بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

الرحمن الرحيم

ولك نور الدين إياك نعبد وإياك نستعين

أهدينا الصراط المستقيم

صراط الذين أعطت عليه السلام وخير المغضوب عليهم وآلاء الضالين
الْحَقُّ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًىٰ
لِلْمُتَّقِينِ ۗ الَّذِينَ يَؤْمِنُونَ بالْغَيْبَ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَا رَآهُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلَّا يَفْقَهُونَ
وَالَّذِينَ يَؤْمِنُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ قَرْآنٍ وَمَا أَنزَلَ الْيَلِكَ وَمَا أَنزَلُ مِنْ قَبِيلٍ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يَوْقُنُونَ
اولئك على هدى من رحمة و أولئك هم الثقرون
إن الذين
كفر واٍسوه علَّهيم انذرتهم الله و لم تنالهم إلا يومن نخرج
الله على قومهم وعلى سمعتهم وعلى أبصرهم غشاوة و لهم عداب عظيم
ومن الناس من يقول من يصدون الله والذين آمنوا وما يبدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض
فزادهم الله مرضًا و لهم عذاب الابيذ كلهما كانوا يعبدون
وإذا قيل لهم لا تفسدوا على الأرض قالوا ما أصلحون إلا أصلحون
وإذا قيل لهم مات الذين أنفقو الفسادون و لكن لا يشعرون
وإذا قيل لهم إِن من الناس قالوا إننا كآمن من الشفاه ألا خفوا
هَم السفاهة و لكن لا يعلمون و إذا القوا الذين نما بالله أثناً
وإذا خلوا إلى شيطانهم قالوا إنهم أعداء معكم إنما هم مستكبرون
الله يستهزئ بهم ويمد هم في طغيانهم يعمون أولئك
الذين اشتروا الصَّلالة بالهدى فهَم يرتدون إليه و ما كانوا
مُهتدين من يركنون كمُنْهُ شهد النَّبِي ﷺ فقد نزل فضلًا أضاءت
ما حوله ذهب الله بيوره و تركهم في ظلمت لا بصر و
صدّركم عنكم فهم لا يرجعون، أو صحب من السماوات في ظلّت ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في إذن الله من الضواحي حذاء الموت، والله يجعله عبادة بالكفرين برك برك برك. يختطف آلافهم كلما أضاء لهم نوره، ففيه وإذ أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب ب=v=n_s= لامع=== امح= لله على كل شيء قدر، وكان الناس أعبدهم ورابههم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فلَا تجعلوا الله أنداً وأنت عنه في ظلماء ماء، فأخبر به من الشمس رغبا لكم فلا تجعلوا الله أنداً وأنت عنه في ظلماء ماء، فأخبر به من الشمس رغبا لكم فلا تجعلوا الله أنداً وأنت عنه في ظلماء ماء، فأخبر به من الشمس رغبا لكم فلا تجعلوا الله أنداً وأنت عنه في ظلماء ماء، فأخبر به من الشمس رغبا لكم فلا تجعلوا الله أنداً وأنت عنه في ظلماء ماء، فأخبر به من الشمس رغبا لكم فلا تجعلوا الله أنداً وأنت عنه في ظلماء ماء، فأخبر به من الشمس رغبا لكم فلا تجعلوا الله أنداً وأنت عنه في ظلماء ماء، فأخبر به من الشمس رغبا لكم فلا تجعلوا الله أنداً وأنت عنه في ظلماء ماء، فأخبر به من الشمس رغبا لكم فلا تجعلوا الله أنداً وأنت عنه في ظلماء ماء، فأخبر به من الش
من قبل وأنتما يهودكم باشادوا ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون. إن الله لا ينتقم إلا المؤذن فإن يضرب من أبا بوبصة فيها فوقها، وما الذين آمنوا في عباد الله الحق من ربهوك. وما الذين كفروا فقومون ما ذاك إلا كرمه. هذه منشفة يضل الله بها كثيراً ويهدي بها كثيراً ومائيمل، بع الله الفسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاً. ويهرون ما أمر الله به أن يوصل ويصدون في الأرض أولئك هم الخسرون كيف تكفرون بالله؟ كنتم مورى فافحوا لا تثيرون لم تحرفون بالبر جواً هؤلاء الذين خلق كلهم في الأرض جميعاً إلى السماوات لهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. واذ قال ربك لملكته ان جاعلا في الأرض خليفة قالوا يجعل فيها من يقصد فيها ويسيفك الدابة ومنح نسراً. خذوا ونفسين لاحق قال ابن عقيل لم يتلمبوا وعلم الله اسماء كلها ثم عرضهم على المخلصة فقال تعالى: ياساءه هؤلاء إن كنت صد قين قالوا إني أعلمك لأعلم أياً.
البقرة 2:

لا علمنا أنك إلّا أن تعلم العليم الأعلى
قال بإدم أشتهى
سأجعلك أنتَ نبياً لآدم سأ⊂سأ⊂سأ⊂سأ⊂سأ
أعلَم غير السماوات والأرض وأعلم شأنيك وآلامك
وتكلم أنتَ وذلِك ما كنّا نعلم
أنيِّ وإستكبر وكان من الكافرون قالنا لا إله إلا أنا
وإنما ذلك لنتعمن بها يا بني إسرائيل واتقنوا ألاحق
الشجرة فنأكل من طائرين وأزاهتنا الشيطان عنها أعتزها
معنا وذلِك أنتَ على كل شيء وذلِك أنتَ على كل شيء
الأرض مستقرة ومنتغا إلى حين فنلقي أعمر من الزمن كلما
كتاب على ابن آدم هو التوحيد الرحمن قالنا هبطوا من جماعته
فأما بني يديعك فهم يريدون فهم نزوله عليهم ولآلة أنت
وأهله يذكرون وتذكرون وأنت يا بني إسرائيل إذ أتراك عليهم
اتفكعت عليه وآويا وآويا وآويا وآويا وآويا
كافر يا وانشروا يا بني إسرائيل نزلت مصيرنا معكوا لا تبلغوا
الماء ولا تأثروا يا بني إسرائيل خاتمهم ونقطعون ولا تمسوا
قائتماً انساكم فداكم خير لكم اعذر باريك كتاب عليكم
ارء اهو النور بوجب الرحمن واذ دللتم ببوبوسى لن تؤمن لنك
حني نرى الله جهرة فاختر فقوم الصعقة وانتظروان
ثم بعدكم من بعد مومنا لعلكم تتسخرون وظللنا عليكم الغمام ونزلنا عليهكم السلم وصلعبكم كلوا من
طيبت ما ماره فتكم وما ظلمونا ولكن حان أنفسهم يظلمون واذ قلنا أدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث
شمشتم وغنم ودخلوا الباب سجدا وقلوا حطة تعرفكم
خطيئة وسنزين المحبين فبديل الذين ظلموا أقولا
غير الذي قيل لهم فنزلنا عليه الذين ظلموا رجاء من
السما بما كانوا يفسعون وذ إستنسقى موسي لقومها
فقدنا اضطرب يحضاك الحجر فلاعبقته ومنه أنشتاعشرة
عيننا تدلى علم كل أبابك مرتهن كله واشتروا من رزق الله
ولا يشعو في الأرض مفسدين وذ قالب نموسى لن
تصرير على طعمها واحده غالب لنايار بك يضر لثامنات
الأرض من بقليها وقصائفها وقومها وعدسها وبصلها
قال أستبيأا! لون الذي هو أدنى بالله هو خير الإهبطا
مصراً فإنك تكلم الناس وضطرت عليهم الدي ول المستكثرة
وبأو بغضب من الله ذلك يأنه كأنه كان يكفرون بأبيه
الله ويكثلون التдесьن يغيرون الحق ذلك بين عصوا وكاتنا
يعتدون إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصري و
الصليبيون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحة فامن
اجته مهنز، وتخذوا وراوء وراوء فإنك نطقهم وأهل ميزون
أذا أخذ ناباً تأكنا وفعنا فإنك نطقتم الطور خان وأما أبيكم
بقوة وأذروا وما في أعادكم تنقوون، ثم تون لتيثم
بعد ذلك قالوا فلا فضل الله عليك ورحمة للكل من
الخسرين وفقد علمنا الذين اعتذوا منكم في السبت
فقلنا لهم كنوا قردة خاصين فجعلنها لنا الكبارب
يديها وما خلفها وموظة للمنتقين واذ قال مولى
لقومة إن الله بأمركم أن تنذروا بقرة قالوا أنتينا
هناك قال أعود والله إن أكون من الجهلين قالوا دع
ناراً بكتبين نما ما هن قال إنه يقول إنها بقرة لك
بقرة

188. قالوا أطيعوا ربك عزان. بين ذلك كافعلوا ما تقومون

189. قالوا أطيعوا ربك عزان. لستما نكلون؟ قال إن يعقوب إنها

190. بقرة صفر آن. قالت ظعة لنفسها. تسر النظرين. قالوا أطيعوا لنا

191. بشاء الله لمهرها. قال إنها. يعقوب إنها بقرة. إنا أن

192. تنتهي الأردن ولا تستقيم احتزات مسلسلة. لا شبيهة فيها قالوا.

193. إلى حيث فذ حوها وما كادوا يفعلون. وإذ أن

194. قتلت نفهما وادفعتم فيهما. وقد خرج مخرجًا ما تنكر

195. فكانت ضربوا بعضها. كل ذلك يجعل الله

196. الموت. إن درك النهاية. لعلكم تعقلون. إن تشتمل على

197. من بعدها في قلبة آلهة. أو أشل قسوة. وإن من

198. الجارة لبلا بترفع ومنه إلا أدرى. وإن من

199. بأنها من يحي. وما إن الله يعافى عبادا تعملون. إنهم يعابون أن يؤمنوا

200. وقد كان قريب. إنهم يشعون كلا. إن الله سيد المؤمنين

201. من بعد ما اعتقلوا. وهما يعابون. وإذا القوا الذين آمنوا

202. مزعل
قالوا أمتنا أو أذا خلأ بعضهم إلى بعض قالوا أعجلونا
بما فتح الله عليكم ليأمنوا عليه عيند ربي فلا تفقلون وقلن لا يعلمنا أن الله يعلم ما لا يعلمون وقلن الله يعلمنا ما لا يعلمنا وعند ربي فلا تفقلون وقلن لا يعلمنا أن الله يعلم ما لا يعلمون الكتب إلا أمانة وقلى فهل يطمئنون وقيل لا يطمئنون وقيل للذين يكتبون الكتاب بيآيت يهمهم ثم يقولون هذا من عين الله ليضروبا بينا قيل لا يقولون لهم مثيلا كتب الله كتب أين يهم وقيل أين يهم وقيل عليهم قالوا أن نستن الفارSolo لا أينما معدودة قال أخذ تن عند الله عهدا فإن ينفيت الله عهدا أم تقولون على الله والعلماء بعقولك أصحب النظر حرم فيها خلدون والذين أمنوا وعملوا الصالحات أوليتك أصحاب البينة هم فيها خلدون وذئاب أخذ نبي يتلخص في إسرائيل أو تعودون لله ولا الوالدين إحسانا وذئاب القربي والبيتي والمسكينين وقولوا اللناس حسنًا وقيموا الصلاة وأذن الوكدة تطويل نوركم لأعيال أهلكم
ولأنت معرضون وذي أخذنا صياماكما لا تستغلون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفرتم وانتم تشهدون ثم أتمتم هؤلاء تقسلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظهرون عليه مللئون بالأنهر والناعون فإن باقيكم أسرى فقد وحش واقتنص وعذكه إخراجهم أفتنتمون ببعض الكتب وتكترون بعض فنبذاء من يفعل ذلك مبتعد الأخر في الحياة الدنيا ويوم القيامة يعدون إلى أشد العذاب وما الذئب غفل إلا تنعلون أولئك الذين اشترىوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا يهموم يبصرون وقد أتيناموسى الكتب وفقتنا من بعد في التوراة واتبعت عيسى ابن مريم البنيت وأيده نبؤ العهد والسنة أقنعلها جاء كأن رسلنا بالإلكواني أنفسكم استكبرتم ثم فقرتما كذبتكم وفرقتم تقاتلون قالوا أفتنون على الذين كفروا فإن ناسا جاءهم وكانوا من قبل ينتظرون حتى يعذبون علية الذين كفر وفضلنا آههم
لكافروا أفروا أيها الكفriers فقُلُوهُ إن الله على الكفriers يسماً واصطلاحاً
أنتُمْ من يُفْرِخُونَهُمْ ما أنزَلَ الله بغياً أن يُنزَلَ الله من فضِيلَةٍ على من بَنِئْهَا مِن عبَادِي فَأَمَّلُوا وَغَضَبَ على غضَبٍ
و للكافriers عَذَابٌ مُّهِينٌ وَأَلَمَّاهُمْ أَسِرُّهُمْ أَنِّي أُنزِلَ الله قَالَ إِنِّي أَوْصَى مِن يُبْنِيَ الْأُمَيَّةَ وَلَمْ يَكَفِّرُوا يَكَفُّرَ رَبُّهُ وَهُوَ الْحَقُّ مَصِيرًا لَّا مَعَهُ مَلَكٌ فَقُلْ فَقَلَلْ نَفَتُلُمُ آنِبَيَّةَ الله مِن قَبْلَ إن كَانُوا مُؤُمِّنِينَ وَلُقِدَ جَاءَهُمْ مُؤِنَّاتٌ يَلَوْنَا بِالْبَيِّنَاتِ مَثْلًا
أَخَذَتِهِمْ سُادَتُ الْجَرْفِ مِن بَعْدِهِمْ وَأَسْتَطَلَّهُمْ ثُمَّ أَخَذَهُمْ سُادَتُ الْجَرْفِ وَرَفَعَهُمْ فَقُلْ رَفِيعُ الْنَّورُ أَبَنَائِي رَبِّتُكُمْ فَتَأْتِيتمُ السَّمَّاءَ وَلَعَلَّكُمْ تَعْرَفُونَ فَقُلْ أَتْنَابِي الْمُسَلِّمُونَ إِن كَانَتْ لَكُمْ عَدَيدًا وَلَيُبْلِكُونَ الْأَيْتَامِ وَيُبْلِكُونَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنِي الْمَلَأِ يَدُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَيَدُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْفِيْضِ عَلَى حَيَوَاتِ الْخَالِصَةِ مِن ذُنُوبِ النَّاسِ
فَخَتَمُوا اللَّهُ الْأُخْرَى عَن يَدَيْهِمْ لَا يَنفَعُهُمْ أَيُّهَا الْمُتَّقُونَ
لا شيء كان هوداً أو نصرى تلك أنيمهم فسل لؤزهم
كنتة صديقتين 59 بالي من أسما ووجهية الله و هو
معنا في فعله أجرة عيند ريبة وألاخون علتهم ولاهم
مة يعبرون 58 وقالت اليهود ليست النصرى على نتين 8 نتى
قالت النصرى ليست اليهود على نتين وإنهم ي&id
كتب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم قال الله
بحمير بنيه يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون 37
من أظلم ممنع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه
وعن في خزائيها أولا م كان لهجر أم كان لهجر
الله يعلفين لههم في الدنيا خزي واله في الآخرة عذاب
عذاب الله المشرق والمغرب فايمنا نقولا فشن وجهة
الله إن الله وسع عليكم 36 وقالوا أن تمن الله ولدا سجنت
بل له ما في السماوات والأرض كل لذانقول 35 بسما
السماوات والأرض وإذا قضى أمرنا فإنا يفعل لكون
فيقولن 34 وقال الذين لا يعلمون لولا الكبائر الله أواننا
أيما أن كنا قال الذين من قبل بهم مثل قولهم تشاهدت

مائل
قلو بهما قد بينا الآية لقوم يؤمنون علماً 스스로كم باحكمه

يعطى الرسول أن يبشر وتنذيرًا للاستغلال عن أصحاب الجحيم ولون

ترضى عند اليهود وآلا النصارى حتى تتبينوا أن الله هدى وله آيت بهما بعد

إن هدى الله هو الهدى وللدين أتباعه وهم بعد

الذي جاءه من العلم ما كتبه من النذر وولي أحد公子

الذين أتينهم الكتاب يتنقلون حتى تلاوته أو يبنون

يطرق وينفث به فأول من له الأسوأ هم بعد

اذرو أنتم الإصوات التي أعلمنا عليكم وأفيق شملكم على

العلماء وأثناء يوم لا تجزى نفس عن نفس شيا ولا يلقي

منها عدل ولا ألفها إشاعها ولا ينصرفون إن يقتلى

ابنهم ربي بكلمة واتهم من قال إن جعلته للناس إمام

الذين كنذروا يدينهم قال لا يبت حال عهدتي الخليلين واذ

جعلنا البيت متباعًا للناس وأمنا وأتمنا وأحنوا ومن مقام

إلهي مصلي وعهدنا إلى إبراهيم وسمعيو إن طهرا

بيتي للطاقفين والعائفين والوزراء الساحرين واذ قال

إبراهيم رضي الله عليه قل هذا بلد أمنا وأزق أهله من أهل السحر
من أصن من هوه بالله وليوم الآخر قال ومن لف فأمتعب قليلًا ثم أضطرة إلى عذاب النار وبيس المصير وادي ربع إبراهيم الفواذ من البيت وإسماعيل ربيا لقبيل ممن أنت السميع العليم ربيا وأجعلنا مسلمين لك ومن ذريتي أمنة مسلمة لكل وأرنا مناسكنا ونبك علينا إنك أنت التواب الرحيم ربيا وبعث فيهم رسولا منهم يشأوا عليهم أتبت وجعلهم الكتب والحكمة ويركوني عن أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن بلة إبراهيم إلا من سفينة نفسة ولقد أصطفيته في الدنيا وإن في الآخرة ليمن الصالحين إذ قال له ربي أسلم نسأل أرسلت لرب العليمين ووصي بها أبا هام بن بنك ويعقوب بنيو إن الله اصطفى لكم اللتين فلatures إلا وآمن مسلمون أمره دعته شهد أهذا حض يعقوب الموت إذ قال ليبنياه ما تعبدون من بعدي قالوا تعبدون الله وآلا إبيان إبراهيم وإسماعيل واسحاق إلهًا وعندنا ونحن لمسلمون تأل أمة قد خلت لها مًا
لكيتم لكم كسبتم ولا أسلتون عنياً كأنوا إبعملون
قالوا كنونا نوها ونصيرى تهتدوا فلما بل صلة إبرهيم
حينما وما كان من المشركين قولوا متما بالله وما
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وسمعيل وسحوق
والاسباط وما أتي موسى وعيسى وما أتي النبيون من
رّبهم فأنفرق بينهم إلى نزلهم ونحن لمسلمون
قال فأنزلني على أمنتم فإني فدلني الله وإليك أقرأ
هم في شفاعة فسيكن لكم الله وهو السميع العلامة
صبغته الله ومن أحسن من الله صبغته ونحن لأحباه
كل آدماجتنا في الله وهو ربي وربكم ولهنا أعما النتاو
لكد أعتوبنا الله ونحن له مخلصون أمر تقولون
إن إبراهيم وسمعيل وسحوق ويعقوب والاسباط
كانوا نوها ونصيرى قول ألماء أعلم أعر الله ومن
أظلم منكم كتم شهادة عنده من الله وعذب الله تعالى
عناءكمون تملك أمنة قد خلقت لها ما كسبرت
وكل ما كسبتم ولا أسلتون عنياً كأنوا إبعملون
سّيقولون: "السّفّهاء من النّاس ما أوّلهمّ عن قبّيتهم السّين، كنا عليهم خِلق للشّرَقّ والغرب يهدي من يشأ إلى حراط مستقيمة، وكذلّك جعلناك أمتراً وسطاً ليكونوا شهداء على النّاس وليكون الرسول عليه السلام شهيداً، وما جعلنا القبلة السّنية نذت عليها إلا إنّا نعلم من بيته الرسول صلى الله عليه وسلم أنّه ينقلب على عقبيته وإن كانت كبرى إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إنّما اكن الله بِالناس لروع وتجيبي فإن أرى تقلب وجيم في السماء فلنورن ليبنات قبّية ترضيها فولى وجهك شتر السماء أهلاً وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شترة وإن الذين أوتوا الكتاب لعليكون أنّ أحق من زعم وما الله يغافل غافلون ولن يأتى الذين أوتوا الكتاب يكيل أيها يأيتهم أعينكم إنما أنت بَعثت قبّيتهم وما بعضهم يتابع قبّيتهم بعض ولا إنّ أنيت أهواهم فمن بعد ما جاءك من العلم إنّنا ذَلِيلُون. الذين اتّهمهم الكتاب يعرفون ما يعرفون ابناء هوى وإن فريقاً منهم ليكدّشون الحق وهم يعلمون.
البقرة: 222

بسم الله الرحمن الرحيم

وَأَيُّهَا الْيَمَنُاءَ رَجَعُونَ أَوَّلِيكَ عَلَيْهِمْ صَلَاوَاتٌ مِنِّي

وَرَحْمَةٌ وَأَوَّلِيكَ هُمُ الْمَهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْقُفْرَا وَمَرْوَةٌ

وَمَن شَهَارَى اللَّهُ فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَنْ يَجْنَبَ

عَلَيْهِمْ أَنْ يَظْطَرَّخُنَّ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ

شَأَّرَ عَلَىٰهُمْ إِنَّ اللَّهُ يَكْتَشِفُ مَا أَنزَلَهُ مِنَ الْبَيْنِ

وَالْهَدِيَ وَمَنْ بَعْدْ مَا بَيِّنَهَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَوْلِيكَ

يَلْعَبِنَهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَبِنُهُمْ اللَّهُ أَيْلَاءُ اللَّهِ

وَمَا نَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَلَالَةٍ وَمَا قَالَ أَوْلِيكَ عَلَيْهِمْ لَعِنَّهُمُ اللَّهُ

وَمَا أَرْضَى عَلَيْهِمْ وَلَعِنَّهُمُ اللَّهُ وَجَعَلَ مِنْهُمْ حَجَّاجًا

وَوَلَا يَخْفِفُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَلَا يَمْنُظُّرُونَ وَالَّذِينَ قَلَبَ الْعَذَابَ

فَأَوْلَئِكَ أَتَوِبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ النَّظَرَ الصَّرِيحِ

فَأَوْلَئِكَ آتَيْتَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ النَّظَرَ الصَّرِيحِ

وَكُلُّ أَنَاسٍ جَمِيعَهُمْ خَلِيَّتِنِ فِي هَٰذَا مَيْلَ

وَإِلَّهٌ إِنَّهُ هُوَ الْحَمْدُ وَلاَ هُمُ الَّذِينَ يُشَاءُ

أَنْفُقُوا فِي غَيْبَةٍ وَأَنْفُقُوا فِي شَيْءٍ وَهُمُ الْمُكَانَةُ وَلَهُمُ اللَّهُ

وَهُمُ الْمُكَانَةُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ الْمُكَانَةُ وَلَهُمُ اللَّهُ

وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَالْحَيَاةُ بِالْأَرْضِ وَالْأَرْضَ

وَتَصَرَّفُ الرَّحْمَٰنُ وَالرَّحْمَٰنُ السَّمَى بِهِنَّ النَّاسَ وَالْأَرْضَ
لا يبتغيون عقيدتي وصين الناس من يجهلون من دون الله. إن الذي يعلمهم كنذير الله الذين أرسلنا الشياطين ليغشوا الذين أثروا في الأرض بالشياطين. إن الله يعلم ما يعلمنهم.

أيما عبدين أو عببدين. إنما يأمرون بالسوء والفسخاء. وقيل: إنما يبعث عببدين أو عبدين. ما أننزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه إياكم ماهما كفرتوا كمكنت الذين ينفعن بما لا يسعه إلا الدعاة. وقيل: صمتم بكم عيني فهم لا يعقلون. يا ايها الذين آمنوا من طيبين مغزيل للحمد وأشهدوا الله أن نعمة أيها الكفار.
البقرة البقرة

175

يا لغير الله قمن اضطر عين باع واكراد فأنا آدم أعمل بالأهل.

بكل الله علمنا وجهك ولؤحمن ما أرسل الله من الكتاب ويشترون يد تنافيا لولايطعون ما يأتون في بطنهم إلا القار ولا يحكمهم الله وقومهم القوية ولا يركبهم.

ولهم عذاب الهمان أو ليلك الذين اشتروا الصألة بالهدى والذين يبتغون الغفرة فما أصبرهم على الن.VarChar ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأن الذين اختلفوا في الكتاب لغت شقاق بعيدي ليس القرآن أن تؤولوا وجوهكم قبل المسير في وراء ونكن الذين من أصى الله وليلو.

والأولاء في السلم والكتب واللتين واتينما على حبده ذو السير واليالي ومن السلم والنسيلة والنجيلة والجراب وقيام الصلاة وÆي الزكاة وهم المنتون يعهد لهم إذا أعهدوا وهم الصيرين في الباساء والقفار وحين البأس أولى الذين صدقوا ووليم هم المنتون يليه الذين امنوا كتب عليك الفصاح في القرآن الكريم والعبد.

そして
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثِقِ بِالْأَلْقَابِ فَمَنْ عُفِّي لَهُ مِنْ أَخْيَاهُ نَتَّفِعُّ
فَأَتِبَاعُ بِالْعَرْوُفِ وَأَذَّنُ لَأَلْبَابِ بِالْحَسَانِ ذلِكَ تَحْفَرِمُ
فَمِنْ رَيْكَمْ وَرَحْمَتِ فَقُمْنَ اعْتَدَىٰ بَعْدُ ذلِكَ فَهَلْ عَذَابُ
الْآخِرَةِ وَلَكِنْ فِي الْقِصَاصِ حِيَوَةٌ أَوْلِ الْآلَابِ لِعَلَّمَ
تَنَقُّونَ كَيْفَ كَتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُ كَمْ مِّمَّنْ تَرَاكُ
خِيرًا إِنَّ الْخَيْرَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ بِالْعَرْوُفِ حَقًا
عَلَى الْمُتَّقِينِ فَمِنْ قَبْلُ بَلَّهُ بَعْدَ مَآ أَسَمَّعْتُ عَنْهُ
مِنْ كُلِّ مَوْعِظَةٍ جَنِّفَا أو كُلِّهَا فَأَصِلْحَ بِنَفْسِهَا فَلَا إِنَّكَ عَلَى
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنَّا لَهُ نَسِيَّةٌ وَلَهُمْ كُتُبُ عَلَيْهِ
الصَّيَامُ كَمَا كَتَبَ عَلَى الْمُتَّقِينِ مِنْ قَبْلِكُمْ لِعَلَّمَ
أَيَّامًا مَعَ وَدَتَ فَمِنْ كَانَ مَيْتًا مَّرْيَمًا أَوْ عَلَى سُقْرٍ
فَعَدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرِّ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ يُطِيقُونَ فَذَٰلِكَ طَعَامُ
وَسَكَينٌ فَمِنْ نَطْوَةٍ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُهُ وَأَنَّ تَصُوْمَهُ خَيْرُ
تَكُمْ إِنَّمَا تَعْلَمُونَ نَشَهِرْ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِّلَّتِينَ ظَلَّلَتْ بِهِ وَتَحْدِيذٌ لِّلَّذِينَ ظَلَّلْتُ بِهِ نَفْسَ
۳۶۷

يشهد ونطق الشهور فليس fraseه ومن كان مريضاً أو علي

سق رفاءة فمن أيام أخرى يزيدي الله بكم النصر والنصران

بكما العسر، وطبلتما العيلة وليكيرتى والله على ما ندمكم

كما يكلو كنكم فعذراً وأماك سألك يا أبادى على فاهل قريب

أجيب دعوة الدالع إذا دعاك فليس تجيبك إلى وليتوب إلى

علتهم يرشدون أنل للك حليمة الصيةم الرفعت إلى

نبيكم فهنى لباس لكم وأنت لهم لباس لهم علم الله

لأنهم لم تقدموا أنفسكم كتاب UMيكم وعفاؤكم

قالن باشروا وతعما يا فبها ما كتب الله لكم وكما وأشرموا

حتى يتبين كليم الخيط الأبيض من النفي الأسود من

الغبر نشر أنتموا الصيةم إلى الليل ولا تباشروا وعليكم

عاقبون في المساء وطلب حدى الله فأنا قد أبلغها كذلك

كيفين الله أية للفساد لعليكم ينثرون ولا تأمنوا أموالكم

فينا بالباقى ومدنوا بها إلى المكان لياتكلوا فريقائم

أموال الناس بالإنmeye وأنتو تقالون يملكون من الأهلية

فهل هي مواقيت للناس والحياة وليس الموت يأن تأتوا

۳۶۷

منزل
البيوت من طهورها و لكن البشر من الكفاح و آتى عليهم
أَذَٰ لُقِّبَتْ بِقُلُوبٍ لِّمَنْ يُقَدِّمُ صِيَامًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ نَسَكَ
فَأَذاً أَنتُمْ فَمَنْ يُقَدِّمُ صِيَامًا لِلهِ يُقَدِّمُ بِالْعُمُورِ إِلَى الأَحْمَرِ فَإِنَّمَا يُسَتَّيِسُ
مِن الْهَيْدَرِ فَمَنْ لَعَدَّ لَهُ مَنْ فِي الْأَيَامِ ثَلَاثَ أَيَامٍ فِي الْأَخِبَارِ وَ سَبْعَةٌ إِذَا رَجَعَتْ بَلْ عَشَرَةٌ كَأَنَّهُ ذَلِكَ لِنَحْلُكُنَّ
أَهْلَهَا حَاضِرٌ بِالشَّهْرِ الْقَهَّارِ وَ أَنْقَوْا اللَّهَ وَ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَرِيدُ الْبَيْتِ أَحْجُّ أَحَدَّ مَعْلُومَةٍ فَمَنْ فُوضَ فِيهِ
أَحْجُّ فَلَعْفُوَتْ وَ لَا فَسُوقَ وَ لَا جُدُّ وَلَا حُذُّ وَلَا عِرْضٌ فِيهِ
مِن خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَ تَرَوْذُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّافِوِ وَ
الْقَوْنُ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا١٤٨
فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَلْتُمْ مِن عَرْقَاتٍ فَأَذَّنَ كُلُّ رَبِّ فَلَيْنَا
عَنْدَ الْمُشْرِعِ الْحَرَارِ وَ الْعَذْرَاءَ كَمَا هِدِّي نَسْكًا وَ فَيْنُمُّ مِنَ الْعَذْرَاءِ
قَبْلَ لَيْنَ الْمُصَلِّيْنِ ثُمَّ أُفْيَضَوْا مِن حَيْثَ أَفْضَى النَّاسُ
وَ أَسْتَغْفِرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذا١٤٩ أَفْضَيْتُمُ
مَنْ يَسَكَّنُ كُلُّ دُنْيَا١٥٠ وَ فَيْنُمُّ مِنْ الْعَذْرَاءِ كُلُّ رَبِّ فَإِذَّنَ كُلُّ رَبِّ فَلَيْنَا
الْعَذْرَاءُ مِنْ يَقُولُ رَبِّنَا إِنَّا فيَوْمِ الدِّينِ وَ مَآهَا فِي النَّارِ
خَالِقٍ وَ مَهِيمٍ مَّنْ يَقُولُ رَبِّنَا إِنَّا فِي النَّارِ١٥١ حَسَنًا١٥٢
لا يُحِبُّ اللهُ الذين يُبْهَبُونَ بِالْبَينَاتِ، وَلاِ يُشْرِعُ اللَّهُ مَنْ يُبْهَبُونَ بِالْبَينَاتِ، وَلاِ يُتَّبِعُونَ الْفُسُوْدَةَ، وَلا يُحِبُّ اللَّهُ الْفُسُوْدَةَ، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةً، وَلا يُعِدُّ اللَّهُ مُعَادِنَةَ
ما جاءوا فأوان الله شديد العقاب ندين للذين كفروا}

أحياء الدنيا ولا يخلون من الذين أصموا والذين انتموا فوفتهم يوم القيامة وله يرزق من يشاء بغير حساب كأن الناس أمثلة واحده فبعث الله النبميين مبشرين ومنذرين ونزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيها انطلقوا فيه وما اختلفت فيه إلا الذين وفوة من بعد ما جاء النبيتهم بغيابابنهم فهدى الله الذين أمرنا بها انطلقوا فيه من الحق بأذننا والذين كفروا من يشعوا إلى سرر مسقطين أمره مبشر أن تدخلوا الجنة وليا يأتم من مثل الذين خلوا من قبركم مستمهم البأسون والضراز وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أنوا مغفرة من ناصر الله إلا أن نصر الله قريب يسعون ما أنت فقدهم دين وخير فالمدين وافقهم القرآن والمسكين والأنبياء والشهداء و أنا أنبأكم الحديث وهو أذنك وعسي أن تذروه شيا ووهو خير لكم وعندى أن تروا
شياً وَهُوَ شَرُّ كُلٍّ لِلْدُعُوَّةِ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

