَوَّلِ
الْأَيْدِي وَالْبَصَرِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ حَسَنَةً دُرْرًا
وَإِنَّهُمْ عَنْدَنَا لَآ أَيْنَ مَلَكَّمُ مِنْ أَحَدِ الْآخِرَاتِ وَأَذَكَّرُ سُلْطَانَ
وَالِسْعَ وَذَلِكَ بِكَمْ فَكْرٍ وَكُلُّ مِنْ الأَخِيْرَاتِ هَذَا إِذْ كُرَّ وَأَنْفَقَ كَمْ يَسْتَمُعُ
لَحسُنٍ مُّتَأَمِّلٍ جَنِّبَتُ عَدَٰنِ مَفْتَحَةٌ لِّلْمُلْؤَ لأَبْوَابُ مَتَكَنِّمٍ
فِيهَا يُبْدِعُونَ فِيهَا يَفْتِكُونَهَا كَثِيرٌ وَوَسْرٌ وَسَرَابُ وَعَنْدَ هُمْ قَصْرُ
الْطَّفِفَ أَتْرَابٌ هَذَا إِنَّهُمْ لَا يُؤْمَنُونَ لِيْوَامَ الْجَسَابِ إِنَّ هَذَا
لَرَفَعُ مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ هَذَا أَوْلَى لِلْطَّغِيَّاتِ لَشَرِّ مَعَابٍ
جَهَّهَ تُصَلِّونَهَا فِي شَجَرَةٍ أَلْمِهَادٍ هَذَا فَلْيُقْدِقَ وَفَوْهُ حَيْمَمٌ
وَعَسَاقٌ وَأَخَوْنِي شَحْكِهِ أَزْوَجُ هَذَا دَفْجُ مُّقَتِّجٌ مُّحَاصَكُ لَا مُرْحَبَ بِهِمْ إِلَّهُ مُصَالِحٌ أَلْتَنَارٌ قَالُوا
بَلْ أَأَنُّمْ لَمَرْحَبَ بِي ثُمَّ أَنْفُمْ مَمَّتَمَّوْناً فِي نَفْسِنَا القَرَارٌ قَالُوا رَبُّنَا مِنْ قَدَمٍ لَّنَا حَدَّدَ أَفَرِدَهُ عَدَّابًا فِي الْثَّارِ

406
وَقَالَ ﷺ مَا لَآ أَدْرِي يُلَوَّنَا كَانَ عِدَّتُهُم مِّنَ الْآثَارِ سَخِرْيَا أَمْ رَعَتْ عَنْهُمْ الْبَصَرُ إِن ذَلِكَ لَحَبِّ تَحْيَةٍ أَهْلِ الْبَيْتِ ۖ قَلْ إِنَّا أَنْتُمْ مِنْ يَوْمِ نُورُكُمْ مِنْهُ إِلَّا الَّذِيْنَ لَدَيْنَا الْأَحْسَرُ ۚ رَبُّ الْمَسْمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَينَاهُمَا الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۗ قُلْ هُوَ يَحْظِيُّ عَظِيمًا أَقْرَبُ عَنْهُمْ مُّعْرَضٌ ۚ مَا كَانَ لِنَفْسِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِذْ يَجْعَلُهُمْ ۖ إِنَّمَا يَجُفُّونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَا مُنْتَجَأً ې إِذْ يَجْعَلُهُمْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِلَى خَلُقٍ بَشَرٍّ مِّنْ طَيْنٍ ۖ فَإِذَا سَوَّاهُ تُقَدِّحُ فِيهِ مِنْ رُوحِي قَفَّاعَ الْأَكْسَرِينَ ۖ فَسُجِّدَ الْمَلَائِكَةُ كَلِهِمْ أُجَمَّعُونَ إِلَّا إِنْ يَأْتِيَنَّ إِسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنْ الْعَكْاَثِرِينَ ۖ قَالَ ﷺ تَبَيَّنَ مَا سَمِعْكَ أَنْ تَسَجُّدُ لَهُ مَخَلَقَتُ يِبْدِئُ أَسْتَكْبِرَ أَوْ نُكْتُ مِنْهُ مُعَلِّمَينَ قَالَ ﷺ أَنْ أَخْرُجُ مِنْهَا فَإِذَا كَجَبَرَ ۖ وَإِنْ عَلَمُكَ لَغَنِيٌّ إِلَى نُورٍ وَلَدَيْنِ ۖ قَالَ رَبِّنَ أَنْظِرْنِي إِلَى نُورٍ بِعَفْوٍ ۖ قَالَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ۖ إِلَى نُورٍ إِلَى أَيَّامٍ مَّعْلُوْمٍ ۖ قَالَ ﷺ مَعْلُومٌ لَّا أُعَجِّبُ بهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَبْدَاهُ مِنْهُمْ ۖ مُحْصَنِينَ١٠٨٠
سورة الزمر

قال فَأَلْهَمْهُ وَأَلْحَقْ أَقُولُ: لاَ أَمَانَّ لأَحْمَرْ يَدَاً وَصَعَّدُ وَتَبَكَّرَ مِنْهُ أَجْمَعِينَ. قَلْ: مَا أَسْفَكُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْجُرِ مَا أَنَا مِنْ أَلْبَامِ الْعَلَّامِينَ. إِنَّهُوَ الَّذِي ذَكَرَ الْعَلَّامِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ بَيْنَاهُ. فَعِلَّكُمُ ۚ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَشْعَرُونَ.
يلقىكم من نفس وحدة تُمْجِعُ منها زوجها وأنزل لكم من الأنفُصَّال ثم إن تَصَرَّفَ أو إن الله غني عنكِ ولا يرضي عباده إلا الكفر وإن تَشْكُّوا أَيْضًا لَّكُمْ ولا تُنْزِرُوا وَأَنْزِرُوا وَذَٰلِكُمْ مَا جَعَلْتُوهُ لَّكُمْ وَأَنْزِرُوا وَأَنْزِرُوا وَأَنْزِرُوا إِنَّ الْكَفَّارَاتِ لِلَّذِينَ يُفْسِدُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّ الْحَيَاتَ الْأَيُّورِقَةَ يُذَلِّلُونَهَا وَيَلْهَبُونَهَا تَحْيَاهُمْ.
قول إني أمرت أن أعبد الله تعالى كماً صلّى الله عليه وسلم ۱۱ وأمرت لأن أكون أول المسلمين ۱۲ قل إني أخفف عني عصبي ربى عذابي وغفرني ۱۳ قل الله عبدي وحليمُ لي ديني ۱۴ فاعبد وأما شهدوني دوني ۱۵ قل إن الأصلين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يقومون القسما ۱۶ الأذى هو الخسران المبين ۱۷ يمرون فوقها طالب من النار ۱۸ ومن تطيبهم مطلل دللك يقولون الله يهبه عبادة يعجباً فأنتونون ۱۹ والذين أجتذبو الطلعون أن يعبدوه وأنا Workflow إلى الله لهم السيري ۲۰ فليستعباد الذين يستمعون القول فيتنملون جبالهم ۲۱ أولئك الذين هداهم الله ووليهم هم أولوا الأئم ۲۲ أفمن حق عليه كلمة العذاب أتانت تنقيد من في الدنيا ۲۳ لكي الذين أفشاروا بهم فعرفون من فوقها عرف مبينة تحرف ۲۴ من تحجها الأنهار وعذ الله لا يخفف الله الجمائد ۲۵ أئذى أن أنزل من السماوات ما أمسك به يستبين في الأرض فجر ۲۶ يجني به رزعة تختلف ألونه ثم يهمج فتره مصفرة ثم يجعله وحذماً إن في ذلك لذكرى لأولى اللب ۲۷
لا يشعرون فاذا أفهموا الله الحي السميع في الحياة الدنيا وآخرة
لا يشعرون.
هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
لا يشعرون، فاذا أفهموا الله الحي السميع.
فَقَمَ أَطِلَّ مَنْ سَكَّبَ عَلَى اللَّهِ وَسَكَّبَ بِالصَّدَقِ
إِذْ جَاءَهُ أَلِيسَ فِي جَهَرِ مَثْوَىٰ لِلْسَكَّرُفِيرِينَٰ وَالْذِّي
جَآ بِالصَّدَقِ وَصَدَقَ بِهِ أَوْلَٰٓيَّةٍ كَفَّرَهُمْ آمَنُوْتُ
لَهُمُ مَا يَاشَآرُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جُرَاءُ الْحَمِيسِينَٰ
لَيْكُفْرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأً مِّنْهُمْ عَمِلُوا وَيَجْرِيهِمْ أَجْرُهُمْ
بِأَحْسَنِ أَلْدَىٰ كَأَوْلَٰٓيَّةٍ كَفَّرَتْۚ أَلِيسَ اللَّهُ يَكَفِّرُ
عَبْدَهُ وَيَحْمُدُونَهُ بِالْذِّيَاتِ مِنْ دُونِهِ وَمِنْ يُضَلِّلُ اللَّهُ
فَمَا أَلِيَّةُ هَٰذِهِۚ وَمَنْ يَهْيَا اللَّهُ فَمَا أَلِيَّةُ هَٰذِهِۚ فَمَا أَلِيَّةُ هَٰذِهِ
لَيْسَ اللَّهُ يَعْرِيُّ ذِٰلِكَ أُنْفَقَاهُ وَلَٰكِنْ سَأَلْتُهُمْ مِنْ خَلَقِ
الْسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قَلَآ أَفْرِئُ بِهِمْ مَاتُدَعُونَ
بِمِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ أَرَادَ مِنْهُ هَٰلَكُ بَشَّٰرُهُۢ بِهِ هُنَّۜ فَكَشَفْتُ
سَرْيٍٓ أَوْ أَرَادَنَى بِرَحْمَةِ هَٰلَكُ هُنَّ مُسَيَّكَةُ رَحْمَةِۢ
قَلْ حَسَنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ اللَّهُ عَلَى يَلِدِكَۜ فَلْيَقُومَ
أَعْمَلْوَا عَلَى مَكَانٍ عَدَّلْنِي إِلَى عَمَلِ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَۡۢ
مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يَعِزِّيَهُ وَيَجْعَلَ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٍۚ
إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَعَ نَزْلَةً مُّقِينَةً
فِي نفْسِكَ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضَلُّ عَلَيْهِ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ
يَوْحًى١١٠، إِنَّ اللَّهَ يَبَوَّأُ الْأَنفُسَ جُنُورًا
وُجِئَتْهَا وَأَلَّيْتَ مَنْ فِي مَنَامِهَا فَيُفِيرَهَا أَلْقَى عَلَيْهَا الْمُوَتُ
وَيُرِيْل الْأُخَرَى إِلَى أَجْلٍ مُّسَمَّى١١١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ إِنَّمَا
يَنفَعُكُهُمْ١١٢ أَمَّآ تَحْذِرُوُا أَمْ دَوَرُ اللَّهِ شَفَاعةٌ قُلْ
أَوْلُوَالَّدُ وَلَا مَيْلُ بَعْضُ سَيَأْوِيُّو لا يَعْقُلُوُت١١٣ قُلْ
لَّهُ السَّفَعَةُ جَمِيعًا وَهُوَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ
إِلَيْهِ يُرِجُوُّونَ١١٤ وَإِذَا دُجِّيَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَشْمَازُتُ
فُؤُوَدُ الْمَذَنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بَيْنَ اِلْحَدِيرٌ١١٥ وَإِذَا دُجِّيَ الْدُّنْيَاءُ مِن
دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ١١٦ قُلْ اِلْلَّهُ فَقَاطَرُ السَّمَوَاتِ
وَالأَرْضِ عَلَى الْعَيْبِ وَالْشَّهَادَةِ وَأَنَّ تَحْكُمُونَ عَبَادَكَ
فِي مَسَاكِنَهُمْ فَيُجْتَلِفُونَ١١٧ وَلَوْ أَنَّ لِذِيْنَ ظَلَّمَوْا مِنْ
الأَرْضِ جَمِيعًا وَمَثَّلًا، مَعَهُ لَأَفْتُدَ وَلَا يُدِينَ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ وَبَدَا الْهُمُونَ مِنْ اللَّهِ مَا تُؤْكِلُونَ وَيَحْتَسِبُونَ١١٨
وَيَدَا الْهُمَّ سَيِّيَاتٍ مَا كَسَبْتُوهُ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَسَبْتُوهُ ۖ يَسَّرُّهُمْ ۖ إِذَا مَسَّ آنَّا نَصْرَهُمْ ۖ إِذَا حَوَّلُهُمْ ۖ يَغْفِرُ مَا قَالَ إِنَّمَا أُوْلَٰئِكَ عَلَىٰ عَمَلٍ ۖ بِهِ فَتَمْهِي ۖ وَلَبِينَ أَسْحَرَتْهُمْ لَا يَعَمُّونَ ۖ قَدْ قَالَ هُمْ لِلَّيْتِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَسَبْتُوهُمْ ۖ فَأَصَابَهُمْ سَيِّيَاتٌ مَا كَسَبْبُوا وَلَا ذَلِكُمْ ظَلَّمُوا مِنْ هَؤُلَآؤهُمْ سَيِّيَاتُ مَا كَسَبْبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۖ أُوْلَٰئِكَ يَعُمَّوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمْ يُشْأَ ۖ وَيَقِدِّرُ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدْرِي لَقَوْمٌ يَرْمُونَ ۖ فَلِلَّيْتِينَ أَسَرُّوا أَنْفُسَهُمْ لَا تَقْطَرُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُغَفْرُ الدُّنْوَبِ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوُنِ الرِّجَيمُ ۖ وَأُنْبِئُوْا إِلَى رَيْحَكُمْ وَأَسَامَحُوا لَهُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يأْتِيَكُمْ عَذَابٌ مَّثَلًا لَّهُمْ ۖ وَأُنْبِئُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَيْحٍ مَّثَلًا أَنْتُمُ الْعَذَابُ بَعْتُهُ وَأَنْتُمُ الْعَذَابُ أَنْتُمُ الْمَغْفُورُونَ ۖ ۖ وَأَنْتُمُ الْمَغْفُورُونَ ۖ إِنْ صَنَعْتُمْ مِنْ آنِئِبٍ ۖ
أَوْنَبِعْ لَوْنَ أَنَّ اللَّهَ هُدًى لَّكُنَّ مِنّ النَّقِيمِ ۗ أَوْ نَبِعْ
جِينَ نَرَى الْعَذَابَ لَوْنَ أَنَّ اللَّهَ فَأَصْنَعْنَ مِنّ النَّحْسِينَ
بِلِ اللَّهِ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بِهَا أُسْتَكِبَرْتُمْ وَكَمْ
مِنّ السَّكِيفِينَ ۖ وَيَوْمُ الْقِيَمَةِ نَرَى النَّفْسِ عَلَى
اللَّهِ وَقُرْءَاهُ مُسْوَدَّةً ِّلْيَسِ فِي جَهَّازِهِ مَنْوَىٰ لِلَّمَيْسِ ۗ وَكَبْرَيْنِ
وَشَّيَّدَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ أَنْقَوْا بِمَفَازَاتِهِمْ لَا يَمْسِكُهُ السُّوءُ
ۖ وَلَاهُمْ يَخْرُونُ ۖ اللَّهُ خَلِيقُ سَكَّلٍ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى سَكَّلِ
شَيْءٍ وَكَبْلٍ ۖ اللَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ
سَكَفَوْا يَقَايِبُونَ اللَّهَ أُوْلَٰئِكَ هُمُ الْخَلَصُونُ ۗ قَلْ
أَفْقَرُ أَنَّ اللَّهَ تَأْمُرُ وَقَدْ أَعْبَدْ أُيُّهَا جَلَّهُ وَلَٰكْدُ
أَوْقَحَ إِلَيْكَ وَأَوْلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنَ أَشْرَكْتَ
لِيْبَحْطَ عَمَلُكَ وَلَتَحْكُوْنَ مِنّ النَّخْسِينِ ۗ بِلِ اللَّهِ
أَعْبُدْ وَصَدِقْنَ مِنّ النَّسَكِيزِ ۖ وَمَا كَرِهَ اللَّهُ ۗ فَقِدْ
ۗ وَلَأَرْضِ جَمِيعًا وَقِيضَهُ يَوْمُ الْقِيَمَةِ وَالْسَّمَوَاتُ
مُطَلَّبَاتُ يُبْسِمُنَّهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يَشَّرَكُونَ
وَتَفْحَ لَهُمَا بِالْقُرْآنِ وَالْبَيِّنَاتِ وَاتَّبَعُوا مَا بَيِّنَتِي وَلَا يَّضُرُّ اللَّهُ لِهَذِينَ مِنَ الْكَايدَةِ وَالْمُقَدِّمَةِ

وَقِيتُلُونَ عَلَى عَقِبَةِ دِينِهِمْ وَهُمْ يَعْقِلُونَ وَهُمْ لا يَنْسُونَ

وَلَا يُجَادِلُونَ فِي الْكِتَابِ إِلاَّ بِقَوْلٍ حَقًّا، يَسْتَفْلَى مَلَكُمُ الدَّارِ بِهِمْ وَيَقْضُونَ الْمَوْعِظَةَ بِالْقُرْآنِ

وَمَعَ دُمَيْرَةٍ أُمِّيَّةٍ وَأَمْرُ مَكَّةِ وَهُمْ يُعْقِرُونَ وَهُمْ لَا يَأْمُرُونَ

فَإِذَا أَجَاءُوا أَوْتُونَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرِّشُنَا أَنَا بِالْيَسِّحَابِ لَيْسَ قَوْمٌ مَّعْدُودٌ

فَهَذَا قَالُوا أَبَيْنَوْا وَلَكِنَّ حَقَّتْ كُلُّ مَا ذَكَرْتُ إِلَّا إِنَّهُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْأَفْقَادَ سَلَةً

فَقَلَ أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَرٍ وَخَالِدِينَ فِيهَا فَيُغُوِّنَانِيهَا مِنَ الْعَذَابِ الْكُبْرَىِّ

فَقَلَ أَوْرَثِنَا الْأَرْضَ وَأَحْيَانِهَا وَأَوْرَثُنَا الْحَمْدَ لِلَّهِ مَثْلَهُ وَأَسْيَرُهُ وَأَوْرَثُنَا الْأَرْضَ

فَقَلَ أَوْرَثِنَا الْجَنَّةَ وَقَدْ نَشَأَ فِي مَحَرُّ أجُرِّ الْعَمِيلِينَ
سورة غافر

الجُزءَ الَّثَانِيَ والعشرون

وَتَرَى أَلْمَاتٍ حَكِيمَةٍ حَافِظَةٍ مِنْ حُرُوفِ اللَّهِ يُرْسَلُونَ يَحَمِّدُونَهُ وَيَبْكُونَ وَهُمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمَدِ رَبِّهِمْ قَدْ خَلَقْتُهُمْ فَإِنَّ فَأَحْذَنَاهُمْ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ

۲۷

۶۸۱

۷
لا يمكن قراءة النص العربي من الصورة المقدمة.
اليوم تجرَ شكل نفس يماكسة لؤلؤة اليوم إنَّ الله سميع الحساب وانذَر هؤلاء يوم القيامة إذ ألقى لدُون أن أُحاجر كُل طَيِّبٍ من أنفسهم من حَمِيم وانشفيض يطاع يعلم بالمعاناة الأعمام وما تخفى الصدور وَلله يقضي بالحق وَالذين يدعوَون دونه لا يقضون يشتهي إن الله هو السميع البصري فأولئك يسيرون في الأرض فينتظروها كيف كان عقلية الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوَة وَوَائرا في الأرض فاتهخر الله يذُويهم وما سأكان لهُم من الله من واقٍ ذاك بأنهم كانت تأتيهم رسلُهم بالبيتات فَكفرُوا فأخذهم الله إنه فقير شديد العقاب وَلقد أرسلنا موسى بِتِبَيِّنَتٍ وسلطن مُحيي إلى فرعون وَهُم بِفلما جاءهُم بِالحق من عندنا أقُولو اقتلو أبناءذئب تأتمَّمواهُ وَأستحيوا نساءهُم وما حِكَّد أُمِّ الكفرين إلا في صلل
وَقَالَ فِرْعَوْنَ ذُرُوفُنَّ أَقْتَلُ مُوسَى وَلِيَدْعُ رَبِّهِ إِلَّيْ أَحَافٍ
أَن يُبِيدَ دَينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهَرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ∧
وَقَالَ مُوسَى إِلَى عَدَّةٍ بَرَّيٍّ وَرَنِيَّةٍ مِّن كُلٍّ مَّتَكَبَّرُونَ بِفِرْعَوْنٍ
بِيَوْمِ الْحِسَابِ∧ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤِنُّ مِّن مَّلَامِهِ إِلَى فِرْعَوْنٍ
يُخْتَمُّ إِيمَانِهِمْ أَنْقَضُّوا بِذَلِلٍ أَن يَكُونَ رَقُفُ اللَّهِ وَقَدَ
جَآءَ سَكَّتْهُ بِالْبَيْنَةِ مِن رَّيْكُوْرِ وَإِن يَكُوْنُ صَدَأٌ قَابِلٍ بِفَاعلِهِ
كِذَلِكَ فَإِنَّ يَكُ رَجُلٌ يَصِبْحُكُ بَعْضُ الَّذِي يَعْدُوْكُ
إِلَى اللَّهِ لَا يَهْدِي مِّن هُوَ مَضْرِفٌ كَذَّابٌ يَنْفُقُ أوْلُؤُكُ
مَلَأَ الْأَرْضِ الْفَسَادَ فَقَمْ يَبْصُرُونَ مِن بَلَاغِ اللَّهِ
إِن جَآءَ تَأْلِفٌ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُ إِلَّا ما أَرَى وَمَا أَهْدىكُ
إِلاَّ سَبِيلَ الْرَّيْشَادِ∧ وَقَالَ الْأَلِيٍّ إِذَا مَنْ يَقُومُ إِلَى أَحَافٍ
عَلَيْكُمْ مَثَلُ يَوْمِ الْأَحْزَابِ∧ مَثَلُ دَايْرٍ قَوْمٌ وَعَادٍ
وَيَمْدَحُونَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يَضُرُّهُمْ طَلَّمَا للْعَبَادِ
يَقُومُ إِلَيْ أَحَافٍ عَلَيْكُمْ يَوْمُ الْأَسْتِانَادِ يَوْمُ تُوْلُونَ مَدْرِيْدِينَ
مَا كُرُونَ مِن اللَّهِ وَقَاتِمُ وَمِن يُضَيِّلَ اللَّهُ فَكَالَهُمْ هَادِ
ولقد جاءت كُلّ مُوسَفٍ من قبلٍ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا أَلْتَمِّمَ فِي
شَياٰ وَقَامَتْ مَا جَاءَ كُنْمَبُهُ حَتَّى إِذَا هَلَكَ فَلْيُسَرَّلِ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ
مِنْ بَعْدِهِ رُسُولًا ۚ ذَلِكَ يُضِلُّ الَّذِينَ مِنْهُ مُسْرِفٌ
مَرَّتٌ ۖ الَّذِينَ يَجِدُونَ لُوتً فِي مَيّتٍ أَلِيمًا صَعِيدٌ
أَتَهْرُمُ ۚ بَشَّرْ مَقْتًا عَنْذِ اللَّهِ وَعَنْذِ الَّذِينَ أَمَّنَوْا ذَلِكَ
يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلِبٍ مُّسْتَكْبِرٍ ۖ وَقَالَ فَرَعُونُ
يَهُمْنَ ۖ أَنِّي لِصَرْحَاتِ عَلَيْيْ أَبْلَغْتُ ٱلْأَسْبَابَ ۖ أَسْبَابُ
ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطْلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِلَيَّ لَنَظْنُهُ ۖ سَكِّبْنَا
وَسَكِّبْنَا ذَلِكَ ذَيْنَ لِفَرَعُونَ سُوُءَ عَمَلِهِ ۖ وَصَدِّعْنَا السَّبِيلَ
ۖ وَمَا سَكِّبْنَ ۖ فَرَعُونَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۖ وَقَالَ ٱلْذِّي يَعْتُرِضُ
يَقُوَّى أَتَيْعُونَ أَهْلُكُمْ سَيِّبِلُ ٱلسَّبِيلَ ۖ يَقُوَّمُ
ۚ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَعَّوْنِ وَيَتَبَاقَ عَلَى
ۚ دَارَ ٱلْقَرَارِ ۖ مِنْ عُمُلٍ سَيِّيَّةٍ فَلَا يَجِرُّهُ إِلَّا مَنْ عِلَمَهَا
ۖ وَمِنْ عُمُلِ صِلَاحٍ مَّا ذَكَرَ أَوْ أَثِنَى وَهُوَ مُؤُولٌ فَأَوُلَيْكَ
يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَيَرْزُقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حَسَابٍ ۖ
48

وَيَنْفُقُونَ مَالِهِمْ إِلَىٰ أَذْعَوْنَاهُ إِلَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ وَتُذْعَوْنَ إِلَىٰ الْتَّقَارُبِ

41
تُذْعَوْنِي لَأَصْرِفُ إِلَيْهِ وَأُشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ لِيَ يَهِىٰ أَلْيَةٌ

42
عِلْمٌ وَأَنَا أَذْعَوْنَاهُ إِلَىٰ الْعُفْوِ الْعَظِيمِ لَا جَرَمُ أَنَا

43
تُذْعَوْنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لِهُ دَعُوَّتُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَّنَا إِلَىٰ اللَّهِ وَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

44
فَسَتَّدُرُّونَ مَا أُولُّو لَهُمْ وَأُقْوَى أَمْرِي إِلَىٰ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَبْصِرُ يَأْتِي أَعْبَادُ

45
فَقَوْنَةُ اللَّهِ سَيِّئَاتُ مَا مَكَرُوا وَحَافَّ بِتَرَى فِرْعَوْنَ سَوَىٰ عِيدَ بُعْدَهُ بُعْدَ فِرْعَوْنٍ يُؤْرِضُونَ

46
عَلَيْهَا عَدْوَاً وَعَشَرَى وَيَوْمَ تُقَوِّمُ السَّاعَةُ أَدْخَاوُهَا الْفَرْعَوْنُ أَشْدَدُ عِيدَ بُعْدَهُ وَذَٰلِكَ يَتَحَاجَوْتُ فِي النَّارِ

47
فَقَوْلُ الْمُعْتَفِقِينَ عَنْهُمْ يُضِيعُهُمْ في النَّارِ قَالَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ فِي الْمَرْدَأِ لَا يَسْتَجِبُونَ إِلَىٰ آيَاتِنَا لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بِبَيْنِ أَلْيَبَادٍ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِحَرَازَةِ جَهَّازٍ

48
أَذْعَوْنَاهُ وَإِنَّ عَنْهُمْ يُعْقِبُ عَنِ اِيَوْمِ مَآءٍ عَزَّ الْعَذَابِ
قولوا أو لرناك تأتي سنة العالمين" قالوا فاتدعوا وما دعت أنفسكم إلا في صلاته وإن أنت تنصبر فيكما وعليكم من عذاب حبوب، ولهم الله والرسول ولهما سوء الدهر ولهما ألسماء الوسيط بين الاثنين وهم أيها الذين لا يؤمنون بدعاء الله وهم خادمون للآيات أسحد يوم لا يدفع عذاب عذابهم

"هذا نصرة لأولى الألباب فأصبروا يتقوا الله حقا وأستغفروا乐ك وسبح بحمد ربك بالغشي وألا بحكم إن الذين يجحدون لوت في ابتين الله يعف سلطنتهم أن يهم في صدورهم إلا أكبب ماهم بئس فيه فأستعدوالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكثبر من خلق الناس وليستي أيها الناس لايعلمون وما أستوى الأسمى وبصير والذين إلا من أرسلنا عالموا الصليحين ولا الذين مسих فليسلا ما تدكره

473
إن الساعة لاأتيت لآذب فيها ولا يكون أسوأ الناس
لا يؤمنون 69 وقال ربك ماء أعويني أستجب لأكرم
إن الذين يستحمرون عن عبادي سيجدون جهاد
داخرين 66 الله الذي جعل أسهم آيت الله فضلاً على الناس ولكن
أكبر الناس لا يشكرون 70 ذلكل ملك الله زاكر
خليل صليت على الله إلا الهوى فان توعكوت 67
كذلك يوفاك أذز بن كأن الولاية إياه يحذودوت
الله الذي جعل لCKER الأرض قراراً والسماء ينتاء
وصورتكم فأحسن صوركم ورزقكم يمـرت
الطبيت 66 ذلكل ملك الله زاكر فتبارك الله زار
العلماء 69 هو الله لا إله إلا الله إلهُ قادعون مخلصين
له الذين ءاحمد الله رضيullah وصلى عليه وسلم
قُل إنما نُهِيَ أن أعبد اللَّهَ إِلَّا إِن كَانَ لِمَعِيَةٍ مَّعَهُ اللَّهُ وَأُمِرْتُ أن أَسْلَمْ لِبَلَدِ اللَّهِ العَالِمِينَ 76
سورة غافر

الجزء الثلاثون والعشرون

هو الذي حلّصكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم
يخرجوك طفلا نزلت بلغوا أشدّكم نزلت سُ بإعجوبة
ومنكم من يوفي من قبل ولن بلغوا أجمل مسمى ولهلك
تعقلت 76 هو الذي يحي ويسبت فإذا قضى أمرها إنماؤ
يفعل له سنة في سنة 87 ي센터ون 69 الذين كتبوا بأَمانِب
في أيدي الله أن يصير فقور 68 الذين كتبنا بهم
ويا أرسلناه ورسلنا فسوف يعجلون 78 إذ الأغلب
في أعناقهم والسلاسل يسحقو 79 في الحجيم
ثم في القار يسحر 80 ثم قبل لهما أي من ما كتب
تسرحو 81 من دون الله فلا أناصلو طاعة هل تكن
ندعو من قبل شيطان كذا يضلل الله المكفررين
ذالحكم بما كسرت فرحون في الأرض يغيروا الحج وبما كسرت
تمحركون 74 أدخلو أبواب جهنم خلدين فيها قئس مثوى
المتكبرين 82 فأصبرن والله حقه فإماشرينك
بعض الذين يسعدهم أونا وفيينك فآليهم يرجعون 77

475
ولقد أرسلنا نارًا شياً من قبائل منهم من فصصت بعثتك وهم يستغفرون أن يأتمهم
ببابا الباء الغيرية أن ينجوا وهم يستغفرون أن يأتمهم وهم يستغفرون أن يأتمهم
هناك المبطنون الإسلامية بالله الذي جعل لحكم الأنتم
سورة فصام

الحجرة: الزعيم والعشيرون

۱۱۶۲۲

۲۳۴۷
فَقَضَيْتُمْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمِينِ وَأَوَّلَهُمْ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرٌهَا وَزَиَّتَا السَّمَاءُ الْدِّينِيَّةُ بِمُصْبِحٍ وِجْهًا ذَلِكَ لِتُقَدِّرُ الْعَزْيُرُ ١٣ إِنَّ آخَرَنَّى فِي مَتَاعِ الْأُمُورِ وَنَذَرْنَكُمْ فِي أُمَّةٍ مُّقَلِّبَةٍ عَادٍ وَتَنَمُّودٌ إِذْ جَاءَهُمْ الرَّسُولُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلَفْهُمْ أَلْتَعْبِدُوا إِلَّا اللَّهَ فَعَلَّلَ الْوَسَاطَةَ رَبُّنَا لأَنْبَلَ مَلِيَّةٍ فَإِنَّا بِهِ أُرْسِلْنِي مِثْلَهُ كَفَرُوْا ١٤ فأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكَبَرُوا فِي الْأَرْضِ يَغْبَرُونَ حَتَّى وَقَالُوا أَشْدَدُ مَنْ فَوْقُهُ وَسَلَّمُوا إِنِّي بِتَابِيْنِي لَجَدُونَ ١٥ فَأَرَسَلْتَنَا عَلَيْهِمْ رَجُلًا صَلِّي فِي أَيْامِ وَمَحَاسِبٍ لَنْ يُقِيمُ عَدَابُ الْحَرِيْدِ فِي الْحُيْوَى الْدُنيَا وَعَدَابُ الْآخِرَةِ أَخَرى وَهُمْ لَا يُصُرُّونَ ١٦ وَأَمَامَانَ مَعْدُودَ فَهَدَيْنِهِمْ قَسَمُوا الْعَمَّى عَلَى الْأَهْدَى فَأَخَذَّهُمُ الْمَهْرُ صَحِيقًا الْعَدَابُ أَلْهُوْى يَمَا كَانَ أُوْلِي الْأَيْمَانِ ١٧ وَيَجْعَلُنَا لِلَّذِينَ لَهُمْ صَحِيقًا الْعَدَابُ أَلْهُوْى يَمَا كَانَ أُوْلِي الْأَيْمَانِ ١٨ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَوْلَادُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ لَوْ زَعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا مَاجَأَهُ وَهَاجَسَهُ عَلَيْهِمْ ٢٠ سَمَعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجَلُودُهُمْ يَمَاتُ يَا أُيُّومُ الْيَتِمِّيْنِ ٢١
وقالوا: إن لا نلحدك أنت إلهنا مولانا أن تعفرنا الله الذي
أنت وحده لا شريك له يا إلهنا مولانا إن تعفرنا الله الذي
وألا تجعلنا في ظنك أرضًا غير جنوب مصر أرضًا غير عين جرير
وما نصبتم أن تسلمون إلا هذه صورة من الله لا يعلمها غير
أول من يأدركها فإن نصرنا ينصرونا نصرًا مبينًا
من الموتى من أنفسهم فإننا نصرونا فلأنت من أنفسهم
فما بهم من الموتى مذحمن فضلاً لهما جميعاً
وهم في عورة ما أريد منهم وحدهم عليهم القول في أصل قد
خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا أخسرن
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذه الفرصة إن أنت الله وتوفينه
لعلك تعللون فإن الذين سكنوا عدًا شديدًا
وانتشرت أسوأ الذين كونوا يعملون ذلك جازه أعداء الله
النازل في هيئة أفعاله جزاء ما كونوا يتبينين تجاه دوت
وقال الذين كفروا إننا أبناء أنت أرضي أنك توافقتنا من الله
وأنت إنساً نجعلهم ما جميعه قد أنتم اليكونون من الأشياء