عَنِ الشَّهِيْرِ الْعَرَائِمِ قَتَالٌ فِيهَا قَتَالُ فِيهَا كَيْبَرُ وَصَلَّ

عَنِ السَّبِيلِ اللَّهُ وَكُفْرُهَا وَالْمَسْلِحِ الْعَرَائِمِ وَإِخْرَاجَ الْعِلْمِ

مَنْ أَلَّفَ غَنِيَّتَهُ وَفَتَنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفَتَنَّ أَلَّا يُذَلِّلُونَ

يَقَاتِلُونَكَ حَتَّى يُردُّنَ عَنْ ذِنْبٍ إِنْ اسْتَطَاعَوا وَمَنَ

يُرِيدُ وَيُنْكِحُ عَنْ ذِنْبٍ قَبْيَةُ وَهُوَ كَافُرٌ وَأَلِيِّ كَحَطَّتْ

أَمْوَاهُمْ فِي الدَّيْنِ الْأَخْرَىَ وَأَلِيِّ أَصْحَبُ النَّارِ هَٰذِهِ

فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَصْطَفَوْا الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَجْاهُوا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلِيِّاً كَيْبَرَ يَبْحَثُونَ رَحْمَةً اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ

يَشْتَعَلُونَهُ عَنِ النَّهَرِ وَالَّمَيْسِرِ قَالَ فِيهِمَا آمَنَ كَيْبَرَ

وَمَنْ فَعَلَ لِلسَّلَامِ وَأَنْفَعَهُ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعٍ هُمْ وَيَمَّنُونَ

مَا ذَلِكَ الَّذِي يَمِينُهُ قَالَ الْعَفَوُ كَذَٰلِكَ بِيَبْنِيَّ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيَٰتُ

لَتَنَفَكُوا عَنْهُ مَا مَسَّكَتْهُ وَنَفَكُوا عَنْنَا لَوْ نَفَكْنَا عَنْ

يُنَقِّيُونَ فَقَلْ إِلَّا أَمَلَ عَلَىٰ الْخَيرِ وَإِنَّ خَالِطَهُمْ إِخْوَاهُ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمَفْسِدِينَ مِنَ الْمُصِلِّبِ وَلَوْ نَشَأَ اللَّهُ لَا يَعْنِشَ

لِلَّهِ عَزِيزٌ كَرِيمٌ وَلَا يَنَبِئُوا النَّشَرَاتِ حَتَّى يُؤَصِّلُنَّ
ولا أنت علماً معلوماً خير من مشركينا ولو أعجبتم وانتظروا
المشركين حتى يؤمنوا وعبد مؤمن خير من مشرك
ولو أعجبتم أولئك يذعون إلى النار والله يذعون
إلى الجنة والمعفرة بإذن ويبينين أبله للناس لعلماً
يبينون ويسألونك عن المعيب قال هو أذى
فاغتروا النساء في المعيب ولا تقررون حتى
يطهرون فإذا تطهرون فأنوه من حيث أمرك
إن الله يحب الكنعابين ويعجب المنطهرين
حزن كلام فانوه حرك كات شفتع وقموا لأنفسكم
ولاتجعلوا الله عرضاً لا يحبكم أن تبروا وتنفوا و
نصحوا بين الناس والله سميع عليم
لا يوحى إلى الله باللغة في إيمانكم ولكن يوحى كما حسبت
فلوبكم وله غفور حليم للذين يفعلن من ساء ما
ترطبع أربعاء أشهر فان قاتلو فإن الله غفور رحيم
وإن عزمو الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقين
عليكم من الكنيت والكهنوت متعظماً بيّاً واتقوا الله واعلموا أن الله يكلل شهباً عليكم وداً أطلقتم السماوات فبلغن أجعلهن فلا تعضلواهن أن ينکحهن أزواجكم إذا تراضوا بيتهم بالمعروط ذاك يوعظ به من كان منتدبون
باذله؟ واليوم الآخر ذلك أزكي لكم وآهور الله يعلمن واأمنوا لتعلمون والولد يرضغن أولاده حولين كامليين ليس أراد أن يبتغ الرضاعة وعلى الولد يؤمن
بنفسه وكسوهن بالمعروط ينكلون نفس الوسعها للايتسار والدها ولامولود لها ولأمولود لها ولأمي
الولداء مثل ذلك فإن أراد فصلاؤهم عن تراضها ونثاو وألبانها علىهما وإن أردت أن تسترضعوا
أولدكو فلا يرجعها عليكم إذا استسلموا أناية بالمعروف واتقوا الله وأعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يبتكون منك ويزعون آزواجنا وتأججنا نحن بفسهم أربع
الشهور وعشرة فإن بالعلم أبلغنا أجملنا فلا يعانى عليكم فيما فعذ في النصفه بالمعروف والله بما تعملون خير
وَآتِجْنَاحُ عَلَيْكُمْ فِيَّمَا عَرَضْتُمُوهُ بِمِنْ خَطَابِ النِّسَاءِ
أَوْ أَكَنتُمْ عِنْدَيْنَ أَنفِسَتُكُمْ عَلَى اللَّهِ أَن تَغْفِرُوا لِعِبَادِكُمْ وَلَا تَعْرَضُوا
عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلِغَ الْكِتَابُ أَجْلًا وَأَعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَا في أَنفِسَتِكُمْ فَلَأً حَرُومًا وَأَعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
لَآ إِجْنَاهُ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَالًا نُشْهَرُونَ أَوْ
تَقْرَضُوا لَهُنَّ فَرَيْضَةً وَمِنْهُنَّ عَلَى الْوُسْعِ قَدْرَةً
وَأَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْرَةً مَّتَاعًا بِالْبَيْنَاءِ حَقًّا عَلَى الْمُحسِنِينَ
وَأَن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَعْفُوَا وَقَدْ فَرَضْتُمُ
لَهُنَّ فَرَيْضَةً فَنَضَحَّتْ مَا فَرَضْتُمُ أَن تَعْفُوا وَأَن تَعْفُوا
اللَّهُ بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبٌ لِلنَّكَاحِ
وَلَا تَنَسَوْا الْفَضْلِ بِيَدِ الْلَّهِ إِن اللَّهُ يَتَعَلَّمُونَ بِصَدْرٍ
حَفْظُو لَهُمْ الصَّلاةَ وَالصَّلَاةِ الْوُسْتِيَ وَقُومُهُمْ الْقَنَّادِينَ
فَإِن خَفَتُمُ فِي جَالِسٍ أَوْ رَكَابٍ فَأُذِينُوا فَأُذِينُوا فَذَكَّرُوا اللَّهَ كَمَا
عَلِمْتُمُ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ مِنْهُمْ
يَدْرُوُنَّ أَزْوَاجَهُمْ وَصَيْرِ أَزْوَاجُهُمْ وَحَسَبُهُمْ إِلَى الْحُقَّ غَيْرُ الْعَادِ
فإن خرجوا فلا يجتاز عليكم في ما فعلوا في أنفسهم من معروف والهديء الحكيم والمطلعات متاعبا بالبعوض حقا على النCRETين لذل ذلك يبين الله لكم الإيام لعلكم تعقلون المترأ إلى الذين خرجوا وديارهم وهم يرون وحدهم في الذات فقال لهم الله مهتموهم ثم أحيهم أن الله لا وضعي على الناس ونبدون الناس لا تنادونون وقالوا في سبيل الله وأعلمون أن الله سميع عليم من ذلذ يقرض الله فقرا حسننا فيضعفله أنه أضعا فاكشيرة والله يقيد ويبسط ويلعو ترجعون أتري إلى البالا من بني إسرايل من بعد موته إلا أولا النبي لهم أبعث لنا ملكنا القائل في سبيل الله قال هل مستم إن كتب عليك يوم القتال الأنقاتو قالوا وما لنا الأنقات وقللها كتب عليهم القتال توالى القتال فرحهم وله عليه بالخيلين وقال له نحن نفسي إن الله قد بعث الله طلعت ملكا قالوا آن يكون له الملك عليكم ونحن أحق بالملك منا ولديريت سعة من المال قال إن الله أصطفا
علقكم وارادة برسطة في العلير ومجسرين الله يوتي ملة.

من تنابع الله واسع عليهم قال لهم نحن نحن إن أبتكم.

أن يأتينكم النابوت في سكينة من ركيم وبقيت مزمار.

الموسي والهرون كحب الله المليك إلا إن في ذلك لا يليكم.

أنت من المومنين قال فلما فصل طالوت بالجند قال إن الله.

مبتليكم بلONSE فمس شرب منه فليس مني ومن لم يطعة.

فألطط في الله اتفر عرفه ربي يماد يوامتنا الأقليلا.

فتنى فليس جاءوز هوو الذين إمعاوية قالت لا أطاقيت

اليوم يغالوت وجنوده قال الذين يطعون أنهم ملقو.

الله كمن من قنيل علبت فتنة كثيرة لا إذن الله وملد.

المصيرين وليابر وبيألوت وجنوده قالوا أرنا أفرغ علينا

صرى وثيت أق اماننا وانصروا على القوم الكفرين فهزمهم.

بأذن الله وفتك داود جالوت والله فكرت وجعله وجعله.

عللية مما أهداه وللله دف علي الناس بعضهم بعض

فسادت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.

تак ايت الله تستوهبا عليكم بالحق وإنك لين المرسلين.
تلك الرسل فضلًا بعضهم على بعض ومنهم من
كلم الله ورفع بعضهم درجت وابن عيسى ابن مريم
البيت وآید الله برود القدس ووعده الله واقتل الذين
من بعد هم من أبوا كلد واجأتهم البيت ولكن اختلفوا
فيهم من أمن ومنهم من كفر ووعده الله واقتلوا
ولكن الله يفعل ما يريد 5 يأيها الذين آمنوا الفقهاء
الشافعية، والكفر عهم الطيارات 4 اللهم لا اله إلا هو
الله القيوم لا تأتى منه سنة ولا نوم ليل ما في السموت
وما في الأرض من ذي الذي يشعرون عند الله إياه يعلو
مابين أبديهم وما خالفهم ولا يحيطون بهم فمن
علية إلا بياشا وسع كربيبة السموت والأرض و
لا يبتعد حفظهما وهو العلم العظيمة لا احترأ في
الدين قد تبينين ليدين من الله فمن يكره بالطاعون
ويؤصر به وله الله سلم عليه 5 اللهم ولي الذين امتّنوا خيراً حسناً
فَمَنْ طَلَّبَتْ إِلَيْهِ الْفِتْرَةُ وَاللَّهُنَّ كَفَرُواْ وَأَوْلَاهُمُ الطَّغَاطُونَ
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ هُمْ أَصَبُّ الْقَارَاءُ
فَهُمْ يُقَلِّبُونَ فَمَنْ طَلَّبَ إِلَيْهِ الْفِتْرَةُ أُولِيانِ أَصَبُّ الْقَارَاءُ
فِي هَاهَا خَلْدُونَ 
وَالرَّأَيُ إِلَّا لَهُ مَأْتِيَ وَمَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمَسِ
قَالَ أَنَا أَحَقُّ وَأَوْمَتْ قَالَ إِنَّ ابْنِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمَسِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوَّمَ الْخَاسِرِينَ أَوْ كَانَتْ مَرَّةً قُرْءَاءً
وَهَيْشَ حَارِيَةً عَلَى عَرُوشِهَا قَالَ إِنَّمَا هذَا لَا يَنْتَظِرَ اللَّهُ بعْدٍ
مَوْتَهَا فَمَآ أُمَاتَتْ وَلَكِنَّهَا عَمِّيَةً عَلَى مَرَّةٍ قُرْءَاءً قَالَ كَانَتْ لَيْسَتُ
قَالَ لَبَشَّرُ أَوْ بعَضُ يومَينَ قَالَ لَبَشَّرُ أَوْ بعَضُ يومَينَ قَالَ لَا يَنْتَظِرَ اللَّهُ بعْدٍ
قَالَ رَأَيْتُ الْمَوْتَ الَّذِي لِلْجَمْهُورِ لِلرَّيْبَةِ لِمُرْتَبَةَ وَأَنْتَ لِلْمَهَّارِكَ
وَلِحَلَّةِ الْبَيْتِ نَحْرًا وَأَنْتَ لِلْعَظَاةِ حَكْمُهُ نُشِيرًا
ثُمَّ كُسِّوْنَا هَآمَا كَلَّمَتِي الْمَيْتُونَ فَقَالَ أَيْنَ هُوَ أَيْنَ هُوَ فَأَيْنَ هُوَ أَيْنَ هُوَ فَأَيْنَ هُوَ
قَالَ لَوْ تُلْهِي ذَٰلِكَ رَبَّي بَلْ لاَ يُلْهِي ذَٰلِكَ رَبَّي قَالَ فَقَالَ قَالَ قَالَ أَيْنَ هُوَ أَيْنَ هُوَ أَيْنَ هُوَ أَيْنَ هُوَ
كُنِّ نَزِّرَ أَجَرَاءَنَّ أَعْطَىٰكُمُ السَّمْعَةَ وَعَلَّمُونَا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

مِثْلِ اللَّهِ مِثْلُ الْكَانُونِ يَنفِقُونَ أَمْوَاهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثْلِ الْكَانُونِ

حَبْلَ اِنْتَبَتَ سَبْعَ سَنَارِيلَ فِي كُلِّ سَنَارِيْلِ قَيَّامَةٌ حَبِيبَةٌ

وَلِلَّهِ يَضُعِّفُ لَمْ يُضِعْهَا وَلِلَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

أَمْوَاهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَفَا لا يَنفَقُونَ وَلَا يَنفَقُونَ مَنْ أَذَىٰ لأَذَىٰ

وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَالْخَوَافُ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَعْفُونَ قُولُ مَغْفِرَةٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ تَبْعَثُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَابَأِ ضِلْعَهَا

أُمِّيْهَا الْذِّينَ أُمِّيَاتِانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُمِّيَاتِانِ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَالْأُذُنَّ كَالْأَذَىٰ كَالْأَذُنَّ يَنفَقُونَ

مَا لَهُمْ عَلَى النَّاسِ وَلَا لِيَؤُونُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ قَبْلَتَهُ كَبِيضَ صَفْوَانِ عَلَيْهِ وَتَرَابَ وَمَا أَصَابَ وَلَيْلَةَ فِي رَكَابِ الْيَوْمِ الآخرِ

لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ عَلِيمَةً كَسِيَّةٌ وَاللَّهُ لَا يَكُدْرَى الْقُوُورُ

الَّذِينَ يَنفِقُونَ أَمْوَاهُمْ إِبْتِغَاءَ فَضْلٍ لَّهُمْ وَلَا يَجِدُونَ

هُمْ وَلَا يَشْقَى مِنْ أَنفُسِهِمْ كَبِيضَ صَفْوَاتُهُمْ كَبِيضَ بَيْنَةٌ بَيْنَاءً أَصْلَاهاً وَأَيْلَانَ

فَأَتَتْ أَجْلَها ضَعْفَانِ فَإِنَّ اللَّهُ يُصْرِيْهَا وَإِلَيْهِ نَفَّضُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

تَعَمَّلُونَ بِصُبُورٍ إِيَّوَّدُ أَحَدُكُمُ الْقَدْرُ تَكُونُ لَهُ جَزَاءٌ مِّنِّ
وجاء الله تعالى:
الله تعالى:
لا يُضْرِبُونَ
لا يُضْرِبُونَ
لا يُضْرِبُونَ
لا يُضْرِبُونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّونَ
لا يؤمُّو
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

۳۵

أَنَّ كَانُوا تِجَارًا حَاضِرَةً تَدْيِرُونَهَا بِبَيْنَ كُلِّ سَلِيمٍ وَكُلِّ عَلَّمٍ

جَنَّاهَا الْكُتُبُ وَأَشْهَدْ وَإِذَا أَتَبَيَّنَتْ مَعَهُ وَلَا يُضُرُّ الرَّحْمَٰنُ

كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَقَّدْ فَإِنَّهُ فَسَوَّقُ يَكُونُ وَأَنْقَعَ

اللَّهُ وَٰعِلَمَهُ الْأَلْلَهَ وَاللَّهُ بَيْنَ مَنْ عَلِمَ وَمَا كَانَ

قَالُتُهُ إِلَيْهِمْ رَبِّي لَسْ تَهْيَ مَعِيَ مَنْ فَسَدَدَ فَأَنِّي أُمَسِنَ

بِعَضُّكُمْ بِعَضُّ الْقَلْبِ الَّذِي أُوْحِيَ مَنْ آمَنَ وَلَيْتَ رَبِّي

رَبِّي وَلَا تَضُرَّوا الْقَبْلَةَ وَمِنْ كَيْبَتِهِ وَلَا تَقُولُوا أَنَّ اللَّهَ آتِرُهُ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ بِلَا مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ وَإِنْ تَنْبِدْ وَأَمَا في الْقُرْآنِ أُخْفِقَهُ يُجَابُكَ بِهِ

اللَّهُ تَغْفِرُ لَمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مِنْ يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ أَمَّنَ الْأَرْسُولُ بِيْنَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْيَوْمِ الْآٓخِرِ

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَّن يَبْنِيَ اللَّهُ وَمَلَكَتِهِ وَكُلُّ وَسَلِيَ

لَا تَفْرَقَ بَيْنَ احْيَا مِنْ رَسُولٍ وَقَالَ الْوَسَاعُ وَأَطْعَمْنَا

غَفَّرَاتُ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ المُبَشِّرُ ۚ لَيْكِفْ اللَّهُ تَنَاسِهَا إِلَّا

وُسُعُهَا لَهُ ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آتَسْتَتْ رَبِّنَا لَأَنتَ وَهذَا

إِنْ تَسْبِينَا أو أَخْطَأْنا رَبِّنَا وَلا تَحْيَلْ عِلْيِنا إِصْرًا كَمَا
حملتُ علی الّذين من قبلي ١٩٢ ٢٧ ولا أحتدنا بالآطمة
لنابع واعف عنا واعفر لنا وأرحمنا إن مولاناك صرنا
على القوم الكفرين

سورة اليمين

الحمد لله يسمع الله الرحمن الرحيم

اللّه لا إله إلا هو الحا الحي العليم

نزل عليه الكتب

باشرة كتب الله بين يديه ونزل القوافل وإن الذين

كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد وله عزير ذو

انتقام إن الله لا يخفى على شيء في الأرض ولا

في السماوات هو الذي يصوّر في الأزحاو كيف بنياً

لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليه الكتب

منه أيت مهكت هنأ أنت الكتيب وأخر مستفيضت

فأم الذين في قلوبهم زرع فيتبعون ما أشتهبهم من

ابتعاد الفتنة وابتعاد تأويلة وما يعلم وما أولاها إلا

اللّه والرسول في العالم يقولون أمانيه كل من عند

ريما وما يجدد إلا أولو الأنباب ١٨١ ربناك لاقت قطيعاً بعد

نزل
لا هدى بناتا وهم لمن لدخت رحمة الله إنهم المقيمين
ربنا أنيك جامع العقاب لعبور لا ت Poe فين الله لا يخلد
البعيد إن الذين حكروا نحن تعذب عنهم أموالهم و
لا أو لدهم من الله شيا و أويلك هم وقود النار
قد أبLEE ال فرعون و الذين من قبليهم فلذ دعا بابنا
فأخذهم الحرام إن نوديه الله و الحمد لله)
قل للذين كفر و استغلبتون و تتشرعون إلى جحيم و
بس البهاد قد كان للكه أية في فصين التفتا فناظر
في سبيل الله و أخرى كافرة يرونهم قсетهم مرأوا العين
والله يوسر ينصر من يشآ إبن في ذلك لعمرة لأولي
الأبصار دين من لئلي حب الشهداء من النسباء والبنيين
و القناعين المقنطرة من الذهب والفضة والحيل السوية
و الامانو و الحزب ذلك المنتاغ الاحياء الدنيا و الله عحن
حسن الباب قل أو انيك يخبر عن ذلك لذكؤ الذين ألقوا
عند ربي مجدت تجري من تغتتها الألف خليدين فيها و
أزرى مطهرة ورضوان الله و الله بصير بالعباد
الذين يقولون رباً أننا أمتلكنا عفرين ونذلونه ونغداب
الشارم الصيدايين والصيرةيين والقائمين والمؤمنين و
المستغفرين باللغماء شهد الله أن ن لا ألم إلا هو
والملكيه وأولو العلماً قلماً بالقسمة لا إله إلا هو العزيز
الحكيم إن الله تعالى عند الله الإسلام وما خالف الذين
أوتو الكتب إلا من بعد ما جاءهم العلم بنبيهم.
فإنا ومن يكفر بايته الله فإن الله سريع الحساب.
فإن حاجوك فقل أسلمت وحنيب الله ومن اتبعه.
وقل للذين أوتو الكتب والآيات آسلمت فإن أسلموا فقد
اهتدوا وإن تولوا فقامت عليه البلاط والله بصير بالعباد.
فإن الذين يكفرون بايته الله ويضطرون النبلاء بغير حق.
ويقتنون الذين يأمرون بالقسمة من الناس فبشرهم.
بعذاب اليهوى أوليم الذين حبطت أعماههم في الدنيا
والآخرة وما لهم من نصيرين إذ أتعلق الكتب إلى الذين أوتو
نصيباً من الكتب يذلون إلى كتب الله ليحكمهم بيهم ثم
يقولون فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم يذلون.
نسأل الله إلا أياً ماعداً ووداً وغرهم في دينهم ما كانوا يبقرعون، فكيف إذا جمعهم ليومر لا ريب فيه وقناً.
كل نفس ما كسبت وهو لا يطغون، فقيل الله ملك الملائكة تورث الملائكة من تكاثر وتتنوع الملائكة فمن تشاء ونفعه من تشاء و עוד من تشاء ونفعه من تشاء و تشاء. أين نراجع أين تعود تائه في النهاة وتوزع النهاة في النهاة ومحرر الحكم من الملائكة ومحرر النبي من الملائكة في نور ونعمة من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن نتفقوا منههم في نصبه يحشرهم الله نفسه ما في الأرض والسموت وما في الأرض والسموت بعله الله ويعملوا فيه السماوات وما في الأرض والله علي كل شيء. قد يزيد كل نفس ما عجلت من خير حضرته وعمت متوفر أو تود الله أن يبينها ويبينه مما لا يعبد إلا يعبد الله نفسه والله رافق بالعباد. قيل ان تمنع حيوب الله فأتبعني يبعيد الله وينذر كل ذنوب.
وَاللَّهُ عَفَّوَ رَحِيمًا قَالَ آتِيُّوا اللَّهَ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْبَيِّنَاتِ فَعَلَّمُوا أَلَّذِينَ لَا يَجِبُ اللَّهَ عَفَوًّا رَحِيمًا إِنَّ اللَّهَ اضْطَفَى إِدْمَرُ وَنُوحًا وَالْإِبْرَاهِيمَ وَلِلْعُمُّرَةِ عُلَيْنِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَعَهُ نُوحًا وَبَيِّنَى لَهُمَا رَبَّهُمَا رَبٌّ وَقَالَ اذْهَبُوا إِلَىٰ الْأَرْضِ فَتَأْخُذُوا مِنْهَا مِثْلًا وَأَذَّنَ اللَّهُ لِلْبَشَرِّ ذَلِكَ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ َرَبُّ مَا فِي الْجَهَنِّ فَتَمَتْ مُقَدَّمَةُ ذَلِكَ ذَلِكَ اللَّهُ الْكَرِيِّمُ وَلَسْنَا لَهُ مَثَلًا وَأَذَّنَ اللَّهُ لِلْبَيْتِ أَوْلَىٰ حِسَنًا وَأَذَّنَهَا نَبِيًّا فَتَقَبَّلَهَا نَبِيًّا وَأَذَّنَهَا مَرَيْمَةَ بُنتَ الْذُّرَّةِ لَيْسَ رَبُّكَ هُذَا مَثَلُهُ عَلَىٰ رَبِّكَ لَدَيْنَا وَقَالَ رَبِّ اذْدَرَجْنَا إِلَىٰ هَذَا المَثَلَ حَتَّى نَكُونَ لِلرَّحْمَانِ وَرَحْمَتِهِ فِي النَّارِ وَقَالَ رَبٌّكَ مَنْ أَتَىٰ لَهُ مُسَلِّمًا مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَضُورًا وَنَزْيِئًا مِنَ الصَّلِيمِينَ
بَاذِينَ اللَّهِ وَأَنْ تُكَتِّمُوا بِمَا تَأْكُولُونَ وَمَا تَلْعَبُونَ فِي بَيْتِكُمْ

إِنَّ فِي ذلِكَ لَدَيْنَا لَكُمْ نَكْرُوْنَ مِنْ مَوْجِعٍ مَّيْنِينَ وَمَصِيدٍ قَالُوا

مَنْ يَبْدِئْ مِنَ الْكِتَابِ وَلَنَعْفَفْ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ رَبّكُمْ Rَبِّ نَحْنُ عَلَيْهِمْ فَاَعْلُوْنَ

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ فَاَعْلُوْنَ هَذَا اسْتَقْرَأُ وَعَلَّمُونَا

أَحْسَنَ عِيسَى وَهَٰذُمُ ابْنُ هَارُونَ قِسْمٌ مِّنَ الصَّارِحِينَ إِلَيْهِ قَالُوا

أَنْ أَحْيَاءُ بَلْ أَحْيَاءُ مِنَ الصَّارِحِينَ مِنْ أَصْلَهُمْ إِلَيْهِ قَالُوا

وَفَكَّرُوا وَمَكَّرَ اللهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ وَذَٰلِكَ الْعَدْلُ عِنْضٌ إِلَّا

فَكَّرُوا وَمَكَّرَ اللهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ أَذَّنَ الْعَدْلُ عِنْضٌ إِلَّا

وَبَيْنَ عِيسَى وَهَٰذُمُ ابْنُ هَارُونَ قِسْمٌ مِّنَ الصَّارِحِينَ قَالَ اتَّبِعُوا النَّبِيعَ قَالُوا

وَبَيْنَ عِيسَى وَهَٰذُمُ ابْنُ هَارُونَ قِسْمٌ مِّنَ الصَّارِحِينَ قَالَ اتَّبِعُوا النَّبِيعَ قَالُوا

وَجَاعِلُ الْخَيْرِ عَلَى الْمُتَّقِينِ وَمَنْ يَضْعُفْ عَلَى الْمُتَّقِينِ عَلَى عِينِهِمْ وَأَسْلَمُوا
ذَلِكَ مَنْ تَزَكَّى عَلَيْكَ مِنَ الْأَلِيمِ وَالْمَلِكِ الْكَبِيرِ إِنَّمَا تَمُرُّ عَلَيْنِ أَنَّ عَدَلَ اللَّهُ كَمَيْلٍ مِّنْ يَدَّ عَلَى نَفْسِهِ مَنْ حَكَمَ فَأَمَّنْ تَفَاعَلُ بِهِ أَنَّ فَيَكُونَ أَحْكَامُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا كَانَ مُنْفَرِدًا مِّنَ الْمُسْتَمِّرِينَ فَمَنْ حَكَمَ فِيهِ مِنْ بَعْدِهِ نَجَاءَ كَانَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ تَعَالَ أَنْ نَتَبِعَ اللَّهَ نَعْلَمُ أَنَّهُ أَنَا إِنَّهُ الْخَيْرُ الْأَكْبَرُ إِنَّاتَ تَفَعَّلَ فَيَذَلِكَ بَلْ لَعْبَتُ اللَّهُ عَلَى الْمُتَّقِينِ إِنَّ هَذَا الْهُوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ وَمَا مِنِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَرَتَّلَ اللَّهُ هَذَى الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَنْ تَوَلَّ حَرَامٌ عَلَى الْمُفْسِدِينَ فَقَالُ يَاهُوَ الْكِتَابُ تَعَالَ إِلَى كُلِّ مَا سَوَى مِنْ نُورِهِ وَبِينَكُمَا أَنَا اللَّهُ وَلَا شَرِيكُ مِنْهُ فَلَا يُقَلُّ عَلَى أَحَدِكُمَا إِلَّا مَا نَزَّلَ اللَّهُ فَقُولُوا اسْتَمِعُوا وَأَصْنَاعُونَ يَاهُوَ الْكِتَابُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَحِجُّ أَجُّونَ فِي أَبِيهِمْ وَمَا أُتْرِكَ إِلَّا الْتَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ أَمِينًا فَأَنْ تَعَلَّمُونَ مَا كَانَ إِلَّا رَبِّهِمْ يَهُودُ وَأَنْصَارُ وَلَا كَانَ لَكُمْ مُّسْلِمًا وَلَا كَانَ لَكُمْ مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ الشَّرِّكِينَ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِهِمُ الْهَيْمِ
للذين آتىهم هدى
هذًا التَّبَيُّنُ وَالذين آمنوا وَللهِ وَاللّهُ

الأولين اللهُ وَالذين آمنوا وَللهِ وَاللّهُ

وَمَائَضَّوا عَلَى الْأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

لَا يَكُونُوا كَمَا يَكُونُونَ

بَيْنَ الْكِتَابِ وَالْنَّبِيِّ هُمْ نَاسِئُونَ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

لَكُمُ الْحَقُّ وَلَنا الْبَاطِلُ وَكُنْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ

أُعْلَمُونَ وَقَالَتْ صَأنَّا فَمَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ أَمَنَّا بِالْأَلْزَمِ

أُنْزِلَ عَلَى الْذِّينَ آمَنُوا وَجَاهَةَ الْبُلُوتِ وَالْعَفْوُ وَأَخْرَجُهُ

فَهُمْ يُرِجُّونَ وَلَا تُؤْتِنَّهُمْ إِلَّا لَمْ يَعْمَلُنَّ فِي دِينِهِمْ قَلْلًا

إِنَّ الْهَدِيَ هُدّى لِلَّهِ أَنْ تَؤْتِي إِنَّهُ مَا أُوْيِيَ

أَوْ يُعَاجِلْكُمْ وَاللَّهُ وَالْيَسِيرُ عَلَى هَٰذِهِ الْأَمْرِ فَلِيُنْسَى

فَمِنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى هَٰذِي النُّصُرُ

وَلَوَلَّا الْفَضْلُ العَظِيمُ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ إِنْ

تَأْمَنَّا بِفَتْنَاتِكُمْ يُؤْتُونَ إِلَيْكُمْ وَمِنْهُمْ مِنْ إِنْ تَأَمِّنَةُ بِهِ مَيْدَانٌ

لَا يُؤْتُونَ إِلَيْكَ الْأَمْرُ إِلَّا مَاتَ فَلَمْ يَكُونَتْ عَلَيْهِمْ أُمُوتٌ

لَيُسَّ أَلْيَعِلنَا إِلَّا الْأَمْرِ إِلَيْهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكِتَابِ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَإِنَّ إِنَّ اللَّهَ فَنَّ اللَّهَ
يعتبر المتاقين أن الذين يشتروان بعهد الله أعيانهم
تبنياً قليلاً أولاً وملك لأخلاق لهم في الآخرة ولا يكلهم
الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يركبهم ولا
عذاب الله وله منهم لفمن يزل منهم الذين يستنثرون بالكتب
لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو
من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله
الكتب وهم يعلمو ما كان لبشر أن يُتب Kunden الله الكتب
والمَكَّة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً في صن
دوز الله وكونوا رياضين بما أُمرتم تعليمون الكتاب
ويا منتمونأسو رضوان ولا يا أكرم يا أكرم أن تستذكو الملكة
والنبيين يا أكرم يا أكرم يا أكرم باليك بعده إذ أنبتم فضلتم
ويا أحد الله رفياً في النبئين لما آتينك من كتاب وحكم
لنبوها كرسول مصدق ليهما معلم لتؤمنون به وتنصروا
قال فأصر ثم وأخذني على ذلك وصلى قاولد أخراً قاولد
قال فاشهدوا وأنا معلم من النبئين ثم تولى
بعد ذلك قاولد أخوا الصفيقين أفغَّر فين الله يبلغون

منزل
ولأن أسلم من في السموات والأرض طوعًا وكرًا وآليًا.
يرجعون قال مثنيا لله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وسالم وساق وعقوب واسطاء وعزم وعذب وعذب.
وما أورث موسى وعيسى والنصبين من رشدهم أو نفرهم بين أحد رفيعهم وعذر للعلماء من رشدهم.
وإن الإسلام دينًا فان يقبل منه وهو في الآخرة من الخسرنين كيف يهدى الله قومًا كفارًا بعد إيمانهم.
وشهدوا أن الرسول حقًا وجة لهم البنيت وله خير.
بهدي القوم الظبيين أو ليكي جزاه وهم أيهم.
لعن الله والملكة والقائين جميعين خليلين فيهما.
لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون إلا الذين آمنوا.
من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله عفو الرحيم.
إن الذين قلوا بعد إيمانهم صبرًا ونفرًا قد تقبل.
توههم أو ليكي هم الضالون إن الذين كفرة وضمان وهم في جبلين.
فاتدى به أو ليكي لهم عذاب أليمًا وما لهم من نصرين.
لأ لنا جميعاً إلا الله العلي العزيز
هي نصيحة لنا جميعاً:
كل الطعام كان حلالاً
لبني إسرائيل إلا ما حرم الله عليهم
على نفسه من
قبل أن تنص إن الله تعالى بالنصارى فقلت
من الله ما أدري حيث سرموه
قل صدق الله ورفق به
قال الله:
ملكة إبراهيم حنيفة وما كان من الشirkين
أول بيت وضع للناس للذين بببلة مبارك وحدي
للعلمين فيها بنيت مقام إبراهيم ومن دخلها
كان أملاً وله علي الناس حرم البيت من استغاثة
الإياء سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العلمين
قل ياهو الكنف لي تعرفون يا بني الله وله شهد
على ما تعملون قل ياهو الكنف لي تصدون عن
سبيل الله من أمن تبغونها واداعبا وانتشرت شركاء و
ما الله يعف الله عباده تعملون بياثا الذين استوا ان تطيعوا
في رقاص الذين أولوا الكنف يردوه بعد أن يباعوا
كَفَيْنَاءُ وَكِيفَ تَكَفُّرُونَ وَأَنْتُمُ تَعْتَقَلُونَ عَلَيْكُمْ نَارَ اللَّهِ وَ
فِيْكُمْ رِسُولُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَصَّرُ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَيْهِ بِصَرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ عَلَى يَأْتِيَ الَّذِينَ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ حَقَّ نَقِيٍّ وَلَا
تَبْطُونَ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسَلِمُونَ وَأَعْتَصَمُوا بِحُجَّةِ اللَّهِ جَمِيعًا
وَلَا تَفْرَقُوا وَأَذْكُرُوا يَعْمَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كَانَ أَعْدَاءُكُمْ
قَالُوا بَيْنَنَا قَلْوُكَ يَأْكُلُكُمْ أَصْحَابُ الْحَمِيمِ إِخْوَانًا وَكَانَ
عَلَى شَفَا حَقَّ رَبِّنَا مِنَ الكَيْرِ فَأَنْقَذُ كُلُّ مَنْ كَانَ أَسْرَىٰ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لِكُلِّ آيَةٍ لَّعَلَّكُمْ تُتَخَطَّؤُونَ وَلَتَذَكَّرُوا بِنَبِيَّكُمْ
يَدْخُلُونَ إِلَى النَّارِ يَأْمُرُونَ بِالْمُعَرُوفِ وَيَنْهَونَ عَن
المُنْكِرِ وَأَوْلَادُ هُمَّ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَذَٰلِكُنَّ
تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَّفُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَ هُمْ البِيْنَتِ وَأَوْلِيكُمْ
لِهُمْ عَذَابُ عَظِيمٍ يُوحِيُّونَ وَيَضِيقُونَ وَيَسْوَدُونَ وَذُوقُ
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَوَتَّ وَجُوهَهُمْ أَفَرَّتُمْ بَعْدَ إِيَمَانِكُم
فَذَٰلِكَ الَّذِينَ أَحَصَّنُوا عَلَيْهِمْ السَّيَامُ وَأَمْكَانُ الْأَذْنَابِ
أَيْضًا وَجُوهُهُمْ فَعَلَّيْهِمُ رَحْمَةٌ رَحِيمٌ وَمَا اللَّهُ يُبَيِّنُ
نَعْلَةً إِلَيْهِ تَسْتَلَى عَلَيْهَا عَلَى نَفْسِهِ وَنُرِيدُ أَنْ نَظْلِمَ
للأولين وآهل بيتي في السموم وما في الأرض وآلي الله
مَرْجَعُ الأمور
لَنْ تَحْزَنْ أَشْرَى أُخْرِجَتُ لِلَّبَاسٍ تَأْمُّرُونَ
بَالمعروف وتنحون عن البشائر وتومنون بالله وآمن
اهل الكتب لكان خيرا لهمこんにちはهم المؤمنون وآمن
الفسقون لن يضرون إلا أذى وإن يقاتلون الله
الأدباء نصرا وليدهم خصيتهم الذل لا يعنون
فأحب من الله وحبل من الناس وباذو يغضب من
الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يعفون
باليت الله ويدعون الآلهة يفخخون ذلك بأعاصوا و
كأنوا يعتدون ليسوا سووا من أهلي الكتب أمة قابضة
بِيَتِ اللَّهِ أَبَا البَيْلِ وهم يسبعون يؤمنون بالله
واليوم الآخر يأمرون بالمعروف وينهون عن البشائر و
يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ونافعلوا
من خير فلن يفروها والله عليم بالبصقين إن الذين
كفر وأبن تنفسي عنهما أمواهم ولأولادهم من الله
شيء وأولئك أصحب النار فيها خلدون مثل ما
يبقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فتأت فالتقتها أصوات
حرز قوم ظلموا أنفسهم وأهل كتب ومعاطمهم في الله و
لكن أنفسهم يطلبون يأيدها الذين أمنوا لا تنحذوا
بطأتم من دوينكم لا يألوا كتب خبرًا وذوا عيانتم قد
بدت البغضاء من أفواههم وما مثفون صد وهم أكبر
قد ذهبتك لحكم الآيت إن لم تستمتعبكم حانت أول نبتكم
ولا يعجبكم وتمت رون بالكتاب كلها وإذا الفرد قالوا
أيما وأخذوا عصاكم الأناصر من الغيب الأطفل
موتون بغطيتك فأن الله عليم نذات الصدورة إن
تهسكمُ حسناتك تسوءهم وإن تصدك سيبنكم يفرحونها
وإن نصيرا وتنحذوا لا أضنك لكي ليهم شيا أن الله ما
يعبكون محيط إذ غدوت أهلك تبؤى المؤمنين
مقاعد لقتاله والله سميع عليم إذ ومضت سارية
منك وإن نفشاً فيهم فكلب فلكه وعليك الله فليتوصَّل
المؤمنون ونود نصركم الله بيد رحمت أذللا فأنا
الله لعلكم تشكرون إذ تقول المؤمنين آلم كنفيكم

ومن يعفف الدين نوب إلا الله وليصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنك جزاؤهم مغفرة من رحمتكم وجحت تجري من ختيمها الدهر الخليلين فيها وبعد آخر العبدتين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة الملوك بين هذين أبا الناس وهدي ومؤظعة للستينين ولا تنهوا ولا تحزنوا وإن أتم الأعلومن إن كنتم مأمونين إن تمسكم قرب فقد منس القوم قرب قنائه وتلك الأيا من ثواب البينين التاس وليعلم اللد الذين أمروا وليتعين مكانه شهدآ وأهدآ وللذين يحب الخليفين ولا يكره صبر الله الذين أمروا وليحق الكفر حين إحساسه أن تدخل الجنة ولما يعلل الله الذين جاهدوا وامتنع ولبعض الضيرين ولقد منهم م течение الموت من قبل أن تلقؤه فقد رأيته وانتظر تمنوون ونايده إلا رسول قد خلت من قبله النسل أبأين قاتل أو قتل أقبلت على عقابكم ومن ينقلب على عقبية فارض الله شيا وسبيسي أهله الشكرين وما كات
لينفس أن تموت إلا يأتين الله كنتا موجلًا ومن يرج
ثواب الدنيا نويرة منها ومن يرج ثواب الآخرة نويرة
منها وذينجزي الشكرين وكلاين من تنبي قتل معا
رثيتون كثير قما وهم إلا أصابهم في سبيل الله وما
ضعفوا وما استكانوا وله يعجب الصبرين وما
كان قولهم إلا أن قالوا ربيلا أعفرنا ذو بينا وسرفانا
في أمريتنا وثبتنا أقد منا والنصر لنا على القوم الغافرين
فاتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وآلل
يحب الصبرين يلبسها الذين أصواب أن تطيعوا الذين
لقد أكلوا كسر عنها خطرة فأنقلبوا خسرين لله
معلكون وهو خير الشمرين ستغلق في قلوب الذين
كرروا الزعاب مما أشتكوا بإله ما الذين يظلن بي سلطنا و
ما أكلهم النار وبيس منثوى الطفيلين ولقد صد قلبه
الله وعدة إذ تحسونهم بأذينة حتى إذا أفسلت و
تناعم في الأمر وعصمتهم من بعيد وما أدركناه تحسون
منكمو من يريد الدنيا ومتكلم من يريد الآخرة ثم
صرً فكل عنهم ليتبينكم ويفة عفأ عناكم ورَآءَ الله دوَّار
ففضل علي المؤمنين إذ تصيعدون وانطلقون على
أحدهم الرسول يد عولكم في أخرى ف-altانبكم عنها
لكلما أذنون علي ما فاكتم ولاما أصابكم والله خير
بما تعملون ثم أنزل عليهكم من بعد الغيم أمرت
واستعا نتطلعة طائفة مبتذلة وطائفة قد أهبتهم
أنفسهم يظلمون بالله غيابا الحكى ظان الهادئة يقولون
هل تنا من الأمر من شيء فإن الأمر كلله
يعفون في أنفسهم ماما لا يبدون لك يقولون لو كان
لنا من الأمر شيء ما قُمْتُنا بهنا قال لهم في
بيتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضا جمعة
ولبيتلي الله ما في صدوركم وليخصص ما في قلوبكم
والله على ما أكلتم من الصدور إن الذين تولوا منهم
يوم تنفي الجميع إنها استنهر الشيطان ببعض ما كسبوا
ولقد عفا الله عنهم إنما عفوا عنهم إلا عفو الرجل
أمتى لا تكنوا كالذين كفروا وقائلو الإخوانهم إذا ضررهم
في الأرض أو كانوا يُغَيِّرُونَ ولا كانوا عِنْدَنا أَمَا نَا مَا نَا وَمَا أَمَاتُوا لِيَجْعَلِ الله ذَٰلِكَ حَسَنَةً فِي قَلْبِهِ وَاللَّهُ يَضُرِّعُهَا وَلَيْنَ قَتِلتُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتَعَرَّضُونَ لِبَعْضٍ وَلَيْنَ قَتِلتُمْ لِمَثَالَةَ حُمَرٍ وَرَجَالٍ خَيْرًا يَتَحَاُمُونَ وَلَيْنَ مُتَعَرَّضُونَ لِبَعْضٍ إِلَى اللَّهِ تَمَشِرُونَ فَمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ وَلَكِنْ فَظًا عَلَى الْقُلُوبِ أَ نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفِ عَنْهُمْ وَأُسِفَّرْ لَهُمْ وَنُبَآءُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عُمِّيَتْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحْبِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْتَصِرُكُمْ اللَّهُ فَلَا إِلَّا الَّذِي تُنْصِرُونَ وَأَنْ يَنْتَصِرُكُمُ اللَّهُ فَلَا يَنْتَصِرِلَ ٌوَلَّا يَفْلُجُمُوْنَ ٌفَأَنْتُمْ كَانَ لِنَبِيٌّ يَسُرُّ اللَّهَ وَمَنْ يَسُرُّ اللَّهُ يَسُرُّهُ ٌوَلَّا يُذْمَثُونَ ٌفَأَنْتُمْ كَانُوا وَقَلَعُوا نَفْسَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ٌفَأَنْتُمْ كَانُوا رَضِوْنَ اللَّهَ كَمِّنْ يَأْتِيهِ مَا يَأْتِيهِ رَبُّهُمْ وَهُمْ يُؤْثَرُونَ ٌفَأَنْتُمْ كَانُوا سَيْفًا عَنْ الَّذِينَ يَكَسَّبُونَ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَوْنَى جَهَرُ ٌفَأَنْتُمْ كَانُوا مُسَبِّبِينَ ٌفَأَنْتُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٌلَّكِنْ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَا يَذْكَرُونَ ٌفَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَزِرَّهُمْ وَيُعَمِّلُهُمْ ٌكِتَابَ
والصدمة وإن كانوا من قبل لقي ضالٍ ضللاً مبينينً أو أخلاقًا أصابتم مصيبة فألصادمون فلا تثببن في هذا قاله عيني إنفسكم إن الله علٌّ على كل شئٍ قديرٌ وما أصبه يوم الت詳しく فيذين الله ولبعض المؤمنين وليعلموا الذين نافقو وقيل لهم تهادوا قالت المرأة في سبيل الله وأدغموا قالوا والله علٌّ وفعلهم اللهم علٌّ لبئسهم يوم يقرب منهم للإيمان يقولون يا أفوههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما ينكثون الذين قالوا فلما أدرَّوا وعن أنفسكم البون إن لنتمعوا صفدين ولا تحسين الذين قطعوا في سبيل الله أمواطنا نبل أحيانًا عند نخلة يرزقون فرحين بيا نتهم الله من فضلهم ويستبشرون بالذين لم يحبوا بهم فإن خلفهم الأخوف عليهم ولهن يحزرون يستبشرون بعامة من الله وفضل وآن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسله ممن بعد ما صادم القرص للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا الكفر واحشوا
فأدرهم إيماناً وقأوا حسبنا الله ويعملوا الكيل فانقلبوا إن جعله من الله وفضل توحيدهم وسوء وتبعوا رضوان الله
وأولاء فألاء فلا تخافوهما وحافظا إن كنت مؤمنين
ولا يحزن الذين يسارعون في الأخر إنهم لن يضروا
الله شيء يزيد الله إلا يجعل لهما حظاً في الآخرة وهم
عداب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن
يحضره الله شيناً وله عذاب عبد الله
ولا يحسون الله
كيفاً وله عذاب مهين ما كان الله ليذ رؤوميين
على ما اشتهى عليه حتى يشيع الخبيث من الصيب وما كان
الله ليطمعه على الغيبة وكبر الله judged من رسوله
من يبعثه قاموا بالإيمان ورسله وإن تونا وتنقوها فلكم
أجزعئه ولا يحسون الذين يبغلون بيا أتهم الله
من فضلهم وخوفهم بكل هو شير لهما سيطوفون
ما يجعلوا به يوم القيامة وله صيرات السحوب والأرض
والله يبتغى لهم خيرًا لقد سمع الله قول الذين قالوا
أنت الله فقير ونحن أغنياء سكنتب ما قالوا وقنتهم
الأنبياء يغيرون ونقول ذو قوإ عذاب النار ذاك
يباندج بصدق من أبي يزيد فأن الله ليس ظلامًا للعيدين
أين الذين قالوا أن الله عهد إليهم الأموات من رسول
أتيتكم بغزبان تأكلوا السكاك فلذجاء كرم رسول
قبل بالبيت والذات قُلتم فلنقصوها إن كنتم صدقيم
فلا كن بجد فذكر كتب رسول من قبلك
جاء بالبيت والزئير والكتب المبتنية كني نفس ذا دين
الموت وإنما توقون أجوركم يوم القيامة فمن رجاء عن
التار ودخل الجنّة فقد فاز وما الحيوة الدنيا الامتاع
الغروع لتلبسون في أنواركم ونفسكما ولسمع من
الذين أوثنا الكتب من قبلكم ومن الذين أشركوا الذي
كثيرًا وان تصيروا وتنفرو فإن ذلك من عجز الأموات
وأما أحد الله ووَيَسَّاق الذين أوثنا الكتب لنفسهم للكان
ولا تكثروا في فنادق وآذار ظهورهم واتشروا بيفسقا
قليلونا ففسق ما يشترعون لا تحسبن الذين يفرعون
بأنا أتمنى أن يحببن الله ويبذلونه يفعلوا فلا تحسبنهم
بispensرة من العذاب والمحب عذاب التلهم وله ملك
السموت والأرض وله رشاد كل شيء تقدر إن في
خلق السموات والأرض واختلاف النجوم والنبات
لأولى الأنباب الذين يذكرون الله قيماً وفعوداً و
على علويهم ويتقدرون في خلق السموات والأرض
فإذنا ما خلقته هذه بإحالة سبع شعبات ففتى عذاب التلهم
ربنا إنك في ند حيل النار فقد أ خريته وما الظلمين
من أنصار ربتا لنا سوعتنا متاتياً ينادي لإيان أن
أمينا لبسك فأجتنا إنا فاغفننا ذونا وكرعبنا Paren
وتوقدنا مع الأ$class`ب$ ربتا واتمنا ودعنا على رسلك و
لا تخرجنا يوم القيامة إنك لا تخفيف المبعاد فاضتباب
ليهم ربيهم آني للاضية عمل عاهل منذكر من ذكر أو
آتيت بعضكم من بعض فلذين هاجروا وأخرجوا من
دبيهم وآوْرْؤُوا في سيناء وفِتْنَوا وفِتْنَوا الأَلْقَرْنَ عَنْهُمُ سِيَاتِهِمْ ولأَدِخِلْنِهِمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تِحِيَّةً الآَلِهَةُ
ثُوَّبَانِينَ عَنْيَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَسَنَ النَّوَائِبِ
لَيظَرُّوكَ تَقُلُّبُ اللَّهِ يَبْنُو لَهَا فِي البَلَادِ مَتَاعُ قَلِيلٍ
مَّثُّمَ أَنْفُسَهُمْ حَصَصُوْترُ وَبَيِّنَ السَّيَامُ لَكِنَّ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ
رَيْشَهُمْ لِهِمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تِحِيَّةً الآَلِهَةُ خَلَاكُمْ
نُزُلًا عَنْيَةَ اللَّهِ مَا عَنْيَةَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آبَاءُ
وَمَا آتَيْنَ الَّذِينَ خَشَعُنَّ اللَّهِ لَأَبْقَعَ نُورًا بِالقُرْآنِ
وَمَا آتَيْنَ الَّذِينَ آبَاءُ اللَّهِ آتِيَهُمْ وَمَا آتَيْنَ الَّذِينَ آبَاءُ
الرَّسُولِ وَمَا آتَيْنَ الَّذِينَ آبَاءُ اللَّهِ فَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ
وَأَنْفُقُوا لَلَّهِ مَعْلُوكَ تَفْلِيْقًا
بِلَمْ يَأْتِيَ النَّاسُ رَبَّكِ الذِّي خَلَقْكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَأَحَدَةٍ وَخَلَقَهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَفِي
نَسِاءٍ وَأَنْفُقُوا لَلَّهِ الذِّي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ لِلَّهِ إِنَّهُ
كان عليه رقيباً وأثنا الياشي أموالهم ولا استبدالاً
الخيل بثليثين ولا أكلوا أموالهم إلا أموالكم إن كان تابعًا
خوبًا كبيرًا وإن خفتم الأنسا بئسًا في اليامي فاقتلكوا
ما طاب لكم من النساء مشني وثلت وربع قال خفتم
الاتعبارة فوجدت أمة ملكت إنما أبىكم فذاك أتينا
لا تعولوا وأثنا النساء صد قتله نعله فإن طبع لكم
عن شيء قبالة نفسًا فكولوا هنيئاً مرّاً ولا تئتموا
الشفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيمة وأرزقوهم
فيها واسهوهم وقولوا لهم قولًا مروعًا وأثبتوا اليامي
حتى إذا بلغوا النجاة فإن أنستم منهم رضأ فأذعوا
إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا ويداً أن يبكون
ومن كان غنيًا فليس تعسفًا ومن كان فقيرًا فإن لم يكل
بالمعروف وإذا دفعتم إليهم أموالهم فآشهده و
عليهم وكمي بالله حسنباً للزجال نصيب مما تركه
والابن والابن والابنة نصيبًا نصيبًا وسرك تزك الفقراء
والأقربون منها كل منة أو أكثر نصيبًا مفروضًا و إذا
حضر القرية أولو القري والياملي والمسكين فارقوم
(channe) و촉و لله قولا مكرموت وليغش الذين لو تركوا
من خليفهم ذريعة ضعفا خافوا عليهم قليفتوا الله
وقيقو لله قولًا سيدا: إن الذين يأكلون الموال البيعي
طلا إلما يأكلون في بطنهم النار وسصلون سعيا
يؤمكم الله في أولادكم للذين كم مثل حظ الأنبياء
فإن لن يسع قوة أن هم فهل颈ين فهل颈ين فهل颈ين تترك وائر
كانت واحدة فهل هما الأصفي والمبوين للذين واجد
السادات سعبا تترك إن كان لأولد فإن لم يكن لأولد
وورثنا أبوه فارقام البنت فكان لله أحوة فلله
السادات من بعد وصي السيدة بها أبو دين أبو دين
أبنا ووالدنا تروون أنهما أقرب لكم فكلت فريضة من
الله أن والده كان عليهما حكيمًا وذكر نصف ما ترك
أوجاكنا إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فكان
الربيع صبرناك من بعد وصي السيدة بها أبو دين
ولهن الربيع صبرناك إن لم يكن لهن ولد فإن كان
عند $
لكم ولد فلحن الشمسم مبتنكما تبتكم من بعيد وصبيحة وتوصون بها أو دين وإن كان رجل يدري كلهلا أو امرأة وألا أخذ وقلك ولد يدهو منهما السدس فإن كانوا أخر من ذلك فهم تكرا في الثلاث صن بعدين وصبيحة توصى بها أو دين غير مضار وصبيحة من الله والله عليه حليم تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جناد تجري من تحتها الأنهار خليدين فيها وذي الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله يتعذب حدولة يدخله النار خالدا فيها ولد عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسيمها فأستشهد وأعلمنا أربعة منبهر قلن شهدوا وأمسيكا وهم في البيوت حتى يتوههم الموت أو يجعل الله لهم سبيلا ولذن يليئتها مبتعد فأذوهما قلن نابا وأصلحا فأعرضوا عنهم إلا أن الله كان توابا ترحيبا وتبعة على الله للذين يعملون السوء يجلال ثم يبتون من قريب فأوليا يتبون الله عليهم وكان الله علما حكيمًا وليست التوبة للذين يعقلون السيات
لا تناولوا

لذا إذا أحضر أحدهم البوت قال إنني تبت النذير ولا الذرين

يمونون وهم كفار أولئك اعتنوا بالله واعتنوا به إذا أودعهما

باليهم الذين امتلك الأجل فكرا أن تزوجهن لذرها ولا تعسوهن

لبندهم بإبعض ما أتيهمون إلا أن يأتيون يفاخرن مبروتن

واستوزرن بالعروف فإن كرههمون فصدى أن تذروهشوا

ويجعل الله في جيرانه خيرا كثيرا وإن أدرهم استبدل الزوج مكان

زوج لا يتزوج أحد له ففتر أفلات وأخذت وقفة سنة

بهتنا أو أشامينا وكيف تأخذون وقد أفسى بعضك إلى

بعض وأخذ من بكب وطغنا عليهم عظيما ولا تشعوا بالكر

من النساء الأماقست سلف إنا كان ناجسة وجامعة ومستاء

سبيلا حرص علينا أهمناك وبنشتك وأحسنتك وأحسن الخاءم

وبنت الآخر وبنت الأخوات وأمهاتنا التي أرضعتكم وأحسنتك

الرضاعة وأنت كلما نبتسلك وربىكم الذي في جوهركم من ساكن

الذي دخلت بهم فإن لله كونه وإن أدخلتم بهم فلا إتناعلوا

وحلاؤل أبنائك الذين من أصل بك وان تجمعوا بين

الأخيرين الأبا قصد سلف فإن الله كان غفوراً حجاً

السماة...
وَبِالْحَصْصُنَّاتِ مِنَ اللَّهِ إِلَى مَلاكِيَتِيٍّ كَانَ كَيْنَ
اللَّهِ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَأَخْلَصُ رَحْمَتُهُ مَا وَرَأَى ذِلِكَ أَنَّ تَبَيِّنَ عَنْ أَمْوَالِكَ
حَصْنِينِ عِينَ مِصْفَنَانِ فِيهَا أَسْتَمَعَتْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَاتَوَهُنَّ أَجْرَاهُنَّ فِرْضَةً وَلَجِنَاحٍ عَلَيْهَا فِيما أَتَرَضِيتَهُنَّ
يَبَّاءْنَ بِالْفَرْضَةِ لِأَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا حِكْمَةً ۚ وَمِنْ
لُجِنْحِ يَسْتَطِيعُ بِهِ ذُو طَأْتَ أَنْ يُنْبِئَ الْحَصْصُنَّاتِ المَوْضُوْعَةَ فِينَ
مَا مَلَكَتْ إِنَّنَا نَذَّرْنَا مِنْ فَتْيَةِ الْمَوْضُوْعَةِ وَلَهُ آذَانُ آهَةٍ ۚ وَاتَّخَذَ
أَجْرَاهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فِيْهَا مَحْصُنَّاتٍ عِينَ مَسْفَنَةُ وَأَمْيَدَتَهُنَّ تَأْخَذُوا مِنْ بَعْضِهَا وَتَأْكُولُوا، فَأَهْلُهَا اذْيَاءٌ وَأَتْبَعُونَ
أَجْرَاهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فِيْهَا مَحْصُنَّاتٍ عِينَ مَسْفَنَةُ وَأَمْيَدَتَهُنَّ تَأْخَذُوا مِنْ بَعْضِهَا وَتَأْكُولُوا، فَأَهْلُهَا اذْيَاءٌ وَأَتْبَعُونَ
أَجْرَاهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فِيْهَا مَحْصُنَّاتٍ عِينَ مَسْفَنَةُ وَأَمْيَدَتَهُنَّ تَأْخَذُوا مِنْ بَعْضِهَا وَتَأْكُولُوا، فَأَهْلُهَا اذْيَاءٌ وَأَتْبَعُونَ
لا تقتلون أنفسكم، إن الله كان يكره رجوعهم ونضالًا. وَالبَاطُلَ إِلاَّ أَن تَطْبِقُوا تَجْهَلَءَةً عِنْ تَرَاضِي مَعَكُمْ وَأَناَّ الْمُجَتَّهُونَ عِنْ دُونِ مَيْلٍ لِسَبِيلِ اللَّهِ طَائِبُونَ. 

وَلَاتَأكَلُوا أَمْوَالَكُمْ بِعَدُوَّ، عْلَى اللَّهِ يَسِيرًا. إِنْ تَتَّجِهَا لَبُيغرُ مَا شَاءَ عَلَيْهِ عَنَّا نَكْرِيَ. 

كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْهُدَى لِلَّهِ، وَلِلْبَيِّنَةِ عَلَى بَعْضِ الْرِّجَالِ نَصِيبًا، وَلَا تَمَنَّى مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضً، عَلَى بَعْضٍ مِنَ الْمُتَّقِينَ. 

وُسِئِلَ الْمُسِئِلُ، وَلَا تَمَنَّى مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ مِنَ الْمُتَّقِينَ. وَلِلْبَيِّنَةِ عَلَى بَعْضِ الْرِّجَالِ نَصِيبًا، وَلَا تَمَنَّى مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضً عَلَى بَعْضٍ مِنَ الْمُتَّقِينَ. 

وَلَاتَأكَلُوا أَمْوَالَكُمْ بِعَدُوَّ، عْلَى اللَّهِ يَسِيرًا. إِنْ تَتَّجِهَا لَبُيغرُ مَا شَاءَ عَلَيْهِ عَنَّا نَكْرِيَ. 

كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْهُدَى لِلَّهِ، وَلِلْبَيِّنَةِ عَلَى بَعْضِ الْرِّجَالِ نَصِيبًا، وَلَا تَمَنَّى مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضً، عَلَى بَعْضٍ مِنَ الْمُتَّقِينَ. 

وُسِئِلَ الْمُسِئِلُ، وَلَا تَمَنَّى مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ مِنَ الْمُتَّقِينَ.
الله ﷺ حديتًا ياليتها الذين أنزلنا ما أنتم به الس نحو الصحوة واعتصمت
سكمارًا حتي تعلموا ما تقولون واجنبًا إلا عالياً سبيلًا
حتى نعفسيتكم وأن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد
فقد كُنتم ممن الغفلان أو لمستكم السياء فأقبل تجدوا ما
فنتكم مسجية مطيبة فأمسحوا وجهكم وابلكم إن
الله كان عفوًا عفوفًا أو ألم تأتي إلى الذين أذنوا نصيبًا
فمن الكتاب يشترون الضالة ويريدون أن تضلوا
السبيل فله أعلم بإعادAlice وكفى بإله ولا إله إلا
كفى بإله منزيراً من الذين هادوا يعفون الكيل
عن موضعه ويفروون سمعنا وسمعتنا وسمعنا وسمع
مسموع مراعتنا ليما أرسلهم وطعنا في الدين وقو
أنهم قالوا أسمعنا وأطعنا وأسمع وانظرنا لكان خيراً
thم وقوم لا كون لعنهم الله بل كفر بهم فلا يؤمنون
لا قلنا إلا يأبهنا الذين أنْى الكتب إنما إنما أنتما تنبه
بالمعقول أن قبلاً أن تطميس وجهها أنفردها على أثارها
أو تعلمنه كمًا من يصرب السبت وكلام أمير الله مفعولاً
إن الله لا يغفر أن يشرك له ويعفر ما دون ذلك لمن يتقى، ووعده فقّد الفتن، فاعترى أئمة عظيمًا الذين تر بالله يرزق من يشاء، وليظلمنه فتيرة. أنظر كيف يفتترون على الله الكذبة وكم يبطأ إنا مبينًا. ألم تر إلى الذين أتتن أ颊ه تسببًا. من الكتاب يؤمنون بالجبروت والغبروت ويقولون للنّور كفروا ألا أهدي من الذين أمنو سبيلاً. أو لبًو ذلك الذين لعنههم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرًا. أفر منه نصيب من المكية وإذا نأتون الناس تقيرًا أمر يجسدون الناس على ما أنتم لهم من فضيلة فقد أنيتنا أن لا تهين الكتاب والحكماء وهذه عظيمة. فينهم من أمن له ومنهم من صدّ عنة وكم يجهد سعيرًا إن الذين كفرها يذكّرنا سوّوف نصيلهم في كلما نجح بجوده بتدأ أنهم جلودها، وإنها لذرة وفوق العذاب إن الله كان عزيراً حكيمًا. والذين أمنو وعملوا الصجدت سند خلهم جزئ تجري من نبعها الأئمة خليدين فيها.
ابداً لهم فيها أزواياً مطهرة وندخالاً طلاً عظيماً
أنت الله يا مكرمون أن تعودوا الأمنت إلى أهليها وأذا حكنتما
بين الناس أن تتحكمو بالعدل لإن الله نعمه يعطيكما ب패
إنه الله كان سميعاً بصيراً يا إبناها الذين أمنوا الطاعون الله
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر صلى الله عليه وسلم فإن تنذر عضنت في
شيئ فردود إلى الله والرسول إن كنت تمعنين بالله.
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً أتم تحر.
الذين يعظمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من
قبلت يريدون أن يتحكمو إلى الطاعون وقد أمرها
أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالاً بعيداً
وإذا قيل لهم تعلموا إلى ما أنزل الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
المنافقين يصدون عنك صدوداً فكيفن إذ أصابتم
مصيباً نما أقادمت أيديهم ثم جاء ويجعلونا بالله
أن أردنا إن لا إحساناك وتوفيقاً أوليتك الذين يعلم الله ما
في قلوبهم فأعرض عنهما وعظهما وقال لهم في النهاية
قولاً بلغةً وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ماذالله.
وَلَوْ أَنْ هُمْ أَذَلَّمُوا النَّفْسِهَا بِجَاءَوْا فَأَسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَأَسْتَغْفَرُوْلَهُم السُّرُوفُ لَوْ جَدُّوا اللَّهَ نَزِيِّهِ فَرَحًا ۡفَلاً ۡوَ رَبِّكَ لَا يُؤْتُوْنَ حَتَّى يُحْكَمَ لَهُمُ فِي نَفْسِهَا تَسْلِيمًا ۡوَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنَاهُ عَلَيْهِمْ أَنْ أَفْتَقَّرُوا النَّفْسُ كَأَوْلِدَتْ أَنْفُسَهُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارٍ كَمَّا فَعَلَّهُ اللَّهُ ﷺ لَفَتَحُوا الْقَلَيلَ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يَأْوِي عَطْوَانِ يَكُونَ بَشَرٌ كَأَنْ خَيْرُ النَّفْسِ وَأَشْدَدُ تَلََّيْبًاۡ وَأَذَّنَّ الْأَيَّامَ لَا يَتَّبَعُهَا نَصَائِبًاۡ وَمَنْ يَطْعُمُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ ﷺ لَوْلَىٰ مَعَ الْذَّيِّنَ ۡأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشَّهِيْدِينَۡ وَالضِّيِّقِينَ وَحَسَنِ ۡأَوْلِيَّةٍۡ رَفِيْقًاۡ ذٓاَ لَّكَ الْفَضْلَ مِنِّىۡ ۡوَكَفُّي بِاللَّهِ عَلَيْهِمَاۡ يَاتِيهِ أَلّذِينَ أَسْتَوْحَشُوا ۡأَنْفُسَهُمۡ ۡوَقَانُواۡ وَأَنْفَرُوا جَمِيعًاۡ وَۡوَإِنْ مِنۡهُمۡ لْيُبَطِّنُنَّ ۡفَإِنَّا أَنْصَبَناۡ مُصِبَّةٍۡ فَأَقَالَ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ إِذَاۡمَ أَنْمَ مُعَهُۡ مَ شَهِيدًاۡۡ وَلَيْنَ أَصَابَكَ فَضْلُۡ مِنۡهُۡۡ لِيُقُولُنَّ كَانَ لَهُم بِبَيْنَكَۡ وَبَيْنَا مَوَدَّةٌ مِّلِيْلِيۡتٌ كَلِۡتَ
عندي الله وان تصبهم سبعة يقولون اهنا من عندى. قال كل من عندى الله فهى هى الآية القوية لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنات فى العلم وما أصابك من سبعة فمن نفسك وآرسلناك للتارسول وكفى بالله شهيدا من يطبع الرسول فقد ذكر الله ومن تولى فيها آرسلنك عليه حفيفا ويتلون طاعة فإذا برزوا من عندى بيت طايفه منهم غير ذوى تقول والله يكتب نابيتيون فأعرض عنه وتوكل على الله وكفى بالله كفيرا أفلا يندبون القرآن ولوكأن من عندى غير الله لوجدوه وفية اختلف فأثيروه وادعوه إلى الرسول ولا أولى الأمر منهم لعليمة الذين يستبدلون منهم أمرمهم الأموى أو المخوف أدعوا يا و لو ردوا الى الرسول فكنوا فضلا في سبيل الله لاتكلف الألفيس وحرص المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله أشد باسا وآشى ثم بكرا من يجهل شفاعة حسناتك.
لله نصيب منها و من يشفع شفاعة سمعة يذكى خلف
فيها و كان الله على كل شيء مقيمًا ۚ و إذا أحياهم نبت فرق
بأحسن منهما أو رأوها إن الله كان على كل شيء حسنًا
للذين لا يلبسون ليجعنك إلى يوم القيامة كريمًا فياء
و من أصدقاء من الله أحدهم ۚ فيا كُر في المنفقين
فَجئتي و والله أركسمهم يتمس أبو أتربيع أن تهدوا و معن
أحسن الله و من يضل الله فإن تجد له سبيلًا ۚ و ذُدًا
tو تفكرون كي لا تفكرون فتَكرون نوء فَكِيْن و هم
و أفقهوض حديث و جد تموه و ولا تغن و إدم و لي و و
لا نصير إلا الذين يصلون إلى قوْرٍ ۖ و فِيْهِم
فَمِيثاق أوجاء و كن حصرت صدورهم أن يقاتلونك أو يقاتلوك
فَوَضَرْكُم و لا شاء الله سلطهم عليكَ فلَقَطْوَلَكَ ۚ كأن
عذروك فلَم يقتلك و و القوا يبكم السلم فناجعل
الله بلد عليهم سبيلا ۚ ستَفْجِن أخرين يريدون أن
بأيمنوك و ياؤمنوا قوم مهمل شملما ردوا إلى الفتن يركون فِيهِا.
والنص:

فإن لم تнстورتمُ، ويملقو إلى النصارى السلم، ويكلموا أيديهم.