479
إنَّ الَّذينَ قَالُوا ۖ أَنَّا أَلْهَيْنَا اللّهُ ﷺ ۖ لَنْ أَسْتَقْلِمْنَّكُمُّ وَلَنْ نُضَرِّكُمُّ عَلَيْهِمْ الْمَلَأِ ۙ أَلْحَقَّوْنَ وَلَا تَحَرَّكُوا وَلَا تَشْرُبُوا بِالْجَمِيعِ ۙ أَلْيَكُمُ تُقُودُونَ ۖ حَتَّى آوِيْلَا وَأُسْكُمُ فِي النَّارِ إِنَّا فِيهَا مَا نَدْعُونَ ۖ فَلَا يَسْتَجِبُونَ ۙ وَمَنْ أَحْسَنُ ۗ قُوَّةُ دُعَاءَ إِلَى اللّهِ وَعَمَّالٌ صَالِحٌ وَقَالَ إِنَّيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَا تَشْتَوَى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّبَةُ أَذَقُّ يَّامَّةً هَٰلَكَهُ ۖ وَلَيْنَحْيَ وَمَا يُلْقَفُهَا إِلَّا ائْلَدِ يَصُبُّراً وَمَا يُلْقِفُهَا إِلَّا دُوَّارُ عَظِيمٍ ۖ إِنَّمَا يَعْلَمُ مِنَ السَّيِّبَةِ وَالْحَسَنَةِ ثُمَّ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَاللّهُ مَسَّوْنَاهُ وَمَسَّوْنَاهُ وَلَنَسْتَجِدُ وَلَنَشْمِسُ وَلَنَلْقَمْ وَلَا نَسْجُدُ وَلَا نَمَسَّ وَلَا نَتَوَلَّ وَلَا نَتَّصِيدُ وَفَالَذِينَ ﷺ أَسْجُدُونَ وَالْيَتِيْنِينَ وَلَا يَنْضُرُونَ وَلا يَسْتَجِدُونَ إِبَاءَتُكُمْ وَتَّمَشَّى وَتَّمَشَّي يُسِيِّبِجُونَ لَهُ بِتَّمَشِيٍّ وَالْيَتِيْنِينَ وَهُمْ لَا يَسْتَجِدُونَ
وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ تُنَزِّلْ التِّلْوَى عَلَى الْأَرْضِ حَيَّةً فَإِذَا أُنزِلَ عَلَيْهَا الْمَاءُ أُهِبَتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِينَ أَخَاهَا المُحِيُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ فِي أَيْنَاثا لَا يَجْعَلُونَ عَلَيْهَا أَقْسَمُ أَنْ يَلْبِقُ فِي النَّارِ إِنْ يَأْتِيَ هُمْ مَعَهُمُ الْقَبْسَةُ أَحْمَلُوا أَنْ يُشَهِّدُ إِنَّهُ يُعْمَلُونَ بِصِيَارُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَّارُوا بِذَلِكَ لَمْ يَجِهُ بِهِ وَأَيْتَبَعَ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَطُولُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ سَرَّبُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا أَقْدِيلِ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ كَثِيرٌ وَعِنْقَابٌ أَلِيمٌ ۙ وَأُرَجَّعَتْ هُنَّ فَرَأَى اِلْعَجِيْمِيُّ فَقُلْ لَهُمْ أَعْجِيَمَيْ بَلَوْلَوْلَا فَصَلَّتِهِمْ إِنَّهُ لَأَعْجِيَمُ وَعَرَفَيْنَ قَلْ هُوَ لَا يَأْتِيَ إِلَّاعَدْهَا وَشَفَاءُ وَلَا لَا يُصَوْمُونَ فِي ذَٰلِكَ إِنَّهُ وَقَرَرُوْهُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَضْعُمٌ وَلَدَعْ أَيْتَبَعَ مِنْ مِّكَانٍ بَعِيدٍ إِنَّهُ قَدْ وَقَدَّرَ إِنَّهُ عَلَى هَٰذِهِ وَلِقَّدْ أَيْتَبَعَ أَيْتَبَعَ مِنْ أَيْتَبَعَهُ فَأُخْتَفِفَ فِيهِ وَلَا أَسْتَكْبِيهِ مِنْ رَبِّكَ لَفَضَّ رَبِّكَ لَفَضَّ رَبِّكَ وَإِنَّهُ لَيَقِنَ سَيَّاهُ مُمّتِهِ مُرْبِيٌّ مِّنْ عَمَلِ صَلِيحٍ فِي فَيْنِهِ مِّنْ أَسَاءَ فَعَلَّيْهَا وَمَاتَرَكَ يَطَالُعُ لِلْعَجِيْمِ ۚ ۗ
سورة فصلت

الجزاء المآت علیو الساعة وما تخرج من تسارع ممن أكثراها
وماتحمل من أنثى لا تضع إلا بعملية ويوفر يناديهما ابن شريكاء قالوا أذننا ما منى من شهيد وضل عنهم
 ما كأنوا ندعون من قبل وظنوا ما نهر من محض لا ييسر والنس من دعا ألفية وإن مسة السر فيفوع قنوط ولأين أذنته رحمته منا من بعيد ضرر مسنة ليقولن هذا إلى وما أظن الساعة قابحة ولين رجعت إلى ربي إن لعندك للحسيب فلستيانت الذين كفرتو بعاصمولا ولما دينهم من عدادا عظيما وإذا أنتما على النسن أعرض ونتاب عينيه وإنما مسة السر فذو دعا عريض
قل أره ينعم إن سكان من عند الله شتر حفرتم به من أصل ممن هو في شفاق بعيدي سترهاء أيتها في الأفق وفي أنفسهم حتى يتعبي لهم أن ألم الحق أولما يكببر برك أن يعلى كل شيء شهيده ألا أذنهم في مرية من لقاء رههم ألا إنه يحكم شيء محيط.
سورة التوبة

بنزيم الله الحليم الحسین

سورة البقرة

قال أاطر السموات وألأرض جعل ليكم من أنفسكم أروجًا وص من أنتم نعما أزوجًا يذ رؤك في لس كثيبي شتى وهو السميع البصير

لهم مقالي السموات والأرض يبسط الإشق لمن يشاء ويدير إياه بركل صحيح عليه سرع لعم للممرين من أهل الدين ما وصقيه به وحات وألذى أوحيت إلإنا ونما وصتنا إياه إبراهيم وموسى وعيسى أت أقيموا الدين ولاسترقوا فيه كبر على السريتون من منادعونهم إلى الله يجتى إلإيه من يشاء وبهدى إلإيه من ينيب وماتسرونا إلا من بعد ما جاءوه هم أعلم بغية سببوه وولا كلمة سبقت من زيك إلى أجل مسمى لقضي هؤلاء بينهم وإن الذين أورأوا الريح بمن بعدهم لله شارف منه مريح فإن ذلك فاذغ وآستقم هما أمرت ولاتتبين أهواء هم وقلت ما أنزل الله من كتب وأمرت لأعدل بنيك الله ربي ولبيكم لنا أعملنا ولعكم أعملكم ولاحجته بيننا وبينكم أنتم بجتمع بيننا وإليه المصير
وَالَّذِينَ يَحْجُرُونَ فِي الْهَيْبَةِ فِي صُدُورِهِمْ وَعَلَيْهِمْ جُفَوْنٌ وَتَلَكَ الْعِدَابُ شَدِيدٌ ۖ لَّا يُوْمَانَ أَنَّهُمْ يَلْهَبُونَ
۱۲۷ ۖ الْلَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمُبَيِّنَاتِ وَمَا ءَاتَيْنَاهُ رِيَاضٌ
۱۲۸ لَّا تَكُونُ السَّاعَةُ قَرَبٌ لَّكُمْ يُعَبِّرُونَ بِهَا الْيَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ
۱۲۹ يَهُودُ وَالَّذِينَ أَمَسَّنَا مُشْفِقُونَ بِهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا أُحْكَمَةُ
۱۳۰ أَلَّا إِنَّ الَّذِينَ مَرَّوْتُ فِي السَّاعَةِ لَا يَسْتَنْتَبِعُونَ
۱۳۱ الْلَّهُ أَطْلِيفٌ يُعَبِّدُونَهُ أَبُورُقُ مِنْ يَتَسَاءَلُونَ وَهُوَ الْقُوِّيُّ الْغَلِيْبُ
۱۳۲ مَنْ يَقْتُلَ عِنْدَ الْأُحْرَىْ نُزَدَ لَهُ فِي حَرِيقَةٍ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حُرُثُ الْآخِرَةِ يُرَدْ لَهُ فِي أَسْرَىٰ
۱۳۳ كَانَ يُرِيدُ حُرُثُ الْآخِرَةِ الَّذِي نُؤْثِبُهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
۱۳۴ مَنْ نَصِيبٌ أَلَّا إِنَّهُمْ شُرَكَاءُ أَشْرَعُوا لِلَّهِ مِنْ أَلْبَاءِنَا مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ الْقُرْآنُ
۱۳۵ وَإِذْ أَتَّمُّوا الْقُلُوبَ لَهُمُرَّدُ الْعِدَابُ فِي أَيْمَنِ الْأَطْلِيمَاتِ
۱۳۶ وَمَسْحُونُ مِمَّا كَسَبَبْوُا وَهُمْ وَاقِعُ بِهِمْ وَأَلَّذِينَ
۱۳۷ أَمْشَأُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَرِيضَةً أَجْمَاعًا لَهُمْ
۱۳۸ مَآيِضُ الرَّبِّ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ لَهُمُ الْفَضْلُ أَلْكَبِرُ
سورة الشعراء

الجزء الثالث والعشرون

ذلك الذي يُبشرن الله عباده الذين أمنوا وعملوا الصالحات
فلَا تَسْتَلْكُونَ علَيْهِ أُجْرًا إلَّا المَوْدَةَ في القُرْآنِ وَمَن يُؤْمِن فِيهَ
حسنَةٌ نَزْدَا لَهُ وَهُمْ هُمْ مُّقْلِدُونَ ﴿۲۹﴾ ﴿۳۰﴾ ﴿۳۱﴾ ﴿۳۲﴾ ﴿۳۳﴾
اقترى على الله كذب فإن يشأ الله يختبر على قلوبكم ويٌمح اللّه
البطل ويحق الحق يكتمل الانتقام عليه عليهم ﴿۴۴﴾
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر أعى السّيّات
ويعالمو ما تفعلون ويشجع الذين ءامنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله وامكثون لقرون
setUp۴۵﴾ وللوسط اللّه الرزق لعباده لبعو في الأرض
ولكن ينزل بذلك ماشاء اللّه ويعباده خير برصير ﴿۴۶﴾ وهو
الذّي ينزل الأعیث من بعد ما قفط وكان يشربه فهذٌ اللّه
ومن أليته خلق السّموات والأرض وما بنيهما من دابة
وهو على جميعهم وإليها فدير ﴿۴۲﴾ وما أصبهم من مصيبه فيما
كثبت أيديكم ويعفو عن سكير ﴿۳۸﴾ وما أنتم بمعجزين
في الأرض وما أكبر من دون اللّه من ولي ولا نصير ﴿۴۱﴾

۴۸۶
وَمِنْ آيَاتِ الْجَوَارِ بِالْبَحْرِ كَالْأُلَّمَيْرِ ۚ إِنَّهُ يُشَاءُ أَيْسِكَنَّ الْرَّحْيَ ۖ فَقِيلُوا: رَأَيْدُ عَلَى الْأَهْلِ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَبَيَّنُ لَكُلِّ صَبَرِّكُوْرِ ۙ أُوْلَٰٰيَّةُهُنَّ يَكُونُونَ يَكْسِبُونَ وَيَعْفُونَ عَن كَثِيرٍ ۖ وَيَغَلِّبُ الْكُفَّارُ الْمُنْصِرُونَ ۙ يَجَدُّونَ فِي اِبْتِنَاءِهِمَا أَهْلُ الْمَيْحَىٰ مَعَ اِبْتِنَاءِ الْكَفَّارِ وَمَا عَدَّ اللَّهُ خَيْرًا وَإِنَّ لَيْدَى الْيَوْمِ الْأَخِيرِ اِمْتَوَأُوْلِي الْرَّحْيَ ۖ يَتَّقُونَ ۗ وَالْذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيْرَ الْإِثْرَ وَالأَفْوَاحُ وَإِذَا مَا غَضَبُواْ لَيْمَعُونَ ۗ وَالَّذِينَ أُقِيمُواْ لِيَهْيَ أَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُوَّرُواْ بَيْنَهُمْ وَمَا رَأَفُهُمْ يَنْفِقُونَ ۗ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ البَيْعُ هُمْ يَتَّصُّرُونَ وَجَرِّؤُوْسَيْتُهُمْ سَيِّئَةً مَّنْ لِهَا فِي عَقَ ۚ وَأِلْصَّلِّ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يِلْخَـبُ الْظَّالِمِينَ ۛ وَلَمْ يَنْتَصِرَ بَعْدُ ظَلَمَهُمْ فَأُوْلَٰٰٰٓئِكَ مَا عَلَّمَهُمْ مِنْ سِيِّمِلِۚ إِنَّمَا السِّيِّمِلُ عَلَى الْذِّينَ يَظْلُمُونَ الْنَّاسَ وَيَجْعَلُونَ فِي الأَرْضِ بَيْنِ الْأَرْضِ وَأُلْتَيْكَ لِهْمُ عَدَابُ أَيَّامٍ ۖ وَلَمْ يَصَٰبُوْ عَفْرَٰٓ لِدَوَّالِدَ لِمَنْ عَرَفَ الأَمْوَةِ ۚ وَمِنْ يُصِبِّلِ اللَّهُ مِنْ فِتَانِهِ وَمِنْ فِي مَآءٍ مَّنْ بَعْدَهُ وَتَرَى الْظَّالِمِينَ لَمْ تَأْوَ أُلْدَابٍ ۛ يَقُولُونَ هَلِ الْمَهْدِ مَنْ سِيِّمِلِّ ۚ
وَتَرَاهُمُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشَعَتُ مِنَ الْهَيْلِ يَنْظُرُونَ مِن طَرِفٍ حَضِيفِ وَقَالُ اللَّهُ ﻟَأَوْلَادِهِ ﴿۶۸۶﴾ إِنَّ الْخَسَسَرِينَ الْذِّينَ خَسَرَهُمْ أَنفُسُهُمْ وَأُهْلِهِمْ مَمَّا قَدْ نَقَطَهُمْ إِلَّا أَنْ يَقْبَلَنَّهُمْ فِي عَدَابٍ مُقْبِيٍّ ۴۱ وَمَا كَانَ لِهِمْ مِنْ أُولَٰئِكَ إِلَّا يُنْصَرُونَهُمْ مَنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يَضُرِّبُ اللَّهُ فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئِ ۴۲ أَسْتَجِيبُوا لَهُ لَا تَرَكُوا مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَمْ يُرَدَّهُ أَمَامُهُمْ مِنَ اللَّهِ ۴۳ فَأَعْرَضُوا مَنْ مَلَكَوْا مَبْنِيَّةٍ مَا لَكُمْ مِنْ تَكْرِيرٍ ۴۴ فَإِنَّكَ أَرْسَلْتَهُمْ عَلَى هُمْ حَفِيضًا إِنَّكَ لَآ أَبْلُغُ وَإِنَّ ذَلِكَ أَذْهَبْنَا إِلَى الْأَسْلَامِ ۴۵ أَذْهَبْنَا إِلَى الْإِسْلَامِ مَيْتَةً خَيْرًا فَهُمْ بِهَا وَأَيْنَ ۴۶ وَنُصَبُّهُمْ سَيِّئَةً ۴۷ فَما كَانَتِ إِلَّا مَيْتَةً مَّا كَانَتِ إِلَّا مَيْتَةً ۴۸ وَالْأَرْضُ يُحْقِبُ مَا يَشَاءُ يُهْبِهِ لِمَن يَشَاءُ إِنَّهُ تَوَكَّلَ لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوُاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ﻟِنَّ مَنْ يَشَاءُ يُهْبِهِ ۴۹ أَوْ يُهْبِهِ مَعْدُودًا ذَكَرًا وَأُنثَانِ ۵۰ وَيَجِلُّ مِنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا إِنَّهُ ﻋَلَى ﺑُقِيرِ ۵۱ وَمَا كَانَ لِيُبَشِّرَ إِلَّا ﷺ إِنَّهُ ﻋَلَى حَكِيمٍ ﷺ
وَكُذَا أُوحِينَا إِلَىٰ إِلَيْكَ رَوْحَانِيَّ أُمِّيْنَ أَنْ أَمْرُكَ مَكَّتْ نَدْرِي مَا أَنْكَتَبْ
وَلَا آًيَنَّ مَعَهُ جَعَلْنَا نُورَهُ نُهْدِي يَهُودَا مِنْ نَشَأةٍ مِنْ عِبَادِنَا
وَإِنَّكَ نُهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۛ صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ
مَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۛ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تُصِيرُ الأُمُورُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ۗ وَالْبَكْرَاتِ الْمُبْتِينَۚ إِنَّا جَعَلْنَاهُ فَرُزَةً عَآرِيِّيَّةً
ۗ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَۚ وَإِنَّهُمْ فِي أُمِّ الْبَكْرَةِ لَدَيْنَا
ۗ أَفْتُرِضْ عَنْهُمْ مَا ذُكِرَ صَفَحًا
ۗ أَنْ سَكَنَتُوا فِي مُسْرَفَيْنِۚ وَكَرَّ أَرْسَالَاللهِ مِنْ بَيِّنٍ فِي
ۗ الْأَوَّلِينَۚ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَيْبٍ إِلَّا كَأَوَّلِيْهِ يُسْتَهْزَىٰ وَقَأَهْلِكُمْ أَسْتَهْزَىٰ مَنْ بَيْنَكُمْۚ وَلَمْ يَسْتَهْزَىٰ
ۗ وَلَوْ إِلَّا أَنْ هُمْ رَكَّزُواۚ وَإِلَّا أَنْ هُمْ مِنْ أَوَّلِيَاءٍ
ۗ خَلَقَهُمْ عِلَيْهِ الْعَلِيمُۚ إِلَّا ذَلِكَ جَعَلَ لَكُمْ مُّكَرَّرًا
ۗ مُّهَدِّدًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْحَكِيمَ فِيهِا سَبَلًا لَّعَلَّكُمْ تُهْتَدُونَ ۛ
وَالَّذِي نُزِّلَ مِن السَّمَاء مَآءً يَقُدِّرُهُ فَأَنْشَرَهُ بِبَلَدٍ مِّنَّا كَذَٰلِكَ خَرَّجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الأَزَّوَاجَ سَكَّلَهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ اللَّهِ الْأَنْعَامَ مَتَّىٰ لَتَسْتَفْنَى عَلَىٰ ظَهْرٍ إِن كَرَّكُمْ إِذَا أَسْتَوْسُرُونَهُمْ وَتَفْقُوْلُونَ مَسْجِنُونَ آذَٰلِي سَحْرُتْنا هَذَا وَمَسْتَنْفِكُونَ مَقْرِينَۛ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمَنْقَلِبُونَۛ وَجَعَلْنَاهُ رُكْبَةً عَبْدٗ إِنَّا إِلَى اللَّهِ إِنَّا لَإِلَيْهِ ۖ إِنَّا لَسُفْنَاءُ مَيْتُونَۛ أوَّمَّمْ أَنْتَ دَيْنِي مَا يَتَخَضَّبُ بَيْنَ مَا أَضَفَّسَكُ مِنَ الْبَيْنِينَۛ وَإِذَا أُبَيَّشَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَّبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجَهُهُ مَسْوُدًا وَهُوَ كَظِيرٗۜ أَوَّمَمْ يَدْعُو فِي الْجَلِيلِۛ وَهُوَ فِي الْجَلِيلِۛ وَهُوَ فِي الْجَلِيلِۛ وَجَعَلَ ضَرْبًا لِلْسَمِيعِۛ ۚ وَجَعَلْنَا الْمُلْتِكَةَ الْقُرْآنِۛ هُمْ عَدَدُ الرَّحْمَٰنِ إِنَّا أَشْهَدُ وَأَتْبَعْنَاهُمْ وَسَطَكْنُۛۚ شَهَدُتْنَهُ وَيَسْتَكِلُّونَۛ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبْدَنَّهُمۚ فَأَمَّاكَنَّ نَفْسَكُمُ لَعَلَّكُمْ لَيَخْرُجُونَۛۚ أَمَّ إِنَّكُمْ تُسْتَمِكُونَۛ ۚ قُلْ قَالَوُا إِنَّا وَجَدْنَا ابْنَاءً نَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ عَلَّمٍ بَشَرٍۚ
وقد أرسلنا من قبلك في قرية من تِنْزِيلٍ إلا أَنَّ الله يُمْرِكُهَا
إِنَّا وَجَدْنَاهَا إِبَاءً نَّا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آيَاتِهِمْ مُقْسِدُونَ
قَالَ أَوَلَوْ جَعَلْنَاهَا أَهْدَى مَمّا وَجَدْتُهَا نُشْرُعَلَيْهِ ء اِبْنُ أَبِي سَكَّٰرَ
قَالُوا إِنَّا إنَّا أُرِسِلْنِي بِكَ فَإِذْ أَقَالُوا إِبَراهِيمُ لَأَيْبُوهُ وَقَوْمَهُ
كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبَراهِيمُ لَأَيْبُوهُ وَقَوْمَهُ
إِنَّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا أَلْلَهَ إِلَّا أَلْلَهُ ذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِيْنِ
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ أَلْلَهُ الْمَلِيْكُوُسَ يُرِجِعُونَ
بَلْ مَنْ عَمِّرَ هُؤُلَاءِ وَإِبَاءٌ هُمْ هُمْ هُوَ لَحِيَّ جَآءَهُ هُوَ لَحِيَّ وَرَسُولُ مُبِينٍ
وَلَمْ يَجَآءَهُ هُوَ لَحِيَّ قَالُوا هَذَا آسِحُرُ وَإِبَاءٌ يَكُفُّرُونَ
وَقَالُوا لَوَلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهْمُّ
يَقِسُمُونَ رَحْمَتُ رَبِّهِمْ فَحُمْ ثُمَّ عِبَادَتُهُمْ مُعَبَّسُتُهُمْ فِي أَحْيَآتَهُ
وَالْذُّلِّيَةُ وَرَفُعُتُهُمْ عَزْيُهُمْ فَوَقَّ بِعْضٍ دِرِجَتِهِ لِيَتَخَذُّ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُحْرًا وَرَحْمَتُ رَبِّهِمْ خَيْرًا مَا يَجِمُّعُونَ
وَلَوَلَا أَنْ يَكُونَ الْانْسَانُ أَمَّةً وَحِدَةً لْأَجِدَّ لَهُمُ الْمُهْيَنُ بِالْرَّحْمَةِ
لَيَبِيوُهُمْ سُقُفًا مِّن فَصَّةٍ وَمَعَارِجٍ عَلَيْهَا يُظِهِّرُونَ
وَلَبِينَوْذَهِمْ أَصْبَحُوا وَسُرِّرُوا عَلَيْهَا يَتَكَفَّوْنَ ۗ وَرُحُّولُ أَوْلَٰٰئِكَ
۳۶ سَكَّ أَنَّهُ لَمَّا مَنَعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عَنْ ذَٰلِكَ الْمَيْتَى
۳۷ لِلْمُتَّقِينَۚ وَمَنْ يَعْشَ عِنْ ذَٰلِكَ الرَّحْمَنِ نُقِيَّضُ لَهُ شَيْئًا
۳۸ فِهْلَةٌ قَرَىٰٓ ۗ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنْ الْأُسْبُلِ وَيَحْسِبُونَ
۳۹ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَۚ حَتَّى إِذَا جَآءَهُمْ قَالُوا يَا بَنِي بَتَٰنٍ وَبَنِي ذَيَادٍ
۴۰ بَعْدَ الْمُشْرِقِيِّينَ فِي نَصْرِ الْقَرِينِۚ وَلَنَ يَنفَعَهُمْ أَلِيُّوَرَ
۴۱ إِذْ أَلْتَمَّ أَنَّكُنَّ فِي الْعِدَاٰبِ مُسَتَّرَكُونَۚ أَقُلْتُ أَسْمَعُ
۴۲ الْقُرْآنَ أَوْ تَهْدِى الْعَرْضِۚ وُمَنْ كَانَ فِي صَلَالِلْمُتَّقِينِۖ فَإِنَّمَا
۴۳ يَذْهَبُ يَكَ بَإِنَا مُتُونَ مُّشَقِّيِّمُوْرَۚ أَوْ رُءِينَكُمْ أَلِيُّوَرَۚ
۴۴ وَعَنْهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقَاتِدُۚ فَأُسْتَمِسَكَ بَعْدِ أَوْلَٰٰئِكَ إِلَيْكَ أَنَّكَ عِنْ فَرْطٍ مُّسْتَقِيرٍۚ وَإِنَّهُ لَذُكْرَ أَلِيُّوَرَۚ وَلَقَدْ أَوْلُكُهُ
۴۵ وَسُوْفَ تُسْتَقْنُ وَسَلِّمْ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
۴۶ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِلَى الْجَهَّاٰلِينَۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
۴۷ مُوسَى رَtaيْبًا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِيهِۚ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ
۴۸ إِلَيْكَ بَيْتِكَۖ فَلَمَّا جَآءَهُ رَبُّهُ بَيْتُهُ مَآ أَيْضَحَكَ بِهَّ ۖ
وَمَا نُودِيَهُمْ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هُمْ أُسْأَبِرُونَ أَحِبَّتَاهُمْ أُحِبَّتَاهُمْ بِالْعَدَّةِ لَعَلَّهُمْ يُرِجِعونَ وَقَالُواْ أَيَّا ءَايَةُ الْسَاجِرِينَ لَنَا رَبّنَا يَمْعَهْ وَعَهْدُكَ إِنّا لَمَهْتَدُونَ فَلَمَّا أُصِفُّنَا عَنْهُمْ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يُنِسِّكُونَ وَنَادَى فَرَغْوَفُونَ فِي قُوَّمِهِمْ قَالَ يَقِوْرُواَ أَلِيّنَ لَعَلَّهُ مُضْرِرًا وَهَذَا الأَنْهَرُ لَجِيرًا مِنْ تَحْتِي أَفْلَأِ بِصُرُورٍ أَمْ أُتَأْخِيرُ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مُهْيِنُ وَلَا يَكْدِرُونَ فَلَوْلَا أَلْقِ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٍ مِنْ ذَهُبٍ أَوْ جَاهِلُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ مُقْتَرِينُ فَأَمْسَيْنَ حَفُوهُ فَأَمَّا عَطَاهُ فَإِنَّهُ مَكَانُ أوَّلِمَاتِهِ فَأَمْسَيْنَ أَمْحِي بَيْنَ مِنْهُمْ الْأَخْرَى فَأَمْسَيْنَ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَالًا لِلَّذِينَ أُولِي الْأَوْلَايَةَ إِذَا قُمُّوكُ مِنَّا بِصُدُورِكُمْ وَقَالُواَ أَلِيّاً أَلِيّاً أَسْتَخْفَنُوهُ هُوَ مُضْرِرٌ لَكُمْ إِلَّا الأَجْمَعُ أَمَّا مِثَالُكُمُ الَّذِينَ أُثْبِتَ مِنْهُمُ الْأَرْضُ وَبَلْ اسْتَقْرَأُوهُ وَأَخَذُوهُ فِي الْأَرْضِ لَجَعَلْنَاهُ وَأَحْيَاهُ مِنْ قَرَاءَتِكَ فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ
سورة البقرة

وإذن لعلكم للساعة فلا تتمتنّون بها وإن يبيعون هذة أ곳ب مستقيم ولا يصدونكم الشيطان إلا أنكم عدد مبدين ولما جاء عيسى بالبيت قال قد جاءتك بأحكمم وله أجابه عيسى بالبيت قال قد جاءتكم بأحكمم ولا ملكين لركب بعض المدن الذين خالفوا فيه فأتبعوا الله وأطيعون إن الله هو الرب الديم وربيكم فأعودوه هذا أسرام مستقيم فأخلف الأحزاب من بينهم قول للذي ظلموا من عداب يوم القيوم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بصغته وهم لا يشعرون بالأمسية يعمد للاخوار عليه كاليوم ولا أ курсون الذين ءامنوا فينا وسوا مسلمين أدخلوا الجنة أشرب وأرزو جكم تجدون يطاف عليهم يصححون من ذهب وأوبرا وفيها مانشطته به أنفس وتلذ الأعيان وأنشر فيها خلل يوم وتنزل الجنة التي أرثموها بما كنتم تعملون لكور فيها فلكه كثيرة منها تأتكم.
سورة الزخرف

الحَيْضُ الْمَانِسِ الْعَشِيرُونَ

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلَدُونَ ۙ لَا يُفْتَرَ عَنْهُمْ وَهُمْ
فيه مُبِلْسُونَ وَمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَهْلُ الْظَّلِيمِينَ
وَنَادُوا أَنْ يَنقِشُوْا لِيُفْقِحُ عَلَيْنَا رَبَّنَا كَلِّ إِنْذَكَرَ مَلِكَٰنَا
ۗ لَقَدْ جَنَّكُنَّ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكَثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ۙ أَمَّا إِيِّرْمُوا أَمْرًا
ۗ إِنَّا مُرْتَمُونَ أَمَّا حُسِبَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سَيِّرُهُ وَيُجَوَّهُهُ بِأَمْرِيْنِ
ۗ قُلْ إِنَّا كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدَ أَنَا أَوُّلُ
ۗ الْعَبْدِينَۖ سُبْحَانَ رَبِّ الْسَمَّوَاتِ وَالأَرْضِ رَبِّ العَرْشِ
ۗ عَمَّا يَصِفُونَۖ فَدَرَءُوهُمْ وَبِلَعُوا أَحْيَىٰ بَيْنَ يَدْوَىٰ مَهْمُ
ۗ الَّذِي يُوَعَّدُونَۖ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الْأَرْضِ
ۗ إِلَّهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُۖ وَبَارُكَ الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمَوَاتِ
ۗ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعَنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَآتَيْنِيهِ تَرِجُعُونَ
ۗ وَلَا يَتَّبَعُ بْنَيْنِ أَلْيَمَكِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ السَّفَعَةِ إِلَّا
ۗ مِنْ شِهَدِ يَلِّيَنِ وَهُمْ يَعْلَمُونَۖ وَلَٰيْنَ سَأُلُّهُمْ مِنْ حَلَفَهُمْ
ۗ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَيُّهَا الْيَوْمُ نَفُورُونَۖ وَقَيِّمِهِۖ إِنَّبَ اَرْبَ اَرْبَ اَرْبَ اَرْبَ اَرْبَ بَلْ هُنَأْلاَ قُوُۡرُۗ لَا يَوْمُونَۖ فَآفِقُ أَصِفِّحُ عَنْهُمْ وَقَلْ سَلَّمِبُ يَغُمْوُونَ ۖ
سورة الدخان