فَجَاءَهُمْ واقتلوهم حيث قفتما وهم وعليهم رجلنا الحكم.

عليهم سلطان مبينين، وما كان لمومنين أن يقتله مؤمن إلا

خطأً. ومن قتل مؤمنا أخطأ فتحرر رقبة مهينة ودابة

مُسلمية إلى أهلها إلا أن يصمد فقولان كان من قومها

لك، وهو مومم من فتحر رقبة مهينة، وإن كان من قومها

نبيكم ونينهم فينادا في تراب مسلمية إلى أهله وتفرَر

رقبة مهينة قدن لم يجد فصيام تفجرين نتبنياً

نوبةً فالمه، وكان الله علبها حكيمًا، ومن يقتل مهينة

مَتعهُداً. فجزؤه جهم خالداً فيها وغضب الله علهاء و

لعن وأعد الله عداً بغضبية. يأيها الذين آمنوا إذا أصابتم

في سبيل الله فتيناً ولا تقولوا إلى من ألقه الديك السلم.

لست مهينة تبتغون عرَّض الخيوط الدنيا فعن الله معاذ

كثير، كذلك لئن كنت من قبل فقدن الله علبك أهديتكم

الله كان يمتععون خبيثًا لا يستوي القاعدون من

المؤمنين غير أولي القدر والمجاهدون في سبيل الله.
بأمره وانقسم فضل الله المجاهدين بأموالهم و
انقسم على الفقراء درجة وكلاً وعد الله الحسنين و
فضل الله المجاهدين على الفقراء أجر عظيم
درجت
فإنها ومعفرة ورحمة وكان الله غفورًا رحيماً إن الذين
توهونهم الملكة طالبي الفسفة قالوا فيهم انتظروا قالوا كن
مُستضعفين في الأرض قالوا أركان أرض الله ولاء
فهذا أجر الوافدين فأولئك أولهم هم محترمون وساءت مصيرًا
لا الأموال ونسبة من الرجل والنساء والولد فليستطيعوا
جحيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عساي الله أن يعفو
عنهم وكان الله غفورًا غفورًا ومن يهاجر في سبيل الله
يجد في الأرض مرحباً كبيراً وسعادة ومن يخرج من بيته
مهاجر إلى الله ورسوله ثم يذكر يوم الموت فقامت أجرة
على الله وكان الله غفورًا رحيماً وإذا أصببت في الأرض
فلتبقى عليه جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم
وإذا كنت فرمت فأقمت لهم الصلاة فلزموا أنفسهم
 متزل
فإذا سجدوا فليصموا وليأخذوا
ولاتين طائفة أخرى لم يسمعوا فليصموا وليأخذوا
ودورهم وأسلمه ورب الدين كفر وولعفلون عن
 صلى الله عليه وسلم صيرماً صلى عليه وسلم صيرماً وحيدة و
 إجتاح عليه أن كان يجده آمناً فتم بما أسلمت برضي
 إن تضعا السلمتم وخذوا جزاءكم إن الله الأعلم للخائفين
 عداة أبا بكر قد قضيت الصلاة فأذن أبن الله وفعلا
 وعلو جنوب كهدى قد أضمنتم فأقيقوا الصلاة إن الصلاة
 كانت على المؤمنين كتبًا ووكلًا ولا تهونوا في البذل أسرم
 إن تزرونا تأملون فإنهم لا يملكون كنات ملون وترجون من
 الله ما لا يرجون وكان الله علية مفتيًا إن أنزل الله الكتب
 بالحق لتعتكم بين الناس بما أرسل الله ولا تأمن لله اليك
 خصيماً لا وسعت الله إن الله كان غفورًا
 ولا يجدون عن الذين يعبدوون الابن منهم فإن الله
 لا يجيب من كان خواناً إيماناً يستخفون من الناس و
 لا يستخفون من الله وهم معهم الذي يبينون ما لا يرضي
وكان الله يكلل شتي قريعطنا ويستفترونوك في النسيء قل
الله يفتيع كل شتي وما سايستعلاء في الكتب في يامك
النساء التي لا توترونن ما كتب الله لهن وترعون أن
تنيحوهن ومستضعفين من أولادهن وأن تقوموا
ليتمي بالقسط وما تفعلاً من خير فإن الله كان به
عليهما وأمرت حافتن من بعدها نشواً أو إعراضاً
فلاتناح عليهما أن يصلحيا بينهما صلحاً والصلى خيراً
واحضرت الأنساء الشهية وإن تحسنتوا وتتقوا فإن الله
كان 베نا تعملون خيراً ولستطيعون أن تعدلوا بين
النساء ونوحصرتهم فلا تتأجلوا كل الميل فتدرواها
كالمعلقة وإن تصلحو وتنقوا فإن الله كان غفوراً رحيمًا
وإن يبتقرها رحمت الله كلاً من سعتها وكان الله واسعاً
حكبنا وله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا
الذين أتوا الكتاب من قرطبة وإن يلزم أن نقوا الله وإن
نفرؤا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان
الله عظيمًا جميلًا وله ما في السماوات وما في الأرض وكفي
بِلِّلَّهِ وَكِيلَ كَانَ يَنْتَهُو تَحْكُمُ إِيَّاهَا النَّاسُ وَيَأْتِيَ بَاخْرَجٍ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قِيرَانٌ مِنْ كَانَ يَرِيدُ تَوَابَ اللَّهِ
فَجَعَلَ اللَّهُ تَوَابَ الْذَّنِينِ الْذَّنِينَ وَالْآخَرَةَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعُ النَّصَبِ
بِلِّيأْ قَبْلَهَا اللَّهُ أَنْ يَأْتَى كُونَوا قَوْمِينِ بِالْقِصْصُ شَمَّرَ أَنَّ اللَّهَ
وَلَيْسَ عَلَى الْمُفْسِكِينَ أَوَّلَى مِثْلُهُمَا لَا يَنْتَهُونَ النَّاسُ
أَوَ فَقْرُ أَوَّلَى مِثْلُهُمَا فَلَا تَتَنَقَّلُوا الْهُوَآءُ أَنْ تَعْتَذَرُوا أَوَّلَا يَأْتَى هُوَآءُ أَوَّلَا يَأْتَى مَعَهُ
وَإِنْ تَوَارَيْنَأَوْتُمْ فَقَلْنَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَيْهِمَا خَبِيرًا
بِلِّيأْ قَبْلَهَا اللَّهُ أَنْ يَأْتَى كُونَوا قَوْمِينِ بِالْقِصْصُ شَمَّرَ أَنَّ اللَّهَ
لَيْزَلُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ
كَفَرُ بِاللَّهِ وَمُلِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخر فَقُدْ
أَذَاعُ ضِلْلًا بَعِيدًا أَنَّ اللَّهَ أَنْتُوا مَنَّ كُفرُوا فَشَمَّرَ
أَنْتُوا مَنَّ كُفرُوا فَشَمَّرَ أَذَاعُ ضِلْلًا بَعِيدًا أَنَّ اللَّهَ لَيْغَفْرَ لَهُمُ
وَلَا لَهُمْ يَهْدُونَ سَبِيلُهُمَا بِشَرِّ الْمُنِيفِينَ يَأْتَى لَهُمُ عَذَابًا أَبَا
لَا أَلِيْهِمْ أَلِيْهِمْ يَتَخَفَّضُونَ الْكَفَّارُ أَوْلِيَاءٌ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
يَبْيِعُونَ عِنْدَ هُمْ عَزْرَةٌ فَإِنَّكَ عَزْزَةٌ بَلَدِيَّةٌ وَقَدْ نَكَلَ
عَلَيْهِمَا فِي الْكِتَابِ إِنَّا إِذَا سَمَعْتَهُمُ الْبَيْنَ الدِّينِ وَلا تَؤْهِجَ
بِهِ فَلا تَقْعَدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَحْوَّلْوا يَدَّ الْحَقِّ عَلَى عُمُومِ الْمُنَفِّقِينَ وَالكَفَرِينَ فِي جَمِيعٍ

كَذَّبُوا الَّذِينَ يَتَوَصَّلُونَ بِكُلّ نَفْسٍ كَانَ مُكَلَّمًا مَّعَهُمْ وَكَانَ الَّذِينَ كَفَارُوا قَبْلَهُمْ

قَالُوا اسْتَمَعْنَا مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا لَكُمْ مُعَلِّمٌ وَأَنَا لَكُمْ نَصِيبٌ وَأَنَا لَأَطْلَعْنَّ عَلَيْكُمْ

تَسْتَمَعُونَ إِلَى أَمْرِ الْمُلَائِكَةِ وَمَنْ يَجِلِلُ الْكَفَرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِسَبَيْلٍ

أَنَّ الْمُنَفِّقِينَ لَا يُجِلِّلُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَالِدٌ فَهَُّمُّهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى

الصَّلَاةِ قَامَوا أَسْلَى بِأَيْدِيَ الْكَفَارُ تُضَلُّونَ الْبَاطُولَ وَلَا يَنْقُصُونَ اللَّهَ

الَّذِينَ أَمَنَّا الْكَفَرِينَ وَالْمُنَفِّقِينَ ۖ أَوْلَٰئِكَ مَنْ بِلَامَنَ كَانَ اللَّهُ ضَرِيبًا

أَنَّ الْمُنَفِّقِينَ لَا يُجِلِّلُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَالِدٌ فَهُمُّهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى

الصَّلَاةِ قَامَوا أَسْلَى بِأَيْدِيَ الْكَفَارُ تُضَلُّونَ الْبَاطُولَ وَلَا يَنْقُصُونَ اللَّهَ

الَّذِينَ أَمَنَّا الْكَفَرِينَ وَالْمُنَفِّقِينَ ۖ أَوْلَٰئِكَ مَنْ بِلَامَنَ كَانَ اللَّهُ ضَرِيبًا
لا يُحبب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلماً. وكان الله سميعاً عليهما. إن تبدوا أخيراً أو تخفوا أو تعقوبوا عن سوء فلتكن عفواً إن الله كان غفوراً قديراً. إن الذين يكفرون بآلهة ورسول الله ويريدون أن يفقروا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن يبغضون ويكرر بعض لا ييريدون أن يتفقدوا بين ذلك سبيلاً. أولئك هم الكفرون حقاً. وأعتنوا با لكفرين عزاباً لهم وذل من أتون الله ورسوله وله يفقر بها بين أحد فتنة من أولئك سوف يويلهم أجورهم. وكان الله غفوراً رحيماً يستلقي أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتبنا في السبعآ من السبع عجل من بعيد، فأخذهم السبعآ. فتبعتهم دابة مصغرة. ثم في جحيرة فأخذتهم البكين، فعفو عن ذلك واتبعت موسى سلطناً أميننا ورفعت فوقهم الظور ببيتناهم. وقلنا لهم: إدخلو الباب سيداً وقلنا لهم لا تعدوا في السبب. وأخذنا منهم التي كتبناها علیتًا. فما نقضهم فيها. فكره مبايلل الله وقتله إلا أنهم أتراك.
لا يزيد حكيمًا من الله يوم القيامة، وصارت لكتاب الله أبلى من كتبهم. وكان الله عزيزًا حكيمًا.

وإنّ من أهل الكتاب إلا الذين يشهدون حقًا فيهم ويدعون الله على ما أنزل إليهم من تأسيس الله ذلك

فياً فياً نزل إلى لدعاه وياً وياً نزل إليهم من نزوله إليهم من تأسيس الله الذي واجز بينهم.

فإنّ من أهل الكتاب إلا الذين هاجروا حرامًا علّيمًا.
وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِ وَأُوَلَى اِلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْآَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَيُوسُفَ وَهُرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرَسُولَ قَصَداً
عَلَيْهِ مَطْرَعٌ وَرَسُولُ الْآلِف،ْ نَقِصُصُهُمْ عَلَيْهِ وَكُلُّ اللَّهِ عُزِيزٌ حَكِيمٌ
مُّونِسِي تَكْلِيمًا رَسُولًا قَبْرَ يَسِيرِينِ وَمَنْذِرِينِ لَيْتُوا حُكْمَ
لَيْتَمُّ الْكُفَّارُ عَلَى اللَّهِ مَحَقٌّ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا قَهِيمًا
كَانَ اللَّهُ يُبَشِّرُ بِمَا آنَّ أَنْزَلَهُ الْيَمِينَ الْبَالِغَةَ وَالْمَبْلَكَةَ
يَشَاهِدُونَ وَكَفُّ بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَادَقُوا
عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوْا إِنَّا نَبِيُّوْا نَبِيًّا لَمَّا ظَلَّلُوْا ضَلَالَةً
وَظَلَّمُوا الْمُتَّقِينَ اللَّهُ يُغْفِرْ لَهُمْ وَأَلِهِمْ يُعَزَّزُ طُرُقاَ
الْإِطْرِيقَ جَهَّا تُمُرُّهَا يَمُتِّهَا أَبِذًّا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرَ إِبْلِهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَ كَمَتْسُولٌ بِالْحَقِّ مِن نُزُولِهِ
فَأُمِنُّوا خَيْرًا لِلَّهِ وَأَنْتَ مُهِدُ لَهُمْ فَأَفْقَامُ رَبُّهُ وَأَلْقِيَتْ السَّمُوتُ
وَالَّذِينَ كَانُوا مُكَفَّرِينَ حِكْمَةٌ يَأْهِلُ الْكِتَابَ لَأَتْغَلَّبُوا
فِي دِينِهِمْ وَلَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّهُ السَّمِيعُ عَلِيمٌ
إِبْنُ مُزِيدٍ رَسُولٌ اللَّهِ وَكَلِبَتُهَا أَلْقَاهَا إِلَيْ مُرْيِمٍ وَرُوَّ
 Qingine فَأَمِنْوا بِالله وَرسُولِهِ وَلَا تَقْعُلُوا قَلَبَهُ مِنْ اسْتِحْيَاءٍ
 "لاكتِ إِنَّهَا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
 وإنما في السَّمَوَاتِ وَمَما فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللهِ وَحْيَهُ"
 "لَا تَسْتَنْتَكِهَ الْيَسِيرُ بِقَوْلِهِ الَّذِي لَا يَشْهَدُهُ الْجَمِيعُ
 فَآمِنَا الَّذِينَ أَمَنُوا وَجَعَلْنَا الصِّلَاةَ فِي مَيْثُونٍ".
 "أَجُرُّهُمْ وَبِمَا زادُوهُمْ فِي فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْتَكَهَا
 وَأَسْتَكْبَرُوا فِي عِبَادَتِهِ عَدَّهُمُ الْبَيِّنَاءُ وَلَا يَصُدُّونَ لَهُمْ
 "قَوْلُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَفُتْنُكُمُ فِيَّ الْأَمْرِ وَلَا يَنْصَرِيَا بِأَيْضَامٍ يَبِينَاءُ الْمُتَّقِينَ
 فَآمَنَا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمْنَا بِهِ فَصُدُّوهُمْ فِي رَحْلَةٍ مَّيْثُونٍ".
 "فَبَلْ قَبَلِ الْيَوْمِ الَّذِي لَا يَنْتَظِرُ إِلَّا دِيْرَةً مَّسْتَقْبِيَاءً فَتَصَدُّعُوكُمْ
 "قُلُّ اللَّهُ يُفْتَنُكُمُ فِي الْكَلَّامِ إِنَّ إِمَّامَهُ لَا يَلَّا نَضْحَكَ إِلَّا قَالَتُ الْأَمَامَةُ وَهُوَ يَرِىُها إِنْ لَمْ يَلْتُمْ
 "لَوْلَا فَإِنَّ كَانَتْ أَنْثَى فَأَلْبَسْنَاهَا الْخَلْتَينَ سَبْعِينَ مَا تَرَكْتُهَا
 كَأَنَّهَا أَخْوَةٌ رَجَالٌ وَنَسَاءٌ فَالْدَّخُلُ الذِّكْرُ مَثْلَ الأَنْسِينِ".

"السَّلَامُ
يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٧٥َٰ: إِنَّ اللَّهَ الْرَّحْمَٰنَ الرَّحِيمُ

١٧٦َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٧٧َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٧٨َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٧٩َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٨٠َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٨١َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٨٢َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٨٣َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٨٤َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٨٥َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٨٦َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٨٧َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٨٨َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٨٩َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٩٠َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ

١٩١َٰ: يَبْخَسُ اللَّهُ الْكُفَّارَ أَن تَضْعَفُواَ وَاللَّهُ يَكْبُلُ شَيْءًا عَلَىٰهُمُ
لا يعجب الله إلا أن يكون الإيمان ديناً فبيناً فبيناً في مختصبة عين
وحضنت الله في حضرته وحضانته أن يكون الطيبين:
لأنه يجعل لهما夙أً نحو الهدف فكله في سِلَّمٍ عين،
وعلمتهم بما جاورها مكيلين تعلموا منه علامة عين الله،
فكلهم أصبت أصبت واذكر اسم الله علامة وانقوا عن الله
سريع الحساب.
ائيماً أجل لكم الطيبين ولهم العشاء الذي عامه
أوتو الكتب حنلاً تأتٍ وطعاماً يأكله حلماً وحصنت
من المودين والمحصنين من الله من الذين أمتلكوا الكتاب
فبلك إذ أتيا موتاً أجزاء من جهال من محقين غير عرفين
ولا تختصص أن أخبر من، ومن يكفر باللدناء فقد حيت
عمله وهو في الآخرة من المتضررين٥، يا أيها الذين آتمنا
إذا فرتم إلى الصلوة فاغسلوا ووجهكم، وآينكم إلى
تبتل جنباباً فأطروا وان كلهم مرحباً أو على سبيل أو
جاء أحد معتكة من العشائط أو لمشتمط النساء فأتممها
ما في خزيمة صعيداً طيباً فما مسحوا ووجههم وأيدهم.
السورة 15: الآية 17

جَعَلَ يَدَّ الْمُحْسِنِينَ نَفْصَ لَهُمْ تَأْوِيلَ الْقُرْآنِ.  
فَقُلْنَ سَأَلْنَا الْسَبِيلِ: هَلْ تَقُولُنَّ مَا تَقْصِرُونَهُمْ

السورة 15: الآية 18

لَا يُكْسِبُ الْكَلِمَ عَلَى خَايْسَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيلَ. فَإِذَا مَاتُوا وَأُخْرِجُوا مِّنْهُمْ

السورة 15: الآية 19

أَخَذَ مِنْهُمْ فَنَسَأَ حَصَصًا مِّنْهَا ذَكَرْ واَخْرُجْهَا وَأَخْرِجْهَا بِالْبَعْضَاءِ

السورة 15: الآية 20

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَانُوا يُؤْتَاهُ مَتَعَاءٌ

السورة 15: الآية 21

رُسُلُ اللَّهِ يَأْمُرُهُمْ قَدْ جَاءَهُمْ صَبَرُ اللَّهِ فَلَا يُصَدِّقُوا عَنَّاهُ مَا كُتِبَ

السورة 15: الآية 22

وَيَعْفُو عَنْ أَمْرِهِ مَا كُتِبَ كُلُّهُ وَيَأْمُرُهُمْ الصَّلَاةَ وَيَأْمُرُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

السورة 15: الآية 23

يُؤْتَاهُمْ مِثْلَ سَبِيلِ الْمُثَّارِبِينَ. يَهْدُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَبَابِيٍّ

السورة 15: الآية 24

مَعْرِيَ الْأَرْضِ وَأَرْضُهَا وَمَعْرِيَ الْأَرْضِ وَأَرْضُهَا.  

السورة 15: الآية 25

لْقَدْ كَفَرَ اللَّهُ بِكُلِّ ذَٰلِكَ وَأَلَّامُهُ مُنْتَجِمًا إِلَى الْأَرْضِ جِميُّ عُمَّانِ وَذَٰلِكَ
ملك السماوات والأرض وما بينهما إخلاصًا وابتهاجًا وسلامًا وله
على كل شئ قدره. وقالت اليهود والنصارى نحن
أبنو الله وأحبائنا فلقد يعملنا بذكراك بل أنت إنك
بشر خلق يعفف بين يديه ويعذب من يبتغى وله
ملك السماوات والأرض وما بينهما واللهم المصير
يأهلاً الكتاب قد جاءكم رسولنا أبدين لكم على فتره
فقد جاءكم موسى لقوميه يقولوا أدرك وأعمة الله
قال فبروك وقى قال موسى لقوميه يقوؤو أدرك وأعمة اللهم
عليكم إذ جعل فيكم أنيطاءً وجعلكم قلباً ونسكاً
ما لأيوب أحداً من العليلين يقوؤو إدخلا والأرض
المبكرسة التي كتب الله لكما ولا تشركوا إلآ الله
فستقبلوا خسرى قالوا أيوسى إن فيها قوة أكبر من
وإنا لن ندخلكما حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها
فإنها دخلت علىهم فابحث عبده فذا دخلت فأعلم الله
عليهما أدخلوا عليهما الباب فذا دخلت فأعلم الله
لا يجب الله ﷺ

غُلِبَونَةَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُّهَاجِرُونِينَ كَالْأَخْبَارُ ﷺ

يا بني إسرائيل، إن لله ما خلقاهما أبداً ماداءاً أو ناراً فيها فاذهبوا إلى ربي إني لآكلكما نفسيُّا وأخى فآفِظُوا بينيما و بين القوم الفسقينِ

قال فأتىها سوءة على أعيمنا أربعون سنة بنيهون في الأرض فلا نتأس على القوم الفسقينِ، واتلى عليهم نبأ بغيد بإхож فذوقوا فتعمل من أخرهما

ولله تعالى من الآخر قال لأختنا قال إنما الدنيا ما أنت اسمطت إلى يدك أن تقتلاك ما أن يأتي لما بزيد إذا اليد لا تقتلاك فما

أنت يا بني سطيفين إلى لا تقتلاك إن أخاف الله رب العليمينِ، وأري أن تبوع إليني وابتك فتكون من أصبع النار وذلك جزأ العليمينِ، فطوععت إلى نفسه قتل أختي فقتلها فأصبها من الفسقينِ، فبعث الله عرابة يبعث في الأرض ليبره كي يوحى سوأة أختي

قال يوذر في أجزئ أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أختي فأصبها من الفسقينِ، من أجل ذلك أينك ما أنك
لا يحب الله...
قائد الله يتوب عليه من الله عفوري رحمه. أولاً، أن الله لم يعذب من ضعفاء، ويعفر الله لملائكة السموات والأرض يعذب من يبَّا، ويعفر

بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يحزن الله الذين يسارعون في الادعاء من الذين قالوا

أن الله يأكل وهو ملك. ونَمَرْبَ من كل شيء فقد تأتيها الرسول

ستغفر الله تزواج سمعون ليقوم بأخريين لمواريث الذين هادوا. بالله من بعد موضعية يتوفون أتوبهم هذا فذته

ولن تبقيو فاحذرو ونَمَرْب من بعض الله فنبنئه قال الله

تبلأو لقوم من الله شبيها أولئك الذين لم يبره الله أن يبطل

قالوا لهم في الدنيا خزي ولهما في الآخرة عذاب

عظيم تزعمو للكذب سمعون ليقوم بأخريين لمواريث قالوا: كأن جاءوك

فأحكم بينهما أو أعرف عنهم وإن تعرض عنهم. قل

يا ضرور شبيه وان حكمت فاحجز بينهم بالقسم إن

الله يحب المؤمنين وكيف يحكمونك وعندهم

التدبر فيها حكم الله ثم ينثرون من بعد ذلك وما

أولياء بالمؤمنين وإن أنزلنا التدبر فيها هدى وذرية
كلٍّ جعلنا منكم شريعةً ومُنهاجاً وتولى الله لجعلكم اسمهُ وأحداً ولكن ليبعِلكم في ما أنكر فاستنفقوه الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فإنكم كيفكم بما كنتم فيه تختلفون وآمن أنحكم بينهم بما أنزل الله ولا سُبقة أهوآ أهد واحذرهم أن يفتقدوا عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فقل عليهم أن أبين الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن لمن القرآن الناس لفسقون وكفر بجاهلية يغون ومن أحسن من الله حكماً القوي يقعون يياكم الذين أسو الناس يعذرون واليهود والنصارى أو لييا ببعضهم أولياً ببعض ومن يتوههم قائب منهم إن الله عز كرما فترى الذين في قلوبهم مرض يساعون فيه يفتقرون خشى أن يصيبهم أقراً فسقي الله أن ينعي بألبض أو أمرة من عند فأصبحوا على ما أسروا في القسم ولديمهم ويفتول الذين أنموا أهل الله الذين أقسموا بإله يهود يحكمهم لابن آدم وليروا خسرين يأكلها الذين أمنوا من يرث منك من دينه
فسوف يأتي الله يقهو بمجهم ويجمعون لتوديع الموميين
أعتدة على الكفرين يجازون في سبيل الله ولا يخفون
لومة لآجره، ذلك فضل الله يتوارثه من يشاء وله وسع
عليه إما يكفون الله ورسوله والذين أنمو الذين يقيمون
الصلاة ويوظون الزكاة وهم يعكون وهم يتولون الله
ووأولئك الذين أمنوا فارق حزب الله هم الغاليون
بابها الذين أنمو الذين أنمو الذين انحذروا ودبتهم هزرا و
لبعاهم الذين أتوا الكتب من قبلكم ووالكافرون أولئك
وإن ألقوا الله أن كنتم مؤمنين ونادين إلى الصلاة
إضجه وهم مها وعليه ذاك بأنهم قوم لا يعقلون قل
ياهل الكتب هل تنتقمون مثلي إلا أن أمتاني بالله وما أثني
إليما وما أنزل من قبل وإن أنتم قولون فقل هل
أحكمكم ليشر من ذلك منونة عين الله من لعنه الله و
غضب عليه وجعل منهم القردة والخوارج وعبد الطاغوت
وعليكم شرفكم أ بها أصلع عن سوء السبيل ود أ جاءت م
قالوا أمتنا وقُد خلصنا بالله وهم قح خراجه وله الحمد
بما كانوا يكثمون ۱۷ وتراؤى كثيراً منهم يسارعون في الشرى
والعذاب وأكلهم السبحة ليس ما كانوا يعبون ۱۸ ولاقمهم
يجهزهم الرزقين واحترم عن قولهم إلا أثام وأكلهم
 السبحة ليس ما كانوا يسبعون وقالت اليهود يريد الله
معلولاً علئاً أياً وأعلوهم أباً فأقالوا بل بِيده مسقوط
يتفق كيف يشاء وليرضين كثيراً منهم ما أنزل اليد
من رياض طفياناً وفقر وأقيامهم عداوة والبغضاء
إلى يوم القيامة كما أوقد ذا تار للعرب أطفاها الله
ويستعون في الأرض مسأداً وله لا يحب البشر
ولو أن أهل الكتب أمنوا وأتقوا كفروا عنهم سيأتيهم
ولأدخلوه جهن التعبير ۱۹ ولأقروا قوماً التوراة
والإنجيل وما أنزل اليهود من رزقهم لا كفر من فقههم
ومن تمت أرجيلهم منهما أمة مقتصدة وكمير
فنعم ساء ما يعملون ۲۰ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك
من ذكاك وإن لم تتعلق فما بلغت رسالتنا واللهم صحب
من الناس إن الله لا يهدي القوم الكفرين ۲۱ فلن آهل
وَاللَّهُ عَفَوَ رَحِيمًا ﷺ ﷺ، الْبَسِيرُ ﷺ إِنَّ يُوسُفًا ﷺ قَدْ خُلِّتْ مِنْ قَبْلِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهُ صَلَّى ﷺ. كَانَ مَا كَانَ النَّارُ مِنْ الطَّعَامِ أنْتَظِرَ كَيْفَ يَعْلَمُ نَجْرَانُ لِهِمْ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ انتَظَرَ أَنْ يَوْمَ وَقُولُونَ ﷺ قُلْ أَوْلَى مِنَ الْعَبْدِ مَنْ دُونِ اللَّهِ ۖ الَّذِينَ كَتَبَنَا لَنَفَعَّلَنَّهَا ﷺ وَلَنَفَعَّلَهَا وَهَوَاءُ السَّبِيعِ الْعَالِمُ ﷺ. ﷺ قُلْ يَأْهَلُ الْكِتَابِ لَأَنْتَ لَنَعْلَمُ فِي دِينِكُمْ عَلَى لِسانِ دَاوُدٍ ﷺ وَعِيسَى ﷺ. وَاللَّهُ آتَيْنَاهُما عَلَى سَبِيلِ السَّبِيعِ ﷺ لَعَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَعْضِكُمْ ﷺ وَأَضْلَلْنَاهُمْ وَأَضْلَلْنَاهُمْ ﷺ وَأَضْلَلْنَاهُمْ أَوْلَى مِنْ قَبْلِ مَا كَانُوا يَعْقِلُونَ ۖ تَرْيَى كَثِيرُ ﷺ قَالُوْنَ أَتُبَيَّنُونَ ﷺ وَأَنْعَلُونَ الَّذِينَ لَفِرَأُوا ﷺ لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَفْسَهُمُ ﷺ أَنْ سَخَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ﷺ وَلَوْ كَانُوا يَوْمَ آيَاتِ اللَّهِ يَقُولُونَ بِاللَّهِ وَالْكِتَابِ وَيَا أَيُّهَا النَّجْمِ الْأَلَّاَسَ وَلَا يَكُونُ كَثِيرٌ ﷺ فِي قَوْمٍ ۖ لَيْسَ أَنْ يُعْلَمَ مَا كُتِبَ لِلذِّينَ كَفَرُوا ﷺ وَلَا يُنَزِّلْنَاهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَوْدَعًا لِلذِّينَ أَمَنَوْا ﷺ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُصَدَّرُوْنَ ذَلِكَ بَنَانَ مِنْهُ قَدِيمَٰنَ وَرَهْبَانَى وَأَنْهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﷺ
ود أسمعوا ما أنزل إلى التسول تراهن أعمالهم تقضي من الدمع مع مصاب عرفه من الصدقة يقولون ربنا أنت مكلنا ومن ألماء ناجرون
مع الشهدتين ومالكنا لا تؤمن بالله وما جاء ناصرون
احق ونصمع أن يزيد خلقنا ربيتا مع القوار الصليحين
فأنشد الله بما قالوا واجبات تجرى من تحتها الآخر
الممرين فيها وذل ذلك جزاء المحسنين وذل الذين كفر
وقد بوا بالثنا أو بوا أصيب الحجيج يا بنيا الذين استغنا لا يجبن المعنين وكلاهم بما رزقه الله فلا طيب
وقت اليوم الذي استمره يؤمنون لا يؤمنون كله
بالغفور في إيمانكما ولد اليمين يعذب اليمين
فكفرارة لطعام عشة مسكيكين من أوسط ماطعبون
أهلكه أو كسوتهما أو حريه ردده فمن لم يجف قضية
ترضوا بذلك كفارة إيمانكما إذ حالفت واحفظوا
إيماكما كذل كبيكmine اللهم إن أتبت بالله أعلم الشكرون
ليأتي الذين أمواتنكم الحرم وميسركم والنصم والمأذن
السورة 113
الآية 6