سجد لله الرحمن الرحيم

۱. وَالْحَكِيمُ الْمُبِينِ ۲. إِنَّا نُرْسِلُهُ فِي لِيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ
۳. فَهُمْ يَقْرَرُونَ سَعْيًا مُّجِيبًا ۴. أَمَّنَ ۵. أَنْ عَنِّدَهُ إِنَّا مُرْسَلُونَ
۶. رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
۷. إِنَّكَ بَشِيرُ مُوعَدُونَ ۸. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْإِلهُ الْحَيُّ الْجَلِّ
۹. وَلَنَصْبُرَ عَلَيْهِمْ أَوْلِيَاءٌ ۱۰. بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَفُونَ
۱۱. فَأَرْتَقَبَ يُوقِّعُ تَأْيِيدُهُ إِلَى السَّمَاءِ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۱۲. يَغْشَى الْجَاهِلِينَ
۱۳. هَذَا عَدَابُ الْيَلِيمِ ۱۴. يُبْشِرُ عَنْهُ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۱۵. نَفَسُ
۱۶. لُوَأٌ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَاذَرُونَ ۱۷. إِنَّا كَفَرْنَا بِعَذَابٍ قَبِيلًا
۱۸. إِنَّكُمْ عَادِيُونَ ۱۹. يُومَ يُطْلِبُ الْجَهَاثَةُ الْكَبِيرَةُ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ
۲۰. وَلَفَدَ فَتَنَّا فِي نَفْسِهِمْ فَوْقَمُ فَرَ غَوْيًا وَجَاءَهُ هُمْ رَسُولُ كَرِيمٍ
۲۱. أَنَّ أَدْوَى إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنَّ لَهُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
ورأى أمرٌ باللهٔ إِنّ الْمُجْرِمُونَ
يُذْهِبُونَ وَرَأَيْتُكُمْ آنَ تَجْمَعُونَ
قُلُوْبَاتِهِمْ أَنَّ هَؤُلَاءُ قُوَّةٌ مُّجِرِّمُونٌ
فَأَسْرَى إِبَادَى بِسَمٍّ أَنتَ إِنْ شَخَصُتْ
مُّبِيعونَ وَأَتَرَكَ الْبَحْرُ هُوَ إِنَّهُ مُعْرِقُونَ
تَرَكْنَا مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
كَذَٰلِكَ وَأُوْزَعُنَا بَعْقَاءً أَخِيَّنَ آفِهَاءٍ
فَكَنُوْا عَلِيْهِمَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمَا مَنْظُورٌ
وَلَقَدْ نَجِيَّا بِإِسْرَآءِيْلِ مِن الْعَذَابِ الْمُهِينِ
مِنْ قَرَعَةِ إِنَّهُ رَزَقُوهُمُ الْجَهَّازَةَ
وَلَقَدْ أَخْرَجُوهُمُ عَلَى عَمَلِهِ عَلَى
الْعَلَائِمِ وَوَعَاتِبَهُمْ مِنَ النَّكَبَ تَمَيَّزُهُ بِنَفْسِهِ
إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ إِلَّا مَوْعِينَا أَوْ لَمۡ نَعْمِنَ
بِمُشَرِّبِينَ فَأُولَٰئِكَ يَئِبَاءٌ إِنَّهُ كَسَّارُ مَدَّةٍ
يَعْمَرُوهُمْ وَلَا أَلَذُّوْلِدُونَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواُ
مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَفْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا عِينٌ
مَا خَلَفْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقُومُونَ
سورة التوبة

الجزء الثاني والعشرون

إِنِّي أَوْقَسْتُ مَيْقَانًا مِّنْ أَجْمَاعِهِمْ ۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤ
سُورَةُ الجاثية

الجزء المآس والعذابون

هـ-

۱٥۸-۱۵۹

۱۵۸-۱۵۹

۱۶۰-۱۶۱

۱۶۲-۱۶۳

۱۶۴-۱۶۵

۱۶۶-۱۶۷

۱۶۸-۱۶۹

۱۷۰-۱۷۱

۱۷۲-۱۷۳

۱۷۴-۱۷۵

۱۷۶-۱۷۷

۱۷۸-۱۷۹

۱۸۰-۱۸۱

۱۸۲-۱۸۳

۱۸۴-۱۸۵

۱۸۶-۱۸۷

۱۸۸-۱۸۹

۱۹۰-۱۹۱

۱۹۲-۱۹۳

۱۹۴-۱۹۵

۱۹۶-۱۹۷

۱۹۸-۱۹۹

۲۰۰-۲۰۱

۲۰۲-۲۰۳

۲۰۴-۲۰۵

۲۰۶-۲۰۷

۲۰۸-۲۰۹

۲۱۰-۲۱۱

۲۱۲-۲۱۳

۲۱۴-۲۱۵

۲۱۶-۲۱۷

۲۱۸-۲۱۹

۲۲۰-۲۲۱

۲۲۲-۲۲۳

۲۲۴-۲۲۵

۲۲۶-۲۲۷

۲۲۸-۲۲۹

۲۳۰-۲۳۱

۲۳۲-۲۳۳

۲۳۴-۲۳۵

۲۳۶-۲۳۷

۲۳۸-۲۳۹

۲۴۰-۲۴۱

۲۴۲-۲۴۳

۲۴۴-۲۴۵

۲۴۶-۲۴۷

۲۴۸-۲۴۹

۲۵۰-۲۵۱

۲۵۲-۲۵۳

۲۵۴-۲۵۵

۲۵۶-۲۵۷

۲۵۸-۲۵۹

۲۶۰-۲۶۱

۲۶۲-۲۶۳

۲۶۴-۲۶۵

۲۶۶-۲۶۷

۲۶۸-۲۶۹

۲۷۰-۲۷۱

۲۷۲-۲۷۳

۲۷۴-۲۷۵

۲۷۶-۲۷۷

۲۷۸-۲۷۹

۲۸۰-۲۸۱

۲۸۲-۲۸۳

۲۸۴-۲۸۵

۲۸۶-۲۸۷

۲۸۸-۲۸۹

۲۹۰-۲۹۱

۲۹۲-۲۹۳

۲۹۴-۲۹۵

۲۹۶-۲۹۷

۲۹۸-۲۹۹

۳۰۰-۳۰۱

۳۰۲-۳۰۳

۳۰۴-۳۰۵

۳۰۶-۳۰۷

۳۰۸-۳۰۹

۳۱۰-۳۱۱

۳۱۲-۳۱۳

۳۱۴-۳۱۵

۳۱۶-۳۱۷

۳۱۸-۳۱۹

۳۲۰-۳۲۱

۳۲۲-۳۲۳

۳۲۴-۳۲۵

۳۲۶-۳۲۷

۳۲۸-۳۲۹

۳۳۰-۳۳۱

۳۳۲-۳۳۳

۳۳۴-۳۳۵

۳۳۶-۳۳۷

۳۳۸-۳۳۹

۳۴۰-۳۴۱

۳۴۲-۳۴۳

۳۴۴-۳۴۵

۳۴۶-۳۴۷

۳۴۸-۳۴۹

۳۵۰-۳۵۱

۳۵۲-۳۵۳

۳۵۴-۳۵۵

۳۵۶-۳۵۷

۳۵۸-۳۵۹

۳۶۰-۳۶۱

۳۶۲-۳۶۳

۳۶۴-۳۶۵

۳۶۶-۳۶۷

۳۶۸-۳۶۹

۳۷۰-۳۷۱

۳۷۲-۳۷۳

۳۷۴-۳۷۵

۳۷۶-۳۷۷

۳۷۸-۳۷۹

۳۸۰-۳۸۱

۳۸۲-۳۸۳

۳۸۴-۳۸۵

۳۸۶-۳۸۷

۳۸۸-۳۸۹

۳۹۰-۳۹۱

۳۹۲-۳۹۳

۳۹۴-۳۹۵

۳۹۶-۳۹۷

۳۹۸-۳۹۹
قل لِلَّذِينَ أَخَذْنَا عَطْرًا وَلِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَامَ اللَّهِ لَيْجَزَىٰ قَوْمَكُمْ وَالَّذِينَ لَئِنْ أَعْمَلُوا صَالِحًا فَلَنَّعْفُوهَا وَمِنْ أَسَاءٍ فَعَلُوهَا لَمْ يُرْجِعَنَّهَا ۖ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَلَمْ يُكْفِكُهُمَا وَلَمْ يَكُونَا أَطْلَبَتْ وَقَضَّلُوهُمَّ عَلَى الْأَلْبَابِ ۖ وَأَنْتُمْ تُبْتَيْنُونَ ۗ فَمَا أَخْتَلِفْتُمْ إِلَّا مَنْ بَعْدُ مَا جَاءَهُمْ هُوَ الْعَلَمُ رَبُّكَ فَإِنْ تَرْبَىٰ يُقَضَّى بِنَفْسِهِمْ أَلْقَيْهَا فِي مَا صَلَحَهُمْ فِيهِ يُخْتَلِفُونَ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريعةٍ مِنَ الْأَمْرِ ۖ فَأَطْلَبُوا عَذَابَ الَّذِينَ أَخَذُوهُمْ ۖ إِنْ هُمْ لَيَعْقَبُونَ ۔ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لَا يُعَاوِنُونَ ۖ إِنْ لَمْ يَعْقِبُنَّهُمْ ۖ لَيَعْقِبُونَهُمْ أَهْوَآءَ الَّذِينَ يَعْقِبُونَهُمْ نَفْسَهُمْ وَلِلَّهِ وَلِلَّدَّيْنِ ۖ هَذَا بِصَبِيرٍ لِلْمُتَّقِينَ ۖ وَهَذِهِ وَرْحَمَةٌ لِّقَوْمِ يَوْمِ ۖ أُمِّيَّسَ الَّذِينَ أَجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ ۖ أَنْ يَجِلَّ الْأَعْمَالَ كَذَٰلِكَ الْأَعْمَالُ ۖ وَأُمِّيَّسَ ۖ وَعَمِّيَّسَ وَمَهَّدَادَ وَمُهِّسَ وَكَانَ هُمْ يَكْبُرُونَ ۖ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِالْحَقِّ ۖ وَلَتَجْرَى حَكْمُۖ وَمَا كَسَبَّتُ وَهُمْ لَيْيَظُمُونَ ۖ
قُلِِّ اللَّهُ يُحْيِي حَيَاةً جَدِيدَةً وَيُحْيِي مَّا قَبْلَهُ فَلَا تَأْسِفُ الْمَضْطَرُورُونَ وَلَا تَجِدُوا مَن عَدُّهُمْ أَعْمَلًا أَنَّهُمْ فِي الْأَخِيَاءِ ۚ وَقَالُوا أَمَّا الَّذِينَ ابْتَغُوا الْغَزْيَ فَأُلْهِمْ وَيَجْعَلُ عِنْدَ اللَّهِ سَمَّىٰهُمُ الْعَفْوَ وَالْغُفُورَ وَالْغَيْرِ ۙ وَإِلَّا الَّذِينَ مَاتَ فِيهِمْ مَا أَذَّنُواٰ إِلَى الْمَيْمَانِ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَّةِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ حُبَّسٌ ۚ وَقَالُوا إِنَّهُمْ كَانُوا يُهَدُونَ ۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُهْدِي مَن يُهْدِي وَلَا يُهْدِي مَن يَهْدِيهِ ۚ وَإِلَّا الَّذِينَ كَفَّارٌ ۖ وَقَالُوا أَمَّا الَّذِينَ كَفَّارُونَ فَعَدَّلُوا الْعَلَيْهِمْ ۖ وَكَذَٰلِكَ كُنَّا نُضِيِّقُ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ وَقَالُوا أَيُّ هَٰذَا عَلَيْنَا ۖ فَهَلَّ رَأَيْتُمْ أَنَّا مَعَ نُبِيٍّ مُّهَيِّنٍ ۚ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَّارُونَ فَلَوْ نَجَّاهُمْ مِنْ نَارٍ ۖ وَلَوْ كُلَّمْنَاهُمْ ۖ وَلَوْ أَلْقَانَا عَلَيْهِمْ ۔ وَقَالُوا إِنَّا مَنِيرٌ ۖ وَقَالُوا أَيُّ هَٰذَا عَلَيْنَا ۖ فَهَلَّ رَأَيْتُمْ أَنَّا مَعَ نُبِيٍّ مُّهَيِّنٍ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَّارُونَ فَلَوْ نَجَّاهُمْ مِنْ نَارٍ ۖ وَلَوْ كُلَّمْنَاهُمْ ۖ وَلَوْ أَلْقَانَا عَلَيْهِمْ ۖ وَقَالُوا إِنَّا مَنِيرٌ
سُورَةُ الْأَحْقَافِ

50. يَسْمَعُ اللَّهُ الأَحْكَامَ الْحَقِيَّةَ
51. حَكَمٌ ۛ تَنزِيلُ الْكِتَابِ ۛ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۚ مَاخْلُوقًا
52. السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِحَكِيمٍ وَأَجْلٍ مُّسْمَىٰ وَلَيْنَ
53. كُفُّوا أَعْمَا ۛ أُذِنُوا مَعْرِضِيْنَ ۛ قُلْ أَرَءَيْتُ مَاذَا مَاتَدْعُوهُ مِنْ
54. دُونِ اللَّهِ أَرَأَيْنَى مَاذَا حَقَّقُوا مِنْ الأَرْضِ أَرَأَيْنَى أَلْهُمُ شَرَكَ ۛ فِي
55. السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَكُونُ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَتَرَى مِنْ عِلْمٍ إِنْ كَانَ
56. صَلِيدُ قَبْلَهُ ۛ وَمِنْ أَصْلٍ مِّمَّا يَذْهَبُونَ مِنْ دُوُّ ۛ أَلْلَهِ مِنْ
57. لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَّا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ۛ وَهُوَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَعْلُوفٌ

الجزء السادس والعشرون
وإذا أحسنت الناس كناَوْلهم أعداء وأكَوْلوب لِإِبْتِضاعْهُمْ كَيْفِهِنَّ ۚ أَوَلَىٰ
ِّيُتَّلِى عَلَيْهِمْ إِنَّمَا يُظْنُونَ أَنْ هَذَا عَلَيْهِمْ مَعَيْنٌ حَكْمًا فَأَفْرَدْنَهُ مَائَةٌ
ِّيُحمِرُهُمْ ۚ أَمْ يَقُولُونَ أَفْرَدْنَهُ مَائَاتٌ إِنِّي أَفْرَدْتُهُ مَائَاتٌ فَلاَ تَمِيِّزْنَ
ِّيُ لِي مِنْ أَلْلَهِ سَيِّئًا هَوَّا أَعْلَمُ مَا تَفْصِّلُونَ فِيهِ فَكُنْ بِشَهِيدٍ أَبْيَنِ
ِّيْبِينُكُمْ وَهُوُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۚ قُلْ مَا حَسْكُتْ بِدَعَامَتِكُمْ الرُّسُلُ
ِّيَاً وَما أَدْرِي ما يَفْعَلُُ بِي وَلَا يَكُونُ إِنْ آتَيْنَاهُ إِلَّا مَآوْهَيْنِ إِلَى وَمَآ أَتَى
ِّيَآ إِلَّا ذِي الْقُرْآنِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَيْكُمْ مَهْدٌ إِنِّي إِسْرَئِيلِ 
ِّيْاً مَّائِئَتِيْنِ وَقَالَ الَّذِينَ سَكَفُوْ
ِّيْنَ لِلَّذِينَ أَمَّنَوْا لَوْ كَانَ حِيْرًا مَا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ وَإِنَّ لَوْ هَايْتُوْلَايْهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَّلَمَاءِ وَقَالَ الَّذِينَ سَكَفُوْ
ِّيْنَ لِلَّذِينَ أَمَّنَوْا لَوْ كَانَ حِيْرًا مَا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ وَإِنَّ لَوْ هَايْتُوْلَايْهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَّلَمَاءِ
سورَةُ الْبَصَرَةِ
الجَزِئُ الْسَادِسُ وَالْعِشْرُونُ

وَوَصِينَا الْإِسْرَائِيْلِiac-
يَا بْنَيَّ إِخْسَانًا حَمْلَتَهُ أُمُّكَ كَرَاهَةً وَضَعْتُهُ
كَرَاهَةً وَحَمْلَهُ وَفَصِّلْتُهُ تَلْتَوْنَ شَهْرًا أَحَدًا إِذَا بَلَغَ أَشَدًا وَبَلَغَ أَرْبَعَينَ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوَّلَ عِنْيَ أَنْ أَشْكَرُ عَمَّاكَ أَنْ أَنْعَمَتْ
عَلَى وَعْلِيٍّ وَلَدِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا فَصَلَحَ لِي فِي ذَرِّيَّيْنِ
إِذِّنِ بَلَّيْنَ إِلَيْكَ وَإِلَى مَنْ أَمَرْتَنَا أُولِي الْأَلْبَابِ
أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ تَسْقَبُ
عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَعَمَلٍ فَأَوْرَجُوا عَنْ سَيِّاءِهِمْ فِي أَصْحَابِ
الْجَنَّةِ وَعَدَ الْيَسِيرُ الَّذِي سَكَّ أَوْلَوْعَدُونَ وَالْيَدِ الَّذِي قَالَ
لَوْلَا يَدَلِّي أَفْلَكْنِي أَتَعْدَيْنِي أَنْ أَخْرِجَ وَقَدْ خَلَتْ لَيْلَةٌ مِّن
فَتْرَةٌ وَهُمْ يَسْتَغْيِثُونَ اللَّهَ وَيَتَكُونُ مِنَ الْمُتَّقِينِ وَعَدَ اللَّهُ أَنَّهُمْ فِي عَلَيْهِمْ يَبْقَاءُ
مرَآةً بَالْفُرُوجِ وَآخِرًا بَيْنَ الْأَوْلِينَ أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيهِمْ أَفْلَكُ
فِي أَمْيَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ فَتْرَتِهِمْ مِنْ أَمْيَامِ الْجَنَّةِ وَالْإِنسِ أَلْيَمَةً كَأَنْ هُمْ أَحْسَنُ
وَلَكِنْ دَرَجَتُ مَعَمَلٌ أَوْلِي الْوَقْتِ أَوْلِي الْوَقْتِ أَوْلِي الْوَقْتِ وَهُمْ لَا يَطْفَأُونَ
وَيَوْمَ يَعْرِضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَّبُوا نَظَامًا وَيَلَوَّنَ عَيْنَانَ عَذَابٍ أَلْهَوٍ بِمَا كَتَبْنِي
تَسْتَكِبُونَ فِي الأَرْضِ يَعْتِرَ أَلْحَقًا وَيَكُونَ تَقْسِيمٌ فَارْكَانِيّ
وَأَذَّرْ أَخَاهَا عَادٍ إِذَٰذَ تَقُولُوا بِالْحَقِيقَةِ وَقَدْ خَلَتْ الرُّدُّ من بُيُوتٍ يَدُنِيهِ وَمَن حَلِفَهُ أَلَّا تَقُولُوا إِلَّا اللَّهُ إِنِّي أَخَاهُ عَلَيْكُمْ عِدَّةً يَوْمَ عَظِيمٍ قَالْوَا أَجِدْتُمْ تَأْفِيكَا عَن الْهَيْثَا فَأَيْتَا يَمِّعَكُونَ إِن كُنتُمْ مِن الصَّدِيقِينَ قَالَ إِنَّا أَعَلَمُ عَن اللَّهِ وَلَيْبَعْكُمْ مَا نُسِلِّتُ لَهُ وَلَيْنَ أَرْكُونَا جَهَّلُونَ رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقِيلًا أَوْ دُبَتْهُمْ قَالُوا أَهْدَا عَارِضُ مُمْطَرَّنَّا فِي هَوْمٍ أَعْجَلُشُوهُ إِنَّ بِهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ تَدْخُرُ حَكْلَ شَيْءِي أَمْرُهُ مَأْسِي وَأَدْخَلَهُمْ فِي عَذَابٍ أَلِيمٍ ١٠١ وَلَقَدْ مَكْنُونُ فِي هِيَمَا إِن مَكْتَبُ فِي هِيَمَاءٍ وَجَعَلْنَاهُمْ سَمَاعًا وَبصَرًا وَأَخْيَةً فَلَمْ يَأْتِيَهُمْ سُوَءُ مُسْتَمِعُونَ وَلَا بَصُرُّ وَلَا أَفْيَدُهُمْ مِن شِئٍّ إِذَا كُنَّا مُنْتَحِدُونَ ١٠٢ وَلَقَدْ أَهْلَشْنَا مَاحْوُلَكُم مِنَ الْقُرْءَانِ وَصَرَفْنَا أَلَّاتِ لِعَلَهُمْ يُقَدُّحُونَ ١٠٣ فَلَوْلَا نَصِرَهُمُ الَّذِينَ أَلْهَتْ أَنْتُهُمْدُومن دُونِ اللَّهِ قَرْنَا أَلَيْهِمْ إِلَهَةً ١٠٤ بَلْ صَلُوْا عَلَٰهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانَ أَتْبَعْنَـٰهُ وَې
وإذ صرفاٌ إليك نفراً إجحٍ يسُمَّعونْ القرآنَ فلمَّا حضرتهم قالوا أصنِموا فلما فضِيُّ رأوا إلى قوَّةٍ منهم منذرٌ. قالوا أيقونا إنا سَمِعناها سكتاً أنزل من بعِد مَوْسِئٍ مُمصِىَّةٍ لمَّا تين يدُيه بَيْنَ يدي إلى الأحق وَإلى طريقٍ مُستقِيمٍ ينقومنا أجلُ به إِنّهُ يُرِيدُ النَّارَ وَمَن لَن يَجِبُ دَعَي هَلِيش يُمَعِّجزٌ في الأرض وَلَبِّسْهُ مُلْجِمٌ في صَلَلِين مُعَلِّمٌ أَوْلِياءُ وَلَبِّسْهُ مُلْجِمٌ. إنَّهُ على كل شيء قدير. وأوحٍ يُعْرِضُ النَّارَ قَد مَا كَفَرُوا فَأَلِئْ بَيَّةً هَلِيش هَكذا ألحِنَ فَأَلِئْ بَيَّةً وَأَلِئْ بَيَّةً قَد مَا كَفَرُوا. فآَلِئْ بَيَّةً لَهُمْ كَهْفٌ خِفْقٌ يرْوَونَ مَا بوُعْدُونَ أَوْ يُبْنِيُّونَ إِلَّا سَاعةً مِن نَهَارٍ فَهِلْ يُهِلكُ إِلَّا الَّذِيْ أَفْقَهُهُ
الذين كنوا مصداً وصدقوا وعن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين
أظهروا علماً الصلاحيت واصدروا من آدم ممديداً، وهو أحق من
ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالله، ذلك يأهل الدين كفر
أتبغوا اللطلب وأن الدين، أتمنوا أتتبعوا الحق من ربهم، رضب
الله للناس أمثالهم، إذا القائلون الذين كفر وأفضلوا الرقاب حتى
إذا أخضموا فشدوا وأوقات فإنما مستا بعد، وما أخذ من أرض
أورائه دالك ووافق الله لنصير منهم ولكن ليتعاون بعضهم
بعض، والذين فتولوا في سبيل الله فإن يضل أعملهم، سيهددهم
ويصلح بالله، ويحبسهم لمجنة عرفة لله، يتأبهون الذين
إمتنوا ومن تصرروا والله يصرك، وينبت أقدامك، والذين كنروا
فتума لهوم وأضل أعمالهم، وذلك بأنهم كفر، هو أهل الله
فأخطأ أعمالهم، أفئر يسيروا في الأرض فينظر وأي فكان
عذفة الذين من فتىهم دمر الله عليهم، وله كفر، فأصبتهم
هذا يأهل الدين لما امتصوا فأنه كفر، وأمالي لهم.
إنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ أُمِنَّوُا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّةً تَجْرِي مَنْ طَرَاهَا الأنَّهَرُ وَلَّذِينَ كَفَّارَوْا يَمْسَعُونَ وَيَكُونُ كَمَا كَانَ كُلُّ الْأَنْعَمُ وَالْبَارِيُّ عَلَيْهِمُ الْهُžُّ وَهُمْ مِنْ قَوْمٍ يَحْيُونَ هُمُّ أَصِدَاقُهُمُّ قَرْنِيَّةً ۖ آُلِيَّةٌ أُخْرِجُوهَا أَهْلُ الْكُفَاّرُ فَلَا تَأْصِرْ عَلَيْهِمْ أَقَمْ كَأَلْبَسَهُمْ أَنْ يُحْمَى نَحْبَةً مِّنْ رَبِّهِمَا زَيْنٌ لَّهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ وَأَتْبَعُوا أَهْوَآءَهُمُّ مَّثَلَ الْبَيْتِ الَّذِيٍّ وَعْدُ أَلْمَتَّعُونَ فِيهِ أَنْهَرٍ مَّا عَبْرَهُ اسْتَنْهَرُونَ وَأَنْهَرٍ مَّا لَبِنُونَ أَنْهَرٍ لِّيُرِيبَ طَعْمَهُ وَأَنْهَرٍ مُّحِيِّي لِلْشَّهْرِينَ وَأَنْهَرٍ عَسْلٌ مَّسِيقٌ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَمْرِتٍ وَمُعَفَّرَةٌ مِّنْ زَيْنِهِمْ كَأَنْ هُوَ خَلِيقُهُمْ فِي الْقَرْنِيَّةَ مَّا خَيْرَ مَا فَقْطُ مَعْمَامٌ هُمْ وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا حَرَجَهُمْ عَنْكَ فَأَلْتَصَدَّرُوْنَهُمْ أُولُو الْأَلْيَانِ مَا أَلْقَافُ إِلَّا أَرْضَكَ أَلْيَانُهُمْ طَعَّ عَلَى اللَّهِ مَا كُلُّهُ وَأَتْبَعُوا أَهْوَآهُ هُمْ وَالَّذِينَ أَهْدَدُوا رَادُّهُمْ هُدًى وَأَتْسَهُوْنُهُمْ فَهَلْ يُنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيهِمْ بِغَيْبَةٍ فَقَدْ جَاءَ أُشْرَاطُهُمْ فَأَلْهَٰمُهُمْ إِذَا أَجَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ فَأَعْلَمُ أَنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَعْفِرُ لِذَٰلِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثَبَتْ آمرَكُ وَمَنْ تَكُ ذَٰلِكَ
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ اِلَّا نُرِيَّكُمْ سُوُّهُ وَأَنْزِلْتِ سُوُّهُ مُحَكَّمَةً وَذِكْرًا فِي هَذِهِ الْقُوُّۤنَاتُ رَأِيْتُ الَّذِينَ فِي قَلْبِهِمْ مَرْضٌ ۖ يَنْظُرُونَ إِلَيْتَكَ نَظْرًا مَّعْشِيٍّ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَاتٍ فَأُولَآ لَهُمُ الْجَهَّاَلُ طَاعَةً وَقُولُ مَعْرُوفٍ فَإِذَا أُعِيْزَ أَمْرُكَ فَوَصَّدُوهَا لَسُكَانَ حَيْرًا لَهُمُ ۖ فَهَلَّ عَسَى مَنْ تُقَيِّدُواْ فِي الْأَرْضِ وَيُقْطَعُواْ أَرْجَاهُ مَكْمِرُ ۖ أَيْ لِأَلْدِينَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ ۖ أَلَّا تَأْسَمَّهُمْ وَأَعْمَنَّ أَبْصَرَهُمْ أَلَّا يَتَبَيَّنُوْنَ الْقُرْآنَ ۖ أَمَّا عَلَى قَلْوَةِ أَقَاطُّ لَهَا ۖ إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّواْ عَلَى أَدْبَرِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبْيَيْنَتْهُ لَهُمُ الْهُدَاى أَبَسُطَ هُدُوُّهُمْ سُؤُلَ لَهُمْ وَأَقِلَّ لَهُمْ ۖ ذَلِكَ بَيْنَاهُمْ قَالُواْ لَلَّذِينَ سَطَعُوْنَ بِالْأَلْدِينِ سُكَرَّهُمْ مَانِزِرُ اللَّهُ ۖ فَسُطِيعُوْنَ مِنْ بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَأَرَهُمْ ۖ فَإِذَا تَفْتَهُمُ الْأَمْرُ تُضْرِبُوْنَ وَجُوُهُمْ وَأَدْبَرُوْنَ ۖ ذَلِكَ بَيْنَاهُمْ أَنْ تُصْبِحُوْنَ مَا أَسْحَطُ اللَّهُ وَسُكَرَ لَهُمْ وَقُسُّوْنَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۖ أَرْحَابِ الَّذِينَ فِي قَلْوِيْهِمْ مَرْضٌ أَنْ لَنْ يَحْجِرُ اللَّهُ أَصْغَرَ هُمْ ۖ
ولو نشاء أن أرينكمهم فغزيفتهم ليس لهم ولا يغزيفهم في
لهي القول والله يعلم أعمالكم ولست بكم عينً كمحتوي
المجهدين منكم والصبرين وبناو أحبكم فإن الذين
كفروا وصدوا وعن سبيل الله وتساقوا الرسول من بعد
ماتين لهم لهداي إن يضرو أن يضروا الله شيطان وسياحتهم
وإياها الذين أسمعوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
ولا يكفرروا أو عملكم وإن الذين كفروا وصدوا وعن سبيل
الله نصر مائين وهم صفار فإن يغفر الله لهم فلأنهم
وتدعو إلى السلف وأنصم اللعون والله معكر ولن يبتكر
أعمالكم وإنما الحياة الدنيا للعب ولله وفإن تؤمنوا وتنصو
يَوْمَ يُجْوَرُ الْحَكِيرُ وَلا يَسْتَلِكُوا أَمْوَالَكُمْ
فَيْحِيْكُمْ بِحَلَاوٍ وَيَخْيَنُ أَضْعَافَهُمْ هَذَا هَلَوْلَاء
نَدْعُونَ لِتَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَمِنْكُمْ مِنْ بِحَلَوٍ وَمِنْ بِحَلَوٍ
فَإِنَّما يَبْلِحُونَ عَنْ نَفْسِهِمْ وَلِلَّهِ الْغَفَٰرُ وَأَنْسُمُ الْفَقْرَةَ فَإِن
تَسَلَّوْا بِيَسْتَبِيدُ قُوَّةَ عِيْشٍ كَمْ لا يَكُونُوا أَمْتَلِكُرُ
ليستِ اللهُ الخَلِیقُ ۚ ۗ إِنَّا فَتَحَتُّ إِلَيْكَ فَتَحَاتَ مُضِیِّیۡاً ۚ لِیَعْفَرُكَ اللهُ مَا تَقْدِمَ مِن ذَنۡبِكَ ۖ وَمَا تآۡخَرَ فِی ۗ رَبِّیۡمَهِ ۖ عَلَیۡکَ وَلَیۡهِدُكَ سَرَارًا مَسۡتَقِیۡمًا ۗ وَیَصۡرِّضُ اللهُ نَصۡرًا عَزِیۡزَ ۖ هُوَ الَّذِی انۡرَلَ السَّکِیۡنَةُ فِی ۗ قُوُّهِ الۡمُؤۡمِنِینَ لِیُرۡدُ آۡوَآءَ الیَاوِیۡاَمَّا مَعِیۡمَنَهُمَّ وَلِیَجِرۡسُ الۡسَمَّوۡاتُ ۚ وَالۡأَرۡضُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَیۡهِمَا ۖ ۚ لِیَخۡلَلُ الۡمُؤۡمِنِینَ وَالۡمُؤۡمِنَاتِ بُنُوَیۡ بَیۡتٍ مِن بَیۡتِهِمَا ۗ اَلَّذِینَ جَعَلۡهُمَا سَیَقَاتِهِمَا ۖ وَکَانَ ذَلِکَ عَنۡدَ اللَّهِ فَوْرًا عَظِیۡمًا ۖ وَیَعۡدَبۡ الۡمُتَّمِینَ وَالمُتَّمِینَاتِ وَالۡمُشۡرِکِینَ وَالۡمُشۡرِکاتِ الۡأَطۡلَائِنَ ۗ بِالۡلَّهِ ظُنٌّ السَّوۡءِ عَلَیۡهِمۡ دَیۡرَ السَّوۡءِ وَعَضُبۡهِ عَلَیۡهِمۡ وَلَعَنۡهِمۡ وَأَعۡدَنَّ لَهُمۡ جَهَرًا لَّمَّا بَهَّسۡتُمۡ ۖ وَلَّهِ جَمۡعُ الۡسَمَّوۡاتِ وَالۡأَرۡضِ ۗ وَکَانَ اللَّهُ عَزِیۡزًا حَکِیۡمًا ۖ إِنَّا أَرۡسَلۡنَا شِهَادًا وَمُبَيِّنَاتِ وَزُنۡدِیۡاً ۗ لَّهُمَا وَیَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَتُعۡرِضُوۡنَ وَتُقَرُّوۡنَ وَتُسۡیَهُوۡهُ بِعَلَّکَرۡهۡ وَأَصِیۡلَ ۖ
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يبد الله فوق أيديهم فمن تبكي فإئذينا تكب على نفسه ومن أوقى بإعاهد عليكم بل اسم تعبدوا أمواتكم وأهلوكم فأستغفرنا يا قومنا في السماوات في الأرض فيكم يمليك لى ما شئنا إنا أرادناك إنا أرادناك مبينا أسوأ ما كتموه من يبعثون لأنه يمتعون بإArena السماوات والأرض بل يغفرلمن يشاه ويعبد من يشاء وكان الله عفوا رحمةً سيقول المخلّفون إذا أنطلقتم إلى معاينيتكم تأخذوني هدا متنايتي بايعكم يريدون أن يبدي لتأمهم الله قول أن تبيغونا كذل كه قال الله من قبل فسيقولون بل تعبدوننا ونسلب كلاً لا يفهون إلا قليلاً
قل للملأِدين من الأعراب سددون إلى قوم أول بأسٍ شديد
نقتلونهم أَوْ نسيمون فإن طباعي وابويكو الله أجزرك حسنا
وكان نَشوراً كما نُورَيناه فين قل يوعد بك عداباً أَليما
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى حرج ولا على المرض حرج
ومن يطبع الله ورسوله يدخله جنّة ثُمر من تحتها
الأنهر وَمَن ينول يعذب عذاباً أَليماً ١٧
ِلقد رضى الله عِن المُؤمِنين إذ يباركُوك تَحت السجارة فعلَم ما في قلوبهم فالنِ السكينة على يديه وأنت قلب فتحاً١٨
ومعانِر كبيرة يأخذونها وكان الله عزرا حكما ١٩
وعَدَّدهُمُ الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لسكره هذه، وقل أيدي الناس عِنكم ولينكن عائياً للمؤمنين ويهدِيكم صرطاً مستقياً ٢٠
وأخرى أو تقدروا عليها قد أحسنت الله بها وكان الله على سَكل شيء قيري ٢١
ولوقت لحكم ملَّذا الذين كفروا أو لم آدابكم لا تجدون ولَا نصراً ٢٢
سنة اللهِ التي قد حلت من قبل وأن تجد نفسَة اللهِ بـيديلاً
وَهُوَ الَّذِي كَفَأَ أَيْدِيهِمْ عِنْدَكَ وَأَيْدِيكَ عَنْهُمْ بَطْنُ مَكَةَ مِنَ
بَعْدِ أَنْ أَظَفَّكُمْ عَلَيْهِمْ. وَكَانَ اللَّهُ يُبَاطِنُكُمْ بِصِرَائِرًا
هُمُ الَّذِينَ كَفَّارُوا وَسَدُودُكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَالْهَيْدَى مَعَكُونَ أَنْ يَبْلُغَ مَجْلِسًا. فَلَوَلَّا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَسَلّمًا
مُؤْمِنَتُ لَا يُؤْلَمُوهُ أَنْ تَطُوُّهُمْ قَصَيْبُكُمْ مَنْ هُمْ مَعْرُوفٌ
يَعْيِّرُونَ لَيْنَخْلُو اللَّهُ عِنْدَهُمْ رَحْمَةً مِنْ يَسَاءَ أَوْ تُرَيَّنَوْا العَدُبَّاء
الَّذِينَ كَفَّارُوا مَنْ هُمْ عَدَاءُ أَلِيمًا١٠ إِذْ جَعَلَ اللَّهُ نَقْرُو
فِي قُلُوبِهِمْ لِحَمْيَةٍ حَمْيَةٌ الْجَهَالِيَةِ فَأَنقَلَ عِنْدَهُ سَحِيْكُمْ
عَلَى رُسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَّمَهْرُ مَكْلُومَةٌ مَّنْ تَقْوَٰي١٠١
وَكَانُوا أَحْقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَسَكَانَ اللَّهِ يَقُولُ شَيْءًا عَلَيْهَا
لَفَ يَصِدُّ قَدْرَ اللَّهِ رُسُولُهُ رَبُّكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتَتَحْلَّلُ الْمَسْجِدُ
الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ مَّعَالِمُهُ وَسَكُورُهُ وَمُقَصْرُهُ
لَا يَفْعَلُونَ فَقَالَهُما مَّن تَعَلَّمَ أَفْجَعَلْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ
فَتُحَافِرُ بِهَا١٧ هَوَّالَذِينَ أَرْسَلَ رُسُولُهُ بِالْهَيْدَى وَدِينٍ
الَّذِينَ لَيْظُهُرُونَ عَلَى الْذِّينَ سَكَّتَهُ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا١٨
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يا أَيُّهَا الْدِّينُ الْأَقْدَمُ، امْتُوا الْأَقْدَامَ وَأَنْتُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سُمِّيَ عَلَيْمَا ١ تَأْيِدَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْأَذِنَّ بِأَمْوَاهُمْ إِلَّا كَيْفَ أَصْوَاتُهُمْ مَعَ الْأَذِنَّ ٢ إِنَّ اللَّهَ فَيُؤَيِّدُهُمْ وَيُحِلِّلْهُمْ وَيُحْرِّكُهُمْ عَلَى الْأَزْمَاعِ ٣ إِنَّ اللَّهَ يَعْقِلُ بِالْأَلْمَانِ ٤
ولو أنهم صبروا وأحصوا تحجهم إلى إيمان لكان خيرًا لهم وآلهة عيسى
ورجحون ۵ بتآيةُ الذين أمنوا إن جاءوك فاسقٌ ينافسونك أن
نصيرُوا قومًا مازال مميتين فتصبحوا على ما فعلتم ندمين ۶
وأعلموا أن في كُرْسُولِ الله لو يتبعوك في كَيْرِينٍ من الأَمْرِ لَعَبِينَ
ولكن الله حبب إليك إلا يمن وزيِنة في قُلوبك وصَدْرٌ
إليك كافرون والفسوق والخصوصان أولياك هو الترشدون ۷
فضلًا من الله ونعمة وآلهة عليهم حكيم ۸ وإن طائفتان
من المؤمنين أفتنوا فأصلحوا ببينهمما فإن بعثت إحداهما
على الآخرة فسبواُ آنَّ تغبي حتى نفي إلى أمير الله فإن فآت
 فأصلحوا بينهما بالعدل وأقيموا إن الله يُحب المقيضيين
۴ إمَّا المُؤمِنُون إِحْوَةً فَأَصِلَحو بِهِنَّ أَحَيَّاهُم ۹
لعلكُم ترحون ۱۰ تأتيها الذين آمنوا لا يشترى قوم من قومٍ
عسى أن يكونوا أخيرًا من هم من نساءٍ ورأيت أن يكون خيرًا
منهُنَّ ولا تأثروا أنفسكُم ولا تنشروا ولا ألقب بناس اسمك
الفسوق بعد إلا يمن ومن أرأيت فأولئك هُم الذين آمنون ۱۱
سورة المؤمنون
الجزء السادس والعشرون

۱۴۸. تَأْيِبَانِ الْذِّينَ آمَنُوا أَجْتَهَبُونَ لِكَيْنَآ أَكْثَرَ مِنَ الْآثَرِ مِنْ أَلْزَمَنَّ إِنْ بَعْضُ أَلْزَمٍ إِنْ أَنْثَرْنَا جَنَّاتٌ عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ أُولَئِكَ يَنْتَظِرُونَ بَعْضًا يَتَّبِعُ بَعْضًا يَحْبُبُ أَحَدُهُمُّ ۱۴۹. يَأْتِيهِمْ أَلْهَمْ لَحْمَ أَخِيهِ مِيتًا فَكَنَّا فَكَرَى هُمْ مَيْتٌ وَأَنْتُمْ إِلَّآ إِلَّا ٱللَّهُ ۱۵۰. قُوَّةً وَقُوَّةً يَتَعَارَقُونَ إِنَّ أَسْتَرْكَمُ عِنْدَ ٱللَّهِ ۱۵۱. قَالَ ٱلْأُعْرَبُ ۱۵۲. قَالَ ۱۵۳. فُوَلِوْا إِسْمَآئِيْلَ وَلَمْ يَمْنَعْهَا إِلَّا ٱللَّهُ ۱۵۴. وَرَسُولُهُ ۱۵۵. لَعَلَّكُمُ ۱۵۶. إِنَّمَا ٱللَّهُ يُخْتَصِرُ ۱۵۷. وَفُنُسْحُهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۱۵۸. أَوْجَهُ وَأَتْمَأَلُوهُ وَأَنْفُسَهُمْ ۱۵۹. قُلُوا قَدْ نَأَمَّمْنَ بِيَدِ ٱللَّهِ ۱۶۰. آمَنُوا بِيَدِ ٱللَّهِ ۱۶۱. يَتَّبِعُونَ عَلَى ۱۶۲. أُسْلَمُوا قَلْلَ أَنْ أُسْلَمُوا عَلَى ۱۶۳. إِلَّا إِنَّهُمْ يُعَلِّمُونَ عَلَى ۱۶۴. إِسْلَامُكُمْ بِلِ ۱۶۵. يَسْلَمُوا عَلَى ۱۶۶. قُلْ تَسْلَمُوا عَلَى ۱۶۷. وَيَقُولُوا ۱۶۸. عَلَى ۱۶۹. قُلْ إِنَّهُمْ لَا يَعَلَّمُونَ
قَوْلُُهُمُّ أَنَّهُمْ أَنْطَقُوا أَنَّهُمْ أَنْصَرُوا أَنَّهُمْ مِنْ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فَنَفَّسَ أَلْكُفَّارُ هَذَا صَبْرًا، جَبَرُبُوهُ أَذْهَبْتُونَا وَأَذْهَبَتْ رِيَاذُكَّ

فَرَجَّعُوْهُمْ فَقُدْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ أَنْطَقُوا أَنَّهُمْ أَنْصَرُوا أَنَّهُمْ مِنْ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ إِنَّ رَبُّهُمْ يَعْلَمُ مَا يَأْتِيٌّ مِنْ مُّعَامَالَةٍ فِي جُلُودَ مُّعَادَمٍ أَفَلَمْ يَعْتُرَّفُوْهُمْ إِلَى السَّمَاءِ وَقَفَّوْهُمْ سِكِيَّةً بَيْنَهَا وَرَيْنَهَا وَمَا أَلْهَمُهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضُ مَدَّدُهَا وَالْقِيَمُ اِلَّا رُقَيَّةٌ وَأَنْبَتُهَا مِنْ كُلِّ رُوْجٍ بَهِيجٌ بِتَبْصِيِّرَةٍ وَذَكَّرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَنُزُلُّنَا مِنْ السَّمَاءِ مَا مَبَارَكًا فَأَبْصِرْنَا يِهَا جَنَّٰتٌ وَحَبِّ الحَصِيدٌ وَالتَّحْلِيلُ بِأَسْقَطَتْ لَهَا طُلُعٌ وَصِيدٌ زَرُقًا لِلْعَبَادِ وَالْحُسَيْنِ اِبْنِهِ عَلَيّ بُنُوّ مَيْتَانِ كَذَٰلِكَ الْخَيْرُٰ كَذَٰلِكَ فَتَبَلَّهُمْ قَوْمُ الْوُجُوْدُ وأَصْحَبُ الْرُّسُلِ وَعَمْودُ وَعاَدٌ وَفِرْعَوْنَ وَأَحْوَلُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمٌ يَعْمَعُ كُلُّ ذَٰلِكَ الرُّسُلُ فِقْهٌ وَعُيْدٌ أَفْعِيَتْنَا بِأَحْلَاقِ الْأُولِيْاءِ فِي لَبِينِ مَنْ حَلَّقَ جَدِيدٌ
ولقد خلقنا الإنسان واعلمنا موسى عليه السلام نفسه وبين أقرب إليه من جبل عرفة إذا تلقى التسليمة من اليمين ومن الشمال قَدُّمَ ما أبلغتنا من قول الله شريك عتيق وزاجت سكرة التمور بالحق ذلك ما كانت منه تجديد وفتح في الصور ذلك يوم القيوم وجمعت كل نفس معها آمان وشهيد فقد كدت في غفارة من هذا فكشفنا عنك غطاء كفرص اليموم حديث وقال قرينه هذا الذي عتيق ألقاه في جهنم كل فتار عيني ممناع للخير معتنة مريض الذي جعل مع الله إلاها آخر في قرينة في العدا بأشد على قرينة ربي ما أطعنته وكان في صلل بعيد قال لا تختصصوا أبدى وقفت إليه يأكل يوم القيوم ما يبدل القول لدئى وما أنا يطلبه للعبيد يقول ليجهز له أمثالاً وتقول هل من مزيد وأزالفت الجنة لأصحابه غير بعيد هذا ما أتوعدون لكل أوراب حفظ من حتى الرحمن بالعبيد ووجاء يقبل مجيب أدحلوه في سلاد ذلك يوم القيوم وهم مأياشون فيها ولدينا مزيد.
وَكَيْلَ أَهْلِهِمْ فَطَسَّتُوهُمْ فِي نَذَرِهِمْ أَشَادَّ مِنْهُمْ طَسَّاتُهُمْ إِلَّا قَرْنٍ ثَانِيٍّ في أَلْبَاسِهِمْ فِي ذَلِكَ لَحَكِيَّةٌ لِمَنْ كَانَ لِهِ قُلُوبٌ أَوْ أَلْفِي أَلْسَمَّعُ وَهُوَ شَهِيدٌ ۚ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَنِي أَيَّامٍ وَمَا مَسَّهَا مِنْ لَعْوٍ ۖ فَأَصْبَرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيَهْيَ بِحَمَدِ رَبِّكَ قَبْلَ طَلْعَ عُمُّ السَّمَّاعِ وَقَبْلَ الغَرَوبِ ۚ وَمِنْ أَلْلَهِ فَسِيحَةٌ وَأَذْبَرُ السُّجُودِ ۖ وَأَسْتَمِعْ يُوْمَ يَنْتَصَبُّ مَنْ مَكَانُ فِيهِ ۗ فَيَوْمَ يَسْتَمِعُونَ الصَّمِيحَةَ يَلْحَقُ ذَلِكَ يَوْمُ الْحُرُوجِ إِنَّا نَحْنَ نَحْيُوُ وَنَمُّيُ وَنَلْيَتُو الْمُصيِّرُ ۗ فَيَوْمَ يَشَقُّ الأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشُرُ الْمَلَائِكَةَ أَيْسَرُ ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بَيْنَاهُمْ وَأَعْلَمُ وَمَا أُنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَرُ ۗ فَلَبِّ ذَٰلِكَ بِالْفَرْءَاءِ إِنِّي ذَاهِبٌ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
السماء ذات المبك: إن كُنْتُم عَنْهُ مُفَكِّرُونَ
فَأَفْكَرُونَ قَاتِلُوهُمْ وَأَلَّذِينَ مُحْتَاجُونَ
وَلَا يَحْيُونَ فِي عَمَّرَةِ سَاهِونَ
وَكَلِمَةُ الْمُؤْتَمِسُونَ
ذَكَرُوا فِي دَنْكِكُمْ
هُنَّ آلِ ﴿عِدَّةِ﴾ ﴿كُنْتُمْ تَسَعَجَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُمُّونَ
تَسْعَجُوْنَ ﴿هُمْ آخَذُونَ مَا أَتِهِمْ رَحْمَةٌ وَهُمْ كَانُوا أَيْلًا مدْخُونًا ﴿وَبِالْأَسْحَارِ يُتَسَعَجُوْنَ
وَفِي أَوْلِيَاءِ الصُّدُورِ لَسَآئِلٌ وَالْمَحْيُورٌ وَفِي الأَرْضِ أَيْتُ
لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْكَيْلَاءُ ﴿فِي أَنْفُسِكُمْ إِفْلَاتُ بَصْرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رَزَقُونَ
وَمَا نُعَدُّونَ ﴿فُوَّابٌ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ لَكَ حَقٌّ مِّنْهُ إِنْ كَانَتْ تَسْطِفُونَ
هَلْ أَتَّبَعْنَا حَدِيثًا صِيِّفٌ إِبْرَاهِيمُ السُّكَرَمِينَ إِذْ
دَخَلَوْا عَلَيْهِ فَقَالُوا أَسْلَمْنَا فَسَلَّمَهُمْ مَنْ كَرَمَتْهُ
فَرَغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ يُعْجِرِ السَّمَيْنَ ﴿قَالَ ﴿إِلَهِ مَلَّاهُ قَالُوا أَتَأْتُونَ
فَأَجِسَ قَالُوا لا ذِكْرَٰيَةَ فَقَالَ لَهُمْ وَبَشَّرُوهُ بِعَلَّامِ عِلِيمٍ
فَأَقَلَتْ أَمْرَانَا فِي صَرْفٍ فَصُصَكْ وَجَهَّهَا وَقَالَتْ تَحْيُورُ عَقِيمٍ
فَقَالُوا أَسْكَنْنَاهَا فَقَالَ رَبِّكَ إِنَّهُ رَحِمَكَ مِنْ عَلَمِ أَلْعَبْيَمُ
قال قاصحٌ: "يَا الْمُرَسَّلُونَ ۡۖ قَالُوَاْ إِنَّا أُرَسِّلْنَا إِلَىٰ قُوْمٍ مُّجَرَّمِينَ ۚ لَنْ نُرِسِّلْ عَلَيْهِمُ الْجَهَارَ مِنْ طَيِّبِ مَسْؤُومَةٌ ۖ عَنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۖ فَأُخْرِجُوا مِنْ كَانَ فِيهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَخَلاَّتُواۡ فِيهَا ۖ أُسِيرًا إِلَّا لِلْمَلِئِيْنِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحْفَظُ آدَابَ الْأُلَيِّمِ ۖ وَفِي مُوسِىٰ إِذَا أُرَسِّلْتُهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنِ بِسَلَطَانٍ مُّبِينٍ فَوَلَّىٰ بَرْكَتِهِ وَقَالَ سَبُحَّ آوَّلُ مَجْمُوعٍ فَأَخْذُنَّهُ وَحُجُّوْهُ فِى بُذُنْهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلُمَّرٌ ۖ وَفِي عَادٍ إِذَا أُرَسِّلْتُهُمْ عَلَىٰ النَّجِيرِ بِالقَّيَمِ مَا تَدْرُِجُونَ مِنْ شَيْءٍ أَتَتُّ عَلَىٰ إِلَّا الْجَعَلُّ كَأَرْقِيمٍ وَفِي نُطْوَةٍ إِذَّ قَبْلَ الْيَوْمِ تَنْمَعُوا أَحْكَىٰ جَيْنٍ فَعَنْ أَمْرِهِمْ فَأُخْذُوهُمْ الْقِيَمُ وَهُمْ يُظْلِمُونَ فَقَمَّا أُسْتَطَعُوا مِنْ قَيْمِ وَمَا كَانَوا أَنْصَرِينَ ۖ فَتَوَلَّىٰ مُجَرَّدٌ مِنْ قَبْلِ إِنْهُرَّـَــَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَ~*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*~
كذلِكَ مَا أَلَّفَ الَّذِينَ مِن قَتَلَهُم مَن رَسُولٌ إِلَّا قَالَ مَعَ مَجِينٍ أَوْ مَحْجُونٍ أَوْ تَوَاصَأَ أَيُّهَا الَّذِينَ أَرْضَى مَعَهُ مَعَ مَجِينٍ فَقَالَ عِنْهُمْ فَمَا أَنَتُ بَعْلاً ۖ وَذَكَرْنَا الذَّكَرِيِّ نَفَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَهَلَّتُ الَّذِينَ وَالنَّاسِ إِلَّا لَيَعْبُدُونَ مَا أَرْسَلْنَاهُم مِّن رَّبِّهِمْ وَمَا آتَيْنَاهُمْ أَنْ يَبْطَعُمُونَ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْرَّزَاقُ دُونَ القُوَّةِ الْمَتِينِ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَّلُوا ذَنُوبَهُمْ أَصْحَبُهُمُ الْجَهَنُ وَلَا يُعْجَلُونَ قُوَّتُ اللَّهِ يَكْفِرُ أَمَّا بَعْضُهُمْ يَعْلَمُونَ
أُسْلَمْتُ لَنَبِيٍّ صُرُوتٍ (15) أَصَلَّوْهَا فَأُصِيرُوا أَوَلَىٰ نَصِيرٍ وَأَسْوَاهُ عَلَيْكُمْ إِنِّي أَجَزَّرُونَ مَا كَتَبْنِي تَعْمَلُونَ (16) إِنَّ الْمَمْلِقَاتِنَّ فِي حَتَّى وَنَعْبَدُ فَلَكِهِنَّ بِمَا أَسْتَهْرُوْرَنَّهُمْ وَقَدْ رَسُنَّهُمْ رَبُّهُمْ عِدَّةً لَّجِيِّمِ (17) كُلُّ أُحِبَّةٍ أَشْرُوفُهُنِّي نِيَّةً (18) كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُكِيَّةً عَلَى سَرِّ رَبِّكُمْ مِصَافِهِ وَرَجْحَنَهُمْ يُكِوْرُونَ (19) وَالَّذِينَ أَسْتَمَنُوا وَأَنْبِعَتْ لَهُمْ دَرَيْشُهُمُ إِيَّا مِنْ أَمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهْيٌ (20) وأَمْدَدْنِهِمْ بِفَتْحَةٍ وَخَيْرٍ مَّا يُشْتَهُونَ (21) يَبْتَغُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَحْوُ فِيهَا وَلَا تَأْيِمٍ (22) وَيَطُوفُ عَلَى هُمْ عَلَّمَانِ لْيُهْمِسَنَّهُمْ عَلَوَّ مُهْكِمٍ (23) وَأَقِبَلْ بِعَضَاءٍ عَلَى بَعْضِ يَنْسَأَ لْوَنُ قُلُّوا إِنَّا كُنَا أَقِبِّلُ فِي أَهْلِهِ مَسْفُوقٍ (24) فَصُلْنَ اللَّهَ عَلَيْنَا وَقَبْلَ نَعْمَةٍ (25) فَذُكُّرَ فَمَا أَنتَ بِيَمَعْتَ رَيْكُ يُكَاهِنُ وَلَا مَجْنُونٍ (26) أَمْ يَغُلُّونَ سَاعَةٌ تَصَرِّضُ يَا مُحَايْبَةُ (27) أَلْمُتُونَ قُلْ تَرْيِضُوا فَإِنَّي مَعَكُمْ مِنْ آتِمَّ الْمُتَّبِعِينَ (28)
سورة البقرة

الجزء السابع والعشرون

أَمَّمُ تَأْمُرُ هُمْ أَحْلَمُهُمُّ يَهْدِيْهِمْ ؟ أَمِّمُ تُقُومُ طَاعُونَ ؟ أَمْ يُقُولُونَ نَقُولَهُ؟

بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلِيَأْتُوا بِحَقِّ ذِي الْقُرْءانِ إِن كَانُوا صَدِيقِينَ.

أَمْ خَلْقُوا مِنْ عِيْشٍ ؟ أَمْ هُمُ الْخَلِيقُونَ ؟ أَمْ خَلَقْنَا الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ بَلْ أَنَّهُ خَلَقَ آنِيْكَ أَمْ هُوَ الْمُصَيْطِرُونَ ؟ أَمْ لَهُمُ سَلَّلَةُ يُسَمَّعُونَ فِيهِ فَلِيَأْتُوا مُسَتَّمِعُهُمُّ يَسْلَطُونَ مُبَيِّنًا أَمِّلَ أَأَلْبَنْتُ وَلَعَظُّ أَلْبَنَوْنَ ؟

أَمْ تَسْتَمِعُ أَجْرًا فَهُمْ مَعْرُوفُ منْ مَعْرُوفٍ مُّنْقَلُونَ أَمْ عَنْدَهُ عَلْبٌ فَهُمْ يَكْبُونَ ؟ أَمْ يَزِيدُونَ كَيْدًا آلِذَّينَ ؟ كُفَّرُوا أَمْ كَيْدُونَ ؟

إِنَّ لِهِ إِلَهٍ عَبْرَ الْأَلّٰهِ سَبِيلًا عَمَّا يَشَّرُّونَ يَوْمًا سَيَغُولُ أَسْحَابُ مَزْمُورٍ فَذُرُّوهُمْ حَتَّى يُلْعَفُو، يَوْمًا سَيَغُولُ لِأَلْدَى فِيهِ يُصَعَّقُونَ يَوْمًا لاَيُغَيِّ عِلْمَهُ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُصَرُّونَ يَوْمًا إِنَّ اللَّهِ عَلِمَ أَنَّهُمَا دُأْبًا أَنَّهُمَا لَا يُعَمْرُونَ أَوْ أُضَيْرُ لَحَكِيرٍ حَيْثُ يُبَكيَّ بِأَعَيْنَيْنِ وَسَيَحُكُمُ يَكَمِّدُ رَيْكَ حِينَ تُقُومُ وَمَنْ آلِلَّلَّهِ مُسَيِّحًا وَإِذَا تَنْجُومُ
سورة النجم

الجزء السابع والعشرون

٣١٧ الله الأعظمُ الأكبير

وَالنَّجْمٍ إِذَا هُوَ أَلْتَمَّ، صَابِعُهُ وَمَغْوُوَهُ وَمَا يَبْتَغُوْنَ

٣١٨ مِّنَ الْهُوَآءِ إِنَّهُوَ الْآخِرُ عَالِمُهُ وَشَدَّدُ الْقُوَّٰمِ

٣١٩ دَوْمِرُ طَائِرٍ أَشْتَوَىٰ وَهُوَ يَأْفِكُنَّ الْأَلْمَٰلَ ۚ فَأَوُقِّٰحَ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أُوْلَىٰ

٣٢٠ فَكَانَ قَابِلٌ فَوْسِسُنَّ أَوَّلَهُ وَآوَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مُّأْمَرًا١١١ ۖ ولَقَدْ رَأٰيٰهُ

٣٢١ مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَارَّةٌ أَقْتَمَرْنَهُ عَلَىٰ مَايِرَىٰ١١١ ۖ وَالْقَدْرُ مَعْهُ

٣٢٢ نُزْلَةٌ أُخْرِىٰ١١١ ۖ عَنْدَ سَدْرَةٍ المُنْتَهِىٰ١٤١ ۚ عِنْدَ هَاجَةَ الْمُأْوِىٰ١٥١ ۖ إِذِ الْيَسِيرُ[

٣٢٣ اٍسْلَدْرَةٌ مَأْيَضْتِٰ١٦١ ۖ مَأْرَعٌ الْبَصْرَةِ وَمَاطِغُّٰ١٧٠ ۖ لَقَدْ رَأَىٰ

٣٢٤ مِّنْ أَيْنَ رَبِّيٰ الْكُبْرَىٰ١٨٦ ۖ أُفْرِعَ وَيُنَبِّئُ اللَّدُمْ وَالْعُرْيَٰٰ١٨٦ ۖ وَمَنْوَةٌ

٣٢٥ اٍتِالْقَاتِلَةِ أُخْرِىٰ١٩٠ ۖ أَلْكُنِ الدَّكْرُ وَلَهُ الْأَشْيَٰٰىٰ١٩٠ ۖ ذَٰلِكَ إِذَا قَسَّمَهُ

٣٢٦ ضَيْزِىٰ١٩٠ ۖ إِنَّهُ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَتْهُ مِنْهُ يَنْخُرُ وَأَفْقِهُ مَا أَنْزَلَ

٣٢٧ اٍسْتَأْهَلَهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَلْبَغُونَ إِلَّا أَلْصُنَّ وَمَا تَهْوَىٰ الْأَحْسُنُ

٣٢٨ وَلَقَدْ جَآءَهُ مِنْ رَبِّهِ الْهَيْدَرٌ٢١٣ ۖ أَمْ لِلَّهِتْنَ مَاتَ مَاتًا٢٥٤ ۖ فَلَمَّا

٣٢٩ لِلآخِرَةِ وَالْأَوْلِىٰ٢٥٤ ۖ وَهُمْ مِنْ مَاكٰ وَفِي السَّلُومُ لَأَنْفَعُيٰ

٣٣٠ شَفَعُونَهُمْ شَيْئًا٢٦١ ۖ إِلَّا مَنْ يَأْدِنَ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبَ
سورة التجمير

٢٧ إن الذين لا يؤمنون بأيhigher لِيَسْمُونَ المَلَائِكَةَ تَسَمِّيَةً آُنَّى ذِي الْكَيْمَةِ وَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَعْرُوفٍ إِلَّا الْأَلْطَنَ وَإِنَّ الْأَلْطَنَ لَا يُعْمِنُ فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيَا فأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَأَوَّلَ عَنْ ذِكْرِي وَأَيْتُمُّ إِلَّا الْجَحِّيَّةُ الَّذِي ذَلِكُ مَيْلُهُم فِي الْأَلْهَى إِنْ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ مِنُ أُهْتَدِى٣٠ وَأَنَّ أَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُجِيرُ الَّذِينَ أَسْتَوْيَهُمْ عَمَّالًا وَيُجِيرُ الَّذِينَ أَحْسَنوْ بِالْحَسَنَى٢٩١ الَّذِينَ يُجِينُونَ أَبْتِجَارًا إِلَى النَّارِ وَأَفْتَرَحُضُ إِلَّا الْيَلِيمُ إِنْ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ يُكَرِّ إِذَا أَنْشَأَ كَثِيرًا مِنِ الْأَرْضِ فَإِنَّ أَنْتُ أَحْكَمْ بِقُلُوبٍ فِي بَطُونٍ أَمْهِتْكُهُمْ فَلا تَنْزُرْكُ أَفْسَكُرُ وَهُوَ أَعْلَمُ٣٠١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠١ ٣٠٢٣٠١٣٠٢٣٠١٣٠٣٠٠١٣٠١٣٠١٣٠٢٣٠٢٣٠١٣٠٢٣٠٠٢٣٠١٣٠١٣٠٢٣٠١٣٠٢٣٠٠٢٣٠١٣٠٢٣٠٠٢٣٠٢٣٠٠٢٣٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢٣٠٠٢
سورة النجم


سورة التوبة

بِسۡمِ اللَّهِ الرَّحۡمَٰنِ الرَّحۡิمنِ

آَمَّرۡتُ السَّاعَةَ وَأَنْشۡقَى القَصَصُ 1. وَإِنْ يَرۡوَى أَبۡنَاهُ يُعۡرِضُوا وَيَقۡوُلُوا 2. سِحۡرُ مَسۡتَقِرٍّ 3. وَكَبۡرُوا وَأَتَبَغُّوا أَهۡوَاء هُمۡ وَكُلٌّ أَمۡرٌ مَّسۡتَقِرٌّ 4. وَلَقَدۡ جَاءَ هُمُوقُنَّ الْأَنَّاَبَاءِ مَا فِيهِ مَرۡجُورٌ 5. حَكَمَةً بَلَغَةً فَمَا عَنۡصُ 6. الْتُّجُرُ 7. فَوۡلُ عَنۡهُمۡ مِّثَّٰلٌ يَدۡعُونَ الْدِّعَاءَ إِلَى شَيۡءٍ نَّعۡمَ 8. 9. 10.
سورة القصص

الجزء السابع والعشرون

7. خشاعاً بصرهم يخرجون من الأجداد كأنهم جرارد منتصرون
8. مهطمين إلى الداع يقول ألكفرون هنذاء أيو عسر
9. كتب فتباهه يوم نهض فكذب أولئك نادينا وقالوا مجنون وازدجر
10. فدعا ربي أني مغلوب فأنتصر ففتحتنا أنت السماء يا مهجر
11. وفجأ النصارى يعذبونا فالتفت الناس علي أمر يفدر
12. وحملته علي ذات اللوّج ودسر تحري يا أعيني تجرؤ يا كفر
13. ولقد تركتهما ابنة فهل من مدعو فيها فكيف كان
14. عذابي ونذير ولقد يسرنا الفرصة أن يذكر فهل من مذكر
15. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذير إنما أرسلنا عليهم ريحًا
16. صرخوا في يوم تحين مسميت تزع الناس كأنهم أجراخل
17. مقتفي فكيف كان عذابي ونذير ولقد يسرنا الفرصة
18. للذكر فهل من مذكر كذبت ثمود بالنذير فقاولوا أبشر
19. مثنا وحدان نتبعه إنما إذا أتفر أكثر وسعرض أله الكفر عليه
20. من بيننا كل هو كاذب أو أشر سياسعون عدد من الكتّاب الأثيم
21. إنما أرسلنا أنا لاقفة فستنة لهم فارتقبحكم واصطفيه

059

ولا أتجرأ إلا وحدة يعبأ بهم بالبصر
ولقد أهلكنا أشياء عكر فهل من مددكم
كثير شيء فعلوه في الزيت
وكل صغير وتكبير مستشعر إن المتقيدون
في جن ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر

نصب إلى الرحمن

ليست الله الرحمن الرحمن
على الزُّور أن خلق الإنسان
علماً للبيان
شفsky والقمر يخشبان
والشمس والشجر يسجدان
و السماء رفعها ووضع السماوات
ال🥞 طغوا في السماوات
و أقيموا الزور بالوسط ولا تُحَرِّروا السماوات
و وضعها للأنام فيها فلكها وتحل ذات الأسماء
و تحب ذو الصُّROSS و الريحان
فياي الالاء رَبُّكما تكذب
خلق الإنسان من صلب كالفحار
وخلق اللجان من ماير من نار
فياي الالاء رَبُّكما تكذب
الشمرين ورب الفجرين
فياي الالاء رَبُّكما تكذب
سورة الرحمن