الملك不断地 قرب على الشياطين فاجتهدوا لعلهم ينفعون

يدين الشياطين أن يؤذن بينكم العداوة و البغضاء في أمر

والبيسار ويصنيكم عن ذكر الله و عن الصلاة قبل أن تنفعون

و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أحذر فإن تولين تفاقمو

ابن علي رضي الله عنهم في الصلاة فانو قنونيما يا لمندين و أمنوا و

عجلوا الصليات جناء فأما نظموا إذا ما أنقو و أمنوا و

عجلوا الصليات ثم ألقوا و أمنوا لا تقلقوا و أمنوا فأنت غني و أحمروا و

الصبي تناوله أيديكم و راحكم ليعلمه الله من ينفق و بالغبر

فإن اعتدي بعد ذلك قل سعداء اليوم يا لبيتها الذين أسلموا لبهم كريم الله يشتي عصر

لا تقتلوا الصبيان و أنانو خير و من قتلت مناك فمكتب ما تمتعددا

فبإذ يفنون ما قاتل من التمرين حكم به ذو إعد ل مناك

هذي البيلة الكبيرة أو أكثرة طعام مسكين أو أعدل ذلك صياما

ليذوق وبال أمر علم الله عسا سلم و من عاد فين غرف

الله و خير و مع بعض و قد عفا الله عسيرا على الصيبة و طعامها

متناعا لكم و للسيارة و حرس عليكم صيد البر أو ما دمت
خُذوا وَأَتِموا الذِّي إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ جَعِلَ اللَّهُ الكَعبة
البيت ١١٥ إن أَتَمُّوا الذِّي إِلَى اللَّهِ تُحْشُرُونَ
ذلك لتُعْلَمُوا أن اللَّهُ يَعْلَمُكُمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَن
اللَّهُ يَكَبُّ الشَّيَاتِ عَلَيْهِمْ.[٩] إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العَذَابِ وَأَن
اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَّعَ الْوَسْوَسِ أَلَّا يَلْفَقَ عِندَ اللَّهِ وَالْمَعْلُومُ بِالْخُلُقِ
وَما كَتَبْنَهُمْ قَلْ لَا يَسْتَيْنَىّ الصَّدِيدُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَجَابُنَاهُمْ ذَهَبًا
اللَّهُ فَأَلْقَوْا اللَّهُ يَأْوِيلُ الْأَلْبَابِ تَعَمَّكُمُ تَفَلَّخُونَ[٤] يَأْتُهَا
الذُّينَ أَمَنَّا الْمُتَّكَنُونَ عَنْهَا فَإِن تَبَدَّلْنَ كَتْبَكُمْ لَسْتَن تَفْلِخُونَ ١١٦
تَسْتَمَعُونَ عَنْهَا أَحَدَهُمْ يُنُزِّلُهَا فَتَبَدَّلْنَ كَتْبَكُمْ وَهُمْ عَنْهَا وَلَلَّهِ
عَفُورٌ حَلِيمٌ[١٠] قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ قَبْلَهَا وَسَأَبِيَّةٌ وَلَا وَصِيلَةٌ وَلَوْ أَجَابُنَاهُمْ
لِكَفْرُونَ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَبْعِثُونَ عَلَى النَّاسِ الذِّكْرِ وَالْكَذِبِ
لَا يَعْفُونَ وَلَا يَقِلُونَ لِلَّذِينَ نُخَلَقُ إِلَى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلِلْوَسْوَسِ
قَالُوا اسْتَمِنِّي لَا كَيْفَ ١١٧ يَأْتِيهِ أَلْبَابُهُمُ الْأُخْرَى وَلَا إِلَى وَسَاعَةٍ مَّعَكُمْ
يا ب Diseplexال الذين أنتوا سهادة بنيكم إذا حضر
الموت حين الوصية أو اثنين ذا عدل في سماح أو أخرون
من غيركم إن أنتوا ضربتم في الأرض فأصابتم مصيبة
الموت تعالى وهم بينهم أو كان ذو قريبي ولا أعلمهم مصيدة
اربین لا نشترى بينهم وهم كان ذو قريبي ولا أعلمهم
الله إن أتى لمن اللاعبيين فإن عذر على أنتمها استحقاقا
فأخرن يقمن مقامهما من الذين استحقاق عليم الأولين
فيقسمون بالله إلهكم أحق من شهادتهم وناعم الدنيا
فإذا أتى لمن اللذين الضللين فذاك أدنى أن يأتيوا بالشهادة على
وجهها أو ينافق أن ترد أيمان بعد أيمنهم وأقنوا الله
واعتمروا والله لا يهدى القوم الفسقين يوجههم الله
الرسول ويقول ماذا أجمحكم قالوا لا علمنا لتأت علامة
العيوب إذ قال الله لهؤلاء ابن مريم إذ ذكر بتيمارعيلك
على والدك إذ أين تت كروم العين فتكلم الناس في
البهدر وتهلة إذ أعلم أنك كتبنا السما والتحكيم والكتورة
والانجيل إذ تعلق من العلم بنو كعب الطير بإذن فتنفخ
ذي
فيها مكرونون طورايذن ونثري الأكلة والأبرص ياذن
و难道 الخمر الموتى ياذن و إذ كفتتم بني اسرائيل عن ذلك
اذ كفتم بليبيت فقال الله الذين كفر واهمه إن هذا الال
مجرمين
و إذ أوحى إلى الحواريين أن أصموا و و برسبن يقال أماتنا وشهدنا بانت مسلمون
اذ قال الحواريون يعيسى ابن مزى هل يستطيع بريذا ان ينزل
عليتنا ويجلد من السماء قال الله ان كنتم مؤمنين
قالوا نريد أن نأكل منها وتطيب فنثابتنا وتعلمن قد
صرفتنا ونكلون عليها من الشهداء قال عيسى ابن مريم
الله ربي أنزلي عليتنا وأيدها في السماء كنون لنا عيدا
لا أوقتنا و أخرنا و أرب عينك و انت فتاوات خير النزيحين
قال الله إن من ينفشتها عليكم فمن ينفشت بعد من الله فنبن أعر
عدا يابا أعدبة أحدا من العلماء و إذ قال الله تعالى
مزى عيسى إن قتلت للناس ذهنوني وأحبيت الهيب من دون
الله قال سبعنا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن لن تت
قلتنا فقد علمنا تعلم بما في نفسنا ولا أعلم ما في نفسك
إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ الْغَيْبَ مَا قَالَتُ لِهِمُ الْأَخَامِسُ أَمْرًا ثُمَّ نَكَبَكُمُ الْأَلْسَانُ إِلَى أَيْمَانِهِمْ إِنَّ الْكَلَّامَ لَيْدَأَذَّكُمْ وَيَتَعَفِّرُ لَهُمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْخَمْسِيُّ رُفِّقُ الْأَهْلِ الْإِخْرَاجِ يَوْمَ يُمَثِّلُ الْزَّورُ الْذَّاتِ الْعَظِيمِ يَوْمَ يُعَلِّقُ الْأَرْضَ وَيَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مَن يَرْكَبُ الْخَلْقَ يَوْمَ يُنُزِّلُ الْجَعْلَ الْكُبْرَىِّ يَوْمَ يُفْتِنُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ الْقَلْبَ مُنْتَرَوِنَّ رَبِّ وَالْحَقَّ وَالْخَلْقَ مَن يَكْفُرُ مَن يَكْفُرُ}
هُمُّ الَّذِينَ قُطِيعُوا فِي الْأَرْضِ مَعَ الْمُرْتَفِقِينَ
الَّذِينَ قُتِلُوا وَقُتُلُوا فِي رَأْيٍ أُولُو
تَوَلَّى عَلَى الْأَرْضِ مَلَأَهُمَا مَّا نُزِلَ
كُلُّ مَنْ قَدْ أُتْنِيَ مَعَكَ وَلَبِثَ عَلَى مَثَالٍ
وَلَمْ يَأْمُرُنَّهُمْ بِالْإِلَهَامِ مِنْ بَعْدِهِمْ
فَأَوْلَىٰٓ ﻟَهُمْ ﻟِأُغْلِبُهُمْ أَنْ أَجَدَ أَشْرَكَاءَ
وَأَنْفُذَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
فَأَوْلَىٰٓ ﻟَهُمْ ﻟِأُعْلَمُهُمْ وأُحِيلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
وَأَنْفُذَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
فَأَوْلَىٰٓ ﻟَهُمْ ﻟِأُعْلَمُهُمْ وأُحِيلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
وَأَنْفُذَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
فَأَوْلَىٰٓ ﻟَهُمْ ﻟِأُعْلَمُهُمْ وأُحِيلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
وَأَنْفُذَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
فَأَوْلَىٰٓ ﻟَهُمْ ﻟِأُعْلَمُهُمْ وأُحِيلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
وَأَنْفُذَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
فَأَوْلَىٰٓ ﻟَهُمْ ﻟِأُعْلَمُهُمْ وأُحِيلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
وَأَنْفُذَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
فَأَوْلَىٰٓ ﻟَهُمْ ﻟِأُعْلَمُهُمْ وأُحِيلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
وَأَنْفُذَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
فَأَوْلَىٰٓ ﻟَهُمْ ﻟِأُعْلَمُهُمْ وأُحِيلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
وَأَنْفُذَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
فَأَوْلَىٰٓ ﻟَهُمْ ﻟِأُعْلَمُهُمْ وأُحِيلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
وَأَنْفُذَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
فَأَوْلَىٰٓ ﻟَهُمْ ﻟِأُعْلَمُهُمْ وأُحِيلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
وَأَنْفُذَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
فَأَوْلَىٰٓ ﻟَهُمْ ﻟِأُعْلَمُهُمْ وأُحِيلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
وَأَنْفُذَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
فَأَوْلَىٰٓ ﻟَهُمْ ﻟِأُعْلَمُهُمْ وأُحِيلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
وَأَنْفُذَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
فَأَوْلَىٰٓ ﻟَهُمْ ﻟِأُعْلَمُهُمْ وأُحِيلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
وَأَنْفُذَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
فَأَوْلَىٰٓ ﻟَهُمْ ﻟِأُعْلَمُهُمْ وأُحِيلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
وَأَنْفُذَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ
فَأَوْلَىٰٓ ﻟَهُمْ ﻟِأُعْلَمُهُمْ وأُحِيلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَا...
النبيين
وإن يمسسك الله بصر فلا يكشف له إلا هو و
إن يمسسك بغير فهوع على كل شيطان قدير وهو القاهر
فوق عباده وهو الحكيم الخبير فلأي شئ أكثر شهادة
قل لله شهيداً بنياً ويبكيك وأوتي إلى هذا القرآن لانذركم
فإنه وسلمه إنها هو الله وأحد واثني بري عبداً شريفاً
الذين أتىهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم الذين
خير وأفضلهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم هم من أضر بإيمان
على الله كذاباً وكدب بإيابة إ대로 لا يفه المطيعون ويوه
كما تزعمون أنظر كيف كنذروا على أنفسهم وضل عنهم
ما كانا منشركين ومنهم من ينثرون من أشياء كنذروا إليه وجعلنا على
قلوهم أكثراً أن يفهوها وفي إذ أتىهم وفرحاً وان يروا كل
اية لا تؤمنوا مما حث أن ينتبه ولا يذكروا يفهو الناس ذين
كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم يتهون عنده ويبقون عنده ون يهديكون إلا أنفسهم وما يشعرون وكأو ترى إذ وقعوا على الترار فقاطوا يبولوا نرد ولا كلب بالبيت رضيما وكونون من المؤمنين بل بد الله نازعون وكأن أخفون 28 دون قبل ولون ردو العاد واللدنواعنة والدهم وكانون وعون وقالوا إن هي الأحياء الدنيا وما أحسن يبعثون ولو ترى إذ وقعوا على ربيبه قال أليس هذا يلحق بالوابل ورتبنا فذو وقعوا العذاب يا منذم تكررون تل خسر الذين كذبوا بأيام الله حتى إذا أجازهم الساعة بغتة قالوا يا سلام على ما مضت فيها وهم يخيلون أوزارهم على ظهورهم إلا ساء ما يؤزرون وما الخيوة الدنيا إلا اللعب والهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون فألتقانون تد تغلاقان فيجاك الذي يقرون والهم لا يكلبون ولا كرا الخفيين باليت الله يجعلون وله وفد كذب برسال من قبله فضربه علما ما كذبوا وأودوا حاتق أىهم نضرى واهم بعلم لكلب الله وكلد جدهم من توبي المسايلين وان كان سكر علية
إِنَّما هُمُ الْكَافِرُونَ فَإِنَّمَا يَكُونُ نَفَقًا في الْأَرْضِ أَوْ سَيَصَلُّونَ
فِي السَّمَاءِ فَيُقْتُلُونَ بِالْيَدِ وَلِيُشَاءُ اللَّهُ نَجْمَةً عَلَى الْهِلْلَاءِ
فَلَا سَبَلُ كَانَ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ إِنَّهَا لَا يُسَيَّرُونَ الَّذِينَ يُعَمِّنُونَ
وَالْمَوْتُ بِعَذَابٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْجِعُونَ وَقَالَ الَّذِينَ نُزِلَ عَلَيْهِمُ النَّارُ إِنَّ اللَّهَ كَادَ عَلَى أَنْ يَفْتَرِسَهُ مَيَّةً وَلِيَرْقِبُوهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَلْعَبُونَ وَلَبِنِي إِسْرَائِيلَ جَعَلْنَاهُمْ نَشْعَرَةً وَلَا يَعْلَمُونَ
بِأَمْرٍ مِّنِّي وَنَافَعُوهُ عِندَنَا وَبِكُلِّ لِدَى اللَّهِ فَأُرُوبُهُمْ عَلَى سَرِيرٍ
يَطِيرُونَ بِجَنَّةِ الْخَلَايَةِ إِلَّا أَمْمُ مَأْتِي مَا فَرَطُّنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْ
ثُمَّ أَرْضَيْنَاهُمُ الْجَحَمَ وَالَّذِينَ كَفَّارٌ فِي الْيَوْمِ الْأَخَرِ
فِي الْقُرْءَانِ مِنْ يَوْمِي الْيَمِينِ يُضَلُّونَ وَمَنْ يَشَأْ يَجَعَلُ عَلَى سَرِيرٍ
مُسْتَقِيقٍ فَأَرْحَمْنَاهُمْ إِنَّمَا أَنتَ إِلَى رِيقٍ تَعْلَمُونَ
أَمَّنْ كَانَ مِنْهُمُ مُّيْلَاءٌ وَكُلُّ عَذَابٌ عَذَابٌ الْعَذَابِ
فِي النَّارِ لَيْدَى نَفَقًا فَتُدْعَانَ إِنَّ الْحَقَّ ضَلَّ عَلَيْهِمْ
فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ لَبِينَاءٌ وَتَذْكِرُونَ مَا شَكَرُونَ
وَلِلَّهِ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَكْمُ وَلَهُ الْيَوْمُ الْآخِرُ وَلَهُ الْقَيْسِ وَلَهُ الْحَقُّ
أخذ نهوم بعثة، فقوا هم مميتون، فقطعوا دار القوم الذين ظلموا وجعل للرب العليمين. قال أرنيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصركم وحكتم على طولكم فقولكم من الغير الله ياليتك. وله انظر كيف نصرف الآية، لثوبه لم يضل قوله. قال أرنيتم إن أسلك عذاب الله بعثة، أوجهناه هلال يعمل إلى القوم العليمين، وما مرسل المنزليين إلا المشرين ومتنزرين ف niệm من واصلا فخلا فعلاي. ولأمه يحزون. والذين كنت يا باليتتياهم العذاب بما كانوا يغضبون. قال لا أقول لم أقول عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لك لكون لذي الذي إن أتبع أlein. وله هل على ليسوين الأعلى والเบصير، فلانتفكارون. وآذي، بإلذ الذين يعفون أن يعثروا إلى ريح ليس لها. من دونه ولي ولأشقهم لعلهم ينفعون ولا انظر الذين يدعون ربهم بالغ وق وعشيري يريدون وجهة ماعليك من حضايهم من شيء، مقدمهم فتكون من الطبليين. وكذاك فتسببعهم، يمكن.
ليقولوا: إلهنا ملؤم من الله علىهم من نبيين. إلهنا ملؤم إلهنا ملؤم،
فالله يألهن إلهنا ملؤم إلهنا ملؤم،
발مشكرتينَ؛ وإذا جاءوك الذين يؤمنون بآياتنا فقلن سلام

كذاك نفصل الآيات ولستتيين سبيل مجرمين.

قل إلى هؤلاء أن أعبد الذين تذكرون من دون الله.

لأتبعه أهوآ كم قد صلدت وإذا وقأ أتمنى من المبتدين.

قل لئن على بنيت من ربي وكذبت ثم أقضى ما علدي ما

تستعيدون به إن لكم إلا يبتغي الحق وهو خير الفعالين.

قل لو أن عبدي ما تستعيدون بل قضي الأمر

ببئني وعيني وظلمت بالظلمين وعندما مفاصل الغيب

لا يعلمها إلا هو ويلعبها في البر والبحر وعسقته من ورقة

العلمها ولا حيلة في ظلما الأرض ولا طب ولا ناب الأفي.

كتاب مبينً وهو الذي يتوقعه بالليل ويلمع ما جرحتم

بالهاء ثم يبعثكم في يوم ليقضي أجل مسكم ثم إليه فرجعتم.

ثوبكم قدوكم بما كنت تعملون وهو القاهر فوق عباده و
وَلَا أَشْفَعِيَّ إِنِّي لَا أُخْذُ مِنْهَا أُولَٰٰكَ
الذِّينَ أَبْسَلْتُهُمْ إِنَّمَا أَكَسَّبَنَّهُمْ الْخَيْرَاتُ بِمَنْ حَمَّلَ عَدَّابَ الْيَمِينِ
يَهُمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قَالَ إِنَّهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَنفَعُونَ وَلَا يُؤْفَكُونَ
لَا يَبْتَغُونَ عَلَى أَنْعَامِهِ مَا بَعْدَهُمْ إِذْ هِيَ نُذُورُ اللَّهِ كَذَٰلِكَ أَسْتَنْعِثُ
الشَّيَاطِينَ فِي الْأَرْضِ حُيَانًا لَا أُصْبِحُ يَنَعُونَ إِلَى
الهَدِيِّ إِنَّهُ تَأْتِي فَإِنَّ هَذَا اللَّهُ هُوَ الْهَدِيُّ وَأُمِّنْتُ النَّاسَ
لِرَبِّ الْعَلِيمِينَٰ وَإِنَّ أَقْبَلَ الْبَلاْدَةُ وَالْأَرْضُ بَاحِقَةٌ وَيَوَادُ
يَقُولُ كَنَّا فِي كُونٍ فَقُلْ أَلَيْنَا وَأَلَيْنَا يُبَشَّرُونَٰ وَهُوَ الَّذُّي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَاحِقٌ وَيَوَادُ
عُبْرَ العَيْنِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَلَدَّ قَالَ إِنَّهُ
لَأَيُّهَا أَيُّمَّةَ أَلْقِ إِلَى الْحَجَّةِ وَالْبَيِّنَةِ إِلَى إِرَاِبٍ وَقُوَّمِكَ فِي ضَلَالٍ
مًُّبِينٍ وَكَذَّابُ نَزِيَّ إِبْرَاهِيمُ، مَكْتُوبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونُ
مِنَ الْمُتَوَّقِينَ فِي نَفْسِهِ عَلَى الْأَلْفِ رَأْكَبُوا الْقُرُورَ بِعَرَْضٍ قَالَ هَذَا رَبُّي
c. أَفْلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى أَقْلَ فَأَلَى A مَفْتَرِقَ تَرْجُهُ إِلَيْنِي رَبِّي لَا تَلْوَى مِنَ الْقُوَّمِ الصَّالِحِينَ فِي الْشَّمَسِ بِأَرْيَةٍ قَالَ هَذَا رَبُّي
اقلت قل يقوه لأني بربى مشركون ۹۶ أرى وجهت وجمي
لذي قطر السموات والأرض حنيفاً وآنا من المشركين و
حاجة قومه قالت اصحابنا في الله وقل هذين لا أخان
ما شركون به إلا أن يشاء ربي شينا وسع ربي كل شيء علیاً
فلا تلذكون ولي فائت مافق ما أشركتم ولتتفتون ألكم
أشركتم بالله ما لم ينزل به عليك وسلتنا فآيا الفريقين
حق بالآمن إن كنت تتكون الذين أمنوا وأمن وأتيت
إنه يعلم بإياك أنك إلههم على قومه نزغ درجت من نزاعك
ربك حليم عليم ۹۷ ووهبتنا الله إسق ويعقوب كاهديبا
وترونا هدينا عن قبل وعين الله داود وسلمان ويوسف
وموسى وعيسى ولياس كل من الصالحين وسامويل ويسوع
ولوط وعيسى وأياس كل فضلنا على العلّهم وعمن أياهم و
دنا وبحرنا واجتنيهم وهديتهم إلى طريق مستقيم
ذلك هدى الله يهدي بيه من يبان من عباده ولأشركوا
اللهم باذنك اجعلنا من الذين يذكرون
وَهُدِّئًا وَمُبِينًا وَهُمَا عِبَادٌ لَّهُ عَلَى ۖ أَنْتَ خَلِيفٌ رَبَّهُمۡ
ورأى كيما خلقناه أول مرة وتكرمنا ما خلقناه ورأى ظهوره
ومانرى معاكم شفعاء لا الذين زعمتم أنهم فلما شوكلوا
لقد تقطع بينكم وصد الله عنكم ما تكنتم تزعمون إن الله فائق
الإصرار وجعل النيل سكناً وجعل الشمس والقمر حسباناً ذلك تقدرية العزيز العليم
وذكرو أن في نون فاني نون فالي النور البلور وجعلوا فيها في ظلماً البصر والبحر
قد فصلنا الأيت لقوم يعلمون وهو الذي أنشأ كل شيء عن
نفس واحدة مستقرة مستودع قد فصلنا الأيت لقوم يعتقدون
وهو الذي أنزل من السماء ما آخراجاً جبات
كُل شيء فآخراجاً منه خضراء تشجر منه حبوب نازباً و
من النحل من طلعها قطوان ذانية وجبن من أثواب
و الزينون والسمان مشترهما وغير مستهباً أن نظروا إلى ممر
إذا أكبر ويعله إن في ذلك لائت لقوم يؤمنون وجعلوا
بندكر شركاء الأمل وخلقههم وخرجوه إلى بينين وبنى بغيرام
سبحانه وتعالى عنايا صفوون بدأ يعمل السموات والأرض أن
مزلق
لا إله إلا الله، وَلَكَ تَشْعَرُ ۛ كُلُّ شَيٌّ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيٍّ عَلَيْهِ ۛ ذِلِّكُمَا رَبُّكُمَا أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَحَدٌ خَلَقُ الكَلِمَ ۛ وَهُوَ الْأَبْصَارُ وَهُوَ الْأَبْصَارُ الَّذِيْنَ يَجِدُونَ ۛ كَذَٰلِكَ ۗ قَدْ جَاءَ كُلٌّ بِبَصَارِهِ مِنْ رَبِّهِ ۛ فَمَنْ أَحْبَسَ فَلْيَفْلِئَ ۛ وَمَا آتَيْنَا مَنْ حَفِيفًا ۛ وَلَدَيْنَا نُصْرَفُ الْأَيَّةَ وَلِيَقُولُوا أَرْسَلْنَا لَقَوْمًا يَعْلَمُونَ ۛ إِنَّمَا أُوْيِيَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّكَ ۛ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرَضْ عَنِ البِشْرِيَّةِ ۛ وَلَقَوْنَآ إِنَّنَا عَلَى مُوِّجِدٍ وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيفًا وَنَأْتَنَّهُمْ بِبُكْرَيْلِ ۛ وَلَا تَسْتَنْبِئُوا اللَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَدًى وَلَيْسَ عَلَيْهِ دُونُهُ شَرٌّ عَلَيْهِمْ ۛ فَنَّادَتْ رُسُلُهُ مَنْ يَتَبَيَّنُ لَهُمْ صِرَاطَمَا أَوْصِفُوا بِاللَّهِ ۛ جِدَّ أَيْمَانِهِمْ لَنِنْتَجِعَنَّ ۚ لَيْوَمَنَّ ۛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ عِندَ اٰئِتِهِمْ لِيُوقِنُوا ۛ وَلَعَلَّهُمُ يُفْتَنُونَ ۛ وَلَتُقَبِّلَ حَيْثُ تَأْتِهِمْ وَأَصْبَحُوا مِنْهُمْ ۛ وَيُؤْمِنُونَ ۛ أَوْ يَأْتِنَا أَوْلِيَاءُ مَرَّةً وَهُمْ فِي طَفَائِفٍ يُعْمَنُونَ ۛ وَيُؤْمِنُونَ ۛ أَوْ يَأْتِنَا أَوْلِيَاءُ مَرَّةً ۛ وَهُمْ فِي طَفَائِفٍ يُعْمَنُونَ ۛ وَيُؤْمِنُونَ ۛ وَيُؤْمِنُونَ ۛ أَوْ يَأْتِنَا أَوْلِيَاءُ مَرَّةً ۛ وَهُمْ فِي طَفَائِفٍ يُعْمَنُونَ
ولو أننا نزلنا إلى يوم القيامة وكلهم الموتى وحشرنا عليه فمن كتب قبلاً ما كان يومئذ لا يؤمنون إلا أن يشاء الله ولتصبح كل شيء وحشرنا عليهم كذلك جعلنا الكيل نقيعاً على شيطان الإنسان والجinn يوجى بعضهم إلى بعض رخفاً القول عروراً ولولو شاء ربك ما فعلوه فقد هم و ما يفتركون ويتصرفون في النية أفيدها الذين لا يؤمنون بالأمس وبرضوعه وليقتروها فهم مفتركون أفيدها الله أتبعني حكماً ووهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً وذل الذين اتبعهم الكتاب يعلمونlauncher الننزل من سرايا بإدح فلأن تكون من المقررين وتمت كلمة ربك صدقًا ووعد الله لمبلل لكتبته ووهذ السمع السمع العليم وان نعط أكثر من في الأرض يضلون إلا سبيبة الله إن يبتغون إلا التنين وإن هم إلا غرضون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيبة هو وأعلم بالمهتنين فقولاً منها ذكر اسم الله علية إن كنت بآية مؤمنين وما لكه إلا تأكلوا وماذا ذكر اسمه علية وقد فصل لكم منزل
علي الذين لا يؤمنون ًو هذا عصر ربك مستقيماً فضلتنا اليت لقومٍ يذكرون ًلهما دار السلام عند ربيم وهو وليهم بما كانوا يعبدون ًويوم يحشرهم جميعاً يبعثنا بعشرين قر ظكرتم كما مركب ان الراشدين من الاشقر و قال أولدهم ممن الاشقر رضنا استمعوا بعضنا ببعض و بلغنا انا الذان أرسلنا العزة ًأرنا ربك حكيم عليكم ًوكذلك نولي بعض الامراء بعضها بها كانوا يكسبون ًيبعشر حسن والانشقر المأجور يئكم رسولنا ينصراً يقينون عليكم أيتي و يدنز رونكم لقاء يومكما هذا قالوا الشهداً ماعلي القوسينا و عرقت الحبوا الدنيا و وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا أفراداً ًذاك أن لم يكن ربك مهلك القرى يظام و أهلها غفلوا ًو لكي درجت فيها عابروا ومانت بعافيه غافليك ما عابروا وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء هبكم و يستخلص من بعد كم ما يشاء كما أننا كمن ذريه قوماً أخرى ًإنا ما توعدون لا يأت وما أنت بعجزين ًقل يقوم أعماكو
على مكانهم إلى عالم فسوق تعلبنون من مكان له
عاقبة الدار إن كن لا يقل يلعون الظالمون وجعلوا الله مباذراً
من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا الله بزغهم و
هذ البكرنا فإنا كان لشركهم فلا يصل إلى الله و
ما كان لله فهو يصل إلى شركهم فسآ ما يكلمون
ولذلك زين ليكثيره من المشتركين قتل أباهم وشركهم
ليردواهم وليكسموا عليههم دينهم ولمن شاء الله ما
فعلوه فذرهم ومايفرعون وقالوا هذ التهان و
حرب جبريل لا يطيعها إلا من نشاء بزغهم وانعام حريمت
ظهورها والأنعام لا ينورون اسم الله عليها أفتراء عليه
سيجزينهم يباكون مايفرعون وقالوا ما بطن هذ
الأنعام خالصة لنكونا وحرصنا على أرواها وإن تكن
ميتن فهم فيهم شركهم وسجرون وصفهم خلقه
عليهم قد خسروا الذين قتلوا أولادهم سفههم بغير عليم
وحرموا مما زرعهم الله افتراء على الله قد صلوا وما كانوا
مهتمين فين وهو الذي أنشأ جنت معرضية وغير معرفة
وَالتَّحْلِيلَ وَالْأَرْزُقَةِ مَتْنِيَّةً أُلْهَا وَالْرُّجُوبَ وَالْعُرُقُونَ وَالْفَرْسَانَ مُشْنُوْبَةً
وَعِيدُ مَنْ تَشَاءُ عِنْدَهُمْ قَالَ إِذَا أَشْرَلْتُهُمْ أَتْوَا حَقَّهُمْ يَوْمَ حِسَابِهِمْ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمَجِيدُ إِنَّهُ لَا يُسَاءِلُ الْبَصِيرِينَ وَمِنَ الْعَفَّارِينَ
حَبْلُهُ وَفَرْقَانُهُ كَذَلِكَ مَا زَرَقُ مُرَبُّ الْلَّهِ وَلَا نَتَّبِعُوا خَطَّاتَهُ
الشَّيْطَāنُ إِنَّ لَهُ عِدَّةٌ وَمَا قَدَرْنَا عَلَى الْأَنتَخَبِينَ ۖ ثُمَّ نُحْبِسُ الْجِنَّ
وَمِنَ الْمَعْرِضِينَ فَلُلُّذُّكَرُينَ حَدَّهُمْ أَوَّلُهُمْ مَا أُنْتَخِبُونَ
إِنَّمَا أُصْلِحْتُ عَلَيْهِمْ أَرْحَامُ الأَنتَخِبِينَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ رَكَعَةٌ كَانَ مُعْتَدِمُ
صَدَقُواۡ إِنَّمَا مِنَ الْأَلْبِينِ وَمِنَ الْبَقْرِ ۖ فَلَبَّانَ أُثْرِيَ عَلَيْهِمْ أَرْحَامُ
الْجِنَّ وَالْحَيَّينِ فَلَأَنْ خَلَّنَ فَمَ آمَنُواۡ إِنَّ اللهَ لَا يُفْهِمُونَ
لَا يَبْقَاۡ فِي مَا وَقَيَّرَ إِلَّا قَالَ عَلَى طَاعُوْنِهِ نَعْمَاءٌ إِنَّهُ مَيْتُونَ مَيْتَةٌ أَوَّلَمْ يَفْسَدُواۡ
أَوْ حَمَّصْواۡ مَا هُمْ بُيُوعُ الْأَهْلِ لِغَيْرِ الْبَلَّةِ يَقِنُونَ
أَوْ أَحِبَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌۖ وَعَلَى
الَّذِينَ هَادِئُونَ اهْتَمَّناً كَأنَّهُمْ ذُبُرُونَ وَمِنَ البَقْرِ وَالْغَنِّي
حَرِّمنا عَلَيْهِمْ شَخْصَيْنَ مِنَ الْأَلْلَهِ مَا أَحَلَّتْهُمْ ظُهُورُهُمْ أَوْ أَخْوَاهُمْ أَوْ إِلَى اْلْأَصْدِقَاءِ أُمَّا اِخْتَلَّتْ بِعَضْيِهِ بَلِّي بِزِينَتِهِ بِبَغْيَهُمْ وَإِلَى الْأَصِدَقَاءِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ الْقَوْمُ الْمُجْرِمُونَ يَقُولُونَ الْأُمُورُ الْلَّاتِي أَشْرَكْتُوا الْوَسَائِطَ الْلَّهُمَّ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا بُعْنَا وَلَا أَتَحْرُمْنَا مِنْ شَيْءٍ فَنَكَبَ الْذُّنُورُ مِنْ قَبْلِ هِمْ حَتَّى دَافَعُوا بِأُسَاتَذَةِ هُمْ هُلْ عِندَكَ مَرَّةً عَلَى فَتْحَ جَوَّةَ لَنِنَا لَنَتَّبِعِيْنَ أَلَّا يَتَّبِعُنَّ أَلَّا يَتَّبِعَنَّ إِنَّ أَسْتَنَعْنَهَا إِنَّا نَمْ نَعْقُرُونَ قَالَ فِي ذِلَّةِ الْجَمِيعِ إِنَّا نَمْ نَعْقُرُونَ قَالَ فِي ذِلَّةِ الْجَمِيعِ إِنَّا نَمْ نَعْقُرُونَ}