الجزء السابع والعشرون

margin 11 أَرْجَحُ بِهِمَا بَرْحَةً لَا يَبْعَيْنَ ١١ فِيَّ أَيَّاءَ الْآَلِّيْكُمُ نُكْتِذُبُ ١٢ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّوحُوُّ وَالْمَرْجَانُ ١٣ فِيَّ أَيَّاءَ الْآَلِّيْكُمُ نُكْتِذُبُ ١٤ وَلَآ أَجْوَارَ أَمْشَآئَهُ بِفِي الْحَرَاكِ ١٥ فِيَّ أَيَّاءَ الْآَلِّيْكُمُ نُكْتِذُبُ ١٦ كُلْ مِنْ عَلَيْهَا قَبْلَتُ ١٧ وَيَبْقِيّ وَجْهُ ١٨ رِيْكُ دُوْلَةٍ الْإِلَّا لا يَكُونُ ١٩ فِيَّ أَيَّاءَ الْآَلِّيْكُمُ نُكْتِذُبُ ٢٠ يَسْتَلْعَشُ مِنْ فِي الْسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلْ يُؤْمِنُ هُوَ فِي شَأْنِ ٢١ فِيَّ أَيَّاءَ الْآَلِّيْكُمُ نُكْذِبُ ٢٢ يُسْتَفْرِعُ لَكُمْ أَيَّهَا الْقَلَّانِ ٢٣ فِيَّ أَيَّاءَ الْآَلِّيْكُمُ نُكْذِبُ ٢٤ يَمْعَشُ الْجَنِّ وَالْإِنسِ إِنْ أَسْتَطَعَتُ ٢٥ أَنْ يَنْفُذْ أَنْ أَقَامُ أَقَامَتَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَأَنْفُذُوا لَاتَنْفُذُونَ ٢٦ إِلَّا يُسْلَطُنَّ ٢٧ فِيَّ أَيَّاءَ الْآَلِّيْكُمُ نُكْذِبُ ٢٨ يُرِسَّلُ عَلَيْكُمَا ٢٩ سَوَاتِيْنِ مِنْ نَارٍ وَجُحَاسَ فَلَا تَنْضَرِنَّ ٣٠ فِيَّ أَيَّاءَ الْآَلِّيْكُمُ نُكْذِبُ ٣١ فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ قُرُودَةَ كَالْيَدِهِمَا ٣٢ فِيَّ أَيَّاءَ الْآَلِّيْكُمُ نُكْذِبُ ٣٣ يُؤْمِنُ مَنْ يَأْتِيَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُنَّ ٣٤ ذِيْلَهُ أَعْسَرُ وَلَأَجَانِ ٣٥ فِيَّ أَيَّاءَ الْآَلِّيْكُمُ نُكْذِبُ ٣٦ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيَاسَ مُهْرٍ فِيْهِ فَيُؤْهِجُ بِالْنَّوَاصِيَّ وَالأَقْدَامِ
فأي آي آلة ركبكم تكثر بان
هل هذه جهار قلبي ينحذب بها
المجرمون يطوفون بينها وبين حمراء
في أي آلة ركبكم تكثر بان
فله خاف مقام ربي حسنان
في أي آلة ركبكم تكثر بان
وله عطا أفنان
فأي آلة ركبكم تكثر بان
فهما عينان تجريان
فأي آلة ركبكم تكثر بان
فهما من قلبي فكهة زوجان
فأي آلة ركبكم تكثر بان
متكين على قريش نطق بها من استبرق وجنى الجبال ذان
فأي آلة ركبكم تكثر بان
فيهن قصيرة أطراف
لو تلهمهن إنس قليله ورلاقان
فأي آلة ركبكم تكثر بان
كانهن يياقوت ومرجان
فأي آلة ركبكم تكثر بان
هل جزره الإحسان إلا الإحسان
فأي آلة ركبكم تكثر بان
ومن دونهما حسنان
فأي آلة ركبكم تكثر بان
فهما عينان
فأي آلة ركبكم تكثر بان
فيهما فكهة وتقع ورقان
فأي آلة ركبكم تكثر بان
فيَهُنَّ خِيرُ حِسَانٌ ۚ قَبْأَيٌّ أَلَّا رَيْكَمَا تُكَذِّبُونَ ۗ خُورُ مَقْصُورَاتٍ فِي الْخَيَامَۚ قَبْأَيٌّ أَلَّا رَيْكَمَا تُكَذِّبُونَ ۛ تُكَذِّبُونَ ۗ أَرَيْتُمُنَّهُنَّ إِنَّمَا قَبْأَيٌّ أَلَّا مَتَّىٰ قَبْأَيٌّ أَلَّا رَيْكَمَا تُكَذِّبُونَ ۗ مَتَّىٰ قَبْأَيٌّ أَلَّا رَيْكَمَا تُكَذِّبُونَ ۛ وَعَبَقْرُي حِسَانٍ ۖ قَبْأَيٌّ أَلَّا رَيْكَمَا تُكَذِّبُونَ ۗ بَبِركَ أَسْرُوريَّٰكَ ذِي الْجَلَّالِ وَالْإِسْكَارِ ۗ يَسْمِعُ اللهُ الرَّجُمُ ۗ إِذَا وَقَعَتْ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لَوْقَعَتْهَا كَذِبَةٌ ۗ حَافِظَةٌ رَافَعَةٍ ۗ إِذَا رَجَبَتْ الأُرْضُ رَجَبًا وَسَبَّتْ الْجِبَالَ لَبَسًا فَكَانَتْ هَيَاءً مُّبَتَّنَةً ۖ كُشِّفَ أَزْوَاجُهَا ۗ فَأَصْحَبَ الْمُيْمَنَةَ مَا أَصْحَبَ الْمُيْمَنَةُ ۗ وَأَصْحَبَ الْمُشَجَّعَةَ نَسْيَقُونَ ۗ أَوْلِيَاكُنَّ الْمُقْرَرُونَ ۗ فِي جَنَّتِ الْعَلاَمَةِ نَلَّةٌ مِّنَ الأَوْلَى ۗ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخَرِينَ ۗ عَلَى سُرَرٍ مُّوَضَّعَةٍ مُّسَّلَّكِينَ عَلَيْهَا مَتَّىٰٓ
طُوِّفَ عَلَيْهِمْ وَلَدُنْ مُحَلَّدُونَۚ يَا أُولِي الْأَوْلَادِ وَأَلْبَارُ وَكَأَسِّنَ مُعَنِّينَ لَا يَصُدُّونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ وَفِي كَثِيرَةٍ مَّا يَتَحَيَّرُونَ ۖ وَلَحْمٌ طَيْرٌ قَوَاءٌ مَّاتُهُنَّۚ وُجُرِّعُونِۚ كَمَنْ اتَّلَوْلَوْنَ أَلْمَكَوْنُ ۖ جَرَّاءٌ إِمَا كَانَ أَوَّلُوٍّۚ لَا يَشْعُرُونَ فِيهَا غَيْرُهَا وَلَائْتِي نَاسًا إِلَّا قَاتِلُوُّ الْمُسْلِمِينَۚ وَأَصْحَابُ الْأَلْبَارِ مَا أَصْحَبُ الْأَلْبَارِ فِي سَدِرٍ مَّحْضٍۚ وَطَلَّقُ مَنْ صَوْدُۚ وَظلَّ مَمْدُودٌ وَبُكْرَةٌ وَكُبْرَىۚ وَفِي كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٌ لَا مِسْمَوعَةٌۚ وَقُرْنُ مُقْرَعًاۚ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُ إِنْ شَاءَۚ فَقَعْلُهُمْ أَبَكَّاهَاۚ عَرَبَّ أَنْ تَرَبْ قَاَصِحِبَ الْأَلْبَارِۚ ثَلَاثَةَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِۚ وَأَصْحَابُ الْأَلْبَارِۚ وَأَصْحَابُ الْسَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الْسَّمَالِۚ فِي سَمْوِي وَقَمْيِمٍۚ وَظَلَّ مِنْ يَحْمُوۡر ۖ لَا بَكْرَىۚ وَلَاحِثِرٍۚ إِنَّهُمَا كَانُوا فَقُلُّ دَلَّكَ مُرْتَفِقٌۚ وَكَانُوا يَقُولُونَ أُذِينَ أَمْشَأَنَاۚ يُصُرُّونَ عَلَى الْحَمْسِ الْعَظِيمِۚ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَوَّاَ بَأَوْلَوْنَا ۖ أَوَّاَ تَبَارَكُنَّۚ قَلْ إِنَّ الْأَوْلِيَاءِۚ وَالْأَخْرِينَۚ لَمْ يَجْمَعُوۡنَ إِلَّا مَيْقَةًۚ يَوْمَ مَلْعُوبٍ
سورة الواقعة

٥٠: ثم إنْ كَأَنَّ أَلْحَيْرَةَ الْمُكْتَبَةَ لَا يَكُونُ مِنْ سِحْرٍ مِّنْ زَهَّارِينَ٢٦٣
٥١: فَقَالُونَ مِنْهَا الْمَيْنَ٢٦٤
٥٢: فَسَلَّمُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَيْنِ٢٦٥
٥٣: فَسَلَّمُونَ سُرَبَ الْهُيْرَةَ٢٦٦
٥٤: هَذَا الْهُيْرَةُ الْمَيْنِّ٢٦٧
٥٥: فَخَلَقَهَا فَلَوَلَا٢٦٨
٥٦: نَصِبَهَا٢٦٩
٥٧: أَفَيْرَتَمِمُّ مَاتُتُونَ٢٧٠
٥٨: أَنْسَمَ حَلَقُونَا٢٧١
٥٩: أَلَّهُيَّةً٢٧٢
٦٠: قَدْ رَبَّنَا بَيْنُكُمَا الْمَوْتُ وَمَا خَتَمَ الْمَلَكُوتُۚ وَلَقَدْ عَلَىٰ أَنْ نُبَيِّلَ أَنْتُنَّى٢٧٣
٦١: وَنُنَشَّئُكُمْ فِي مَا لَا تُعْلَمُونَ٢٧٤
٦٢: عِلْمَانُ السَّمَاوَاتِ الْأَوَّلِ فَلَوَلَّا كُنْتُمْ تَحْتُونَ٢٧٥
٦٣: أَفَيْرَتَمِمُّ مَاتُتُونَ٢٧٦
٦٤: أَنْسَمَ حَلَقُونَا٢٧٧
٦٥: أَلَّهُيَّةً٢٧٨
٦٦: إِذَا أَمَرَّتُكُمْ تَفَكَّهُونَ٢٧٩
٦٧: وَلَحَنُّ مَحْرُومًا٢٨٠
٦٨: إِنَّا لِمُغَفَّرُونَ٢٨١
٦٩: ءَبِلْ هَنَّ مَحْرُومًا٢٨٢
٧٠: أَفَرَى يُعَمَّرُ الَّذِي نَشَرُونَ٢٨٣
٧١: أَنْسَمَ حَلَقُونَا٢٨٤
٧٢: أَلَّهُيَّةً٢٨٥
٧٣: لا تَشَكُّرُونَ٢٨٦
٧٤: أَفَرَى يُعَمَّرُ الَّذِي نَشَرُونَ٢٨٧
٧٥: أَنْسَمَ حَلَقُونَا٢٨٨
٧٦: أَلَّهُيَّةً٢٨٩
٧٧: سَجَرُّهَا أَمَرَّحُ الْمَدْنِيُّونَ٢٩٠
٧٨: مَنْ أَمَرَّحُ الْمَدْنِيُّونَ٢٩١
٧٩: جَعَلَهَا تَذَكَّرَةً وَمَنْتَعاً٢٩٢
٨٠: لِلْمُقَيِّمِينَ٢٩٣
٨١: قَسَّمَ بِإِسْمَٰرِيكَ الْعَظِيمِ٢٩٤
٨٢: فَلاَ أَقُسُمُ بِمَوَاقِعِ الْجُنُودِ٢٩٥
٨٣: وَإِنَّهُ لِقَسَّمَ أَوْتَمَّمُ عَظِيمًا٢٩٦
٨٤: ٥٣٦
سورة يس: الجزء السابع والعشرون

إِنَّا لَقَرْئِانِ كُرُونِ ٨٧ فِي كِتَابٍ مَّسْحُورٍ ٨٨ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّآ الْمُطْهَرُونَ ٨٩ تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٩٠ أَفْعَلَهَا الْحَدِيثُ ٩١ أَنْ تَمُدَّهُنَّ ٩٢ وَيَجْعَلُونَ رَقَفًا لِّكُنُوبَّاهُمْ ٩٣ فَقُولُوا ٩٤ إِذَا أَبَلَغَتِ الْخَلَقَ ٩٥ وَأَنْسَجَهَا وَتَطْوِرَهَا ٩٦ وَتَرْجَحُونَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ١٠٠ وَلَكِنْ لَا تُصْرُونَ ١٠١ فَقُولُوا إِنَّا كُنَّا عَلَى مَرْجِعٍ ١٠٢ تَرْجَعُونَهَا إِنَّا كُنَّا صِدِّيقِينَ ١٠٣ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَلْمَرْجِيْنَ ١٠٤ فَرُفِّقُ وَزَرَاحًا وَجَحَّتْ نَعْبَرٍ ١٠٥ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ١٠٦ أَلْيَمِينِ ١٠٧ قَسَّمْنَاهُ عِنْدَ عِبَادٍ ١٠٨ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ١٠٩ أَلْيَمِينِ ١١٠ فَنُوْلُ مِنْ حَيَّاتِ ١١١ وَنَضْلُةٌ جَصِيمٍ ١١٢ إِنَّ هَذَا الْهَوْقَحُ أَلْيَمِينِ ١١٣ فَسَيَسْحَرْ بِآسْرَيْكَ الْجَطَّيْرِ ١١٤

سَبِيعُهُمْ آَلُلَّهُ الْعَزِيزُ الْجَمِيعُ ١١٥ سَبِيعُهُمْ مَآ إِلَّا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْجَمِيعُ ١١٦ لَهُ مَلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْكِمُ وَيُصَلِّيِّ وَهُوَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ رَبٌّ ١١٧ هُوَ الْأَوَّلُ وَالأَخْرَى وَالْأَلْبَاطِينَ وَهُوَ يَصْلِبُ شَيْءٍ عَلَى مُثَلٍّ
هَوَالَذِي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ أَصَبَّتْ
عَلَى العَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِدُ وَمَا يَمْتَلِئُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْبَثُ فِيهَا وَهُوَ مَعْلُومٌ بِشَيْءٍ مَا كُنْتُ وَلِلَّهِ يَمَّا تَعَمَّلُونَ
بِصَبِيرٍ ۗ اللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ
۵ يَوْلِدُ أَيَّالٍ فِي النَّهَارِ وَيُنَبِّئُ النَّهَارَ فِي أَيَّالٍ وَهُوَ عَلَيْهِ يَدَاتٌ
۶ أَصِبِّرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَفَلَا تُفْخِضُونَ عَلَيْهِمْ رِيحًا
۷ وَمَا كُرُّوا لَأَوْلِمُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بِأَجْرٍ كَبِيرٍ
۸ وَمَا كُرُّوا لَأَفْتَقُوْنَ إِلَّا أَنْبَأْنُوهُمْ بِبَعْضٍ مِّنْ أَعْيُنِهِمْ بِرَيْبٍ وَقَدْ أَخْذَ مِثْلَهُمْ إن كَانُوا مُؤْمِنِينَ
۹ إِنَّا نُبِينَ لَكُمْ نُبْوَتَيْنَ أَيَّامَينَ لَيْحُجُّكُمْ مِنَ الْزَّلْلَهِ مُرْجَعًا إِلَى النَّورِ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْرِهُ أَن تَكُونُ فِي النَّارِ لِعَبْدَهُ
۱۰ وَلْيُؤْتِهِ الْكِرَامُ وَلْيُؤْتِهِ الْقَدِيرُ
۱۱ وَلَا يَوْزِعُ اللَّهُ حَسَنَيْنِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعَمَّلُونَ حَمَّارٌ ۗ مَّن ذَٰلِكَ يُؤْتُهُ اللَّهُ فَرْضاً حَسَنًا فِي سَيْفِهِۚ لَهُ وَلَهُ أَجْرُهُ
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، ويأتيهم بشرك، يوماً جنتاً تجري من تحتها الأنهار خلاين. فيها ذلك هو الجزاء العظيم. يوم يقول المسلمون والمسلمات للذين آمنوا أنظروا نقاط من نور فقيل أرجعوا ورأوا كرم فالتيسؤاً بفضر بينهم وسورة، باب باتئه فيه الرحمة وظاهره من قدء العذاب. ينادونهم أن تكُن معكراً فاولين، ويلكتبون فتنتهم أنفسكم وترضمو وأر بئس وعرتونك الأماني، حتى جاء أمر الله وعركون بالله العفوون. فألذومن لا يعود منكم فيذكية ولا من الذين كفرتم ما أولاكمهم التاركي مولسك، وقينس المصير. ألم يأت للذين أمنوا أن تخشَّعوا قلوبهم ليذكروا الله ومانزل من أجل ولا يكونوا كذين، أو نأكلب من قبل فتال عليهما الأمد فقست قلوبهم وركبر منهم فيضكون أعامروا أن الله نجي الأرض بعد موتها قد بيننا لك، أولئك لمالكون تعقولون إن المصدرين والمصدقات وأقرضوا الله قرضه واستعفه لهما وأجهزكم يوماً.
وَالْمُتَّقِينَ ۖ أَمَنتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالْمُهْتَدُونَ ۙ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمُ الزَّهَرَةُ وَلَوْلَئِكَ هُمُ اللَّهُمَّنِ أَنَّهُمْ كَفَرُوا وَصَدَّقُوا ۙ بِتَابِعِيَّتٍ أَوَّلُبَكَ أَصْحَابُ الْجَهَّمِ ۖ أَعْلَمَ أَنَّا أَحْيُوْنَ أَنْثٍ لَّهَا أَحْيُوْنَ الْدُّنْيَا لَعَبُوا وَلَهُمْ وَزْيٌ وَتَفَاحَّضُوا بِذَنْبٍ وَتَكَارَّشُوا فِي الأَمْوَلِ وَالأَوَّلِ كَضَلَّ عِنْهُ أَجْهَبُ الْكَفَّارُ بَعْدُهُ نَمَّنْ يُهْيِجُ فَتَرَنَّهُ مُصَطْرَّفًا ثُمَّ يُحْتَشَّا وَفِي النَّارِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمُقَفَّرٌ ۗ مِّنَ اللَّهِ وَرَضُونَ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الْدُّنْيَا إِلَّا مَنْ عَرِّضَهَا ۗ سَأَلَوْنَاهُ مَعْفَرٌ ۗ فَرُدْنَ بَيْنَكُمْ عَزْرُهَا عَرْضُهَا لِالْسَّمَاءِ ۙ وَالأَرْضِ أُعْدَتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مِنْ بِشَاءِهِ وَلَا يُفْلِحُنَّ فِي النَّارِ ۗ لا تَأْسِفُوا عَلَيْ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِيَوْمِ الْيَمِيمِ ۙ لَأَجْعَلُ ۗ كُلُّ مَحْتَالٍ فَخْوَى١٣ ۙ أَلَيْتَنَّ بَحْلَوْتُ وَيَأْمُرُونَ١٤ الَّذِينَ بَلَبَّ بَلْجِلٍ وَمَنْ يَتَوَلَّ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ١٥
لقد أرسلنا رسالتنا بأبيننت وأنزلت معهم الكتب والمنزلات ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنفّع للمتاس وليعمم الله من بصره ورسله بالغيب إن الله فقير عزيز 65 لقد أرسلنا نوحاً وأبراهيم وجعلنا في درجتهما النبوة والكتب فمنهم مهتد وكسير منهم فسفو 71 نحرفينا على أثرهم برسيلنا وقفيتنا بعيدى آبن مريم واتبعته الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين أتبعوها راحة ورحمة ورهبة إني سأ أنبئكما ما حكمنا علينا إلا أن يباعوا رضوان الله فيارى هوا حقه رعايتها فتانين الذين أمنوا منهم أجهر وكثير منهم فسفون 17 يتأثىها الذين آمنوا أنفوا الله وءامنبا برسوله يؤمنون كفتيين من رحمته ويجعل لكم نورا تتمسون به ويعفر لكم عفور رحيم 88 إن بالله يعمر أهل الكتاب لا يقيدون على شيء من فصل الله وأن الفضل يعود لله يوقيه من بشاء والله ذو الفضل العظيم 9
قد سلم الله قلّة التي تجدّل في زوجها وتنصّب إلى الله
وأخذه يسمع مما حوله كما أن الله سمع بصير الآلِين يظهرون
من كُون نَسائيهم أُمِهِتهم مِن أمِهِتِهم إن أمِهِتِهم
ولدهم وآخِرهم ليقولون من حَسْكِرَّ من أُلْوَى وَرُوَّأ وَأَنَّ
الله لعفو وغفور والذين يظهرون من نسائيهم مسمور
لما قالوا فتحبر ربّي من قبلي أن يتماسا ذلك لوعظون
يِهَّ وَالله بِما تعملون حُسْرٌ فَانَ لَيْحَلُّ فَصِيَامْ سَهْرِينِ
مَنتابِيِنَ مِن قَبِلِ أن يتماسا فمن لَوْ يَسْتَطَعَ فَإِطْعَامُ سِبْيَنِ
مَمَكِينُا ذَلِكَ لِتَؤْمَنُوا بِالله ورسوله وتَبَلَّت حُجَّةُ الله
وَلَكَفِينِ عَدَّادَ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينِ يَجَادُونَ الله ورسوله
كُفُوا نَكَبَتَ الَّذِينَ مِن قَبِيلِهم وَقَدْ أَنْزَلَنا آيَتَ نَبِيٍّ
وَلَكَفِينِ عَدَّادَ مُهِينٍ يَومٍ يعْتَهُنَّ الله جميعًا في نَبِيٍّ
يَمَعَالُوا أَحْصَنََهُ الله ونَعْوَهُ وَالله علَى كُلٍّ شَهِيدٍ
الآثر أن الله يعمر ما في السموت وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثين إلا أن هؤلاء يعبه وراء الحمد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن ما كون أن ندعبهم بعمر يوم القيامة إن الله بكم من شريعة على آخره إلى الذين نَتَوَعَان للنجوئ نَتَيَعَجَوون لمانهوا عينه وينسجون بالبشر والإعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك فما أفرتحك يه الله ويكولون في أنفسهم لا يعبدن الله بماcoumol حسبهم جبهة مصطلح فليس المصير تأتيه الد من أموأ إذا ناجوا فلا ناجوا بالبشير والإعدوان ومعصية الرسول وننجوا بالبشير والنقوي وأنقى الله الذي إليه تجرون إنما الننجوئ من الشيطان ليخرج الذين ءامنوا وأليس يصآره شيطان إلا بإذن الله وعلى الله فليس مسحت المؤمنون تأتيها الذين ءامنوا إذا قيل كمن تسخروا في المجلس فإنفسحوا يفسح الله لك ووإذا قيل أتَمْرُوا فأَتْمِرُوا وترفع الله الذين ءامنوا منك ونال الذين أتَمْرُوا لله دَرَجت وَلله يُصَلِّمَ الْحَمِير 11
سورة المجادلة

الجزء التاسع والعشرون

يتآمها الذين أمنوا إذ أنجحتم الرسلُ قُدِّمْتُوا أيتى تجْهَوْكُم صَدْقةً ذلك حِيْرَتُكُم وأُظهِرُها فإن تُرْحِبُ وَإِفَانَ اللَّهُ عَفُوٌّ رَجِيمٌ ۚ ١٠

أَتَسْفَعُونَ أنْ تُقَدِّمُوا أَيْتَى تَجْهَوْكُم صَدْقَتْ فَإِذَا تَقَلَّعُوا ۛ ۚ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُم فَأَقْبَمُوا الصُّلُوْةَ وَأَذُوْنَا الرَّكْبَةَ وَأَطُبِعْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَيْرُ مَا أَنْبْتَجَلُونَ ۛ ۚ أَلَيْرَ تَرِإِيَ اللَّهُ إِلَّا أَيْتَى تَوَلَّوْا قُوَّةً غَيْضَبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ يَعْمَلُونَ وَلَا مِنْهُمْ يَخْلَفُونَ عَلَى الْكِبْرِ ۜ وَهُمْ يَعْمَلُونَ ۛ ۚ أَعْدَى اللَّهُ أَهْلُهُ عِندَا أَشْنَادَا إِنْ تُفْسُدُ سَاءَ مَا كَانَ ۤ يَعْمَلُونَ ۛ ۚ أَتَحْدُو أَيْتَى مَهَيْنَقُ ۝ فَصِدَّ أَعْنَ سَيِّئَ اللَّهُ فَلْيُهْمُ عَذَابُ مُهِينٍ ۛ ۚ لَنْ تَعْجُلْ عَنْهُمْ أَمْوَاهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ ۛ ۚ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَبُ الْأَنْفُسُ الْمُيِّتَةِ فِي حَيَّلِهِمْ ۛ ۚ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لُكْمَ وَيَحْسَبُونَ أَنْ هُمْ عَلَىٰ شَيْئٍ ۛ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِّبُونَ ۛ ۚ أَسْتَحْرَوْنَ عَلَيْهِمُ السَّيِّئُ ۛ فَأَسْتَنْهَرُوْنَ فِي الْأَذَلِّينَ ۛ ۚ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ أَنْ وَرُسُولُهُ أُولَٰئِكَ جَزَءَ الْشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ جَزَاءَ الْشَّيْطَانِ هُوَ الْخَسَرُ ۛ ۚ كَتَبَ اللَّهُ لَا أَعُلِبَ أَنْ أَوْرُسُلِي إِذَا اللَّهُ قَوْيُ عَزِيزٌ ۛ
لا يجدون ما يؤمنون بِاللهِ ولا يؤمنون الاَنْجِرُيواَدُونَ مِنَ حَكَّاءِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَلْوُجَّا تَوَارَأَ بِبَعْثَيْهِمْ أَوْ بِأَبْيَاثٍ هُمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ عَشْرَيْنِ هُمْ وَلَتْيَكَ صَبَّبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْإِبَامَ وَأَيْذَاهُمْ يَرْجُو مِنْهُمْ وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٌ ثُمَّ تَجْزَى مِنْ ثَمَّيْهَا أَطْهَرُ خَلَائِدُ فِيهَا أَرْضُ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوْأَعْنَةُ أَوْلَيْكَ حَرْبُ أَلَّا إِنَّ حَرْبَ اللَّهِ هُمْ مُفْلِحُونَ

سُورَةُ الحجّ (1)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ بِلَهَوْلِّي مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْجَلِいِّ

1. هَوَّالَدَى أَحْيَى الَّذِينَ كَفَّارُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دَيْنَهُمْ لَأَوْلَى الْحَشْرِ مَا أَظْنَنُوْنَ أَنْ يَخْرُجُوا وَظُلِّمُوا أَنْفُسَهُمْ مَنْ فَاتَهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَنْتُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنْ حِيْثَ أَوْكَبَسُوا وَقَدَ فَيَقُولُوْنِ اْرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ وَأَيِّدُوهُ وَأَيِّدُوْنِ أَلْقَاءَنَّهُمْ فَأَعْتَبَرُوا وَيَتَأْوَلُوا الْأَبْصَرِ 2. وَلَوْلاَ أَنَّ سَكَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْلَاءَ لَعَبَّدُوْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَعَبَّدُوهُ فِي الْآخِرَةِ عَذَّابُ الَّذِينَ كَفَّارُوا
سُورَة‏ الحشر‏

الجزء الثاني والعشرون

ذالٰك بانتهِم سأَلَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يَشَأُّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَكِيرٌ

ُعِاقَبَ ۡمَا قَطَّعُتمُّنَّ لَهُ بِأَقْتَرَحُتُمُوهَا فَيَقُولُ بِهِ عَلَى

أَصْلَحَاهَا فَيِذَٰلِكَ أُوْجِفَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ لَا رَكَابٌ

وَلَا يُقِلَّ اللَّهُ يُسْلِمُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَبْتَغُونَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ۡمَا أَفْلَى اللَّهُ عَلَى رُسُلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ فَلَيْتَ لِلَّدِينِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا كَلَّا يَكُونَ

ۡوَلَّى الْقَرْيَةِ وَالْبَيْتِينَ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ كَلَّا يَكُونَ

ۡدُولَةٌ بَينَ الْآَخِيَةِ وَالْمُكَرِّمِ وَمَا أَنْتَ مِنْ الرَّسُولِ فَخَذْشِعْ

ۡوَمَانَّهَا كَرَّكَعَ عَنْهُ فَأَنْهَوْا وَأَنْتَوْنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَكِيرٌ أَعْقَابٍ

ۡلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجَوْا مِنْ دِينٍ هِمْ وَأَمْوَاهُمْ

ۡيَبْعَثُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرَضُونَا وَيَمُضِيرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

ۡأُولُوْتَكُ هُمَّ الصَّدِيقُونَ ۡوَالَّذِينَ بَوَءْنَ وَالَّذِينَ وَالدَّارُ وَالِإِيْمَنِ مِن

ۡقَبَلَهُمْ يَجْعَلُونَ مِنْ هَاجِرَةِ الْيَهُودِ وَلَا يَجْعَلُونَ وَلَا يَدْعُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصٌ

ۡوَمَنْ يُؤْفِقُ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولُوْتَكُ هُمُ الْمُفْتَحُونَ
وَالَّذِينَ جَاءَوْنَ مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أُكْفِرْنَا وَلَنَعِلنَّاأَلْبَيْنَٰضَبْقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَنَجِعَّلَنَّهُ فِي قُلُوبِنَا غَلَظًا لِّلْذِينَ امْتَنُوا رَبَّنَا أَنْتَ رَبُّ الْقُرْءَانِ ۚ أَلْنَ أُمَرُّنَّ إِلَى الْذِّينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ إِلَّا مَا أَذْهَبَ إِلَيْهِمْ النَّكُبُ ۗ لَنْ نَرَجِحَنَّ مَعَهُمْ وَلَنْ نُقْتِلَنَّهُمْ وَلَنْ نَنْصُرَنَّهُمْ ۔ لَنْ أَخَذْنَهُمْ لَنْ نَفْسَ أَطْرَافُهُمْ عَشَرٌ ۖ إِنَّ جَهَّالَةً أَنَا غَيْرُهُمْ وَإِنِّي لَقَاتِلٌ إِلَّا مَعَ رَبِّي ۗ وَلَمَّا نَسَرَوْهُمْ لَيْوَاتٌ لَّا يُصَرُّونَ وَلَوْ نَسَرْنَهُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ أَنْ نَنْصِرَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ أَوْ يَفْتَنُونَٰ ۙ لاَ يَفْتَنُونَ ۗ إِنَّمَا يَفْتَنُونَ عَلَى نَفْسِهِمْ ۗ وَقُلُوْبُهُمْ شَيْدًا بِأَنْهُمْ قُومُ وَلَا يُعَقَّلُونَ ۗ قَمَّةٌ مِّنْ ذِي الْكُرُونِ مِن قَبْلِهِمْ قَرْبًا ۗ وَإِذَا سُكِّنُوا وَهُمْ أَمْرُهُمْ وَلَا يُؤْتَاهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ كَمِثَّلَ ۗ كَمِثَّلُ السَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلَّذِينَ آمَنُوا كُفُرُوا فَلَمَّا كَفَرُوا إِلَّا بِرَيْءَةٍ مَّنْ عَمِّ شَهِيدٍ إِلَّا أَحَافُوُّ اللهِ ۖ رَبُّ الْعَالَمِينَ
سورة الحشر

فَكَانَ عَقِبَتُهُمْ أَنْ هُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ هُمْ أُعْمَى فِي هَاذِهِ أَيْنَ فِي جَزَاءِ
الطَّلِيمِينَ ٢٧ ِبِيَابِينَهَا أَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تُقِيِّنَ أَيْنَ وَلَنَظْرُنَّ نَفْسٍ
٢٨ ِمَا كَانَتُ لَهُمْ إِلَّاآذْنَاتُ اللَّهِ إِلَّا أنَّهُ خَيْرًا لَهُمْ مَا تَعْمَلُونَ ٢٩
وَلَاتُكُونَ أَسْمَى أَلَّذِينَ أَلَّذِينَ أَنَبَأوْا اللَّهُ فَأَنْبَأَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أَوْلَٰٓيَاء
٣٠ ِهِمُّ الْفَسَقُونَ ٣١ ِلَا يَسْتَيْشَوْا أَوْلَى الْأَمْرِ وَأَصْحَبُ
الجَٰنِّي أَوْلَى الْأَمْرِ وَأَصْحَابُهُمُ الْجَّاهِلُونَ ٣٢ ِاِئْتِنَا هَذَا
الْفِرْعُونَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتُهُ حَشْعَا مُصْصِدُعًا مِنْ حَشْيَةِ
٣٣ ِهِوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَظِيمُ
٣٤ ِهِوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
٣٥ ِقُدُّوسُ الْسَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهْيِمِ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
٣٦ ِمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّاسِرُ سُوَىٰ هُوَ اللَّهُ
٣٧ ِالْخَلِيْقُ الْبَارِيُّ الْمُصْوَّرُ َالأَسْمَاءِ الْحَسَنَاتِ يُسَيِّبُ
٣٨ ِلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأُرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
سورة المفتنة

الجزء الثاني من وآخره

يَسْتَعْلِمُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْقَرِينُ

يَتَأَلَّمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَتَّخِذُوا أَدْوَى وَعَدُّ وَظَاهِرًا وَأَقْرَرُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تَلَقُّونَ

إِلَيْهِمْ بالِمُوْدَةَ وَقَدْ كَفَّرُوا بِمَاجِئَهُ مِنْ الْحَقِّ يُخَرِّجُونَ الرَّسُولَ

وَإِيَادُكَ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكَ إِنّكَ كُتِبَ عَلَيْكَ الَّذِي يَجْعَلُهُ خَرَجُ جَهَنَّمَ فِي سَيِّبِلِ

وَأَيْتَعَابُ مَرَاضِيّ نُسُرُونَ إِلَيْهِمْ بِالِمُوْدَةِ وَأَنَا أَعْمَلُ مَا أَحْفَفُ مِثْلُهُ

وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَن يَفْعَلُ فَلَا يَقُولُنَّنِي فَقَدْ صَلَّى سُوَاءَ السَّيِّبِ.

إِنَّكُمْ مَّنْقُوْلُونَ لَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَسْتَطِعُونَ إِلَيْكُمْ يُخْرِجُونَ أَبْدِيًا مِنْهُمْ

يَبَسُوْءُ وَقَدْ كَتَبْنَهُ الْأَمْرُ أَنْ تُفَعَّلَ أَنْ تَحْمَلُوا وَلَا أَلْدُكُمْ

يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَفْصِّلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ يُعْمَلُ مَثَلًا بَيْنَكُمْ

فَذَاتَنِفْعُ الْمَغْنِيّةُ فِي إِبْرَاهِيمَ وَأَلِينَ مَعْهُ وَأَكَلَ الْقَوْمَ هُمْ عَيْنَ ابْنَ أَبِي مَجَاهِدٍ

بُرَاءُ أَوْ مَنْ كَفَّرُ وَمَمَّا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَّرَنَّهُ وَهُدِيَ أَبِي بِنَاهْ

وَيُسْتَهْلكُ الَّذِينَ مَعَهُ الَّذِينَ مَعَهُ ء أَبَا حَيْثُ كَفَّرَنَّهُ وَهُدِيَ أَبِي بِنَاهْ

إِنِّي لَآيِهِ لاَ يَشْفَعُنَّكُمْ وَأَمَّا أَمَّانُكَ لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُ

يَبَتْأَعْلَيْكَ نُكَلِّنَا وَأَيْتَكَ أَبُنَا وَأَيْتَكَ المَصِيرُ ۚ رَبَّنَا لاَ تُجَعِّلْنَا

فِتْنَةً لِلْجَاهِلِيَّةِ يَكْفُرُونَ وَأَعْفَرْنَا بِنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ أَنْتَ عِزُّ الْحَكِيمُ
لقد كان الكافرون أسوة حسنة لمن كان يرجون الله واليوم الآخر
ومن ينسل فإن الله هو القي أمير المؤمنين
رسى الله أن يجعل يكنك
وهي الذين عادوا ضعفهم مودة ورسول الله عفر ورسول الله وفر ورسول الله
لا يهاجمهم الله على الذين لم يقتلوكو في الذين وليجوهم
من ينسل أو نم وهو وفق فلأنيهم إن الله يحب المتقين
إلا ما يهجمهم الله على الذين قتلوكو في الذين وليجوهم
ردهما وظلمها وأل من إخراجهم أن تحل لهما ومن ينسل فقال بك
هؤلاء الذين إماموا إذا جاءوه المؤمنون مهاجرون
يأيدهم الله الذين هم عصماء فأذاهو ومؤمنون
فأتمت سوء الله وألهم وإن عاصموا هم مؤمنون فلا
ترجعوا إلى الكفار إلا هم لا ينسلو لهم ولهم سلاح لهم واديهم
ما أنفقو ولا ألقاوا عليه أن تسكروا إلا إذا أتتهموهم أجرهم
ولأنتمسكوا بعصكم الكفار وستلو ما أنفقو وليستلوما أفقوا
ذلك حكم الله تجك بيدك والله عليم حكيم
وإن فاتكم شيء من أنفقو إلاكم يفقروا فافتقروا أو الذين دهبت
أروجهم مثل ما أنفقو واتفقوا الله الذي أنت به مؤمنون

سورة المصطحية
سورة الصافات

الجْزِيَّة الْآتِيَّة إِذَا أَجَآ إِلَى الْمُؤْمِنَاتِ يُبَيِّنُنَّكُمْ عَلَى أَنْ لَا يَسْتَرِكَنِ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُنَّ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتَلُنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِنَّ بِهِمْ يَتَّقَرُّ بِهِمْ يَبْنِيَ الدَّينِ وَأَشْتَقَّرُ بِهِمْ وَلَا يَعْصِبُنَّهُمْ فِي مَعْرُوفٍ فَبَيْعُهُنَّ وَأَسْتَفْنِبُهُنَّ إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ بِأَيْهَ مَنْ أَنْتُوَ ۛ أَتُوَلِّوْنَ أَقْوَامَ ۛ أَمْضِبُوا أَصْحَبِ الْقُبُورِ

۱۰ هَـبِـبَ ۚ اللَّهُ ۗ إِلَى الْمُؤْمِنَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ ۗ الْحَكِيمُ
۱۱ ثُمَّ أَلْيَأَهَا الْدِّينَ إِنْ تَعْلَمُونَ مَا نَفْعَلُونَ
۱۲ كَبِرْ مَقَامًا عِنْدَ اللَّهِ إِنْ تَعْلَمُونَ مَا نَفْعَلُونَ
۱۳ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَاءً أَنْ أَهْمَ
۱۴ بَدْنَ مَرْصُوصٍ ۗ وَإِذْ قَالَ مُوسَى ۗ لَقَوْمِ يَقُومُ لَهُمْ نَذُرُونِي ۗ وَقَدْ تَعَلَّمُوا أَنَّ يَرْسُولُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ ﷺ ۗ فَلَمَّا أَعَوْاٰ
۱۵ أَزَاعَ اللَّهُ ۗ فُلُونِهِمْ وَلَا يَهْدِي ۗ أَقْوَامَ ۚ الْقَسَّمِ
سورة الشمس

وَقَالَ عِيسَى بنِ مَرْيَمْ يَا إِسْرَإِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَكُونُ مَصْدَاقًا قَيَّمًا بَيْنَ يَدَيْنِ التَّوْرَاةِ وَمِيْشَارِكِ الْبَيْنِيَّةِ إِنِّي مُنَّىٰ مِنْ بَعْدِ يُوسُفَ ۖ أَهْمَدَ فَالنَّبِيُّ يَا بَيْنِيَّةْ قَالَ أَلَمْ أَرَأَيْتَ أَنَّ خَرْمَيْنَ عَلَىٰ اللَّهِ ۚ وَهُوَ يُدَعَى إِلَىِّ الإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قَوْمَ الظَّالِمِينَ ۖ يُرِيدُونَ لِيَلِفْنُوْنَ ۗ وَاللَّهُ أَقْوَىُهُمْ وَاللَّهُ مِسْتَمْتُرُ نَورُهُ. ۖ وَلَوْ كَرَّتْ ۤاَلْقَوْفُۚ ۤهُوَ الَّذِي أُرِسَلَ رَسُولُهُ بِالْهَيْدَى وَأَنَّ الْحَقَّ لِيَظْهَرُ. ۖ عَلَى الَّذِينَ كَبَرُوا لَوَقَرَّرَ الْمُشْرِكُونَ ۖ تَأْيِدُهُمْ أَلَّا ۤأَتِىٰ لِذَلِكَ عِنْدَ أَلْيَرَ ۖ تُؤْمَنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَّدُونَ ۖ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِآمَنَّكُمْ وَأَنْفِسِكُمْ ۖ ذَلِكُمْ خَيرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَاوُنُونَ ۖ يَغْفِرُ لَكُمُ اللَّهُ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ ۖ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا ۤلَبْسٌ وَۤمَسْكِنٌ طَيْبِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنَ ذَلِكَ ۤفُوْقُ ۤالْفَوْقِ ۤأَخْرَى ۗ أَخْرَى تَحْجِبُهَا ۤنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ تَأْيِدُهُمُ اللَّهُ وَمَنْ أَصِرَّ إِلَيْهِ ۤفَلَا يَخْرُجُ ۤمِنْهُ ۤأَنْصَارُ اللَّهِ ۚ وَقَالُوا ۤأَلِفَ بَيْنِي إِسْرَآئِيلَ ۖ وَلَكْ طَائِفَةٌ ۤفَأَيْتَدَّنَا ۤذَٰلِكَ ۤأَنْصَارُ اللَّهِ قَتَامَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ ۖ وَلَكِنْ طَائِفَةٌ فَأَيْتَدَّنَا ۤذَٰلِكَ ۤأَنْصَارُ اللَّهِ. ۖ
سورة الجمعة

الجُمُهُورُ، ۵۱

لا يَسْتَحْيِي لَهُ مَاتٍ فَمَاتَ السَّمَوَاتُ وَمَاتَ الأَرْضُ وَلَمْ يَكُنَّ آخَرَ يَتَّخِذَ وَٰلِدًا وَلَا سَمِيعًا

۱ إِنَّهُ الَّذِي بَعَتْ فِي الأَمْيَاتِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْا عَلَيْهِمْ

۲ إِنَّهُ كَيْبَاهُمْ وَيَزَكِّيهِمْ وَيُعَزِّيهمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّهُ كَأَنَّهُ

۳ مَنْ قَبْلُ لَيْفٌ صَالِحٌ مُّبِينٌ وَأَخَرُّونَ مَنْ هُمْ إِلَّا يَلِحَوْا إِلَى هُمْ

۴ وَهُوَ الْغُرَّاءُ الْحَكِيمُ ۵ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يَوْمَيْنِ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

۶ دُوَّأَ فَضْلُ الْعَظِيمِ ۷ مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلَهُمُ الْتَوْرَاةُ نَمَّ لَهُمْ

۸ يَجَوَّلُونَهَا كَمَثَلَ الْجَمَارِ يَجَوَّلُ أَسَافِارُهُ بِنَسْ مَثَلَ الْقُوُّ

۹ الَّذِينَ كَذَّبُوا إِيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوُّ الْظَّالِمِينَ

۱۰ قُلْ إِنَّهُمَا الَّذِينَ هَادَا أُنِّي إِنْ زَعَمْتُمُ أنْ كُنْتُمْ أَكْثَرُ أُولِياءَ بَيْنَنَا

۱۱ دُونَ لَا تَقَاسَ فَتَمَّمَّ أَلْمَوتُهُمْ إِنَّ كُلًا صَدِيقًا۱۲ وَلَا تَسْتَهْيِئَ ۱۳ أَبَدًا ۱۴ إِنَّا قَدْ مَتَّهُمُ اللَّهُ۱۵ وَاللَّهُ عَلِيُّمُ الْظَّالِمِينَ۱۶ قُلْ إِنَّ أَلْمَوتَ اللَّهُ ذُيٌّ تَفْزِيرٌ۱۷ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلِيقٌ بِعَمَرَتِهِ۱۸ إِلَى عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْشَّهَدَةُ فِيْنِي ۱۹ كَأَنْ تَعْمَلُونَ
بِلِسَٰلَةِ اللَّهِ الْمَلِيِّكَةِ
إِذَا جَاءَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا لَانْشُهِدْنَا إِذَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْفَأ إِنَّكَ لُسُوُّهُ وَاللَّهُ يَعْفَأ إِنَّكَ. ۡأَتَّخِذُوا١٠ أَيْمَنَهُ مُهْرَجَةً فَصُدُّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ ۡكَانُوا مَا كَانُواۡ يَعْمَلُونَ. ۡذَٰلِكَ بِأنْهَرَاء١١ أَمَّنَأْتُمْ تُرْكُفُوا في طِيْعِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذًا أَرَأَيْتُمُ تَجْبِكُ بِإِجْسَا مُهْمَهَٰوْا وَفَتُولُوا١٢ تَسْمَعُ لِقُولِهِمْ كَانُوا حَسَبَ مَسْتَدَادٍ يَتَسْبِبُونَ كُلَّ صِيَامٍ١٣ عَلَى هَٰذِهِ دُعَاءٌ فَأَحْذَرُهُمْ قَآئِلَهُمْ اللَّهُ أَنْ يُؤْفِكُونَ١٤. ۡمـُكَافِقُونَ

۹١۹۹ ۱۱٤ ۱٥٩ ۱٦٠ ۱٦١ ۱٦١٢ ۱٦١٣ ۱٦١٤ ۱٦١۵ ۱٦١۶ ۱٦١۷
وإذا قيل لهم ما أسلتوه فلست عليه رسل الله لا أورأوه وسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكايمون 5 سواء عليهم استغفرت لهم أم لا استغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي اليقين الفاسقين 6 هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينصصوا وله خزائن السمكوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لينرجعوا إلى المدينة ليخرج من الأعر منها الأذل وله العزة ولو ردوا لله ولو من منهم ولكن المنافقين لا يعلمون 7 يأتيهم اللاتين وما أتىهم إلا أن يهكُن أمولهم ولا أولادهم وَعَن ذَكَّارِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَأَولَئِكَ هُمُ الْخَلْسُوْرُوت 8 وأنفقوا من ماركانْ مِنْ قِبَلِ يَنْتَيِّهِمُ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْمَوْتِ فِي قُولِ رَبِّ لَوْلَا أَحْسَنَ مِنْ الصَّلِّيبيين 9 وَلَن يُؤَذِّنَ لِلّهِ نَفْسُهُ إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُون 10
بسم الله الرحمن الرحيم

يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِهُمْ مَلِكُوُّهُ وَلَهُ أَحْمَدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَخَلَقَ كَافِرِينَ وَمُنَكُرِينَ

مُؤْمِنِينَ وَمَا أَتَّمُّ مَعَهُمْ بِصِيرٍ ۗ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ

بِلَحْقٍ وَصُوْرَتٍ فَأَحْسَنَ صُوْرَتَكُمْ وَأَلِيِّهِ الْمُصْرِيُّ ۙ يُعَلَّمُ

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَّمُ مَا عَلَّمُوا وَمَا عَلَّمُوا وَلَهُ عَلَىٰهُمْ

عَلِيمُ بِذُلَّتِ الْمُصْدِرِ ۜ آلِ يَاتَٰكُمْ بِنَبِيٍّ مِنْ قَبْلِكُمْ

فَذَٰلِكَ بَشَرٌ كَانَ تَأْتِيهِمُ رُسُلَهُ بِآيَاتِنَا فَقَالُوا أُبِّرُوا بِهِ وَأَجْعَلُوا

اللَّهَ وَاللَّهِ عَيْنُ عَيْنَيهِ ۗ ذَٰلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا آنَّا لَا يَعْبُثُونَ قَالُوا

وَرَقِّي لْنَبِعَانَ فَاتَّبَعْتُنَّ بِمَا عَلَّمَنَا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسَىَ

فَعَامَلُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَالَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ مَثَلًا وَقَالَ مِلَأُ الْأَرْضِ

يَوْمَ يَجْمَعُ كُلَّ مَعْتَزِلٍ لِّجَمِيعٍ ذَٰلِكَ يُوْمُ الْمَغْرَابِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكْفِرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وَيَدْخِلُهُ جَنَّةً تَجْرِي مِن

تَحْيَاهُ الْأَنْحَارُ الْخَيْلِيَّةُ فِيهَا ۖ أَبْدَى ذَٰلِكَ أَلْفُ الْفُؤُودُ العَظِيمُ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ دِينٍ أَحْصَبُ آلَّهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِيهَا وَيَبْنِيَ السَّمِّيْرَ ۗ مَا أَصَابَ مِنْ مَصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَنَّ اللَّهَ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ يَهْدِيْ قَلْبَهُ وَاللَّهُ يَحْكُمُ شَئُ ۗ عِلَيْمٌ ۖ وَأَطْبَعُوا اللَّهُ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولُ فَإِنَّهُ تَوَلَّى مِنْ إِنَّمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ البَلَاغُ الْمُبِينُ ۗ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ الْأَحَدُ ۗ يَتَأَيَّمُّ الْمُؤْمِنُونَ ۗ إِلَّا هُوَ الْأَحَدُ ۗ فَأَحْدَثُوهُمْ وَإِنْ تَعْفَوْا وَتَصَافَحُوا وَتَعْفُرُواۛ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ إِنَّمَا أَمَلَ أَنْ يُصَلِّ وَأُولِي الْأَمْرٍ ۗ فَتَحَبَّسَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَمَلِكٌ ۖ فَأَطْبَعُوا وَأَطْبَعُوا وَأَطْبَعُوا أَنفُقُوا وَأَنفُقُوا أَخْيَارُهُمْ لَآ نَفَسَ اللَّهِ وَلَا يُوقَ ۖ سُحُبْ تَنَفِّيْهِ وَأَوْلَدُكُمُ الْأَمْلِفِيْهِ وَإِنْ تَفْرَضُواۛ إِنَّ اللَّهَ ضَرِيحٌ حَسَنٌ أَصْبُعُهُ لِقُرْءَةٍ وَغَفِيرٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۛ وَاللَّهُ شَكُورٌ ۝ حَليْمٌ عَلَى الْمُغَيِّبِ وَالْمَسِيَّةِ وَالْعَزِيزُ ۝ الْحَكِيمُ ۝
يسأله الله تعالى: الرجاء

يأتيه الله إنا إذا طلقتين النساء فطلقهن عنيتهن وأحسوا العيدة
وأنفقو الله ربيكم لا خرجوه من بيوتكم ولا يخرجهن إلا أن يأتين بفيحة مبينة وتلك حدود الله ومن ي تعد حدود الله
فقد ظن نفسه لا تدرى لفعل الله يحدث بعد ذلك أمره
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن يعوزون أو فارقن بن يعوزون وأشهد وأذور عدلي منهم وأقسموا الشهادة لله ذلك يعпорт
يه من كان يؤمن بالله وإليه الآخر ومن يتق الله يجعل له
مخرجا ونزفة من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله محاسبة وإن الله بلغ أمره قد يجعل الله لحكيل شيء
قد يش داره واللائي يเศ من المحبين من نسا يسكم إن أرباعهن فقد عدنهم ثلاثه أشهر وأثنتي لربحهن وأولت
الأخلاق أجلهن أن يضعهن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يممسرا ذلك أمر الله إنزله إليه ويكير
وم من يتق الله يحكى عُنه سماياه ويعظمه أجرًا
لا يلقون بصرًا من سعيه، وإن فلذ الرزقه، فلينق دعوسة من سعيه، وإن فيد علية رجزه، وله وطنة ممأة، أيت الله لا يكشف الله نفسه إلا ما أن وصى سلسلة، وتائه له بعثه سلسلة وكبراً من قربه عند أمره ورسوله، وفسختها جسابة شديدًا وعذبة عذاباً، فذاق فبال أمرها، وكان علقة أمرها أمه ضحها، وأعد الله لهم عداب شديد، فانقطع الله تأولى الأسيئتين، إنه أتمها، الرسول لا يلمعكم إلا يكملكم بنبي الله يحيى آل يحيى آل يحيى، أوسموان مسلمون بإلهنا ويجعل صلاحية يدخلاه جنت يجري من تحتها الأنهار الخليلين، فيها أبدًا قدم الله له رزقًا، أمره بالله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مشاهد، ينزل الإيزيدين، وتعلموا أن الله على كله شيء قد أبدره وآن الله قد أحاط بسكونه عامًا.
سورة التحريم

الجزء الثامن والعشرون

۱۰۰۰ اَنْتَ اِلَّهَ اَنْعَمَ الْحَمْدُ ۚ وَأَطُهْرَ اَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ وَبَشَرَ وَأَوَّلِهِ مِنْ اِنْسَٰنٍ ۖ وَأَوَّلُوهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ إِنَّ اِنْبَأَتُهُ وَأَطُهْرَهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ وَبَشَرَ وَأَوَّلِهِ مِنْ اِنْسَٰنٍ ۖ وَأَوَّلُوهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ إِنَّ اِنْبَأَتُهُ وَأَطُهْرَهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ وَبَشَرَ وَأَوَّلِهِ مِنْ اِنْسَٰنٍ ۖ وَأَوَّلُوهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضٍ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ إِنَّ اِنْبَأَتُهُ وَأَطُهْرَهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ وَبَشَرَ وَأَوَّلِهِ مِنْ اِنْسَٰنٍ ۖ وَأَوَّلُوهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضٍ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ إِنَّ اِنْبَأَتُهُ وَأَطُهْرَهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ وَبَشَرَ وَأَوَّلِهِ مِنْ اِنْسَٰنٍ ۖ وَأَوَّلُوهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضٍ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ إِنَّ اِنْبَأَتُهُ وَأَطُهْرَهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ وَبَشَرَ وَأَوَّلِهِ مِنْ اِنْسَٰنٍ ۖ وَأَوَّلُوهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضٍ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ إِنَّ اِنْبَأَتُهُ وَأَطُهْرَهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضٍ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ وَبَشَرَ وَأَوَّلِهِ مِنْ اِنْسَٰنٍ ۖ وَأَوَّلُوهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضٍ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ إِنَّ اِنْبَأَتُهُ وَأَطُهْرَهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضٍ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ وَبَشَرَ وَأَوَّلِهِ مِنْ اِنْسَٰنٍ ۖ وَأَوَّلُوهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضٍ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَىٰ ۡۖ إِنَّ اِنْبَأَتُهُ وَأَطُهْرَهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضٍ وَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ تُحْمَى عَلَيْهِنَّ تُحْمَي
سورة التحريم

في يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ فَلْيَكُونُواْ نَوْلِيَاءَ إِلَىٰ اللَّهِ قَوْمِ الْفَضْلِ وَيَصْدِقُواْ بِمَا خَلَقَهُ فَيُؤْمِنُواْ بِلَٰلِيْلِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَكُلُّ نَقُولٍ رَبِّي أُنَبِّئْنَىْ مَعَكَ وَأُتْقِنُواْ أَنْ نَكِّرْنَا عَنكُمْ سَيِّئَاتٍ بِمَا كُنْتُمْ بِهِ مِنْ خَشْيَةِ الْيَوْمِ الْقَيْمِ وَيَكُونَ مَعَكُمُ الْفَضْلُ إِنْ كُنْتُمْ تُسَاءِلُونَ رُبُّكُمْ

أَتْحِمُّ لِلَّهِ عَنْهُمْ وَأَعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ قَدِيرٍ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ جَهَدُوكُمْ فِي الْكَفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَظَلُّواْ عَلَيْهِمْ مَا أُوْلِي الْأَمْرِ وَسَيَاتِ الْمُسْتَقِيمِ ضَرِّبِ اللَّهُ مَتَّىْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمَرَّتُ نُوحٍ وَأَمَرَّتُ لُوطٍ سَأَتَتَّهُ

عَبْدُهُمْ مِنْ عَبَّادِنَا صَلِّيْنَ فَأَتَتَهُمَا رَجُلٌ فَأَعْتَمَّنَ أَمْلَاها

فَمِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَقَيلُ أَدْخِلَ أَنْتَا عَلَىٰ الدَّارَ بِحَتْيَةٍ

وَضَرِّبِ اللَّهُ مَتَّىْ لِلَّذِينَ آمَنُواْ أَمَرَّتُ فَرَغَعَ لَهُ إِذْ قَالَ رَبُّهُ بِنَفْرَتِكَ بِفَيْتَا فِي الْجَنَّةِ وَتَحْيَى مِنْ فَرَغَعٍ وَعَمِلْهُ وَتَجْهَيْنِ مِنْ أَلْقَوْعِ الظَّلِيمِينَ وَمِمَّا رَأِيَتِ السَّيِّدَةُ أَحْصِنَتْ فِرْجُها فَفِنَّتَهَا فِي رُوحِهَا وَكَانَتْ مِنَ الْقَلِيسِينِ وَقَصَدَتْ بِكُلِّ مِثْلِهِ رِبْعًا وَكُنِّيَّةٍ وَكَانَتْ مِنَ الْقَليِّينِ
سورة الملك

الجزء الثاني والعشرون

سورة الملك

۱۲۸ - اللَّهُ أَكْرَمَ الْمُلْكَۡ وَهُوَ عَلَيْ كَلَّ كُنْيَةٍ قَدْرٍۡ
۱۲۱ - الَّذِي حَلَقَ مَوْتَ وَالْحَيَاةِ لَبِيْكُمْ أَيْنَ كُلُّ أَحْسَنٌ عَمَّالُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ
۱۲۹ - الَّذِي حَلَقَ سَبعًا سَمَوَاتٍ طَبَقَاتَها مَيْتَرَى فِي حَلَقٍ الرَّحْمَةِ
۱۳۳ - تَقْوَى فَأَرْجَعَ الْبَصْرَةُ الْهَيْلُ تَرَى مِنْ فُطُورٍ
۱۳۳ - فَنُرِئِيْجَ الْبَصْرَةِ الْنَّوْعِيْنَ
۱۳۳ - يَنْقُلْ إِلَيْكَ الْبَصْرَةُ حَاسِبَةً وَهُوَ حَسْبُ السَّمَاءِ
۱۳۹ - الَّذِينَ يَصْبِيحُونَ وَجَعَلْنِيْنَهَا رَجُوًّا لِّلْشَيْطَانِ وَأَعَدَّنَا قَبْلَ عَدَّابٍ
۱۴۰ - الْسَّعِيرِۡ وَلَّذِينَ كَفَّرُوا بِأَيْمَانِهِمْ عَذَّابَ جَهَنَّمَ وَيَسْقِطُ الْمَصْرُ
۱۴۱ - إِذَا أَلْقَوْا فِيهَ سَمَعُوا أَهْدَى هُمْ بِهِ وَهُوَ تَفْوِيرٍ
۱۴۹ - فَقَالَ الْعَرَّافُ قَدْ جَاءَ نَارِيْنَ مُذَرَّبَةٌ وَقَالَ مَانُوُّلُ أَلَّا يَأْتَىٰنَا مِنْ شَيْءٍ إِنَّآَمَرَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍۡ وَقَالَ الْوَلَادُ أَتَسْعَمُ أَنْفَعِلُ مَا كَانَ أُصِبَ السَّعِيرٍۡ فَأَعْفَرْتُوهُمْ بِأَفْقَهَا لَأَصْحَبِ السَّعِيرِۡ إِنَّاٰ
۱۴۹ - الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِأَلْعَبِّ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ حُكْمٍ
وَأَسْرُوا قُوْلُكَ أَوَ أَجَهَّرُوا بِهِ إِنِّي عَلَمُوُ الْيَوْمِ يُدْنِى الْقُرُورُ ۖ أَلَآ يَعِلْمُونَ عَلَيْهِمْ هَوَّالَ الْيَوْمِ جَعَلُ لَهُمَا الْأَرْضُ ۖ ذُلُولًا فَأَمِّثْ نُكْبَ الْفَئِيْضُ ۖ وَإِلَيْهِ اَلْحَشْرُ ۖ أَمَّنْ عِنْدَ الْمَسْتَقِيمِ ۚ أَلَآ أَمَّنْ عِنْدَ الْمَسْتَقِيمِ فِي السَّمَاوَاتِ إِن يُرِسِّلُ عَلَيْكُمْ مَجْسَرًا فَسَتَّنْعَمَّلُونَ ۖ كَيْفَ نَذِيرُ ۖ وَلَوْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرُ ۖ أَوْ أَتَّقُوا إِلَى الْجَهَّاثِ ۖ فَلِيُقِنُوا وَيُقِنُوا ۖ مَا يُقَرِّبُونَ إِلَّا الْحَمِيمُ إِنَّهُ يَكِنُّ شَيْءٌ بَيْنَ يَديْنِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جَنُونٌ لَّكُمْ ۖ يَتَصَدَّرُونَ ذُنُوبَهُمْ إِن أَلْكَفَرُونَ إِلَّا فِي عُرْوُرٍ ۖ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَزُرِّعُكُمُ الْأَمْسَكَ رِزْقُهُۚ فَلِلَّهِ جَوَابُهُ ۖ وَمَا يَكْبِرُ ۖ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صَرْطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۖ قَالُوا الَّذِي أَنْشَأَنَّهُ أَنْجِعُ لَهُ ۖ كَذَّلِكَ ۖ وَأَبْصَرُ ۖ وَالْأَقْدَةُ وَالْبَقْرُ وَالْأَنْعَامُ وَالْأُنْجَيْتُونَ وَيَغْفِرُونَ مَنْ هَذَا الْوَعْدُ إِنَّكُمْ صَدَقُونَۖ قُلُّ إِنَّمَا أَعْلَمُ عَنِ اللَّهِ وَإِنَّمَا نَذِيرُ مَعِيْنٍ
فلما أراره زلفة سيبة ووجه اللبين كفرًا وقيل هذا الله كنفر به تلعنون 7 فل أرى يتيم إن أهلكني الله ومن معي أورجنا 8 فمن يجير الكفار من عذاب أليم قل هو الرحمن ذو سمع وعلية مثلكما قل أرى نُجوا إن أصح ما أ육يغرو فسني أنيك بعمة معي 10

بسم الله الرحمن الرحيم

1. وألقي ومن يفسرون ما أتت به عينك إن بني مجنون وإنك لعلى عظيم مستبشر ويربى بكم 2. وإن بني مجنون إن بني مخلوق من صلد عن سبيله وهو أعلم بالمهتددين فلا تطيع المكذبين 3. ود وأنت فيهم هنات ولا تطبع كل حلا في مهين 4. هم أترسشين بينهم مناع لأخير معتدي أيتيم 5. عمت بعد ذلك زينر أن كان دامال ويبنيت إذا استأله عليه 6. ايمنا قال أسطير الأوائل سدنسمة على جرطوم
إنا ألبناكم كما ألبنا آخرين أحسب أنفسنا أصح ملتمسينهم مصيِّبين ١٧ ولا يضعون١٨ أطاعتها إلا أطاعهم وهم أطبؤ ١٩ فأصبحت كالمصرِّبين ٢٠ فنادوا مصيِّبين ٢١ أن أعدوا على حرِّيكون سكنتم صدريكم ٢٢ فأطلقوه وهُم يختفون ٢٣ أن لا يدخلها اليوم علىكم مسكين٢٤ عدوان على حرِّيهم في كُلْ أوسطهم أترك أذكولن يسيِّحون ٢٥ قال أولاً محرمون ٢٦ أولاً سبحن ربي إنا كآطبائين ٢٧ فأقبل بعضهم على بعض يتكلمون ٢٨ قالاً أتينا إلى إنا كأتطلعين ٢٩ عسى ربي أن يبدلا خيرٌ منها فإن أئلا إلى ريبان رعبون ٣٠ كذلك العذاب وأعداء الآخرة أكثر كأولو يعومن ٣١ إن لم يقعين عند ريبان عيون ٣٢ فاتجهت التغيير أتجمع البشائر كالمجرمين ٣٣ ما كوكَّيف تمحون ٣٤ ولكم كتب فيه تدرسون ٣٥ إنا كفرنا لمسختون ٣٦ أتقُّئوا لعذاب بالأجرة بلغةً إلى يوم القيامة إن لكَّما تحمون ٣٧ سألهم أنتم بذاك رعوب ٣٨ أتقُّئوا الشركاء فلا تأمنوا إذ شركاء إن كأنوا صادقين ٣٩ يومٌ يكشف عن ساقٍ ويُدعون إلى السُّجود فلا يستطيعون ٤٠
سورة آل عمران
الجزء الثالث والعشرون

خشعة أنصرهم ورغمهم إلا الله وقد كانا يدعون إلى السجود وهم
سالمون. فدارني ومن يكذب بهذة الحديث سنستدرجهم
من حيث لا يعلمون. وأملي لهم أن كل ذي متين. أو تسبهم
أجراؤهم من معمر متقولون. أوردهم الله أليغب فهم يكتبون
فأصير لحكر ربك ولا تكن كصاحب الخوات إذ نادي
وهو ماموس. ولا أن تذكره بعمة من ربي ليهد بالعراء
وهو مهدوم. فاجتباه زنه فجعله فلين الصبحين
وإوا يكاذن الذين كانوا أطلقونك بأصبرهم لسماعوا
الذين يقولون إني وهم نون وما هوا إلا ذكر للعظام.