وَلَا قَالُوا تَعَلَّمُونَ أَلَّا تَعَلَّمُ أَلَّا تَعَلَّمُ إِنَّا نَمْ نَعْقُرُونَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ فَاعْلِيَ الْٰذِيْنَ يَدْعُونَ الْلَّهَوْا لَا يَرْجُوُنَّ إِلَّا الْمَذَّابَ يَدُونَ مَنْ يَدْعُو الْلَّهَ وَأَنْصَرْنَّاهُمْ إِلَّا اسْتَقْرَأَنَا إِلَى الْحَقِّ وَسَأَنْعَمْ عَلَيْهِمْ وَأَنْقُلَوْنَاهُمْ عَلَى الْقُرْآنِ وَكَانُوا يَأْمُرُونَ بِالْمُسْلِمَاتِ وَيَنْفَعُونَ نَفْسَهُمْ إِبَانَهَا لِمَنْ كَانَ لَهُمَا
امتنعت من قبل أو حسبت في إسبانها خيراً لثلا
انتظروا و أنا منتظرون إن الله الذين فرقو و دينهم و
كانوا شيعة لست منهم في شيء فإنما أمرهم إلى
الله شركاء بينهم. يا كأن ما كانوا يفعلون من جاء بالحسن
فأكل عشرين اسمالها و من جاء بالشياعية فلا يجزى إلا
منتلها، و هم لا يطلبون. قل إن تثنى هذين نبي إلى
صراب مسقية ديناقينا فله إبراهيم حنيفة و
ما كان من المشاركون. قل إن صلاتي و نسك و
غيبة و صمت هم الله رب العلمين. لانشريته لكي و
يذكك أمرتي و أنا أول المسلمين. قل أخبير الله
أبغي ربي و هو رب كل شيء و لا تكسب حكمن نفس
إلا عليها و لا تتزور و تخرز و غير أخر. ثم إلى ركيزة
مرجعكم فينبتكم بmeld كنتم في تختصفون و هو
الذي جعلكما خالدين الأرض و رفع بعض فوق بعض
دربك ليتوبو في ما أنت تكرم أن سرك سريع العقاب.
و إناء لغفور الرحمن.
الموصل 1 كتب أنزول إليك فلا يكُن في صدرك حرٍ

فمينة لتنذر به وذكرى للمؤمنين 2 اتبعوا ما أنزل

اليكم من رزقكم ولاتتبعوا من دوننا أولياء قليلًا لما

تذكرونه 3 وكم من عربي أهلكنا ففي آيةها باستنكرًا و

هُمُ قَالُونَ 4 فما كان دعواهم إذ جاءهم خبر أبا سلمان

قالوا أتانا علبيين 5 فلم نقصص عليهم بعلهم وما كنا

عليمين 6 وذو رجل يوم مبين إلهكم فمن خلقه موارنة

فأولئك هم المفلكون 8 ومن خلقه موارنة فأولئك

الذين خسروا أفسفهم بما كانوا بابين يظامون 4 و

لقد مدخلكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلا

ما تشتكرون 6 وقلت خلقناكم نصيركم شموقًا

للملكة أسعدي وأدم ففسد والابليس لم ينك من

الشهدين 10 قال ما منعكم إلا تسجد إذ أمرت قال أخير

قبيه خلقته من نار وخلقته من طين 12 قال فاهبط
منها فسأ يكون لآك أن تنكر فيها فاخرية إنك من الصغيرين قال آنت أملس في إلي يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فيها أعويتي لا قعدن لام حرطاك المستقبل قال مائلاً إلى من بين أيديهم ومن خلفهم وعن آيتنا يهود وعن شملاليه وأنا أحد الأهداشرين قال أخرج منها مدة وما قد حور أن تتبع مما لم تعلم جهد من المقيم أجمعين ويادرك أنك وزوجك لجنه فكلاً من حيث شئتوا ولا تقترب بهذين الشجرتين فتكونا من الخليلين فوسوس لهما الشيطان ليبدع لهما ورءى عنهما من سواتهما وقال ما هلكما رتبناهن من الشجرة إلا أن كونا متكلمين أو كونا من الخليلين قاؤسهم إني لكيما بن النصرين فد لهم بغي والقنا فلما في الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يختفف على هما مورق الغناء ونادىهما رهما إن الشيطان لكم ما أدراركم وإن الله لكم إنكما رضوان ونلتوا شجرة وأهل بكاء إن الشيطان لكم ما أدراركم إن الله لكم إنكما رضوان ونلتوا شجرة ونلتوا إن الله لكم ما أدراركم إن الله لكم إنكما رضوان ونلتوا شجرة ونلتوا إن الله لكم ما أدراركم إن الله لكم إنكما رضوان
الخيرين قال: اهْتِئُوا بِعَضَّ يَدٍ وَلا تَكُن فِي الْأَرْضِ مُسْتَتَهْلِكُوا وَمَتّاعٌ إِلَى جَهَنْنٍ قال: فيْهَا تَحْيَّوْنَ وَفِيهَا نَبُوُّونَ وَمِنْهَا نَخْرُجُونَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْجَهَنَّمَ. لَيْبَاسُكُمْ قَوْفٌ وَرَيْشٌ وَلَيْبَاسُ الْجَهَنَّمَ ذَلِكَ نُعْبُرُ ذَلِكَ مِنْ ابْنِي اللَّهِ الَّذِينَ يُنَزِّعُونَ وَيُعْلِنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالَوْا: نَصِيبَنَا عَلَى هَٰذَا الْقَلْبِ الَّذِي نَجَا مِنْهُ إِلَّا لِيُسْتَفْنِّيْنَاهُ وَيُقْرِينَا مِنْ مَعْلُوْمٍ. وَأَنْبِينَا الشَّيْطَانَ أُولَٰئِكَ وَالذِينَ لَا يَوْمَ يُجْزَىٰ. قَالَ آمِنُوا بِالْغَفُورِ الْغَلُوْفِ وَالَّذِينَ وَجَهَرُوا وَأَجْمَعُوا عِندَ اللَّهِ مَسَاءً. فَأَلْتَعْلَمُونَ قَالَ: لَا يَأْمُرُ بِالْغَفُورِ إِلَّا أُنْبِينَا عَلَى هَٰذَا الْقَلْبِ الَّذِي نَجَا مِنْهُ إِلَّا لِيُسْتَفْنِّيْنَاهُ. وَأَنْبِينَا الشَّيْطَانَ أُولَٰئِكَ وَالذِينَ لَا يَوْمَ يُجْزَىٰ. قَالَ آمِنُوا بِالْغَفُورِ الْغَلُوْفِ وَالَّذِينَ وَجَهَرُوا وَأَجْمَعُوا عِندَ اللَّهِ مَسَاءً. فَأَلْتَعْلَمُونَ.
اللَّهُ أَخْرِجَ لِيَوْمِ الْيَومِ عِبَادَهُ وَالْقَبَائِدَ مِنَ الْخَيْبَةِ فَلَمَّا هُمْ لَدَى النَّارِ حَمَّامٍ نَّفْسِهِمْ عَلَيْهِ بِكَلِمَتِ اللَّهِ وَلِيُؤْلِمُونَهُ بِأَيْضَاتِ الْأَزْمَةِ وَلِيُعْلَمَ أَنَّهُ اللَّهُ الْحَتِيمُ الْقَارِئُ
هؤلاء أضلأنا فأتهم عين أبا ضغعاً من النار فلإسَحَّل
ضعفه ولكن لا آتَمَعونَ. وقالت أولهم، لآخرهم، فما كان
لقد على عيننا من ضلْبٍ فدَوَّنا العذاب بما كنتم تكسبونَ.
كَفَّ الإبلينَ من عيننا فقالوا عذابنا ما كنت تكسبونَ.
أَي الذين كادوا بأيبلينا وأستكبروا وعنّة لا تفتقرونَ لهم أبواب
السماء. وألا يندخلون البناء حتي يلبس الجس في سوء الأنياط.
وكل ذلك تجزى الجارمين لهُم من جهّتهم مهاد وفَرْقهم
عميل والصلحت لا كفافها نفساً إلا أوسعها، واولئك أصحاب
الجنّة منهم فيها خلدون ونزعتنا ما في صدورهم من
على جبرى من جبرىهم الأنهار وقالوا الحمد لله الحميد
هَيِّن الهدى. وعندنا الهادي، لولا أن هدنا الله، لقد جاءت
رسل رَبْنَا بالمَعَالِك وعندنا أن تعلَّم الجنة أو رَهَمها، إنما
كنت تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن نذل
وقد نا ما وعدنا به حقاً فهبل وجد نعمة وعد رضي
حقاً قالوا العصر فأذن ملَّون بينهم أن لعننة الله على
الظلمين الذين يصدرون عن سبيل الله ويهبها عوجاً.
وهلم بالآخرين كفرعون وبيتهما مهجب وعلي الاعراف
يرجى يعفون كلهم ليسمعهم ونادوا أصحاب الجنة أن
سما عليهم قلتم ليدي خلوا وهم يطيعون و إذا صوتت
ابصروا تلقاء أصبع النار قالوا أبناء آدم لا تتبعوا من القوم
الطلائعين ونادى أصحاب الاعراف رجاء يعفون نبيهم
قالوا ما أغني عنك جمعنا ما أكثروا تمتلكون آهلا
الذين أقسمتم لا يأتيهم الله برحمته أدخلوا الجنة أخوات
عليكم ولا أنت محترمن ونادى أصحاب النار أصبع
الجنة أن أفيضوا علينا من النبأ وهم أرسل الله قالوا
أن الله حرمهما على الكرهين الذين أتخذهما دينهم لهوا
ولعبوا وغزوهما الحياة الدنيا فاليومن ننسهم كما نسوا القاء
يومهم هذا وما كنتم فاليوم متحدون و لقد جدتهم
وكتب فصلتنا على علية هدى ورحمة لقوم يؤمنون
هل ينطرون إلا ناولته يوم يأتي تأويله يقول الذين
نسوة من قبل قد جاءت رسول ربي بإثاق فهل لنا من
شفعاء فيسفعننا أو ترد تنصل غير الذي كتب العمل
قد خسرن علی فسنتهم و ضل عهدهم لما كانوا يفتنون ۴۶ إن ريكمن لله الذي خلق السموت والأرض في سنة أربعة ثم استوى على العرش فغير يغشي اليل النهار يطلبه حديثًا وَالشمس وَالقمر وَالنجوم مستقرت بِآمرِهِ لَلَّهُ خلق وَالأمر تبارك لله رب العالمين ۴۵ أدعوا ركبتكم تضرعًا وَخفية إنما لا يحب المعتزلين وَلا يقتضدو في الأرض بعد إصلاحها و أدعوا خواف طبعًا إن رحمت الله قريبة من المحسنين ۴۶ وهو الذي يرسل الرحم بشرًا أعين بدي روحمته حتى إذا أهلت سراً فترس الله لبلا من مميت فأتزلوا به إليه فأخبروا به من كل الشتار ۴۷ كذاك مخرج الموتى تملأ يد زوجون وَالبلد الطيبة يخرج نباتها بأذن ربيع وَالذي خبث لا يخرج إلا كذاك نصرت الله في الليلة لقوم اينشرون ۴۸ لقد أرسلناها لوحا إلى قومه فقال يقوم أعبد والله ما أملك من الوغيرة إذا أخف علىك عذاب يوم عظيم قال الملا من قوة إن ذكرك ۴۹ في صللم مدينين قال يقوم ليس بسلامة وَلكني رضو
عن ترب العلمين وأبلغنا رسولنا رضي الله عنه أن جاء مرزوق
علي رجل يستمجر ليأسركم ولئن تقرأ وتعلقون ترفعون
فأذن أبو طالب ومعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وأعرق الدفنا
كذبنا وأليتنا أنهم كانوا قوماً عظيمين وعند أعدائنا هم
هكذا قال يقومن يا عبد وله ما لحكمة من الله غيرة
أنا تفقهون قال الولد الذين كفرن وهم من قومية رماوين
فأذن في سفاهة ورأين نطقتان من الولدديين قال يقومن ليس
في سفاهة وركتني رسلون من ترب العلمين أو أبلغنا
رست رفي وناكنا ناصح أميين أو عجبتم أن جاءكم
ذو فرول ركب علي رجل قينقتكم ليأسركم وذكروا
أذجعلكم خلفنا من بعد قوم نوج وركب في الجحيم
بضطة فاذدرو الآية اللهم لعلمك توقيحون قالوا
أجنبنا لنبعد الله وحده وندار ماكان يعبد إياك
فأتيناها تعددتنا أن كنت من الصدفين قال قد وقع
علديكم من نبيكم ورسول و عليه وسلم ومن أجد لونع في السماء
لقد أبلغتكم رسالتنا ونصحتكم ولكن لا تحسون النصحين وجعلوا إذ قال ليقومة أتائكم الفاحشة ما سبقهم به من أحرى من العلماء إن أتكم الرجال شهوة من دون النساء بل إن أتكم 용فرن وناكون جواب قوميته إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتهم فأناس ينطرون قانيين وأهلنا إلا أمراتنا كانت من الغيرين وآمروا عليهم مطرًا ونتظر كيف كان عاقبة المجرمين وآمن ترسين أهام شعبهما فقال يقوم عبيد الله ما لكم من الغيرة قد جاء شكر بنيكم من زكاة أضفناها الكيل والميزان ولا تنخصوا الكاس أشياءهم ولا تستهدوا في الأرض بعد إصلاحها إذا دلك خير لك ما كنتم مؤمنين ولا تقعوا ولا يكون صراط توعدون وصددون عن سبيل الله من أمن يا وتبغونها عوجاً واذرو ذكركم غالبًا فذكركم وانظر كيف كان عاقبة المؤملين وإن كان طائفة منكم انها رأست بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصروا حتي يحكم الله بيننا و هو خير الحكمين
قال الأئلُ الذين استكبروا عن عوَّامِي إلى جَنَابٍ يشيعُبُ
والذين أمتوا معك من قريبنا أو تعودون في ملثَّتنا قال:
أو لوطنا كأهليَّين قلنا فاتربنا على الله كربان عدانا في
ملتقٍ بعد إذا أتمت الله من ناه وها ما يكون لنا أن نعود
فيها إلا أن يشأ الله ربيَّنا وسم يربنا كل شيء علماً
على الله تولِّنا ربيَّنا اقفر بيننا ويين قومتنا يابحق و
أنت خير الفاتحين وقَالَ البسلا الذين كفار عن قوميه لهن:
ابتدعوا شعبها إن كُنتم الخسرون فأخذ شعبها كان
وأصبحوا في دارهم جُمَّهرين الذين كذبوا شعبها كانوا هم الخسرين
لدرْعوا فيها الذين كذبوا شعبها كانوا هم الخسرين
فتولى عهده وقَالَ يقول لقد أبلغناك رسلت ربي ونصب
كما فلِفَّ في كُفُّه على قومي كفرين وما أرسلنا في قريته
فمن يبِّن إلا أخذنا أهلها بالباساء والضراء لعلهم
يضكون ثم بدلنا مكان السبية المنسية حاثي عفو وقاً
قَلَ مَسِيِّب أباؤنا الصارم والسارم فأخنهم بهمن بغنته وهم
لا يشعرون وَلَوْ أتَ أهل القرى أسوأ وأتقو الفتنة عليهم.
قال الله:

بَلَىٰ لَعَلَّكِ تَذْكَرَ وَيْلَتَكُمْ عَزِيزُ الْعَلَمِ وَلَنَكُمْ مُؤْمِنَّٰتٌ ۖ فَلَا بَدِّلْنِي عَنْكُمْ ضَرَّرًا ۚ وَإِنَّ الْمَهْدِ لَا يَخْفَىٰ عَلَىَّ وَلَا عَلَىَّ إِلَّا مَا كَانَ مَهْدُهُ بِالْحَقِّ ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا بِمَا كُنْتُمْ يُرِيدُونَهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يَا أُمَّةَ سَعِيدٍ

أَيَّامُ اِبْنِ يَحْيَا وَلْيُبْنِي عَلَيْهِمْ دُرَّةً عَلَىً حَيَّةٍ ۚ وَلَا يَعْمَلُوا مَا فَسَدَ عَلَىَّۚ وَكَيْفَ كَانَ مَوْلُودُ يَوْمَ الْيَوْمِۚ وَلَا يَخْلُقُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَزِيزٌ

وَلَحَقُّ مَا كَانَ لَكُمْ إِلَّا مَا كَانَ مَهْدُهُ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ الْمَهْدِ لَا يَخْفَىٰ عَلَىَّ وَلَا عَلَىَّ إِلَّا مَا كَانَ مَهْدُهُ بِالْحَقِّ ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا بِمَا كُنْتُمْ يُرِيدُونَهُ ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَفْتَرِئُوا ۖ وَلَا تَا
أُعزِّني علیتُنا صبرًا وَ توَفِّيقًا مَسِيلِينَ. وَقَالَ البَلَامُنَّ قَوْمٌ فَرَعُونُ أَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَةٌ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَّرُكَ وَيَهْنُكَ قَالَ سَلَّمُهُمُ الَّذِينَ بِهِ شُعُرُوا وَلَسْتُمْ بَالَاءُ هُمُّ وَيَشَاءُ اللَّهُ مَثَالًا لَهُمْ وَإِنَّ قَوْمَهُ مَوْرُونَ. قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنَا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا أَنَّ اللَّهَ يُوَارِيَهُمَا مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّمِئِينَ. قَالُوا أُوذَّنَنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَصَنَّعْنَا بَعْدًا مَاجَشَتْنَا. قَالَ عَلِيُّ اسْتِكْبَرْنَا أَنْ يُحِلَّ عَلَى عِبَادِهِ. وَلْقَدْ أَخَذَنَا الْفَرَعَوْنَ بِالْمَيْتِينَ وَنَفَقْنَا فِي الْأَرْضِ لَيْلَةً كَعَمِلُونَ. وَقَالُوا اخْلِصُ دُرُّكَ وأَيِّا ذِكْرُكَ نَزِّلْنَا هَذَا. فَأَيِّا ذِكْرُكَ عَلَى عِبَادِهِ وَمَنْ مَعَ الْأَمَائِرِ هُمْ عِبَادُ اللَّهِ وَلَكُمْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُعْلَمُونَ وَقَالُوا أُمَهُمَا تَأْثِينًا بِمِنْ أَيِّةٍ لَاتَّضَرُّرُوا بِهَا فَبُشِكَ لَهَا وَلَا يُؤْمِنُونَ وَفَآَسَدْنِي عَلَيْهِمُ الطَّوفَانَ وَالجَرَادَ وَالقَطَرِ وَالْمَضَفَعَةُ وَالْمَدَامِيِّةُ كُفُّتْهُم بَيْنَ شَيْهٍ وَكَانَوا قُوَّةً فَجَرِيرِينَ وَلَيْسَ وَقَاعُ عَلَيْهِمْ الرَّجُلُ قَالَ الْوَلِيُّ الْوُسَيْمُ أَذْعَنَنا رَبُّي لَا رَبَّ كَيْبًا.
عهد أزكان أن لا ين كشفت عنا الرجز لدوين من الله ونرسلان معك بنى إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغون إذ هم يغلون فاتلقنا عمن فأفرقنهم في اليم بآفة وكبوا بالنابا وكونوا عنها غفلين وأورثنا القوم الذين كانوا استضعفون من نصارى الأرض ومغاربة الله التي برنتها فيها وتنبت كليت رفيق الحسناني على بنى إسرائيل هباصروا ودقرنا ما كان يصنع فرعون وقوته وما كانوا يعرشون وجاوزنا في بنى إسرائيل البحر فانعى على قومه يعفون على أصناه للهم قالوا بنيوسي اجعل لنا نذالا كما لهمنا الهي ءامن إنشهم قوم نجهلون إن هذا لمؤثر لكم فخير وعليك نازلنا إجعل إلفرعون يعفون على العليمين و إذا أصحابنا من آلي فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلونون أبنائكم ويسعيون نساءكم وفي ذكرى بالله من ركيم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتبعتها بيشر فتتم ميقات ريا أربعين ليلة و قال موسى لأهير
هرون أختلفني في قومي وأصلح ولن أتتبع سبيل المسلمين

والتي آتى على موسى ليقيقاني وقلت يا موسى قال النبي أنت أنت

إليك قال لن ترين ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانا فسوع

فلم ترين فلم تجعل ربة الجبل جعله دمما

وخير موسى صعقة فلما أفاق قال سبحانه نثبت إليه الهدأ

وأنا أول المؤمنين قال يوم الله إنه اصطفيتك على الناس برسلي ويكبери فقال ما أتيتك وسكون من الشكرين

وعن النبي ﷺ

فتعظا جئت نبي الفقهين سأصرف عن أيتي

الذين يبكونون في الأرض يغيب الأحق وإن يروا كل

أيتي لا يعودون بها وإن يروا سبيل البرش لا ينتظروا

سبيلا وإذا يروا سبيل الغي ينتظروه سبيلا ذاك

بأنهم كذبوا يا باليتني وكونوا عفونين ﷺ وآلهذين

كذبوا يا باليتني وقرأ الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون

إلا ما كنا نعملون ﷺ وأنا قول موسي من بعيد من
قالوا: فاتوح سبعة لقاءنا فاتحهم واتحدهم، فما يكملهم ولا يكتملهم
ولا يهد٥هم سبيلاً، اختدوا وكنوا أطليتين. وليتنا
سُقِط في أيديهم وراوا انهم قد صلىوا قالوا: لين لمن
يرحنا ريبنا ويفغروننا نكتون من الخسرتين؟ ولما رجع
موسى إلى قومه، عضبان، فما قال يقسمها خلفهم،
من بعد وُجِّه التوأم ريبك وركبت الألوام. وانحدر
يرأس أخاه يجدزه إلى قبائل ابن أمrat السري، إن اقترب
القسم وانتحل السري، قال فلما مات الفقراء قتلوهم ولاقم
قومهم الطليتين قال رضي الله عنهم واصحبا وافقوا في
رحمتهم وانت أرحم الرحيمين. إن الله يغفر لمن يغفر
سيئتهم عضبان من ربك ودأبه في الحياة الدنيا، كذاك
بجزي الم부ترين والذين عملوا السُبيتين ثم تابوا عن
بعدها وأمصوا إن ربك من بعيدها الغفور الرحيم. ولما
سكت عن موسى غضب أخذ الألوام وفِي نسخته،
هذى ورحمة للذين هم يرثون مهيبين واختارموسي
قومه سبعين محال ليقاتنا فلما أخذتهم الرحفة، قال
سورة البقرة (152)

لا يقينون

اليدين العاملتين في الأرض

وادّعون الله ورسوله النبي محمد ﷺ}

وشهدوا ما أنزلت به نزلة

فإنتموا إلى الله وإلى رسوله

تئتموا المكية}

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً

ومعذرتين

وأيما تأييداً وثواباً
قال الملاك:

يعتمنا عن ما نهوا عن فلأنا لهم ولن أروا قردة
خاسرين وأذن أذن ربي ليبعدن عليانه إلى يوم القيامة
من يصومهم سوء العذاب إن ربي لسرير العقاب
وأني لغفور سميع
وقطعتهم في الأرض آمنا ومنهم الصالحين ومنهم مدون ذلك وبلغوه بإحسانات والسياح
لعلهم يرجعون قلقت من بعيدهم خلف ورثوا الكتب
يأخذون عرض هذا الدنيا ويطالون سيفنلا="وإن
يأتاهم عرض مثله يأخذون من الأرض يأخذون عليهم ميناق
الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه و
الدنار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون والذين يبسكون بالحبة وآكمموا الصلاوة إن الله يضيع أجراً
المصلحين وادعتنا أخدا أخدا فينما علمنا ظلنا وظنوا
أنه وافق يهوا حدوا وما أتينا بقوة وادركونا في ليلكم
نتفعلون وادعى ربك من بني إسرائيل ضورهم ذريتهم
وأنشدناهم على نفسهم المست برزق قالوا أيا لنا نشهد
أن نقولوا يوم القيامة إن هذا غفلين"
أو يقولوا إننا أشركون من قبل وسكننا دُرِجةً مَنْ ści
بُعْتُمُوهُمُ فَأَفْتَهُنَا إِنِّي أَفْتَهُنَا وَلَذَٰلِكَ نُفَسَّلُ
اللَّهُ وَلَعَلَّهُمُ يَجَفُّونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مَّلَكُ الَّذِينَ أَتَيْنَـهُمْ
إِيَّنا فَأَقْسَمَنَا مِنْهَا فَاتَبَعُنا الشَّيْطَانُ فِي صُدُورِ
وَلَوْ شَتَبَ الرِّقَابُ بِهَا وَلَكِنَّا أَخْلَدْنَاهَا إِلَى الْأَرْضِ وَإِنَّ
هُمْ قَاءِمُوا كَمِنْ قَلْبٍ إِنَّكُمُ تَجْعَلُونَ سَاءً مِّثَالًا لِّلْقُوَّمِ
ذُرُّى مَّنِّي بَيْنِي وَأَنْتُمْ كَانَتُوا أَيْطَلُبُونِ مِنْ يَهْدِ
اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَيْلُ ٍ وَمَنْ يَضُرِّ نَفْسِهِ بَلْ هُوَ أَخْرَجُونَ
وَلَقَدْ ذَرَّنَّا الْجَهَادَ فَإِنَّهُ أَجْنَبُ عَنْ الْجَهَادِ وَالْأَنْسُ لَهُمْ قَلْوٌ
لَا يَنفَقُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيَنُ لَا يَبْصُرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَٰٰنُ
لَا يَسَمَّعُونَ بِهَا أَوْلَٰٓيَةَ ٍ كَالْأَضْغَامِ ٍ وَلَهُمْ أَحْسَنُ أَوْلِيَاءَ هُمُ
الْغَفُّوُنَّ ٍ وَبِنَاهَا الْأَمْسِيَاءُ الْحَسَنُيَّ فَأَعْطَوْنَهُمْ وَذَٰلِكَ
ذُرُّى يَلِدُونَنَّ لَنَفَسِيِّهَا ُجَٰزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَمَنْ خَلَقْتُ أَمَّهُمْ يَهْدُونَ بِحَقِّ وَيُعِيدُونَ ٍ وَذَٰلِكَ
كد يمناً يليت ستستن رجُمًا فرَّ خِيمَةً لْتَيْعلُونَ وأَمْلَى
لَهُمْ إنَّ لِبَيْنِي مِنْ مَآينِ أَلْمَتْ يَتَفَكَّرُوا وَمَا يَصَاحِبُهُمْ
فِي جَنَّةٍ إِنَّ هَوَاءَا نَزِيرَ مِنْ مَآينِ أَلْمَتْ يَتَفَكَّرُوا وَمَا يَصَاحِبُهُمْ
فِي نُكْوَاتٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ لَّا يَعْلَمُ
إِنِّي يَكُونُ قَدْ آتَيْتُهُمْ طَيِّبَ الْحَرْيَةِ بَعْدًا دُوُّونًا
مِنْ يَضُلِّلُ اللَّهُ فَلَا حَادِي لَهُ وَيَذَّرُهُمْ في طُفْقٍ إِنَّهُ
يَعْلَمُونَ يَسْتَكُونُونَ عَنْ السَّاعَةِ آيَةً مَّرَّسَهَا قَلْ إِنَّا
عَلِمُوهَا عِنْدَ رَبِّنَا لَا يَظْلِمُهَا لَوْ قَتَلْتُهَا إِلَّا هُوَ ثُلُثٌ فِي السَّمَوَاتِ
وَالأَرْضِ لَا تُأْتِيكُمْ إِلَّا بِغَيْبٍ يَسْتَكُونُونَ كَأَنَّكَ خَفْفِفْ عَنْهَا
قُلْ إِنَّا عَلِمُوهَا عِنْدَ رَبِّنَا لَكِنَّ أَلْتَارَا النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ
لَا إِمْكُ لِيَنْتَصِرُّنَّ نَفَعًا وَلَا ضَرًا إِلَّا ما شَاءَ اللَّهُ وَأُولُو خِلْقٍ
عَلِمُ الغِيْبِ لا إِسْتَكْبَرُوا مِنْ الخَيْرِ وَمَا مُشَآءِ السَّمَوَاتِ
إِنَّ أَيَاهَا الْآزِنِيُّ وَبَينَرُ لَقَوْمًا يَوْمَ يَوْمٍ هُوَ الْذِّي
خَلَفَهُ مِنْ لَحْسَةٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مَعَهَا رَوْجًا لِيُشْنَكُ
إِلَيْهَا قَالُوا يَغْشَيْهَا حُسَنًا حَمِّلَهَا فَمَرَّتْ بِهَا فَلَا
أَتْقُلُّ ذَعَا اللَّهُ رَبُّهَا لَيْنَ أَتْبَعْنَا صَارِحاً أَنْتُكُمْ مِنْ
الشكورين فينا أتمنى صباراً بعجلاً لئ شراءكم فيهما
فتعلى الله علامة يشركون أيشركون مالا يخلق شياً وهم
يخلقون ولا ينتفعون لههم نصر ولا الفسهم
وإن تدعوهم إلى النهاية لا يتيعون
سواء عليك أدعوهم أم أنتم تدعون إن الله يتيعون
إن الله يدن عون من دون الله عباد أمثالكم فادعونه فلستتبوا
لكل إن كنت مصدرين
لهم أرجح ليشعون بهما
أما أنتم أخافون يشعون بهما
فلا تنظروا وإن ولي الله الذي نزل الكتب وهو
بتوت الصالحين والذين تدعون من دونهم لا ينتفعون
نصركم ولا النفسهم ينصرون وإن تدعوههم إلى النهاية
لا يسعوا وأمر بالعروف وأعرض عن الجهلين
فإما يزغتكم من الشيطان نزع فاستعد بالله إله سميع
عليكم إن الذين أتقو إذا أمسه لهم طيوف من الشيطان
قالوا وإذا أصبرون وأخوانهم يصدونهم في الغي ثم لا يفصرن وإذا أمرناهم بإياية قالوا لا ألكم إجتنبتهما قل إنما أطيع ما نوحى إلى من ترى هذا بئس الأمر من سوءها ومن أثرها وهدي ورحمة لقوم يؤمنون و إذا قرأ القرآن فاستمعوا لله واصنعوا العملك ترحمون و أذلوك في نفسك تضرها وخيفة ودون أجر من القول بالغذو والأصال ولا تكن من العفرين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسجرون والله يسجدون

بسم الله الرحمن الرحيم

يستلوك عن الأنفال قل الأنفال بلغ ورسولك فاستقوا الله وأصلحوا ذات بيكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم م omin بيتكم وإذا تثليت عليهم أيهبوا رحمتهم وتعلومون الذين يقيمون الصلاة ومما إن أرسلنا عليهم وهم يتقون أولئك هم المومنون حقا أنهم ديرجته عند ربيهم و
الآن فريقًا من المؤمنين يكارمون بيراد لونك في الحق
بعد ما تبينين كأنها يساقون إلى الموت وهو ينظر
وأذ ينادىك اللهو إذا الطائفين أتقنها لأت ولت أو نورت
أن غير ذات الشوكة تكرون لكم ويريد الله أن يحقق الحق
بكلمته ويقطع داير الأدغرين ليحقق الحق ويبل
البطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربك فأستجاب
كفر أن ميتكم بالف من البليك مدرفين واماجع
الله الأشري ولت تصميم بالvolt 백 وناسر الله
عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغليك التماس آمنة
قينة وينزك علىك في السماء ماء ليطر حكمك به و
يذهب عقلك رجز الشيطين وليربط علي volt وينت
باه الأقدام إذ ينحي ربك إلى البليكية أي معلق قنتموا
الذين أنتوا ألقفي في قولب الذين كفروا الرعب
فاضروبا فوق الاعتقات واضرروها منهم مكاب
ذلك بأنهم شاؤوا الله ورسوله ومن يشاقق الله و
آية 10: قال الله تعالى: «وَلَا تَسْتَنْهَىۡ حَذِيرًا ۖ وَلَا تَسْمَعُونَ ۗ إِنَّكُمْ لَكُمْ آيَةُ ۗ وَهُمْ لَا يُسْمَعُونَ ۗ إِنَّ شَرَّ الْجَهَٰلَةِ عِنْدَ الْحَكِيمِ ۖ وَلَا تَشَفَّىٰ مِنَ اللَّهِ ۗ وَلَوْ أُسْمَعُونَ لَتَنْتَهُوا إِلَّا ۗ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُلْنَا إِلَىٰ أَيُّهَا ٱلٰلَّهُ ۖ ۖ بَشِيرٌ مَّعَ عَذَابٍ ۖ وَءَمْتَٰٓؤُوبٌ مَّعَ فَوْقَانٍ"».