يسأله الرحمن الحكيم
الحافة ما الحافة وما أدرك ما الحافة كذبت ثمعود عادا
بالقارعة. فاما كتيم فهلكوا بالطاغية. واما كاف قبر
صرص عيناء. سخروا عليها سبع ليات وفندية أيام حسوما فترى
القوم فيها نصري كأنهم أجرا ارخل حاوية. فهل ترى لهمر بن بقية.

566
وجاء وقعون ومن قبلك، واعتقدت بالباطنة 9 فعصبوا رسول
رَبِّهِمْ فَأَخَذْهُ أَحْدَةَ رَبِّيَّةٍ 10 إِنَّ الْمَاشِيَةَ أَلْمَآءَ حَمَّلْنَكُ فِي الْجَارِيَّةِ
لِتَجْلِبُكَ لِكُنْ تَذَكَّرَ فَعِيْهَا أَذُنُ وَأَعْيَنُ 11 إِذَا نَفَخَ فِي الْصُّورِ
نَفَخَةَ وَجَهَةٍ 12 وَحُمِّتَ الْأَرْضُ وَالْجَبَالُ فَذَا ذَكَرَكَ وَأَحْدَةٍ
فِيْمَا رَبِّيَّةَ وَقَعَتْ أَوَّلَةَ 13 وَأَنْشَقَّتْ السَّمَاءُ فَهَيْنَىْ وَاهِيَةٌ
وَالسَّلَكُ عَلَى أَرَادْهَا وَيَحْبُّ عَرْشُ رَبِّهِ فُوْقَهُمْ وَاهِيَةٌ 14
فَوَمَاِيْنْ جِنْسٍ لَّا يُخْفَى مِنْكُوْنَ وَاَهْيَاءٌ 15 فَأَمَّا مِنْ أُوْيْيٍ كَنْتُ
سَيْمَاءَ فَقَوْلُ هَأُوْمَ أَرَىْ وَأَكَبِيَّةٌ 16 إِنَّ لَدَنَّ أَنَّ نَفْقَةٍ حَسَبِيَّةٍ
فَهُوُ فِي عِيْشَةٍ رَاصِبَةٍ 17 فِي حَيَاةٍ عَالِيَةٍ 18 قَفْتُهُ فَدَايَةٌ
كُلُّ وَأَشْرَأْوُاهُ يَا أَسْلَفُ ۉ ثُمَّ أَسْلَفُ في الأَيَامِ ۉ 19 فَأَمَّا مِنْ أُوْيْيٍ
كَنْتُ بِشَمَالِهِ فَقَوْلُكَ لَئِنْ أُوْيْيٍ كَنْتُ ۉ فَأُوْيْيٍ ماَّ حَسَبِيَّةٍ ۉ 20 وَلُرُدَّ مِنْهَا
سَبَعَةُ دِرَرَاعٌ فُسُلْكِوْنَ ۉ إِنَّهُ كَانَ لاَيْوُمُ مِنْ بَعْدِهِ ۉ 21 ۉ فَلِيَّّسَ لِهِمْ هَالِكَ ۉ ۉ ۉ ۉ ۉ ۉ ۉ ۉ
سورة الطهارة

لا يطاع إلا من عسلتين 73 لليأسين إلا الخطيرون 72 فلا تعسر

يماتصبرون 78 وما أتبرعون 71 إنه لقول رسول كريم 70 وماهو

يقول شاعر قليلاً فأومون 61 ولا يقول كاهن قليلاً ما الذكرون

74 تزيل من ذري الآمنين 43 ولا تقول عليكم بعض الأقويل

44 لأخذنا منه بالطيبين 62 فعلى ذلكن عصى من أورين 45 فما منك

من أحد عينة حجرةين 47 وإنها لندهرة للمتقين 48 وإنها

46 لتعلمن من منك محكمةين 64 وإنها لاحمرة على الكفارين

وإنها لاثقين 51 فسنجح بأسير ريبك العظيم 52

إلى الله أن يجزئكم 1 سأل سائل بعدداب واقع 1 للضعفاء ليس له داع

3 من الله ذي المعارض يعرض الظلمة وكالرمح إليه

في يوم كان مقدّراً، عمستين ألف سنة، قاصراً صبر جميلًا

5 إنهم يرونُونه بعيدًا 6 وترننه قريبًا 7 يوم تكون السماء

كالعِمِيل 8 وتكون أجهال كالأوهى 9 ولا يسأل جميهم 10
يُصْرِعونَ تَحْيَٰئَةً تَمْجِيرٍ لَّوَٰٰفَ كَأَنَّهَا نَفْسٍ فِي أمْوَالٍ عَلَىٰ ما يُؤْمِنُونَ بِهَا. وَمِن فِي الْأَذْمَرِ جُمْهُرٌ لَّا إِنَّهَا لَكَلِمَةٌ نُزَاعَةٌ لِّلنَّاسِ. تَدَعُواٰ مَنْ أَذْرَىٰ وَمَلَأٌ وَمَجِبَةٌ فَأُوعُيٰٓ إِنَّ أَلْسَنَ خَلَقَ هَٰلُوَأٌ إِلَّا أَمْسَةٌ السَّرَّ جَمِيعٌ وَإِذَا أَمْسَهُ التَّحْيَٰئَةٌ عَلَىٰ صَلَاتَهُمْ دَآيُوُنَّ. وَالَّذِينَ يَنۡبَذُونَ صۡلَاتَهُمْ وَالَّذِينَ يَرَى مِنۡهُمْ مَّعَةٌ لِلسَّلَّالِهِ وَالثَّلَّاثِمْ وَالَّذِينَ يَصِدُونَ عَن سَبۡيَٰمَةٍ إِلَّا أَلۡقَى أَمۡوَىٰ. وَالَّذِينَ هُمْ رَيَّهُم مُّشۡفِقُونَ إِن عِدَّةٌ عَرۡضٌ آمَنُونَ. وَالَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِنَّ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَرۡوَةَ جِمۡهُرٍ أَوۡ هَٰلِعَشَتۡ آۡيٌۡ أَسۡتُهُمَّ يُقِيمُهُم عِرۡضَ مَّأۡوَٰمٍ فِي أَمۡوَىٰٓ سَيُبۡلِقُونَ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ مُّأۡوَٰمٍ. وَالَّذِينَ هُمۡ لَا مَنۡطِبٌ وَعَمۡهُمۡ رَعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ يَشْهَدُونَ قَيۡمَونَ. فَإِنَّهُمۡ عَرۡضٌ مَّأۡوَٰمٍ فِي أَمۡوَىٰٓ وَأَمۡرُهُمۡ لَا يَزۡقِبُونَ فِي جَهَٰتٍ مَّكَرُونَ. فَإِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا هَٰذِينَ مُهْتَمِعُونَ عَن أَلۡمَٰٓمٍ وَعَن الشَّمَالِ عَزِينَ. أَيْطَعُنُّ كُلٌّ أَمَّٰرٍ مُّتَهَّرَانِ يَخۡلُجَةٌ نِّعۡمَةٍ كَلَّا إِنَّا كَلَّا إِنَّا لَلَّهُمَا مَمْثَلُونَ. فَلا أَقۡسِمُ بِالۡمَشۡرِقِ وَالۡمَغۡرِبِ إِنَّا أُقۡسِمۡنَا.
سورة نوح

الجزء الثالث والعشرون

قالوا: "نحيطكم بلغوا ضميرهم ونفتح بمسيرين: فقد هم يحضون ويلعبوا أخوين يلقؤاً لقومهم الذي وعدون: بخرجون من الأجداد سراً كأنهم إلّا نصب يضعون: خشية أقصوتهم هم هزّة ذلك اليوم الذي كأنا يوعدون:"

سورة نوح

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا أرسلناك إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم! قال: ينقومني لك كذير تقريع! أن أعبدوا الله وأنفقوا وأطيعوا يغفر لك ومن دُوت يحكم ويتوفر.

إلى أجل مسمى إن أجل الله إذاء لا يفرحون ولا ينفرون.

قال ربي: إن دعوت قومي ليتلا ونهارا! فلا تزير هجرها إلا فرارا! وإنك لمدا دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصبعهم في دهانهم وأستغفروا بهم وأصروا وأستكبروا وأستكبروا.

ثم إن دعوتهم جهارا! ثم إن أعلنت لههم وأسررته لعمر أسرارا! فقالت: استغفروا ربك! إن كان عفواً.

570
يُرسَلُ السَّمَاءُ عَلَيْكُمُ قُدُورًا ۚ وَيُمْدِّدُكُمْ بِآمَالٍ وَبَيْنٍ وَيَجِّعِلْ
تَكُونَتْ وَيَجِلِّلْ لَكُمُ الْآبَارَ ۖ وَالْكُلِّ لَا تُضْعَفُونَ لَهُ وَقَادَرَ
ۗ وَقَدْ حَلَقَكُمُ الْأَطْوَارُ ۖ أَلْتَوَارُواْ لِيَفِي خَلْقِ اللَّهِ سَبْعَ سَموَاتٍ
ۖ طَبَاقَةٌۖ وَجِئَ الْقُمْرِ فِيهِ نُورٌ وَجِئَ السَّمَّامُ سِلَاحًا
ۖ وَلَيْسَ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بِنَاةٌ ۖ تُرْيَعُونَ كَمَثْلِهَا وَتَحْيَرُونَ
ۖ إِخْرَاجًا ۖ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۖ لِتَسْلُكُواْ أَمِينَهَا
ۖ سُبْلًا فِي جَاهِلٍۖ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّمَا لَآَهِمَ عَصْوَىٰ وَلَا يَعْفُونَ مِنْ لَهَمِهِ
ۖ مَالَهُ وَلِدْهُ إِلَّا ظَهْرًا ۖ وَمِكَانُواْ مَكَانَ أَكْبَارٍۖ وَقَالُواْ
ۖ لَا تَنْذِرُنَّ الْهَمِتَّٰكُ وَلَا تَنْذِرُنَّ وَدًا وَاَلْمَوْعِدَةَا وَلَا يَعْقُطُونَ وَيَعْقُطُونَ
ۖ وَنَسِرُ ۖ وَقَدْ أَصْلُواْ كَثِيرًا وَلَا تَرِدُ الْأَظَالِمِينَ إِلَّا اضْلَالًا
ۖ مَمَّا أَخْطَمَهُمْ كَتَبُهُ وَأَغِرَقُواْ فَأَخْلَقُوْنَ أَلْبَارًا فَتَمُدَّدُواْ لَهُمْ مِنْ دُونِ
ۖ اللَّهِ أَنْصَارٍۖ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَنْذِرُنَّ عَلَىَّ الْأَرْضِ مِنْ كُلِّ فِينَ
ۖ دَيْنَۖ إِنَّكَ إِنَّكَ تَنْذِرُهُمْ يُضَلُّوْنَ أَعْبَادٌ وَلَا يَأْتَوْاْ إِلَّا فَأَجْرَ
ۖ كُلَّ فَأْجَرٍۖ رَبِّ اعْفُرْنِي وَلَوْلَدَيْ وَلَمْ نَحْلِبْ بَني مُؤْمِنًا
ۖ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَرِدُ الْظَّالِمِينَ إِلَّا اتَّبَاعَ
سورة البقرة

الجزء الحادي والثامن والعشرون

فعلى أُوْحِي إِلَيْهِ أَنْ أَسْمَعْ نَفْرَتَيْنَ مِنَ الْجَنَّ فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ إِذَا غَلَبَتْ أَنَا وَاللَّهُ عَلَى مَيْثَانٍ أَحَدٍ وَأَنَا عُلِّيٌّ جُدُرَّةٌ مَا أَلْحَقْتُ صَنْجَبَةً وَلَا وَلِدًا وَأَنَا كَانِ يُقُولُ سَفِيَّهُ مَا أَنْبَتَوْا عَلَى رَأْيِهِ وَلَا مَأْمُوٍّ وَأَنَا كَانْ رَجُلٌ مِّنْ آدمٍ مِّنْ إِنسِ يَقْوُدُونَ مِّنْ أَلْحِيْنِ فَزَادُوهُ رَهَقًا وَأَنْهُمْ شَتَنُوا كَمَا شَتَنُوا أَنْ يُبِعْثُ آَنِهُ أَحَدًا وَأَنَا لَمْ نَسْمَعْ مِنَ السَّمَاوَاتِ فَوُجِّدَتْ نَهَارًا مُّلْبِسًا حَرَضاً وَفَأَنَا كَانَ نَفُعُّلُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِلسَّمَعِ فَمَنْ يُسَمِّعُ أَلَّا يَجِلِّلَهُ رَبُّهُ شَهَابًا أَرْضًا وَأَنَا لَا نَذَرُ إِلَّآ أَنْ أَرْبَدَ بِمِنَ الْأَرْضِ أَمْ أَرْبِدْهُ مِمَّا رَزَقَنَا وَأَنَا لَا سُلْطَانٌ أَنْ أَتَعِجْزَ اللهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَتَعِجْزَهُ وَلَا جَهِيمُ وَأَنَا لَا سُمِعْنَا أَلْهَدِئٌ أَمْثَانً أَيْهَا هُوَ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِهِ فَلا يَخَافَ بِجِنْسِهِ وَلَا رَهْقًا
وَأَنَّا مِنَ الْعَسَامِ وَمِنَ الْقَسَّمِ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ ۖ
تَحْرُوْرُ رَبُّكَ ۖ وَأَلَّا لَفَتَنُّ يَوْمَ الْقَتَلِ ۖ فَكَأَلَّا يَلْبِسُهَا مُحَتمَّا ۖ وَأَلَّا يَسْتَفْلِمُوا عَلَى ٱلْطَّرِيقِ لَأَسْقِيَتْهُمْ مَا عَدَّهَا ۖ لَنفَتِنَّهُمْ
فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضُ عَن ذِكَّارِنِهِ مُشَلَّكُهُ عَذَابًا صَعِيدًا ۖ وَأَنَّ ٱلْمُسْتَجِدَّ ۖ لَا تَنْذَرُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا وَأَلَّهُ لَمَّا فَقَامَ عِبَادُ ٱللَّهِ يَدْعُوٌّ كَأَنْ يُكَوَّنُ عَلَيْهِ لَيْدًا ۖ قُلْ إِنِّي أَدْعُوُنَّيْنَ ۖ وَلَا أُشْرَدُ
بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِكُمْ ضَرًا وَلَا رَسُدًا ۖ قُلْ إِنِّي لَنْ يُحِيّنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ يُدْنِي مِنْ دُونِهِ مُلْتَخَدًا إِلَّا بَلْ عَلِىْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِى ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ لَنَحْرِجَهُ
ۚ هَلْ لَا لِيَأْذَنُ فِيهَا أَبْدًاۚ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا یُعْدُدُونَ فَسَيْعَلُّهُمْ مِنْ أَصْعَفِ ۖ تَأْصَرَّ وَقَلْ أُلْتَدَّ ۖ قُلْ إِنِّي أَدْرِي أَقْرَبُ مَا یُعْدُدُونَ
ۚ أَمِّ یُجْعَلُ لَهُ رَبُّ ۖ خَالِفًا أَمْ ۖ عَلِيْرًا ۚ أُلْيَى ۚ فَلَلَّهِ عِلْيَهُ ۖ أَحَدًاۚ إِلَّا مِنْ أَرْتَضَى مِنْ رَسُولِ فِيۡ ۖ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ ۖ ۖ يَدِيهِ وَمِنْ خُلْفِهِ ۖ ۚ ۖ رِسَّدًا ۖ إِلَىُّ عُلَمَ ۖ أَنَّهُ أَبْلَغَوُا رِسَالَتِ
ە ۖ رَضِيَّهُ وَأَحَاطَ بِهِ مَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى ۖ مَـكْـلِمًا عِدَّةً ۝
سورة المرقىء

الجزء التاسع والعشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أُيُوبُ الْمُرْضَعُ ۚ فِي أَيْلٍ إِلَّا أَقْلِلا ۚ يَصِفُهُ، أَوْ نُقْصُ مِنْهُ قَلِيلًا ۙ

ۖ أَوْ زَدْ عَلَيْهِ وَزَدَّ عَلَيْهِ الْخَلَسَةَ ۖ وَذَلِكَ الْقُرْءَانُ تَرْتيَبًا ۗ إِنَّا نَسْتَلِقُ عَلَيْكَ قَوْلاً

ۖ ثُمَّ قَالَ: إِنَّا نَضْحَكَ عَلَى أَيْلٍ هَيْ إِشْدُ وَطُنًا وَأُقْمُ قَيْلًا ۗ إِنَّكَ فِي

ۖ الْبَنَٰثِرَةِ مُسَبَّحٌ طُوْلًا ۗ وَذَكَّرُ الْأَسْمَ رَبِّكَ وَذَّكَّرْ إِلَيْهِ تَذْكِيَّةً

ۖ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنْجَحُ أَخْبَاهُ ۖ وَكِيلًا ۗ وَأَصْبَرْ

ۖ عَلَى مَيْلَائِكَ وَأَهْجُرُوهُمْ هَجْرًا حِيْلًا ۗ وَذَرْ نَفْسَكَ وَأَلْمِكْدَمَ يِنْۢقِلًا

ۖ أَوْ أَلْيَأَ النُّقَمَةَ وَمَهْلُكْهُمْ قَيْلًا ۗ إِنَّ لَدَيْنَا أَنَّكَ لَا وَجْهٌ مَّا

ۖ وَطَعُوا مَا ذَا عُصِيَّةٌ وَعَدَّاً أَلِيْمَا ۗ يُومَ نَزِعُ الْأَرْضَ وَالْجَبَالِ

ۖ وَكَانَتِ الْجَبَالُ كَيْبَةٌ مَّهْيَلاً ۗ إِنَّا أَرَسَلْنَا إِلَيْكَ رُسُولًا شَهِيدًا

ۖ عَلَىْهُ كَأَنْ أَرَسَلْنَا إِلَيْهِ رُسُولًا ۗ فَعَلَّقَ فِي رَوْعَةٍ رَسُولًا

ۖ فَأَخْدِ أَحْدَ أُذُنَ أُذُنًا ۖ فَفَكِّيْفٌ تَنْفُقُونَ إِنَّ سَكَّانَ الْجَهَنَّمَ

ۖ يَجَعِلُ الْوَلَّادَنَ شَيْبًا ۗ أَلِسْمَةَ مُنْقَطِرَةٍ، كَانَ وَعْدُهُ مُفْعُولًا

ۖ إِنَّ هَذَا تَذْكِيرًا فَمَنْ شَاءَ أُخْذَ إِلَى رَيْبِهِ سَيْبِيَّلاً
سورة المنافقون

المخلوقات النافعة والمعجزة

1. إن ربك يعلم أنك تقوم أذني من ثلثي الليل وقضيه وتذبح وتبذ ليلة
2. من الذين معك والله يقدر الأيت والنهار علَّم أن تخصوه كتاب
3. عليك فأدرك وآتيك من الفقراء هو من قرر أن يعلم أن سيكون منكم مرئي
4. وءاخر يضرعون في الأرض يبغيون من فضل الله يوم الآخر
5. يقتلون في سبيل الله فأقره وأماني سنة وأقيموا الصلاة ووقفوا
6. الرحمن وأقرصوا الله قرضا حسنة وأتقوا وآمنو فإن النجاسة من جريحة
7. عند الله هو خير وأعظم أجل وأسعفوا الله إن الله عفو رحب

سورة البقرة

بسم الله الرحمن الرحيم

يتاهمها الهدى 1 ففالد 2 وربك فكفر 3 وشيءك فطهر 4
ورأجر فهاجر 5 ولا تأتي ستكره 6 وليلك فاصير 7 فاذنفر
في النافور 8 فإن ذلك يوم يوم عسير 9 على الكفرين عزير 10
ذرني ومن خلفت وحيدا 11 وجعلت له ما أصمدا 12 وتبين
شهودا 13 ومهمدت له تمهيدا 14 وطيع من أريد 15 كلما إنه
كان لا يلتنا عيندا 16 سأرهفة صعودا 17 أيه فكر وقدر 18
فقِدَّلَ كَيْفَ قَدَّرُ ۖ فَتُوعَّضِي كَيْفَ قَدَّرُ ۖ فَتُرِنَّ أَنْ عَبِسَ وَتَسَرُّ
۳۴ قَدَّرُ أَذِيرُ وَأَسْتَكْبِرُ ۖ فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سَحْرُ وَجَوَارُ ۖ إِنَّ هَذَا
۳۵ إِلَّا قُولُ اللَّهِ ۖ سَأُصْلِيهِ سَقْرُ ۖ وَمَا أَذْرِكَ مَا سَقْرُ
۳۶ ۖ لَا نَقِيٌّ وَلَا نَذْرٌ ۖ أَوَّلَةُ اللَّهِ عَلَى تَسَعَٰتِ عَشَرٍ ۖ وَمَا جَعَلْنَا
۳۷ أَحْصِبُ النَّارِ إِلَى مَثَلَّكَ وَمَا جَعَلْنَا عِنْدَهُمُ إِلَّا فَتَنَّةٌ لِلْجَهَّلِيَّةِ
۳۸ لَئِنْ يَسْتَيْقِنُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَيَزِيدُ الَّذِينَ إِيمَانُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَيُؤْمِنُونَ
۳۹ وَيَقُولُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُكْفُرُونَ مَا ذَٰلِكَ مَثَلُ أَنْ يُضِلُّ اللهُ مِنْ يَسْتَيْعِبُ
۴۰ وَيَهْدِي مِنْ يَسْتَيْعِبُ وَمَا يَعْمَلُ صَحِيحًا ۖ رَبِّ إِنَّهُوَ مَالِكُ ۖ إِلَّا ذِي كَرِي
۴۱ للبَشْرِ ۖ كُلُّ وَلَدُ ۗ وَأَلَّا إِذَا أَذَّرُ ۖ وَأَلْصَحُّ إِذَا سَقَرُ ۖ إِنَّهَا
۴۲ إِلَّا أَلْفَى الْكِتَابِ ۗ وَنَذِيرُ لِلْبَشْرِ ۖ لَمْ نَشَأَ مَنْ كَسَّرَ أَوْتِيَّةً
۴۳ ۖ كُلُّ نَفْسٍ يُكَسِّبُ رَهْيَةً ۖ إِلَّا أَحْصَبُ الْأَيُّهُمْ ۖ فِي جَنَّتِ
۴۴ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْخَيْرِ ۖ إِلَّا مُعَلِّمُ الْيَمِينِ ۖ كَالْمَزَكَّرُ ۖ فَأْتُوا لَنْكَ
۴۵ مِنَ الْمُصْلِّيِّينَ ۖ وَلَنْ تَكُنْ تَطْعُمُ الْمُسَّأَكِّينَ ۖ وَكُنْتَ أَحْيَاٰ لَهُمْ
۴۶ ۖ وَكَذَٰلِكَ كَدَّبُ ۗ يَوْمَ الْذِّينِ ۖ حَتَّى أَتَا أَلْيَقُونَ ۖ
فَمَا تَفَقَّعَهُمُ السَّفُعاَتِ ۚ فِي هُمُ الْمَعْرِضُ ۖ فَرَّتْهُمُ الْمَنْشَرُ ۜ وَلَيْسَ مَنْ قَرَأْهَا بُلْ يُرَى ۖ كَانُوا نَحْرًا مُّسْتَنَافِرًا ۖ فَرَّهُمْ مُّنْسَجِرُ ۖ كَانُوا عَلَى مَعْرِضٍ ۖ كَانُوا مَعْرِضُ ۖ كَانُوا نَحْرًا مُّسْتَنَافِرًا ۖ فَرَّهُمْ مُّنْسَجِرُ ۖ كَانُوا عَلَى مَعْرِضٍ ۖ كَانُوا مَعْرِضُ ۖ كَانُوا نَحْرًا مُّسْتَنَافِرًا ۖ فَرَّهُمْ مُّنْسَجِرُ ۖ كَانُوا عَلَى مَعْرِضٍ ۖ كَانُوا مَعْرِضُ ۖ كَانُوا نَحْرًا مُّسْتَنَافِرًا ۖ فَرَّهُمْ مُّنْسَجِرُ ۖ كَانُوا عَلَى مَعْرِضٍ ۖ كَانُوا مَعْرِضُ ۖ كَانُوا نَحْرًا مُّسْتَنَافِرًا ۖ فَرَّهُمْ مُّنْسَجِرُ ۖ كَانُوا عَلَى مَعْرِضٍ ۖ كَانُوا مَعْرِضُ ۖ كَانُوا نَحْرًا مُّسْتَنَافِرًا ۖ فَرَّهُمْ مُّنْسَجِرُ ۖ كَانُوا عَلَى مَعْرِضٍ ۖ كَانُوا مَعْرِضُ ۖ كَانُوا نَحْرًا مُّسْتَنَافِرًا ۖ فَرَّهُمْ مُّنْسَجِرُ ۖ كَانُوا عَلَى مَعْرِضٍ ۖ كَانُوا مَعْرِضُ ۖ كَانُوا نَحْرًا مُّسْتَنَافِرًا ۖ فَرَّهُمْ مُّنْسَجِرُ ۖ كَانُوا عَلَى مَعْرِضٍ ۖ كَانُوا مَعْرِضُ ۖ كَانُوا نَحْرًا مُّسْتَنَافِرًا ۖ فَرَّهُمْ مُّنْسَجِرُ ۖ كَانُوا عَلَى مَعْرِضٍ ۖ كَانُوا مَعْرِضُ ۖ كَانُوا نَحْرًا مُّسْتَنَافِرًا ۖ فَرَّهُمْ مُّنْسَجِرُ ۖ كَانُوا عَلَى مَعْرِضٍ ۖ كَانُوا مَعْرِضُ ۖ كَانُوا نَحْرًا مُّسْتَنَافِرًا ۖ فَرَّهُمْ مُّنْسَجِرُ ۖ كَانُوا عَلَى مَعْرِضٍ ۖ كَانُوا مَعْرِضُ ۖ كَانُوا نَحْرًا مُّسْتَنَافِرًا ۖ فَرَّهُمْ مُّنْسَجِرُ ۖ كَانُوا عَلَى مَعْرِضٍ ۖ كَانُوا مَعْرِضُ ۖ كَانُوا نَحْرًا مُّسْتَنَافِرًا ۖ فَرَّهُمْ مُّنْسَجِرُ ۖ كَانُوا عَلَى مَعْرِضٍ ۖ كَانُوا مَعْرِضُ ۖ كَانُوا نَحْرًا مُّسْتَنَافِرًا ۖ فَرَّهُمْ مُّنْسَجِرُ ۖ كَانُوا عَلَى مَعْرِضٍ ۖ
سورة القيامة

الجزء الثالث والعشرون

كل يدخلون الغلابة ١١ وذرون الأجرة ١٢ وجهة توميزناضرة ١٣ إلى زينتها نازرة ١٤ وجهة توميزبايرة ١٥ تظن أن تفعل بها فاقرها ١٦ كلا إذا بلغت الساق ١٧ وفي صر من راقي ١٨ وظن أن الفراق

والبحث الساق بالساق ١٩ إلى رياك توميز المساق ٢٠ فلا صداق ولا صلي ٢١ ولكن كذب وقوله ٢٢ ردها إلى أجله ٢٣ أيصف الإنسان

أن يترك سدى ٢٤ أثريك نصفه من مني يصنع ٢٥ يركب علقة فحلاق فسوى ٢٦ فجعل منه الزوجين الدكر والأنثى ٢٧ ليس ذلك بقدر على أن يجمع الموت

الله الذي كتب

هال على الإنسانين من الدنيا لربيهم مذكورا ١ إذا حلفنا الإنسانين من طاعة أنشأ بالنبيه فجعله سمعيناصيرا ٢ إذا أعتقدنا اللاهين سلسلة ٣ وعلانا وسعيدا ٤ إن الأبرار يبنون من كأس مراقبة ويسيرون ٥
سورة الإنسان

الجزء التاسع والعشرون

عذراً، لا يمكنني قراءة النص العربي المكتوب بالخطوط العربية المحرجة. يبدو أن الصورة أو النص غير قابل للقراءة بشكل طبيعي.
سورة المسرات

الجزء الثالث والعشون

ومن أليت فأسجذل، وسبحة ليلًا طويلاً ۱۲، إن هم يجرون العاجلة ويذرون أرواهم همومًا فيلًا ۱۷، خن حلقتهم، وشددنا أسرهم، وإذا شننا بدلنا أمثالهم بيدملاً ۸، و말تشاءون.

هذٰه تذكرة فمن ساء تأخذ إلى ربه سبيلاً ۴۰، وما تشاءون إلا إن يشاء الله إن الله سقان عليمًا حكيماً ۴۱، يدخل من يشاء في سمعته، وآيا لائمين أعد له عذابًا أليمًا ۴۰.

بسم الله الرحمن الرحيم

والرسلت عرفًا ۲، فالعصاف عصفاً ۳، والبشرت نشرًا ۴، فالفرقت فرقاً ۴، فالمليقت ذكرًا ۵، عدرًا أو نذراً ۶، إنما توعدون لوقع ۷، فإذا التوجهمطمضت ۸، وإذا السماء ورجبت ۹، وإذا الجبال نسفت ۱۰، وإذا الرسل أسقت ۱۱، لأي يوم أجلت ۱۲، يوم الفصل ۱۳، وما أدراك ما يوم الفصل ۱۴، وويل يومهم ۱۵، للكذبين ۱۷، الرهبان أولين ۱۶، ثم نبيعهم الآخرين ۱۸، كذلك نفعل بالإخرين ۱۸، وويل يومهم للكذبين ۱۹.
الآيات 11-24 من سورة المرسلات

الآيات 11-24 من سورة المرسلات

أَلْتَخْلِفُوكُمْ مَآ أَعْمَلُونَهُ فِي قُرَارِهَا مَكْرَيْنِ إِلَى قَادِرٍ مَعِيُّونٍ فَقَدْ رَأَيْنا فَعْمَ الْقَدِيرُونَ وَإِنَّ يَوْمًا يَوْمًا مَكْرُونِينَ أَلْتَخْلِفُوكُمْ مَآ أَعْمَلُونَهُ فِي قُرَارِهَا مَكْرَيْنِ إِلَى قَادِرٍ مَعِيُّونٍ فَقَدْ رَأَيْنا فَعْمَ الْقَدِيرُونَ وَإِنَّ يَوْمًا يَوْمًا مَكْرُونِينَ شَمِيمَتِنَّ وَأَسْقَعْنَكُمْ مَا أَرَأَيْتُنَّ وَإِنَّ يَوْمًا يَوْمًا مَكْرُونِينَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ ًأَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ نُكْبَتُونَ
سورة البقرة

الجزء الثاني

يَسْأَلُونَ ﷺ أَيُّهَا الْأَرْضَ إِلَيْكَ مَا خَلاَكَ مِنِّ الْخَيْرِ ۛ كَلاَّ سَيَعْفَعُونَ ﷺ أَيُّهَا الْأَرْضَ إِلَيْكَ أَرْضَ مَهِيدًا ۛ وَلَيْبَأَآٍ أَوْنَادٍ ۛ وَخَلَفُنَا كَرَوْيًا ۛ وَجَعَلْنَا لَوْمَاءَكُمْ سَبَأَآٓ ۛ وَجَعَلْنَا الْيَلِّيُّسَ إِلَىٰ أَنْتَهَا مَعَاشًا ۛ وَبَيْنَهَا فَوْقُكِ السَّعَايَةُ شَدًّا ۛ وَجَعَلْنَا بِسَرْجِكَ وَهَاجًا ۛ وَأَرْزَانًا مِّنَ الْمَعْصَرَةِ مَا شَجَّآ لِنُحْيَّيْهِ بِهِ حُبَآٓ وَبَيْنَا آفِكًا ۛ إِنَّ بُيُوتَ الْأَفْوَجَا ۛ وَفَتُحِبَّ السَّمَاءَ فَكَانَ آبُوًا وَسُعُرَّتَ الْيَلِّيُّسَ فَكَانَ سَرْجًا ۛ إِنَّ جَهَرَتَكَ مِرْصَادًا لِلْطَّغِينِ مَعَآ لَّي بَيْنَهُمَا أَحْقَابًا ۛ لَا يُذْوَفُونَ فِيهَا بِرَدٍّ وَلَا شَرَأٓ إِلَّا حَسَبًا وَعِسَافًا ۛ جَرحًا وَفَقَادًا إِنْ هُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حَسَبًا ۛ وَكَذَٰلِكَ نَبِيٌّ يَوْمَئِذٍ ۛ وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْصِيَّةً كَنْتَـبَا فَذُو فِوْقٍ فَلَـنْ نَزِيدَكُـمْ إِلَّا عَذَابًا ۛ
إنّمّا آمنون مقاتٌ بِعدّيت وَأَعْمَيْبَا ۗ وَكَآمِنْ وَأَنْتَ أَتَٰبِعُ ۗ يَا قَدوُّادُ أَقْهَانُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوَاءٌ، كَذَٰلِكَ ۖ جَزَآئُهُمْ رَيْكَ عُطَا ۗ حَسَبٌ ۖ رَبُّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَعَيْنِهُمَا الرَّحْمَٰنُ لَا مِلَّكُ مِنْهُمْ مَنْ خَطَّأَ ۗ يُؤْمِنُ الْرُوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَمَّمَا لَا يَتَكَلَّمُونَ ۖ إِلَآ مِنْ أَنْ يُزَكَّى لِلرَّحْمَٰنِ وَقَالَ صَوَابًا ۗ ذَٰلِكَ أَيُؤْمِنُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ أَتَجَزَّى إِلَيْهِ مَعَابًا ۗ إِنَّا نَذِرُكُمْ عَذَابًا عَظِيمًا قَالَ يُنظرُ ۖ الْمُرْسَىْ مَا قَدْ مَتّ يَدَاهُ وَيَقُولُ أَلِكَ أَفْرِنْيْلَا يَسْتَقُرْ يَا بَرَّ ۗ
آدْهَ بِإِلَىٰ فَاوْقُونَ إِنَّهُ طَغِينٌ قَالَ هُلَكَ إِلَّا أَنْ تَنْزَلَ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ مَتْحِشٌ فَأَرَأَيْتَ آيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ أَوْلَيِ الْكُبْرَىٰ فَخَاشَعْنَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنْ تَرْكُوْلَ أَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ إِنَّ لَهُ كَانَ الْكَبْرَىٰ وَالْأُولَىٰ فَإِنِّي فِي ذَلِكَ لَعِبَةٌ لَّمْ يَيْشَىٰ إِنَّهُ أَنْ تُسْهَلْلَا أَوْ إِلَىٰ السَّمَاةِ بَنْهَا رَفَعُ سَمِكَتِهَا فَسُوْهَا وَأَغْطِسْ لَهَا وَأَخْرِجْ صُعْبَهَا وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحِهَا أَخْرُجَ مِنْ هَمَّاءَهَا وَأَمْرَعُهَا وَالْجِبَالِ أَرْسِلْهَا مَتَعَالَكُمْ وَلَا تَعْمَكُمْ فَإِذَا جَآءَتُ الْأَطَامِةُ الْكُبْرَىٰ يُؤْمِنُ تَذَكُّرُ إِلَّا إِسْنَ مَا سَعِىٰ وَيَبْزُرُ الْجِيَرُ لِمِنْ يَرِىٰ فَاذَّامَانَ طَغِينٌ وَوَأَرَّ نِحْيَةَ الْدُّنْيَا فَإِنَّ الْجِيَرِ أُمُّ الْأَمَامَىٰ وَأَمُّ الْآثَامَ مَحَافَرٌ مَّقَامُ رَبِّهِ وَنَزَى الْتَفَقُّسَ عِنْ الْعَهْوٍ فَإِنَّ الْبَيْتِ هِيَ الْأَمَامَىٰ يَسْتَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ آيَانَ مُرْسِلَهَا فَيُسْلِمُنَّكَ مِنْ ذِكْرِهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مَتنَهَا إِنِّي أَتَتْ مُنْذِرًا مَحَشِّهَا سَأَهْمُو يُمُرُونَهَا أَرْيَبُوْلَا عَشَيْةٌ أَوْ صَحِيَّةٌ
يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الرَّحِيمُ رَحْمَةً عَلَيْهِ ۡۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢۢ
سورة التكوين

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا السَّمَّى كُرَّتْ ۖ وَإِذَا النُّجُومُ أنْكَرَتْ ۖ وَإِذَا النَّجُومُ خَسَّرتُ ۖ وَإِذَا الْمَيْسُورُ رَكَّزَتْ ۖ وَإِذَا الْمُحِيضُ حُشَّرتُ ۖ وَإِذَا الْمُجَابَرُ سَجَّرتْ ۖ وَإِذَا الْمُنْفُوسُ رُوَّجَتْ ۖ وَإِذَا الْمَوْدُودُ دَسِلَتْ ۖ وَإِذَا الْأَذْيَابُ فَقِلَتْ ۖ وَإِذَا الصَّحِيفُ شَرَّتْ ۖ وَإِذَا الْأَسْمَاءُ كَشَّطَتْ ۖ وَإِذَا الْجَهَّازُ سَعِرَتْ ۖ وَإِذَا الْجَهَّازُ أُزِلَتْ ۖ عَلَيْهَا نَفَسٌ مَا أَحْضَرَتْ ۖ فَلَا أُقَيَّسُ لِأَحْلَسِ ۖ أَلَيْلُ إِلَى الْكَلِسَ ۖ وَأَلَيْلُ إِلَى عَسْعَاسٍ ۖ وَأَلَيْلُ إِلَى نَفْسٍ ۖ وَأَلَيْلُ إِلَى نَفْسٍ ۖ إِلَى هَذَا رَسُولُ مُنِيبٍ ۖ ذُو ثُورَىٰ عَنْدَ ذِي الْعَرْشِ مُكْرِمٍ ۖ مُطَافٍ ۖ وَمَا صَاحِبُكُمُ الْمَجْنُونُ ۖ وَلَقَدْ رَأَيْتَ هَيْ لاَ أَفْقِي ٱلْمَيْلِ ۖ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ يَضْنَيْنِ ۖ وَمَا هُوَ يَقْوُى ۖ وَشَيْطَانُ رَجَبٍ ۖ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۖ إِنَّ هَٰوِيَّةَ ۖ لَمَّا أَذَّكَرَهُ ۖ لَمْ يَشَآءُ مَنْ كَانَ يَسْتَبْقِي ۖ وَمَا يَشَآءُ ۖ إِلَّا أَنْ يَشَآءُ ۖ لَهُ ۖ رَبُّ ۖ عَالَمٍ
سورة الانفطار

إذا السماوات انفتحنّ ۴۰ وذكر الله الكواكب ۴۱ وذكر الله البحار ۴۲ فأخرجت ۴۳ وأذنك بعثت ۴۴ علمت نفس ماقدمت ۴۵ وأحررت ۴۶ خلقك فسُوّاك فقدلك ۷ ففي أي صورة ماسبة ربك ۸ كنَّا نذكر بالدُّين ۹ فإن علّيك كحفظين ۱۰ كتبين ۱۱ يعقومون ماتفعلون ۱۲ فإن الأبرار لني تعير ۱۳ وإن الفجار لني جمير ۱۴ يضلُّونها يوم الدين ۱۵ وما هُم عنها يعفأون ۱۶ وما أذرني مايوم الدين ۱۷ ثمما أذرنك ماتوف الدين ۱۸ يوم لاتملك نفس لنفس شياً أو الأمر يوميًّا لله

سورة المطففين

وَيَبِلِ الْمُطَفَّفِينَ ۱ اللَّذين إذا أكَّلوا أو أشربوا ۲ أسفل ۳ وإذا أذرتُهم أو أخذتهم هُمّ يشعرون ۴
ليوم عظيم يوم يقوم الآناس لرّبِ الظَّالِمِينَ ۚ كَلّا إِنَّهُمُ ۖ أَطَأَنَّهُمُ الْجَارِيُّ بِسِجِّينِ ۚ وَمَا أُدْرِكَ مَا سِجِّينُ كَبْبُ مَفْرَوُّمٌ ۚ وَيَوْمُ يَمْكُرُ اللَّهُ بِالْأَيَّامِ الَّذِينَ يُكْتَذَبُونَ يَوْمَ الْرَّحْلِ ۖ وَمَا يَكْبُرُ بِهِ إلاّ الَّذِينَ يَعْقِبُونَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُعْتَمِدِينَ ۚ كَلّا إِنَّهُمْ عَرَّضُوا عَنْ رَبِّهِمْ لَمَثْلًا مَّحْجُوبٍ ۚ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَأَجْهَرُونَ ۚ ثُمَّ يُقَلِّبُونَ ۚ وَمَا أُدْرِكَ مَا عَلَّيْتُونَ ە كَبْبُ مَفْرَوُّمٌ ۚ يَشَهِّدُهُ الْمُقْرِّبُونَ ۚ إِنَّ الْأَبْرَزَارَ لَيْغَيِّبُونَ ۚ عَلَى الْأَرْأَياَكَ يَنْظُورُونَ ۚ تَعَفُّرُ فِيهِ وَجُوهُهُمْ مَنْ نَظَرَ ۚ يُسْقِونَ مِنْ رَجُلٍ يَخْبَتَوْهُ ۚ جَنَّتَهُ ۖ وَمَسَّكُ فِي ذَٰلِكَ فَلَا يَتَنَاَفِسُ الْمُسْتَفْسَرُونَ ۚ وَمَرَّاجِعُ مِنْ تَسْنِيْمِ ۚ عَيْنِ يَشْرُبُ بِهَا الْمُقْرِّبُونَ ۚ إِنَّ الْأَلَّمَ يُحَمِّلُونَ ۚ كَأَنَّهُمْ أَحْمَرُوْنَ ۚ وَإِذَا أَرْسَلُوا أَلْسُنَّةَ بِعَمَّرٍ ۚ وَإِذَا رَأَوْهُنَّ قَالُوا ۖ إِنَّ هَٰذُ أَلْسُنَّةَ أَلْسُنَّةُ لِلَّدُّ ۚ وَمَا أُرِسِلَ أَلْسُنُّهُمْ حَفَظَٰتُنَّ
سورة الانشقاق

هي من الله الرحمن الرحيم

إذا السماء انشققت 1 وأذنت لها وحققت 2 وإذا الأرض مدَّت 3 وألقفت مافيها وتحلت 4 وأذنت لرئياسها وحققت 5 يتأييها الجِنَّ إلا إن إلَّا أن تأتيهُ إلى ربك كمحال فسقاله: 6 فأما من أوقُن كتبتهُ بسم الله الرحمن الرحيم 7 فسوف يحاسب حساباً بليسا 8 ويَنقَلِبُ إليه مسَّوراً 9 وأما من أوى كتبتهُ وركبهُ طهراً 10 فسوف يدعوُ بُنْوَأ 11 ويعص صعيراً 12 إنه كان في أهل مسورة 13 فإنه يظن أن لن يحوَّر 14 بل إن رجَّه كان إليه تصيراً 15 فلا أقسم بإلهِكِ بالشفقِ 16 والليل وماوَسق 17 والقمر إذا أنسق لتراكب طبقان طبي 18 فما لهُ لا يؤمنون 19 وإذا قرَّرَ عليهُ الفُرُوسُ لا يسجدون 20 بل الذين كفروا يكَبُرون 21 وأنت أعلم بما يمُوعِبُون 22 فبشرهم بعداً بالله 23
سورة البقرة

الآية 59

لا الدناء أمنوا وعملوا الصلاحيت لهم أجر عظيم مسنون

السماوات ذات البروج، والغور الموعود، وشاهد وشهد
فَيْتَ أصْحَبَ الْأَحْدُودَ، AUTONOMOUS
الذين آمنوا، إدّهِم علَيهَا
فَعَوْدُ، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤمِنِينَ شَهْوُدٌ، وَمَا نَفَسُوا
وعدهم، إلا أن يؤمنوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، إن الذين
الأسماء وأَرْضٌ، وَاللَّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ سَهِيدٍ، إن الذين
فَتَاوَا المُؤمِنِينَ، والمُؤمِنَاتِ. نَفَتِيْوَا أَفْلَحُوهُ عَدَابَ جَهَنَّمَ، وَلَهُم
عذاب النار.
إن الذين، إن الذين، إن الذين، إن الذين
جَنَّتُ تَجْريُونَ مِنَ تَجْرِيَانَا ذِلِكَ الْفَوْزُ الْكِبَيرُ، إن نَطَشَ
ريك لِلشَّيْدَ، إن أنهُ، وَهُوَ الْعَفْوُ الْوَدُودُ
ذُو العروش المَجِيدُ، فَعَالَ لَمْ يَبْيَدَ، هَل أتَرك حديث الجَنَّود
فَرَعْوَ الْغَمُودُ، بِكَلِّ الدناء كَفُرُوا في كِتَابِهِ، وَاللَّهُ مِن
وَرَأَيْهِمْ فَحْيَتُ، بَلْ هُوَ وَفُرَّ، إن تَجْعَدُ، فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ.
سَمِّيْنَ اللهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ
وَالسَّمَاءَ وَالْقَدْرَيْنَ وَما أَذْرَكَ مَا الْقَدْرَيْنَ أَنْ تَحْمِلَ اَلْجَمْعَ اَلْقَابُ
١٩٠ َإِنَّكُمْ نَفْسًا لَّمْ تُعْلِنُوا هَافِظًا ۖ قَلِينَطُرُ إِلَّا نَسْنِيْنَ مَمْ حَلَقَ
٢٠٩ َخَلْقَ مِن مَّا أُبَيْنَ ۖ يَّعْلَجُ مِن بَيْنِ الْأَصِلَّبِ وَالْمَرُّ بِإِنَّهُ عَلَى
٢١٠ َرَجْعُهُ ۖ لَقَادِرٌ ۖ يَوْمُ نُبِيِّ الْسَّرَّابِرِ ۖ فَقَالَهُ ۖ مِن فُوقَ وَلَنَاصِرُ
٢١١ َوَالسَّمَاءَ ذاتِ الرَّجْعٍ وَالْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعٍ إِنَّ إِنَّهُ يَكِيدُونَ ۖ إِنَّهُ
٢١٢ َقَولُ فَضَلُّ وَمَا هُوَ بَالْهَزَّل ۖ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ ۖ إِنَّهُ يَكِيدُونَ
٢١٣ َوَأَحَدُ كَيْدًا اِلَّا فَقَهَّلَ أَلْسَنَ بِأَمْهَلٍ هُمْ رُيْوِياً

سَمِّيْنَ اللهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ
سَبِّحُ أَسْمَؤُكَ الْأَعْلَى ۖ أَلَّذِى خَلَقَ فَسَوْى١ وَالَّذِى قَدَّرَ هَدَى٢
٨٣٩ َوَالَّذِى أَخْرَجَ الْأَمْرَيْنَ ۖ حَطَّبَ عُشَانَ أَخْوَى٣ سَقْرَفْنِكَ
٨٤٩ َفَلَا تَنَسَى٤ إِلَّا ابْنِيَةَ الْأَرْضِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجِهْرَ وَمَا يَخْفِي٥ وَيُبَشِّرُ
٨٥٩ َلِلْيَسِيرِ ۖ فَذُكُّوا نَقْعَتَ الْبَذَّرِ ۖ سَيِّدُكُمْ مِن يَجْشَنُ ۖ
سورة الفاشية

الجُزء الثانٍ

۱۶ وَلَمَّا يَضْعُطُنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَاۡۚ۱۷ وَالآخِرَةُ حَيَّۡۚ۱۸ إِنَّ هَذَى الْآيَاتِ الْكُبْرَىۡۚ۱۹ صَحِيفٌ إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَىٰ

۲۰۰۹۹۲

۰۹۲

۳۱۳۰

۳۲۰۲

۳۲۰۲

۳۲۰۲

۳۲۰۲

۳۲۰۲

۳۲۰۲

۳۲۰۲

۳۲۰۲

۳۲۰۲

۳۲۰۲

۳۲۰۲

۳۲۰۲

۳۲۰۲

۳۲۰۲

۳۲۰۲

۳۲۰۲

۳۲۰۲
الله أكرمًا أرجاء
والفجر 1 وليلة العشر 2 والشفع والوتر 3 وليلة إذا بشر 4 هل في ذلك قسم لذي حجر 6 ألو تكليف فعل ربك يعدد 6 إرم ذات العماد 7 التي لا تحظى مثالية في البلاد 8 ونعم الدنيا جابوا الصحراء بالوار 9 وفرون ذي الأواناد 10 الذين طعوا في البلاد 11 فأحكوا وتوقافها الفساد 12 قصب عليهم ربيك سوط عدا 13 إن ربك للي مصادر 14 فأما إلا الإنسان إذا ما ابتذله 15 ربي فأحمده ونعمه 16 ويقول ربي أمرين وأما إذا ما ابتذله 17 فقد على رقية 18 وقول يألهم 19 لا تكرون أليتيم 17 ولا تحضون على طعام الشكيكين 18 وتأكلون أطعنة أكللا لما 16 ويجبون أملام حباتهم 20 كلا إذا ذكي الورش دعك 21 وجاء ربك وأملك صفا صفاً
سورة البقرة

وجاء يومٌ من يومٍ يحقَّق يومٌ ما يحقَّق، البشّر الإنسان، وأفزَّع الله البشرية ٢٣ يقولُ يتلى منّا قدّمت لحياني، فقومٌ لم يندفع لله عدابه، أحدٌ ٣٠ ولا يدفَّق ونافذة، أحدٌ ٣١ يتآتِيه النفس المطمئنة ٣٧ أرجعي إلى ريك راضية مرضية

فأدخل في عبدي ٤٣ وأدخل جنتي ٣٠

سورة البقرة

يَسْمَعُ اللَّهُ الرَّجُمُ ١
لا أقسم بِهِمَا البَيْدٍ ١ وَلَا جَلْبٍ يِّبْهَذِ البَيْد١ وَوَلَّى وَمَا أَوْلَى٢ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كِتَابٌ ٤ أَيْتَهُ بِأنْ يُقَدِّرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ٥ يَقُولُ أَهْلُكُ مَا لَا بَيْدًا اِلَّيْهِ ٦ أَيْتَهُ بِأَنْ يُنْبِرَ أَحَدٌ ٧ وَالَّذِينَ أَعْجَبْهُ لَهُ عَيْسَانِ ٨ وَلَسَانًا وَسَفَنتينِ ٩ وَهَذِينَ ١٠ الَّذِينَ اتَّجَدَدُونَ فَإِنَّ أَقْتُحِمُ العَقْبَةَ ١١ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا العَقْبَةُ فَقَ رَقَبَةٌ ١٢ أُوْزُنَّكَ مِنْ أَذَنِّي مُسَعَّةٌ ١٣ يَتَبَيَّنَ مَا مَقْرِيضُهُ ١٤ أَوْ مِسْكِينَةٌ شَرَّةٌ ١٥ يَتَرَكُّ مِنَ الْخَيْنِ آمَسْوَأ وَتَوَاصَوْا ١٦ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمُرْحَمةِ ١٧ أَوْ لَتَكَ أَحَبَّ الْمَيْمَةَ ١٨

٥٩٤
سوارة الشمس

والذين كفر وابتيناه هُم أصحاب المسّمعة على هُم نار مُوصّدة

1. اللّهُ أَطْهَرَ الْكُحْيَةَ

وَالشَّمْسِ قَضَحَهَا وَ الْقُمْرِ إِذْ أَتَلَّهَا وَالْهَيَالِ إِذْ أَجَلَّهَا وَالْأَرْضِ إِذْ أَغْشَيْنَهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهَا وَالأَرْضِ وَمَا طَحَّلَهَا وَنَفْسٍ وَمَاءٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُوِّرَهَا وَنُفْقُونَهَا 6. قَدْ أَفْلَحْ مِنْ زَرْقِهَا 9. وَقَدْ حَابَ مِنْ دَسْهَا كْبُرَّتْ نِمْوَةُ طَعْنُوْنَهَا 11. إِذْ أَتَبَعَ أَشْقَآفَهَا فَقَالَ لِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ نَافِقُوا إِنَّكُمْ فَعَلْتُمْ 13. فَذَكَّرْهُ فَعَقَرْوَاهَا فَدَمَّمُ 14. عَلَيْهِمْ رَيْهُمْ يَدِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَوْنُوْنَهَا وَلَا يَجَافُ عَقِبَهَا

سوارة الليل

1. اللّهُ أَطْهَرَ الْكُحْيَةَ

وَالْيَلِيلِ إِذْ أَغْشَيْنَهَا وَالْهَيَالِ إِذْ أَجَلَّهَا وَمَا خَلَقَ الْذَّكْرَ وَالْأَنثى إِن شَكُورًا لِلْيَسِيرِي 8. فَأَمَامَ مِنْ أَعْطَى وَأَنْتَى وَصِدَّقَ بِالْحَسِينِ 6. فَسُنِّمْهُ لِلْيَسِيرِي 7. وَأَمَامَ مِنْ بَيْلَ وَأَسْفَعَى 8. وَذَكَّرَ بِالْحَسِينِ 9.
سُورَةُ الصَّحَٰحِ

سُورَةُ الْمَكَّيَّةِ

فَسَّرُّ شَرْعُهُ لِلْعُسْرِيٍّ ۚ وَمَا يَقُولُ عِنْهُ مَا لَهُ إِذَا أَتَرَّدَى١١ إِنَّ عَلَيْنَا

لِلْهُدَى١٠ وَإِنَّ لَنا الْحُجْرَةُ وَالأُولِيٌّ١١ فَانْدِرُوا كُنْتُم نَارًا تَأَلَّثُ ۚ لَا يُصِلُّهَا إِلَّا الْأَشْقَٰى١٢ إِلَّا كَذَّبَ وَقَوَّلُوا١٣ وَسُجِّنُبُهَا

الْأَنْفُسِۚ إِلَّا الَّذِي يُوقِي مَالِهُ بِمَيْتِهِ١٥ وَمَا أَحَدٌ إِنْعَدَهُ مِنْ نَعْمَةٍ١٦

نُحْرَى١٦ إِلَّا أَنْبَعَاءَ وَجِهَ رَيْحَانَ الْأَغْلَى١٧ وَلَسُوَّى بُرَّضَى١٨

بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَاتِ النَّجِيرِ ۖ وَالْصَّحِّٰحِ ۚ وَالْذَّي إِنَّاسِۚ مَا وَدَّ عَكَّ رَبُّك وَما قَلِیۡلٌۚ وَالْحُجْرَةُ خَيْرُ آنِفَ ۚ وَلَسُوَّى يُعْطَمُبَ رَبُّكۚ فَتَرْصَقْۚ أَلْآ إِلَّا أَنْبَعَاءَ وَجِهَ رَيْحَانَ الْأَغْلَىۚ وَلَسُوَّى بُرَّضَى١٧١٨

بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَاتِ النَّجِيرِ ۖ أَلْآ إِلَّا نَبْتُحُهُ لَكَ صَدَّرْكَۚ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزْرَكَ١٩
الذي أنفق ظهركم فرعته الكذير فراكم وإن مع العسر سر
إن مع العسر سر فرأعته قاصب وراكم فأرعب

سورة التلاوة

بسم الله الرحمن الرحيم
واللتين وازدهاون وطوريسين وأسدلا الابناء الآمنين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فشردناه أسفل سفليين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أخر غمرهمون
فما يكيدك بعذبالدين أليست الله يأحكي الحكيمين

سورة الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم
أقرأ بإسم الرحمن وربك الذي خلق حيًا خلق الإنسان من علقت أقر
ورزقك الأصغر أو الذي علما بالقلير علم الإنسان ما لم يعلم كلما إن الإنسان ليطيع 6 إن رأته أستغنى
إذ إلى ربك المرجع 8 أرفع ألذي ينهى عبادًا إذا صلبا
أرعيت إن كان على الهدى 11 أو أمر بالتقؤى

097
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا نُرْسِلُهُنَّ بِالْقُدُرِ وَمَا أُدْرِكَ مَا الْقُدُرُ لِيُلْعِنَّهُمْ لِيُبَكَّرَهُمْ

لِيُنُزِّلَ الْمَلَائِكَةَ وَالرَّحْمَةُ فِيهَا

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مُّنِّي أُمَرِي ۗ سَلَّمُوهُمْ حَتَّى مَتَاعَ الْفَجْرِ

سَبِيلُ الْبَيْتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنْ آدَمُ كَفْرًا وَأَهْلُ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكُينَ مَنْ فَكَرْنَ حَتَّى

تَأْلَّهُمُ الْبَيْتُ ۗ رَسُولُ مَنْ أَتَاهُ الْبَيْتُ يُحْكَمُ فِيهَا مَطْهُرٌ

فِي كُلِّ قَيْمَةٍ وَمَا نَفَرَّقَ آدَمُ أَوْلَى الْكِتَابِ إِلاًّ مَّنْ بَعْدَ مَاجَاهَ تَحْمُرَ الْبَيْتِ ۗ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدَا وَاللَّهُ مُحَلِّصِينَ لَهُ أَلَّذِينَ

حَنَّافًا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْمِنُوا أَنَّ اللَّهَ وُلِّوٌّ وَأَلْلَهُ ذَلِكَ دِينُ الْقَيْسَةَ
سورة العاديات

الجُمَّةُ السَّالِفَةُ

إنَّ اللَّذَينَ سَكَفَّرَوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُسْرِكِينَ فِي ثَرَاجِهِمْ
خَلَالِهِمْ فِيهَا أُولُوٍّ الْىَّةِ هُمْ خَيْرُ الْعُقُولِ ١٨١ إِنَّ الْذِّلِيلَ عَامِنًا
وَعَمِلَهُما الصِّبَائِحُ وَأُولُوٍّ الْىَّةِ هُمْ خَيْرُ الْعُقُولِ ١٨١٧ جَزَّ أَوْهُم
عَنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتَ عَدَّن تَجْرَى مِنْ تَحْتِيْهَا الأَنْهَارُ خَلَالِهِمْ
فيَهَا أَبْدًا رَضُّي أَلْلَهُ عَنْهُمْ وَرَضُّوَأَعْنَاهُ ١٨٢١٤ لَمْ يَسِنَّ رَبِّهِمْ
بِسُحُورِ الْحَفِيظِّ يَا بُنيَّ ١٨٠ إِذَا زَوَّرَتِ الأَرْضُ زِرَّأَلَهَا ١٨١ رَأَبَحَتِ الأَرضَ أَتَقُلِّبُهَا
وَقَالَ الْإِسْرَّ الْمَلِّيٰا ١٨٢ يَوْمَ يُحْيِي جَمِيعَ أُحْيَا ١٨٢٢ بِآنِ رَبِّكَ أَوْحَيْلَهَا
بِجَنَّةَ دُرَّةٍ حَيْرَاءٍ ١٨٢٥ يَوْمَ يَصُدُّ الْمَلَائِكُ الْآمَنْ أَشْتَأَلُوا أَيْمَآرَهُمْ ١٨٢٦ يَوْمَ يُعْمَلُ
بِسُحُورِ الْحَفِيظِّ يَا بُنيَّ ١٨٢٧ وَمَنْ يَعْمَلُ مَنْقَفَلُ ذَرَّةٌ سَرَّابُهُ ١٨٢٨
بِسُحُورِ الْحَفِيظِّ يَا بُنيَّ ١٨٢٩ وَالْعَلَّمِيَّ مُبَيَّنَ ١٨٣٠ فَأَلْمُمِرَّيَّ قَدَحًا ١٨٣١ فَأَلْمُغَيْرَتِ
صَبَحًا ١٨٣٢ فَأَثَرَنَّهُ نَفَعًا ١٨٣٣ فَوُسْطَنَّهُ جَمِعًا ١٨٣٤
سورة الكاثرين

النَّبِيُّ سُرِئَلَ أَنَّ اللَّهَ يُوَّلِدَهُ

۱. إنَّ اللَّهَ لاَ يُوَّلِدُ وَلَا خَالِدٌ فِي الْعَالَمِ
۲. وَلَا يَتَحِيَّثُ عَلَى ذَلِكَ الْمُتَّفَقُونَ
۳. لَعَلَّهُ يُثِّبَ الْجَاهِرَةُ، إِذَا أَنَّهُ يُعَظِّمُ إِلَى الْقُسُورِ
۴. وَحُصْلَ مَافَإَ الصُّدُورِ۴۱۰۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱
سُورَةُ الْعُصْرِ
سُورَةُ الْهُجْرَةِ
سُورَةُ الفَيلِ
الجُزءَ الْمَثَّلُ يَوْمَ الآخِرَةَ

سُورَةُ الْعُصْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
۱. وَالْعُصْرِ ۲. ﴿إِنَّ الَّذِينَ لُفِي حَسَنٍ﴾ ۳. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۴. وَعَمِلُواْ الْصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَواْ بِالْحَقِّ۱۰۲۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰}

سُورَةُ الْهُجْرَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
۱. وَبَعِيدُ لَيْسَ كِرَامًا لَّمْ يَأْتِهمُ ۲. ﴿الَّذِينَ جَمَعَ مَآ أَوْعَدُهُ﴾ ۳. ۴۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۹۹۰

سُورَةُ الفَيلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
۱. وَالْأَيُّوْرُ ۲. ﴿كَيْفَ فَعَلَ يُبْرَأَ يَأْصَحَبُ الفَئِيلِ ۳. الْيَجُعلِ۱۰۲۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۵۴۶۵۷۴۶۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۹۹۰

۲۰۱
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
لا يَأْتِيف قُرْشِينٍ إِلاَّ أَلْفَ فَهُمْ رَحْلَةٌ عِبَادُ اللَّهِ وَالصَّادِقُ
فلْيَغْفِرْ لَهُمْ رَبُّهُمْ وَالْعَبْدُ الَّذِينَ أَطْعَمَهُمْ
مِّن جَوْعٍ وَعَاشُمُوهُمْ مِّنْ خَوافٍ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
أَرْيَأَتْ آيَهُ الَّذِي يُعْلِّمُ بِالذِّينِ ۱ فَذُلِّكَ الَّذِى يُعْلِمُ
الْيَتِيمَ ۲ وَلَا يَحْصُلُ عَلَى طِعَامِ الْمَسْكِينِ ۳ فَوَتِّلْ
لِلْمُسْلِيمِينَ ۴ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاةِهِمْ سَاهُوُتُ
۵ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَ۶ وَيَمْنُونَ أَمَامُونَ ۷
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْمَكْتُورَ ۱ فَصَّلْ إِلَيْكَ وَأَخْرُجْ
۲ إِنَّ شَأْنَكَ هَوَّ الأَبْتَرُ١
سُورَةُ الكَافِرُونَ

الجُزءَ الْمَثْلُوهُ

۱. قُلْ يَتَأْمَأُهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا عَبَدُونَ
۲. وَلَا أَنْسَرُ عِيدَيْنَ مَا أَعْبُدُ
۳. وَلَا أَرْتُ مَأَمَّةً مَا أُعْبُدُ
۴. وَلَا أَنْسَرُ عِيدَيْنَ مَا أُعْبُدُ
۵. لَكَ دَيْنُكَ وَلِدِينِ

۶. إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَضْحُ، وَرَأَى الْأُمَّةُ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
۷. فَسَبَّحُ بِبُعْدِ ذَٰلِكَ
۸. وَأَسْتَعْفَرْتُ إِنَّهُ حَسَانٌ تَوَابٌ

۹. نَبْتَ يَدًا أَيْنَ أَهْبَ وَتَبَّ ۱۰. مَا أَغْيُبُ عَنْهَا مَا لَهُ، وَمَا كَسَبَّ
۱۱. سَيَصِلُ نَارًا ذَاتِ أَهْبٍ ۱۲. وَأَمَرَ أَنْهُ حَمَالَةً أَخْطَبٍ
۱۳. فِي جَيِّدِهَا حَبِيلٌ مَّن مَّسَدٍّ

۱۴. لِللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۵. ۱۶. ۱۷. ۱۸. ۱۹.
سورة الإخلاص

قَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۛ اللَّهُ الصَّمَدُ ۛ لَمْ يُولِدْ ۛ وَلَمْ يَولَدْ ۛ وَلَمْ يُخْلِقْنَ مُنْ قَدْ خَلَقَ أَحَدٌ ۛ وَلَمْ يَخْلِقْنَ مُنْ قَدْ خَلَقَ أَحَدٌ

سورة النّاس

قَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْبِ ۗ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا حَلَّقَ ۗ وَمِنْ شَرِّ عَاصِمِ إِذَا وَقَبَ ۗ وَمِنْ شَرِّ النَّفَثَاتِ ۗ وَمِنْ شَرِّ شَرَحَاسِيْدٍ إِذَا أَحْسَدَ

سورة التّابِع

قَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْأَلْبَاسِ ۗ مِلَّتَيْ الأَلْبَاسِ إِلَهِ ۙ إِلَهُ أَلْبَاسِ مِنْ شَرِّ أَلْبَاسِ ۗ أَلْبَاسٍ إِلَّا الَّذِي يُوسُفُ ۗ فِي صَدْرِ أَلْبَاسِ ۙ وَمِنْ أَلْجِنَّةٍ وَأَلْبَاسِ