آية 11: قال الله تعالى: «وَلَا تَشَفَّىٰ مِنَ اللَّهِ ۗ وَلَوْ أُسْمَعُونَ لَتَنْتَهُوا إِلَّا ۗ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُلْنَا إِلَىٰ أَيُّهَا ٱلٰلَّهُ ۖ ۖ بَشِيرٌ مَّعَ عَذَابٍ ۖ وَءَمْتَٰؤُوبٌ مَّعَ فَوْقَانٍ»".  

آية 12: قال الله تعالى: «وَلَا تَشَفَّىٰ مِنَ اللَّهِ ۗ وَلَوْ أُسْمَعُونَ لَتَنْتَهُوا إِلَّا ۗ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُلْنَا إِلَىٰ أَيُّهَا ٱلٰلَّهُ ۖ ۖ بَشِيرٌ مَّعَ عَذَابٍ ۖ وَءَمْتَٰؤُوبٌ مَّعَ فَوْقَانٍ»".
الرسول إذا دعاً أمرًا لليام كانوا يجيبونه كمر وعلموا أن الله يحكم بين المر والقليء وأنه إليها تحسرون وآثروا فتنة لا يصبر بئس يظهروه بمكر خاصه وعلموا أن الله شديد العقاب وأذروا إذ أشتره قليل مستضعفون في الأرض يخفون أن يخطفحك الناس فاوسكون أبد الله نصره ورزقه بحق الطيبه للكل تشكرون يا بئسها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمنتمكم وأثنوا تعلمون وأعلموا أننا آمنكم وآمن الله بريقة وآمن الله بريقة وآمن الله بريقة يا يياهما الذين أمنوا إن تتفقوا الله يجعل لكم فراقا ويكفر عكم سباكم ويعف بركم والله ذو الفضل العظيم واذ بتك يلك الله الذين كفروا اليه يمرون أو يقتلوا أو يهوجوا ويمرون ويتك يلك الله والله خير المكورين وأذن تأتي عليهم أتيت قل قد سمعنا لنيننا لقتينا مثل هذين إن هذا إلا أساطير الأوائلين إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق في عينك فأمسطر على إجارة من السما
أو أتغنية بعداً بابن عائشة? وما كان لله ليعدهكما؟ وانتم فيهما وما كان لله معذب بفهم وهم يستغفرن وناماً

لا يعبد بهما الله وهم يصدرون عن المسلمين العوارم

وما كانوا أوليااء إلا أن أوليااء إلا المنقونون ولكن أكثرهم

لا يعلمنون وما كان صالونهم عند البيت إلا مكاءً و

نضدية فدوَّقو العذاب بما كنتون كفرُون إن الذين كفر واينسنون أمواتهم ليصدروا على سبيل الله

فسيئفونها ثور تكون عليهم حسرة ثم يغلبونه

و الذين كفر واينسنون أمواتهم ليصدروا على سبيل الله

من الطيب ويجعل الخبيث بعضة على بعض فيزد

جميعاً فيجعله في جهنم أو لبوبهم الأسرعون

قل للذين سكنروا إن ينتهجوا يغفر لهم ما قد سلعت

و إن يعودوا فقد مضت سنتاً والأوولين وقاتلوهم

حتى لا تكون فشنة وليكرون الذين كن الله فكان

انتهوا فإن الله بما يعملون بصير إن تولوا

فأعلموا أن الله مولى كل نعم ال mundi ويعمل التصير

mezgal
واللذين من فرءاً ل昼夜
وأغلموا أتباههم فقتيل
فاقه في بـفهة، وкалريل
وللذين وترى واللبسيين
وأبناء السقيان
إن
إنه يستلم بأصمه
إنه يدعوني على عين
يروى النفسي الجهني
والله على كل شئ قلبي
إذ استمر
بالعدوة الدنيا ويستبرع بالعدوة القصوى واللرب أسفل
متكير لوطاً لن أختصم في البيع ونلن يضيقي
أمرًا كان مفعولاً ليهلك من هلك عن بنيها
و
هكذا من حي عن بنيت وراً وإن الله ليس بسمعٍ عليمًا
إذ
يربكاه في مناصفة قليلاً ولاقركه كصبره بيشتهد
وتناثر عنهم في الأمر ونكن الله سلم إنك عليل
بذا
المصرور وذويركير يومهم إذ التقيتم في أعجيك قليلاً
وينقلن في إعبيهم ليفضى الله أمرًا كان مفعولاً و
لله يرجع الأمور يأيها الذين أنتموا إذ قيلتم فعة
فأتيتم وذكرنا الله كثيراً فقولتموا وأطيعوا الله
وأرسلنا ونثبتنا أنفساً نتفشلوا وتذهب رجاء واصعدو
إن الله مع الصبرين ولا تكونوا كالذين خرجوا عن

منزل
ديارهم بطرأ ورثأ الناس ويسدلون عن سبيل الله وله كتب يعملون غيظة وذ الذين لهم الشرطين أعملهم قال لا غالب لكره اليوم من الناس وقال جالسكم فلستا تراون الفينون نكس على عقبية وقال ابني برء قومك لئن أرى منا أتراك إلى خاف الله ولله شديد العقاب إذ يقول المنفقون والذين في قولبه مرض عرده لا وبيتهم ومن يتولل على الله فإن الله عز يحيى ولأ ترى إذ يدبت في السين كفر والملكية يضربون وجوههم وأذباههم وذوقوا عذاب الارقب إذ يقال مثا قدت مثا الرب وان الله ليس يضلا للعبير إذ فأب الى فرعون والذين من قبلهم كفروا بآية الله فأخذهم الله بذنوبهم وان الله قوي شديد العقاب إذ يقال دين الله مغيرة أعلاما أعملها على قوم حمتي يغيرون ما يأنفسهم وان الله سميع بايت ربيهم فأهلكهم بدأ نوبهم واعرفنا أن فرعون على الله
وَكُلُّ كَانَنَّى مَبَابِينِينَ ۚ إِنَّ شَيْءَ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ الْكَيْدُ
ۚ كَفِٰرُواْ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ الَّذِينَ عَاهَدَتْهُمُ مَثَلَّهُمُ نَيَضُوُّونَ
ۚ عَهْدُ هُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنْتَفَعُونَ ۛ فَإِذَا نَتَفَعَّلَوُّهُمْ
ۚ فِي الْحَربِ فَتَشَرَّدُ يَنْفُرُّونَ مِنْ خَافَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْرُّونَ
ۚ وَإِنَّهُمْ لَفَتَنُّونَ مِنْ فَقَارِبِ خِيَانَةٍ ۛ فَاتَبَعُواْ إِلَيْهِمْ عَلَى
ە سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَيَانِينَ ۛ وَلَا يُحِبُّ الْمُتَّصَفِّينَ الَّذِينَ
ۚ كَفِٰرُواْ وَسَبَقَ أَنْ هُمْ لَا يُحِبُّونَ ۛ وَأَنْ هُمْ لَا يُعَلَّمُونَ ۛ وَأَنْ هُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ۖ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَا ۛ وَأَنْ هُمْ لَا يُعَلَّمُونَ ۛ وَأَنْ هُمْ لَا يُعَلَّمُونَ
ۖ وَأَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا يُعَلَّمُونَ ۛ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۛ وَلَا يُعَلَّمُونَ ۛ وَلَا يُعَلَّمُونَ
ۖ لَا يُفْتَقَرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُعَلِّمُونَ ۛ وَأَنَّ مَا
ۖ لَا تَظْلِبُونَ ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةً ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةً ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةً ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةً ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةً ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةً ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةً ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةٍ ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةٍ ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةٍ ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةٍ ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةٍ ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةٍ ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةٍ ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةٍ ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةٍ ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةٍ ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةٍ ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
ۖ كَفَانَ شَيْءَاً ۛ كَفَانَ نِعْمَةٍ ۛ وَلَا يَلْجُوُنْ ۛ وَلَا يَتَلَكُّوُنَّ
بِيَادِها النُّبِيّ صَلِّي اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى الْقُتْلَاءِ إِنْ يَكُونُ مُقَدَّمًا

عَشَرُونَ سَاَيِّرَانِ يَعْلَمُونَ إِمَاتِي نَٰمِي وَإِنْ يَكُنَّ مُقَدَّمِيٓ

قَيّمَتِي يَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ قُوَّمًا يَقِفُونَ

أَلِمُ خَقَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّمَا فِي كُلِّ ضَعْفَٰكَ فَإِنَّكَ

قُوَّمُ مِنْكُمْ مَعَ الْإِسْرَائِيِّلِينَ يَعْلَمُونَ إِمَاتِي نَٰمِي وَإِنْ يَكُنَّ

أَلِمُ يَعْلَمُونَ أَنَّ لَّهُمَا نِعْمَةُ اللَّهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يَخْبَسْ فِي الْأَرْضِ

ثُرِيَ وَعَرَضُ النَّارِيَةِ وَاللَّهُ يَرَى النَّارِيَةَ وَاللَّهُ

غَيْرُ هَكَيْمِۚ فَأَلْوَاهُ كَذَٰلِكَ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لِسَبْطُكَ وَفِي أَنَا

إِنِّي أَتَّمُّ عَدَدَ عَظِيمٍ فَكَلَّمَاهُ فَغَيَّرَهُ وَغَيَّرَ رَحْمَاتِهَا وَلَّا يُقْتَلَا

وَأَقَفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۛ بِيَادَهُ النَّبِيُّ قَلِ

لَيَمَنَّ فَبِأَيْدِي يَكُنُّ مِنَ الْآَسَرِ ۛ إِنْ يَعْلَمُونَ فِي قُلوبِهِۢ

خِيَارًا يَوْمَ يَقِلُوْنَ خَيَارًا أَحَدُ صَدْرُكَ وَيَغُفُّرُ لَكَۢ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ وَإِنْ يُرِيدُنَّ مَا خَيَانَاكَ فَقَدْ أَفْلَحُوا اللَّهُ

مِنْ قَبْلِ قَامُوا مَنْهَٰمُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۛ إِنَّ الَّذِينَ

أَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَاهُمْ وَأَقْصَامِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللهُ وَ الَّذِينَ أُوْلِي الْأَوْلَىُّ وَ نَصَّرُوا أُولَٰئِكَ بِعَضُّهُمْ بَعْضٌ لأَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَ لَمْ يَهْجُرُوا مَا أَنزَلَنَّهُ مِنْ نَارٍ وَ لَاتَّجَهُوا مِنْ
الْمَيْمَةِ حَتَّى يَهْجُرُوا وَ لَنْ يَسْتَنْصَرُواْ فِي الْبَيْتِ فَعَلَيْكُمْ
الْفَضْلُ عَلَى قَوْمِكُمْ بِبَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ هُمْ وَ مِنْ أَيْنَ مِنْ اللَّهِ يَسْتَوْبَى
تَعَمَّلُونَ بِصَبْرٍ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَضُّهُمْ أُولَٰئِكَ بَعْضُ هُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
لَا يَفْتَعُلُونَ مَا تَفْتَعَلُونَ فِي الْأَرْضِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَلْقُوا
الَّذِينَ أُمِنَّوْا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ
أُوْلِي الْأُمُومَةِ وَ نَصَّرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ هُمُ الْفَتْحُ مَغْفُرَةُ وَ
يَتَهْجُرُونَ كَيْفَ كَيْفَ وَ الَّذِينَ أُمَنِّنُوْا مِنْ بَعْدِ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا
مَعَايِنُ فَ أُولِي الْأُمُومَةِ وَ أُولِي الْأَرْضِ وَ أُولِي الْأَرْضِ وَ بَعْضٌ أُولِي الْأَرْضِ
فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ شَيْئًا عَلَى عَلَيْهِ
سُؤُلُهُ الْجَهَنَّمَةِ مُتَّهَلِّلٌ مِّنْهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدُوهُمْ مِنَ الْشَّرِيعَةِ
يَرَى أَيْنَ بِالْأَرْضِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ أَعْلَمَ أَيْنَ عَزَّ أَكْرَمُ
مِجَازِي اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الْأَكْرَمُ وَ أَذَّانٌ قَبْرِ اللَّهِ
وَ رَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَيَّةِ الْأَخْتُرُّ أنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ
فَقَمَ الْمُشْرِكُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّكُم بِهِ فَهُوَ خَيرٌ كَذَٰلِكَ وَإِنَّكُم بِهِ كَذَٰلِكَ تَولِيدُ وَقَالُوا أَنْذَرْنَا أَنْذَرْنَا عَلَيْهِ مَعَهُ ٱللَّهُ ﻟَمْ يَذْهَبَ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَقَرَّ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَّأْتِيٌّ أَحَدٌ فَاتَّمُّواٰ إِلَيْهِ عَهْدَ ٱللَّهِ ۖ هُمُيَّرُونَ إِلَى مُدَّتِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۙ وَإِنَّهُمْ ٱلْأَشْرَاءُ أُخَرِّجُوا مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَآتِبُوا ٱلْهَدِىَّ مَنْ وَجَدُواَ ۖ وَهُمْ يَنْقُصُونَ شَيْءًا وَلَمْ يَظْهَرُ وَعَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَاتَّمُّواٰ ۙ ۖ وَهُمْ ٱلْأَشْرَاءُ أُخَرِّجُوا مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَآتِبُوا ٱلْهَدِىَّ مَنْ وَجَدُواَ ۖ وَهُمْ يَنْقُصُونَ شَيْءًا وَلَمْ يَظْهَرُ وَعَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَاتَّمُّواٰ ۖ وَهُمْ ٱلْأَشْرَاءُ أُخَرِّجُوا مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَآتِبُوا ٱلْهَدِىَّ مَنْ وَجَدُواَ ۖ وَهُمْ يَنْقُصُونَ شَيْءًا وَلَمْ يَظْهَرُ وَعَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَاتَّمُّواٰ ۖ وَهُمْ ٱلْأَشْرَاءُ أُخَرِّجُوا مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَآتِبُوا ٱلْهَدِىَّ مَنْ وَجَدُواَ ۖ وَهُمْ يَنْقُصُونَ شَيْءًا وَلَمْ يَظْهَرُ وَعَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَاتَّمُّواٰ ۖ وَهُمْ ٱلْأَشْرَاءُ أُخَرِّجُوا مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَآتِبُوا ٱلْهَدِىَّ مَنْ وَجَدُواَ ۖ وَهُمْ يَنْقُصُونَ شَيْءًا وَلَمْ يَظْهَرُ وَعَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَاتَّمُّواٰ ۖ وَهُمْ ٱلْأَشْرَاءُ أُخَرِّجُوا مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَآتِبُوا ٱلْهَدِىَّ مَنْ وَجَدُواَ ۖ وَهُمْ يَنْقُصُونَ شَيْءًا وَلَمْ يَظْهَرُ وَعَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَاتَّمُّواٰ ۖ وَهُمْ ٱلْأَشْرَاءُ أُخَرِّجُوا مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَآتِبُوا ٱلْهَدِىَّ مَنْ وَجَدُواَ ۖ وَهُمْ يَنْقُصُونَ شَيْءًا وَلَمْ يَظْهَرُ وَعَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَاتَّمُّواٰ ۖ وَهُمْ ٱلْأَشْرَاءُ أُخَرِّجُوا مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَآتِبُوا ٱلْهَدِىَّ مَنْ وَجَدُواَ ۖ وَهُمْ يَنْقُصُونَ شَيْءًا وَلَمْ يَظْهَرُ وَعَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَاتَّمُّواٰ.
عن سبيلهم انهم سأوا ما كانوا يعملون لا يعقلون في مؤمنين الله ولا لأدمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتموا الزكاة فأخونهم في الدنيا ونفساً الايت لقوم يعقلون وإن تكثروا آيهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهك فقاتلون أسرى الفئر إنهم لا آي بن اله لم لهم لعملهم ينهون إلا أتماً فقوماً كنوا آي بنهم وهمنا بإخراج الرسول وهم بدوي ومأوى مأواراً مثل الحشوش لهم وحَقَّ أن تخشوه إن كانت قومين قاتلوك الذين يبعث غيظ قاتلوك ويشف صدور قوم مسيحية ويزهب غيظ قاتلوك ويتوب الله علي من يشأ وله عليم حكيم أحر حسبت أن تتركوا وليتبايعوا الله الذين جاهدوا وامتنعوا ولهم رزقهم من دون الله ولا رسل الله ولا المؤمنين وليبيته وله خير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شهدان علي أنفسهم بالكف نك أربعين حيكة أعمالهم و في النار خلدون إنا
يَعْمَرْ مَسَّيْعَ الَّذِينَ مِنْ أَمَنَّ يَا لِلَّهِ وَالْيَوْمَ الآخرَ وَأَقَمَّ
الصَّلَاةَ وَاتَّبَعَ الْزِّكْرَةَ وَلَمْ يَخْسَخْ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَى أَنْ يَأْتِي
كَسَارًا وَالْمُهْتَدِينَ أَجَلَّ اسْبَأَنْ سَيْقَانَنَّ عَلَىٰ الْأَمْنَ أَوْلِيَاءَ
وَقَالَ أَنْ يُكُونُوا مِنَ المُهْتَدِينَ أَمْرَكَ تَمْرُكَ وَأَيْنَ الْمُهَٰدَاءُ
يَسَّرُّ عَلَىٰ الْمُهْتَدِينَ كَمْ أَمَنَّ يَا لِلَّهِ وَالْيَوْمَ الآخرَ وَجَاهِدُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُسَتَّنَوَّ عَنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يُهْدِي
الْقَوْمَ الطَّلَّابِينَ النَّحِيَّينَ أَمُونًا وَهُمْ أَجَرُّوْا وَجَاهِدُوْا
يَسَّرُّ عَلَىٰ الْمُهْتَدِينَ أَمْرَكَ تَمْرُكَ وَأَيْنَ الْمُهَٰدَاءُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَأَمْوَاهُمْ وَأَنْقُشُوْهُمْ أَعْظَمَ دِرَجَةً عَنْ
دَنَا وَأَوْلِيَّةَ همُّ الْقَافِيِّينَ يَأْتِيْنِي هُمْ بِرَحْمَةٍ
وَيَضُرِّونَ وَجَدُّوْنَ لَهُمْ فِي هَٰذَا عِبَارَةٌ أٓمَنُونَ خَلَقُوْنَ
فِي هَٰذَا أَبْدَلَ اللَّهُ عَنَّهَا أَجْرًا عَظِيمًا بَلْ يَبْيِّنُهَا الْجِنُّ
أَمُونًا لَا تَعْتِنُّوْهَا أَبَاكُمْ وَأَخُوَانُكُمْ أَوْلَٰٓيَاءَ لِيُسَتَّنِيبَ
الْكَفُّرَ عَلَىٰ الْإِيَّاهَا وَمِنْ يُتْبِعُهُمْ وَمَثَّلُكَ أَوْلِيَاءُ
الْخَلِيْفُأُنِّ بَلْ لَنْ كَانَ أَبَاكُمْ وَأَبَاكُمْ وَأَخُوَانُكُمْ وَأَدْجُعُوْنَ
وَتَجَارَةٌ وَعَشْرُ شُكْرٍ وَأَمُوالٌ لَّيَبْتَغُوْنَ هُمُّ يَجَارِيَةٌ
تَقْبَسُونَ كَسَادُهَا وَمَسْكِنٍّ تَرْضُونَهَا أَحَبُّ اثْلُمَّ فِي النَّارِ
وَرَسُولُهُ وَجَهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْبَصُوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَفْرَادٍ
وَاللَّهُ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْفَسقِيِّينَۙ١ې لَقَدْ نَصَرَكُمَّ اللَّهُ فِيمَ صَرَّطِي مُّوسَىٰ الْمُهْدِيِّنَۚ١٢١ وَلَكُمْ مِثْلُ مَا أَنْعَثَى وَأَنْعَثَى عَلَيْكُمْ الأَرْضُ كُلَّمَا حَبَثُوا أَنْعَثُواۚ١٢٢ وَلَمْ يَفْتَنَّكُمْ بِأُمَّةٍ مِّنْ قَبْلِكُمْ نَزِيلًاۚ١٢٣ فَعَسَّدْنَاهُمْ عَلَى نَصِيبٍۚ١٢٤ وَلَمْ يَجِدْنَ عَلَيْنَا كُفْرًۢا وَذُلِّكَ جَزَاءُ الكُفْرِينَۖ١٢۵ كَفَّرُواْ وَذُلِّكَ جَزَاءُ الكُفْرِينَۖ١٢۶ هَكَذَا نَجْزِي الْكَفُّارِ أَنْفُسَهُمۚ١٢۷ وَمَنْ يَتَوَّبُ عَلَى رَبِّهِ فَلَوْلَا يَتَوَّبُ فَأَيَقِرِّبْنَا الْحَسَنَةَ لَعَلَّهُ يَفْتَغَ عَفْوَنَاۚ١٢۸ لَا يَوْمَئِنَّ وَلَا يَوْمَ الآخرَە١٢۹ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ حكِيمٌۚ١٣٠ فَضَيْلَةُ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ حكِيمٌۚ١٣١ فَقَانُوا اللَّهُمَّ نَحْنُ وَاللَّهُ وَرُسُلُهُ وَلَا يُعْبَسُنَا أَجَدَدُنَّ دِينَنَاۚ١٣٢ وَقَالُوا الْيَهُودُ عَزِيزُ إِبِنِ اللَّهِ وَقَالُوا النَّصَارَىٰ النَّبِيُّ السَّبِيعُۚ١٣٣ إِنَّ اللَّهُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ أَيْفُوهُمۚ١٣٤ وَقَالُوا هُمْ يَضَاهُونَ قَوْلَ الْآَخِرُۚ١٣٥ كَفَرُوْاْ مِن قِبَلِ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ يُوفِّيكُنَّ إِنْ تَخُذَّلُوا
أحبهم ورهبانهم أن أباباً في دون الله ومسجيم بين
مريم وما أمرنا لا يعلمون ولا يعلمون إلا الله واحد لله إلا هو
سبحانه عباداً يشركون يبرهدون أن يعفوا نور الله
يأواه ويبكي أن لا هو إلا أن يصمد وذكره الكامل
هو الذي أرسل رسوله باليثدي ودين الحق ليظهره
على الذين كفروا وذكره المشتركون يبيهذا الذين أمنوا
أن كنبرًا فمن الأخبار والرهبان ليأكلن أموات الناس
بالبطل ويدعون عن سبيل الله وذئب الذي يكذبون
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم
بعد أبي النبي يوم يحكي علية في تاريجهم فتكون
پيا جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما استمر بالفسق فذورهما
كناشراً في كتاب الله وخلق السموم والأرض منها
أربعة حرم ذلك الذين القسيمة فلا تظلوا فيهن
أنفسكم قاتلوا المشركين كافئة كما قالت وكفرت كاففة
واعلوا أن الله مع المشقيين إنها الدعوة في
مزا
الكافرون يقولون: "هؤلاء الذين كفروا وجعلونا عامة وكيحرونها."

عامة لليوم وعدهما ما حرم الله في جملة ما حرم الله.

لبقاءهم أسمًا ما تكرهونا إذا قبيل لكم انفروا في سبيل الله.

يأتيهم الذين يعذبون ما أضعفتم على سبيل الله.

أتقلتم إلى الأرض أرضين، بحياة الدنيا من الآخرة.

فبما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

لا تنفروا يعد ما أعملت ونسيت الركربك، ولا تضرووا.

شياكش، الله على كل شيء قدير، إلا تسورة فقد نصرة.

الله ذا أخرجة الذين كفر واتناتي الذين إذ هم في الغبار.

لديم، لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله.

سكينته عليها وما أقدر، مجنود لزم تروها وجعل كل يد.

لهم في سبيل الله دلوك خير ليكن لكم تعلمون.

نطوف عليهم الشقة وفسر قاصداً الأتباع لسرك بعدت.
مَعَكَ يَهْيَ يُؤْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْعَهْرُ لَكُلِّ ذِي نَفْسٍ
فَعَلَّمَهُ عَلَىٰ لَمْ يَذْكُرْ لَهُمْ حَسَنًا يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْعَذَابُ
صَدِقُوا وَتَعَالَمُوا الْكَذِبُونَ ﷺ ﷺ لَا يَسْتَأْذَانُونَ لَا يَؤْمِنُونَ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الَّذِي أَخَرِ يَكُونُ يَقِى أهْلَهُ وَأَنْفِسَهُمْ
وَاللهُ عَلَىٰ الْمَتَّقِينَ ﷺ ﷺ إِنَّهُ يَسْتَأْذَانُ النَّارِ لَا يَؤْمِنُونَ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الَّذِي أَخَرِ أَرْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ فَقَمْ فِي رَيْحَمٍ
يَبْتَرَدُونَ ﷺ ﷺ لَوْ أَرَادُوا الخَروْجَ لَا عَذَابَةَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ
كَرَةُ اللَّهِ اِنْبَعَتْهُمْ فَتَبَطَّطَهُمْ وَقَيلَ افْعَلْ وَمَعَ الْمُفْتَرِينَ
يَخُروُجُوا فِيَّكُمْ مَا كَادْوَا الْأَخْبَارَ وَلَا يَفْعَلُوا إِخْلَالًا
يَبْعَنُونَ الْفِسَاطَةَ وَفِي كُلِّ سَمْعٍ لِلْهُمْ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ
بِالْكَابِلِينِ ﷺ ﷺ كَانُوا يَبْغُوا الْفِضْلَةِ ﻓِى قَبْلِ وَقَالُوا أَيْنَ الْأَمَرُ
حَتِّى جَاءَ أَحْقَى وَوَضَعَ أَمَرَ اللَّهِ وَهُمْ كَرُوهُونَ ﷺ ﷺ وَمِنْهُمُ
مِنْ يَقُولُ أَنْذَرَنَّ بِأَيَّامِ الْجَهَّلِ ﷺ ﷺ ﷺ أَوْلَئِكَ فِي الْفَتْنَةِ سَقَطُوا وَ
إِنَّ جَهَّالَةً لَّمْ يَحْتَجِبْهَا الْكَفِرُونَ ﷺ ﷺ ﷺ إِنْ يَصِبُّ حَسَنَةً تَسْعَوْهُمْ
وَإِنْ يَصِبَّ مَصِيبَةً يَقُولُوا أَقَدْ أَحْذَنَّ أَمَامًا أَمْرًا نَّبُوُّهُ وَيَوْلُوا وَهُمْ فَرَحُونَ ﷺ ﷺ ﷺ فَلْ لَن يَصِبُّنَا إِلَّا مَا كَانَ اللَّهُ
نَفَّذُوهُمْ لَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ فَليَتَوَكَّلُوا الْمُؤْمِنُونَ ۚ قَالَ هُلَكَ ۖ فَأَنْظُرُوا ۖ يَا أَيُّهَا الْحَسَنِيُّونَ ۖ وَأَنَا نَزَّلْتُهُمْ بِهِمْ ۖ فَأَنْظُرُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُقْنِينَ ۖ إِنَّا نَزَّلْنَا عَلَى مَدْيَنَ الْمَكْتُوبَ ۖ فَأَنْظُرُوا ۖ طَوْاعَكُمْ وَهُمْ يَتْنِبُونَ ۖ إِنَّا نَزَّلْنَا عَلَى مَيْلَيْنَ ۖ فَأَنْظُرُوا ۖ مَا يَنفَعُكُمْ مِنْ دَكْرِهِمْ إِنْ تُفْقَهُوهُمْ إِلَّا أنْ يَكُنَّ لَهُمْ كَفَارَةٌ وَلْيُعَفِّنَ لَهُمْ ۖ وَلَا يَأْتُونَ الْصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالٌ وَلَا يَنفَعُونَ ۖ إِلَّا وَهُمْ كُرَهُونَ ۖ فَلَا تَبْعَثِكُمْ أَمَا نَهٗ ۖ وَلَا أَرَادُوهُمُ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِيُحْكَمَ بِالْحَقِّ
فَسِبَّهُمْ إِنَّ الْبَيِّنَاتِ هَمُّ الْقَسَّمُونَ وَعَدَّ الَّذِينَ السَّفَقُونَ
وَالسَّفَقُونَ وَالْبَيِّنَاتِ وَالْكَفَّارُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِيلُ يَا خَلِيلٌ
فَايَضْرُبُونَ مِنَ الْكَفَّارِ أَشَدُّ الدِّينَ دَعَاءً وَأَشَدُّ الْأَمْوَالَ أَوَّلَادًا فَأَسْتَعْمَرُوا
بِهِ فَأَسْتَمَعَتْهُمْ وَخَصَمَتْ كُلُّ ذَٰلِكَ خَاصَّةً أُولِيَّ الْكُفْرِ
فَأَحْيَتَ عَمَّا أُحْيِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولِيَّ الْكُفْرِ
وَالْخَسَرُونَ إِنَّ يَأْتُوهُ نَبِيٌّ يَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَخَذْنَهُمْ
وَعَادُ وَتَمَّمُّوْهُمْ وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمٌ وَأَصْحَبُ مَدِينَةٍ
وَالْمَوْفَكُتُ إِنَّهُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَةِ فَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ وَالْمَوْفَكُتُ بِعَضُّهُمْ أُوْلَٰٰيَّةً أَوْ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْبَعْرَوْنَ
وَيَنْهَوْنَ عَنَّ الْبَيْتِ وَيَقْبَلُونَ الصَّلَاةَ وَيَقْبَلُونَ
الَّذِي كَأَيْنَ أُولِيَّ الْكَفَايرِ وَيُسَلُّونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُلَٰٓاَيْكَ سَيْرُ حَمَّامٌ لِّلَّذِينَ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ كَرِيمٌ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ
جَنَّتٌ تَجِرَّى بِمِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلْيْيْينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ
طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَ يُضْوَانَ فِيّنَمُّ اللَّهُ أَنْبَرَ ذَلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ العَظِيمُ بِيَانِهَا النَّورُ جَاهِرٌ مَّكَارٌ
وَ السَّنَفِيَّينَ وَ أَغْلَّظَ عَلَيْهِمْ وَ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَ يَصِرُّ
يَعْقِفُونَ بِاللَّهِ مَا كَانُوا لَقَدَ قَالُوا كِلَمَةً
الْكَفَّارُ لَعَلَّهُمْ يُؤْتُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَا فَتَنُوا إِلَّا أَنْ أَعْجَبَهُمْ
اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ مَنْ كَانَ عُبْدًا لِلَّهِ فَ لَهُمْ فَضْلَهُ
فَإِنْ يَتَوَسَّبُوا فَأَنْبِيَاءُ خَيْرُ الْهَمْرِ وَ إِنْ يَتَوَسَّبُوا يَعْدُي بِهِمْ
عَدَايًا أَلِيماً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَالَهُمْ فِي الأَرْضِ
مِنْ وَرَبِّي وَ أَنْصِرُهُ وَ مَنْ تَمَهَّرَ مِنْ عَهَدِ اللَّهِ لَسَيْنَ
أَنْتَا مِنْ فَضْلِهِ لَنُصُفَّ فَنَّ وَ لَكَ نَزْنُ مَنْ الصَّلِيِّينَ
فَلَيْسَ أَتَتُّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بِخَلْوَةٍ بَيْنَهُمْ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ
مَعْرِضُونَ فَأَعْقِبَهُمْ يَضَاقًا فِي قَلَوْبِهِمْ إِلَيْهِ يَلْقَوُنَ
بِيَآ أَخْلَفَهُمْ اللَّهُ مَا وَ عَذَّبَهُمْ وَ بَيْنَا كَانُوا يَكْبُرُونَ أَلَّمَ
يَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سَرْهُمْ وَ مَجْعُولُهُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ عَلَمُ الْغَيْبِ
الَّذِينَ يَلِيدُونَ الْمُطَوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
في الصدقة و الذين لا يجدون إلا الجهد ثم فسخرون
منهم سخير الله منهم ولو عذاب البيئة استغفر
أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فقد
يغفر الله لهم وذلك بأنهم كفروا بالله و رسوله و
لا ينهاى القوم الفسقين فرح المخلوقون مقعبهم
خلف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وآمتهم
في سبيل الله وقالوا الانتظروا في الحر فأل نازجهم
أشد حراً كانوا يفقهون فليضعوا قلباً وليبوا
كثيراً جزاء مما كانوا يكسبون فإن تجعك الله إلى
طائفة منهم فاستأذنوا بالخروج فقال لن تخرجوا
معي أبداً و لن تقاتلوني على مالك و رضين
بالفَعْوِ أولاً مرةً فاقعداً و معه الخلفين ولا تصل على
أحد منهم يمات أبداً ولا تقت على قبرهم كفر
بالله و رسوله و مائة و هم فسقون ولا تغيبك أموالهم
و أولاً هم على في الدنيا و تزهق أنفسهم و هم كفر
و إذا أفزعت سورة أن
أيمنوا بالله وَجَاهِدُوا وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ أَسْتَذْنِكُمْ أَوْلِيَاءَ الْجِهَادِ،ِ
مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكِّنِّمْهَا عِنْمَمِ القَعَدِينَ رَضُوْا بِيَدُونَا،ِ
ظُلُمُوا بِأَيْدٍ، وَكَانَتْ مَعَهُمْ وَعَظِيمٌ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ وَدَارِ السَّيِّدَةِ
مَعَ الخَوَالِفِ وَطَيَّبٍ عَلَى قَلْبٍ يُهْمِدُ مَعَهُمْ لَأَفْتَقُهُمْ
لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالذِّينَ أَتَعَلَّمُوا جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنفَقُوا، وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ النَّجْرَانُ وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
أُعِدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَزِيَّةً تَجْزِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَرُ خَلِيلُينَ
فِيهَا ذُلُلُ العَظِيمِ، وَجَاءَ مَعِوْصَةٌ مِنَ الْعَابِرِينَ
لِيَؤْذَىً لِهُمْ وَقَدْ قَضَىَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ سُيُصْبِحُ
لَأَنَّ لَهُمْ كَفُرُوا وَمُنْهِجُهُمْ عَنَّ أَبِي إِلْيَبٍ لَّيُنَجِّي الَّذِينَ
وَلَا عَلَى الْمُرْضِيَّ، وَلَا عَلَى الْذِّينَ لَا يَقْبَلُونَ مَا يُنُفِقُونَ
خَرِجَ إِذَا تَصَلُّوا، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ
سَيِّدًا وَلَلَّهُ عَفْوُ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا آتَوْا
لِتَتَحَطُّهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدَّ مَمْأَنْأَكُمْ عَلَى يَدِهِمْ أَعْيُهُمْ
تَقَفُّضُ مِنَ الْمَعَ حَرُّنَا الَّذِينَا لَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، إِنَّهُ
السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسِيرُونَ نَزُولُهُ وَهُمْ أَغْنِمَةُ رَضِوَاؤُهُمْ
يَأْوِيْنَ عَلَى أَخْوَائِهِ وَطَبِعُ اللَّهِ عَلَى قَلَبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
يعبئون رؤون الطائر إذا أجمعتم اليهود، فقل لا تعتذروا،
فإن نومن لكم قدر نبئنا الله من أخباركم وسيرى الله
عمكم ورسوله ثمار تزودون إلى عليكم الغييب والشهادة
فينضكون بناء كنتم تعملون سجرون بالماء لعزم إذا
إنقلتم اليهود لتعرضوا عنتهم فأرضوا عنتهم إنهم
يجهدون معاً وأتلهم جهودهم جزء ما كنوا يكسبون. يبلغون
ناكم لتعرضوا عنتهم فإن ترضوا عنتهم فإن الله لا يرضى
عن القوم الفسقين، الأعراب أشد كفرًا ونقاطاً وأجدا
الإياع بثواب واحد ودمآ أنزل الله على رسوله وله علية
حكمه ومن الأعراب من يتنين ما يعفف مغرماً ويتوص
لكم الله آياً علىهم دأريه الشوء وله سميع علية
ومن الأعراب من يؤمن بالله وصلوات الرسول ألا إله أحق
يتبغ قربت عند الله وصلوات الرسول ألا إله أحق
سيد خليمه الله في رحمته، إن الله عفور رحيم وصدقون
الأولون من الهجرتين والأنصار الذين أنبئهم بإحسان
بختيه الله علية ورضوا عنه وأعد لههم جنة تجترى.
تحتها الأنهار الخليدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم وحسن حوكمو من الأعراب منفوقون ومن أهل البريئة وردوا على التفاقة لاتعلهم لحقن نعلهم تسعلوا
مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وأخرون اعتقوا بذنو بهما خاطعوا عملاء صادقًا وآخر سيناء عسا الله
يتنوب عليهم لان الله غفور رحيم خدٍ من أموالهم صدقه تطهيرهم ورزقهم بها وصل عليهم رحمة الله صلى الله عليه وسلم
لهما وله دعوة عليهم ان الله هو يقبل النوبة عن عباده وياخذ الصدقة وأنا الله هو النور البديع وقيل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ومؤمنون وستردون إلى عليكم الغيب وشهداء فينفوقن بما كنتم تعجلون وآخرن مروجون لأمر الله مايعجل بهم وانتابوب عليهم وله الرسول عليه السلام ووال الذين اتخذوا ومستعداء ضارًا وكفرًا وتقربهم بين المؤمنين وارصاد الذين حارب الله ورسوله من قبل وليبل身影 ان أدعني الا محسنًا ولست على التقوى حنيبًا كذببون لا تكون في كتاب ابداً لا تسديد أين على التقوى حنيب

منزل
١٨٥

أولاً يومًا أحق أن تقوم فيها فتـِير رجـال ينشون أن ينطهروا
وـالله ي oiـبـ المطهـرين ٨٩ فـسن أسـس بنيـة على نقوـى
صن لله ورضوان خير أمرـق ساعس لـسن بنيـة على شفاعة
جرف هار قانهار يـه في نار جهنم ولهـ لا يـمدـي القوـم
الظلمين ٩٠ لا يزال بنيـة هـم الذي بنا ريبـة في قلـوـهـم
لا أـن تقطعـه قلـوـهـم ولهـ عـلـيـهـ حكيمـهـ أن الله عـتـى
صن المـؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجـنة
بيكزـواهـ في سبيل الله كفتـوا وقفـوا وعـدا عـلى
حقـا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أو في بعـهـ من
الله واستبـشروا ببعضكم الذين باعـتمـبم وذاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ&
إِنَّ اللَّهَ لَيَضُرِّعُنَّ فُؤُودُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يُتَّقِنُونَ

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

فَلَا تَخَفِّفْ لَهُمْ مَا ذَهَبَ مِنْهُمْ وَلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يُقَدِّصْ بِهِ مَا كَرَّرَهُمْ

لَقَدْ تَقَبَّلَ اللَّهُ بِالْبَيْتِ وَالْمُجَاهِدِينَ وَالْاِنْصَارِ الْأَزْيَادِ

إِنَّ اللَّهَ بِهِمْ عَلِيمٌ

لِئِنْ تَقَبَّلَ نُفَاعَةٌ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا نَصِيرٌ

فَليَعْفَضُوْنَ فِي سَاعَةِ الْعُشْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادُوا يَتَّبَعُونَ فَرَّيْنَا

فَلَا تَبَذَّرْ بِهِمْ أَرْضَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يُلَامِمْهُمْ وَلَا يُقَلِّصْ بِهِ مَا كَرَّرَهُمْ

وَلَا يُنْفِقُونَ فِي الْأَزْقَى وَلَا يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَأْتِيهِمْ مَا أُنْصِرُونَ

وَلَا يُعِدُّونَ مَا مَوْتِهِمْ وَلَا يَخْتَبِيْطُ مَا هُمْ مَهْلَكُونَ

فَإِذَا أَفْتَتَهُمْ أَرْضُكَ وَلَا يَؤْتِيهِمْ مَا أُنْصِرُونَ مَثَلَّهُمْ مُّرَاشِدُ

فَلَا تَتَّخِذُوا مَثَلَّهُمْ مَثَلًا بَلْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
لا يفقؤون نفقًا صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون وادٍ إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، وما كان المؤمنون ليتفقوا وتأكيد فلولا نفر من كل قومٍ منهم طائفة ليتفقوا في الدين وليبنين وقومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعدرون ياًها الذين أمنوا قاتلوا الذين يقولون من الكفار وليدعوا غلطة واعملوا أن الله مع المتقنين وإذا ما أنزلت سورة فيهم من يقول إنكم زادتم هذة إنهاك فأمناؤم الذين أمنوا فزادتهم إياك وأدعوهم إلى رجسهم وعذابهم في قلوبهم مرض فزادتهم رجسهم إلى رجسهم وعذابهم وأمناؤم وأيامهم في كل عمار ممار أيضاً نفر أول نفر أنهم يفتون في كل عمار ممار أو متنين يمرون لا يفтонون ولا يقتلون وداً ما أنزلت سورة تنظر بعضهم إلى بعض هل يريك من أحيٍ شمر أنصرفوا صرف الله قالوه بهم بأنهم قوم لا يفتهون فقد جاء كقوم رسول الله عزز عليه ما عندهم حريص عليكم بالمؤمنين روعة حضرة فإن تولوا
فُقِّل حسَبِيَّ اللَّهُ لا إلَهَ إِلَّا هُوَ أَنفُقُّ عَلَيْهِ تَوسَطُّ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمُ

الرَّبِّ نَلَّكَ أَيْتُ الْكِتَابُ الْمُكَحَّلٕ أَكَانَ لِلْمُتَقَلِّبِ أَجَابَ إِنَّهَا ذِكرُ النَّاسِ وَيَبْيِئُ النَّزِيرَ

أَوْحِيَنَا إِلَيْهِ الَّذِي حَكَمَ عَنْهُ كَأَنَّهُ مَنْ يَتَّقُونَ وَيَتَّقُونَ

أَمَّنَّ أَنَّهُمْ قَدْ مَرَّ وَقَالُوا كَفَرَنَّ حَكَمَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتَ

وَالْأَرْضَ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ الْإِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ بِيَدٍ

الْأَمَرُ مِنْ شَفَاعَةِ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَأَعَدَّ اللَّهُ وَعْدَهُ

فَاعْبُدُونَ إِلَّا هُوَ لَعَلَّكُمْ تُحْيَى

حَقَّاً كُونُوا بِالْحَقِّ ثُمَّ يُعَيِّنُ أَيُؤْتِي الَّذِينَ أَصْطَفِينَ

عَمَّلْوَا الصِّلَاحِ بِالْقَيْسَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا الْعَذَابُ شَراً

وَعَدَّ اللَّهُ الْعَذَابَ ضَيَاءَ وَالْقُمُرَ نُورًا وَقُرْدَةِ مَنَازِلٍ لِّيَلْعَبُوا عِدَّةً

الْسَّنَّةِ وَالْمُحْسَابَ مَاخْلُقُ اللَّهُ ذَلِكَ أَلاِبِحَقِّ بِيَفْضِّلُ

الْأَيْتَ لَفْقُومُ تَعْلَمُونَ إِنَّ فِي أَخْتِلَافِ النَّبِيِّ وَالْعِبَارَةِ وَمَا
خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.

الذين لا يرجون لقاء نا ورضوا بالحبة النذئية واطمأنتوا بهاء والذين هم على أينان غفلون.

ولما كنا مكسيكون.

إن الذين أمنوا وعملوا الصالح.

يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأضر.

ورفعون فيها سبعون الله وتحيطهم.

فيها سلام.

ويخليل الله للناس السشر استعجس لهم بالأمر لقضي كلهم.

وأجعلهم فنذر الذين لا يرجون إقامة في طغية.

وأذا خص الإنسان الصدرا عنجه فأعد ما قد أكيم.

فليكن كشفنا عنه إذا مركان للمريد عما إلى ضر مصمه.

وقد أهملنا القرون من قبلكم.

لقد كنا نزلنا وجاهم رسلهم بالبينت وما كانوا

لumuكما كذلك لجزي القوم الكفر عينين.

وعذبنا في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.

وإذا نبت عليهم إلا قلباً يأتي قال الذين لا يرجون إلا أن تكون آيت

مزلك.
يَقُولُ الَّذِي يَجَابُ الرَّسُولَ الَّذِي يَزِيدُهُ الْأَمْثَالَ عَلَى الْأَباَبِ ۚ مَا يَكُونُ لَهُ مَنْ أَبْنِيَتْهُ إِلَّا أَنْ يَشُرُّهُ عَلَىٰ رَبِّهِ وَيَعْفُوهُ عَلَىٰ الْأَمْثَالِ وَالْوَصْيَاتِ. أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ أَلَا يَقُولُونَ الْفُجُورُونَ ۖ وَيُبَيِّنُونَ هَوَالَّاهُ مَنْ يُنْفِقُ فِي الْغَنِّ إِلَّا مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا وَيَعْفُوهُ عَلَىٰ الْأَمْثَالِ وَالْوَصْيَاتِ. أَلَا يَقُولُونَ هَلْ أُتْلِي أَلْبَاسًا مَّثَلَّهَا الْحَجَّةِ فَقَالَ ائِنِّي لَكُمْ أُتْلِي أَلْبَاسًا مَّثَلَّهَا الْحَجَّةِ. أَلَا يَقُولُونَ لَعَلَّهُ يَعْفَ قَدْ رَكَّبَهُ عَلَيٰ مَصَابٍ وَهُوَ لَهُ خَلِيفٌ. أَلَا يَقُولُونَ لَعَلَّهُ يَعْفَ قَدْ رَكَّبَهُ عَلَيٰ مَصَابٍ وَهُوَ لَهُ خَلِيفٌ. أَلَا يَقُولُونَ لَعَلَّهُ يَعْفَ قَدْ رَكَّبَهُ عَلَيٰ مَصَابٍ وَهُوَ لَهُ خَلِيفٌ. أَلَا يَقُولُونَ لَعَلَّهُ يَعْفَ قَدْ رَكَّبَهُ عَلَيٰ مَصَابٍ وَهُوَ لَهُ خَلِيفٌ.
جاءتهما رجاء عاصف وORIAE UMSEIO من كل مكان وطمأن
أحسنتهم ويحيط يم دعو الله مخلصين له الذين لا يجلسون
من هؤلاء لتنكّن من الشكر من الشكر كله فلا تأكل أجحمة
فإن الأرض يعجّ لحق يباليها الناس إنما يعجيها على النفس كأنها
اختلفت الحياة الدنيا ما بين عمّرا رجاء كنار أنزلت من السماء فخلا ظحنت
نبات الأرض ونمايا كل الناس والانغماء حتى إذا أخذت
الأرض زخرفها واتبعت فظن أنهم قد رأوّن عليها
أتمها أمراً دِولاً ونهاها فجعلنها حضياناً لأن لم تغن
بالأمس كذك كنزيّك نفصل الديت لقوم تتفكرون ونديعون
إلى دار السلام ييهدي من يبتغى إلى صراط مستقيم للذين
أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يهينون وجهه يفتقدون لا يذلوك
أو لئاب أطيع البالغة فيهما خليدون والذين نسبوا السياج
جزاء سمعنة تبلىها وترهف لهم ذلة ما أهملهم من الله من
عاصم كأنها أغشييت ووجههم قطعتا من اليل مظللٌ
أو لئاب أطيع البالغة فيهما خليدون ويجعل همهم جمعاء مَأ.
قولون للذين أشركوا أشركوا ما أشركتم فاشهدوا أنني من إياك نعبدون قالن إياك نعبدون
فأسلموا بشركني
ببينا وبيناكم إن كنت حمياً عبادنا كفرت الزملاء لغفتي
قالنا ببباكم إن كنت حمياً عبادنا كفرت الزملاء لغفتي
قل كل نفس ما أسفلت وردوا إلى اللهد مولاهما الحق وضل عظيم
ما كان الذين تفترون قال من يزعمون أن السماء والأرض أمن
فالله السمع والأبصر ومن يخرج أنه من البنيت وينج
البيت من الحي ومن يدبر الأمر فسبقون الله فقيل
فألا تتقون فذكروا اللهد ركما حقا فهذا بعد الحق إلا
الصالح فأل تضرعون كذلك حقه كله من الكتب ركما على
الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قال هل من شريككم
هν من بيد وأخلق شرير يعدوه قال الله يبادل الحق شررعيدة
فأنا نؤمن قال هن من شريككم من يهده إلى الحق
قل الرب يوم القيامة أفكم يهده إلى الحق أحق أن تبنه
أحق لا يهده إلا أنا يهدى فلا تكون كفأ كفأ في الحق شررعيدة
وما سيتبع أكثرهم إلا أن أبطأ أن القلب لا يغنى من الحق شيء
إن الله عليم نبي يفعلون وما كان هذا القرآن أن
لا يعترن من دون الله ولكن تصديق الذين بين يديه وتختصص الكتاب لا يزيد فيهم من ربي العليمون أم يقولون اقتربنا قل فأتوا بسوم وفتيل ودعوا من استطعمتم من دون الله إن كنت تضيقن بقل كذروا يا بلال يحيطوا بعليهم ولتأيةهم تأويله كذلك كتب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الطليعين ومنه ومن يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمسدرين وإن كذروا فقل لي عاصي وكذك عملكم أنت برئون ما عملوا وان تابوا فإنا نعمة نعمل ومنهم من يسمعون إليكم فأتينهم السمع وال órgان لا يعقلون ومنهم من ينظرون إليكم أفانت تهدي العمى وولكن النوبيرون إن الله لا يظلم الناس بشئ ولا كفر الناس أنفسهم يطلبون ويوالونهم كان لم يلبثوا إلا أضاعة فمن الذين يتعارجون بينهم قد خسر الذين كانوا يلقي أرواح الله وما كانوا آمنين وإنما تريث بعض الذين يعبد هوا ونتوقيث فإنا نصرت عدد لا شهيد على ما يفعلون ونكلم أمة رسول فإذا
جاء رسولهم فقضى بينهم بالقسط وهم لا يطلبون أن يعلمهم.

يقولون متي هذا الوعد إن كنت صدقين. قال لآ أملك لنفسي ضرر ولا أفقف إلا أن آشن الشيطان لن مثلك أمة أجل إذا جعل أهلها فلا يستأحررون ساعة ولا يستقلون.

أردب فلن ينكذب بما بياثي أو نهار ماذا يستغجل منبه. النجمرون أتت إذا ما وقعت أمرنا. بل أطمع وقفت لنبراء تعتجلون. ثم قيل للذين ظلموا أذوا عذاب الغال.

هل تجزون إلا بما كتمتم كسبون. ويستنكرت ناك أحق هو. فل آت Wolverine اتمنى حق وما أظلم ببعضين. وآت أظلم نفس ظلمته ما في الأرض لافتت لبيه وأسرت الندامه لبيها رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يطلبون. أراك إن الله ما في السموات والأرض إلا إن وعده حق ولا كرق أكثرون لا يعلمون هو جيه ويبيت. وإنها ترجعون يا أيتها الناس قد جاء لكم موعظة من ربي وشفاء للنفسي في الصدوع ولهدي ورحمة للمؤمنين.

فإن يفضل الله ورحمة ففي ذلك قل يفرحوا هو خيرهم ما.
195

تَجَعَّن قَالَ آيَةَ بِنَّ نُورُهَا أَنْزَلَ اللَّهُ كَلَّمَ فِي رُزْقٍ قَبْلَ مَرْزُومٍ
وَقَالَ اللَّهُ آيَةُ الْهَمْسِ حَرَامًا وَحَلَالًا وَقَالَ اللَّهُ آيَةُ الْحَسَبِ يَا أَيُّهَا الْجِبَالُ
مَا أَكَّلُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ۚ أَيَّتُمَا
لَقَدْ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُشْكُرُونَ ۗ وَمَا
أَكَّلُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ۚ أَيَّتُمَا
قَدْ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُشْكُرُونَ ۗ وَمَا
عَمِلَ إِلَّا أَنَّا كُنَّا عِلْمًا أَنَّا رَبِّينَا ۖ وَمَا يَعْرَبُ عَنْ رَبِّكَ إِنْ شَاءَۚ إِنَّهُ مَالِكُ الْخَيْرَاتِ
أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّقْرِئٍ ۖ ثُمَّ أَكْنَى وَكَانَتَا
اللَّهُ آخَوَا عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يُحَزَّنُونَ ۙ أَلَمْ يَشَأْنَ اللَّهُ إِنَّا مُنْتَقِهِمْ
يَنفَنُونَ ۗ لَهُمُ الْبَشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ۚ لَا تَبْيِنُ لَهُمْ
كُلَّ لِكَلِمَتِ اللَّهِ ذُکَآءَ هُوَ الْفَوْزُ العَظِيمُ وَلَا يُحَزَّنُ رَبُّكَ
فَهُمْ آمَنُواۤۖ فَأَنْزَلَهُمُ اللَّهُ عَلَى أَرْضٍ وَمَا يَأْتِي مِنْهُ مِنْ ذِئْبٍ وَأَنَّهُمْ
مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَأْتِي مِنْهُ مِنْ ذِئْبٍۚ وَأَنَّهُمْ
لِتَسْتَلِبُواْ فِي وَفَتَحَرَّرُونَ مَبْصِرَانَۚ فِي ذَلِكَ لَأِبْتِ لَقَوْمِ يُبُشِّرُونَۚ قَالَتِ الْمُلْكُ إِلَى اللهٖ
ولا إسماعيلما هو العينما لمما في السموم وما في الأرض وإن
عندكما سلطنا بهذين أفقولون على الله والملائكة
قل إن الذين يفتروون على الله الدكاب لا يفلحون
متعاق في الدنيا ثم النهارم معهم ثم نقيهم العذاب
الشديد بما كانوا يكفرون واتى عليهم نيباً نازحاً إذ قال
لكم يقول إن كان كبر علئكم مقامي وتكذير في باليت
الله فعليه توكلت فاجرحه أمراً وشركاً أمراً
أمرك علئكم عمة ثم أقضوا إلى ولا مظرونا كان توليتم
فما ساكنون كأجر إن أجرى للاعلى الله وأجرت أن
أكون من المسلمين فكلذذه بوابتي وأمن معاً في
القبر وجهتهم خليف واعرفنا الذين قد بوا باليت
فانظر كيف كان عاقيب الأندريين ثم بعثنا من بعيد
رسالة إلى قومهم فيها وهم بالباليت فيما كانو البالينها
كذن بإيهم من قبل كذلك نطب على قلوب المعتنين
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون إلى فرعون وملاي
يليتنا فاستقبلوا و كانوا قوماً أجريرين فلما جاءهم التميم
من عدنين قال: إن هذا السفراء قال موسى أن يقولون للحق لنما جاء أهل السحر هذا ولا يقبل الساحرون قالوا أجتنبنا للكفرين عينا وحدنا عليهما أبناء وتكوين ناسًا كبيرًا في الأرض وناحن للكفرين بهما قال فرعون انتم ضلل قال الله سعدهم أنه لا يضل على البصريين ويحق الله الحق بكل شيء ولولا المجرمون قام الله換هم من الأرض وأي بها الدار عليه من قومه على خوين من فرعون وملال يهدي إن يقتتههم وإن فرعون لعال في الأرض وإن لي ابن السيرين وقال موسى يقول إن كنت آمنت بالله فعليك تولتي أن تنظر مسلبيين فقالوا على الله تولي ننا ربنا لا ت يجعلنا فتنا للقولين الظلمين ونجينا برحمة من القول الكفرين أو أوحينا إلى موسى وآخرين أن نبأ لقومين أبشر البوميين وقال موسى ربي آرك تزكى أتوب فزعون و
فلا تأثروا بوصوفات العذاب والأذى.

وابعدوا عن السببل السائبة.

وأخفوا من الأعداء.

ولا تنتمي إلى سبل الفاسقين.

وإنما إنك appart du peuple d'Israël.

وإنك من السبائل الذين لا يطيعون.

وإنك ممن وجبت عليه العهود قبل أن يأتوا.

لا تبتغوا أن تعفوا عن السبائل.

إنك ب沸士 إلى السبائل.

إنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإني أسورة على إسرائيل.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإني أسورة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك بديّل بعد أن كن في خلفة.

وإنك متحمّل عليهم.

وإنك يعفو عنهم.
علىهم كل يوم رايك لا يؤمنون ولا يهود نهمر كل يوم

حتى يروا العذاب الأليم فلا يؤمنون ليلنا أمنها فنجعلها ريبًا فيهم لا قوم يؤمنون لما أمنوا كشفنا عناهم

عذاب أخرى في الحياة الدنيا ومنتجلهم إلى جهنم

وكلن شاء ربك لان ومن في الأرض كلهم جمعًا أفانت

تكذب الناس حاقيك يا قوم يؤمنون وما كان لنفس أن يؤمن إلا بآيات الله ويجعل النجس على الذين لا يعقلون قل انظرما مادآ في السموات والأرض مومًا تغبني الله والندير عن قوم لا يؤمنون فهل

ينظرون إلا مثل آيات الذين خلوهم من قبلهم فقل فأنتما إلى معاكرون من المباحثين شكرًا نفسك ومنزلًا والذين خَلَصْتُهم وأمرت أن أكون من المؤمنين وان أقم وجهدك للدينين حنيفًا ولا كون من النزاعين ولا كون من الشركين
ذُو الله بالبَـٰغِطَاءِ ولا يضَرُّكَ وَإٰنَّ فَعَلْتَ فَاتَّكَيْتَ أَذَّنَنَّ
الْحَيَّينَ وَأَنْ يَسْتَسْلِكَ اللَّهُ يُضِرَّ فَلَا كَاتِبُ لِلَّهِ إِلَّا مَا أَنفَكَ 
فَلَمْ يَحْيَى مِنَ الْأَرْيَامِ يَكُونُ مِنْهُمُ الْأَصِيرُ الَّذِي يَصِيبُ بِهِ مِنْ بَيْنَ أَوْمَرَةِ عَبْدَهَا
وَهُوَ الْعَفُوُنُ الْمُجَبِّرُ الَّذِي قَالَ يَا نَاسٍ قُدْ جَآءَ كَمْ أَلَّفَ قَرْنَاءٌ مِنْ أَهْلِهِ 
فَأَصْبَحْتَ عَلَىٰ الْخَيْامَةِ وَأَصْبَحْتَ عَلَىٰ الْخُيْلِ وَأَصْبَحْتَ تَابِعِيَّ
الْيَتِّى وَأَصْبَحْتُ لِي رِزْقٌ يَعْمَلُونَ النَّارَ وَهُوَ خَيْرُ الْأَحْيَيِّينَ
بُسُولُ اللَّهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 
أَفَلَا رَأَيْتَ مَنْ فَصَلَتْ فَصَلَتْهُ مِنْ رَبِّهِ جَيْلٌ خَيْرٌ 
أَفَلَا رَأَيْتَ مَا آتَى اللَّهُ كَمْ مِنْ فَضْلٍ مِنْ نَعْمَةٍ لَّهُ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ 
أَفَلَا رَأَيْتَ مَا أَنفَكَ أَنْ يَسْتَسْلِكَ اللَّهُ يُضِرَّ فَلَا كَاتِبُ لِلَّهِ إِلَّا مَا أَنفَكَ 
أَفَلَا رَأَيْتَ مَا آتَى اللَّهُ كَمْ مِنْ فَضْلٍ مِنْ نَعْمَةٍ لَّهُ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ 
أَفَلَا رَأَيْتَ مَا آتَى اللَّهُ كَمْ مِنْ فَضْلٍ مِنْ نَعْمَةٍ لَّهُ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ 
أَفَلَا رَأَيْتَ مَا آتَى اللَّهُ كَمْ مِنْ فَضْلٍ مِنْ نَعْمَةٍ لَّهُ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ 
أَفَلَا رَأَيْتَ مَا آتَى اللَّهُ كَمْ مِنْ فَضْلٍ مِنْ نَعْمَةٍ لَّهُ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ 
أَفَلَا رَأَيْتَ مَا آتَى اللَّهُ كَمْ مِنْ فَضْلٍ مِنْ نَعْمَةٍ لَّهُ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ 
أَفَلَا رَأَيْتَ مَا آتَى اللَّهُ كَمْ مِنْ فَضْلٍ مِنْ نَعْمَةٍ لَّهُ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ
ومائونا دا آبكة في الأرض إلا على الله ورطها ويعمل مستقرها ومستوردها. دُخل في كتاب مهینا وَهُوَ الَذِي خلق السماوات والأرض في سنة أيَّامٍ وكان عرشنا على النهاه.

ليَبَّنَ كَأَيْدِيٍّ أَحْسَن عَمَلًا فَلَمْ تَقْلِلْ إِلَّا مَعْقُولٍ فَنَّ أَذَاعُ اليمَين لِيَقْوُا عَنْهُمُ العذاب إلى أسمى معدودة ليقولون ما يغًسِحُهُ الاِيَوْمُ يَلَّٰهُ لم يَصِرُّ وَعَنْهُم وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا يَبْتَغُونَ وَلَيْنَ أَذَهَّبَا الأنسان من أَحْيَاهُ تَعَشُّ اثْنَاثًا قَضَى لَهُمْ يَكُونَ مَعْتَذِرًا.

تَرْجَعُهَا مَنْ أَثْبَتَ لّهُ سُقُورُ وَلَيْنَ أَذَاعُهَا نُبَيَّةٌ. أَذَاعَ الْيَوْمُ قَضَى. مَسْتَحَنَّ اليمَين لِيَقْوُا عَنْهُمُ السَّبِيعَة كَمَا قَصَدَهُمُ القَوْى وَأَجْرَهُمْ.

صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةَ وَلَبِّنَاهَا لهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرَهُمْ. فَلَمَّا كَرَّرُك بَعْضُ ما يَوْمَيْهِمَّ الْيَلِيِّ وَصَبِيقَ لَهُ صَدَرٌ كَأَنْ يَقْوُوا الْحَوْلَةِ أَنْ أَنزَلَ عَلَيْهِمْ كَأَنْ عَمِّيَ مَعْالَةً مَّلِكًا إِنْ كَأَنَّ أَضْرَابٍ وَلَّهُمُ السَّحَاتِرُ وَأَذَاعُوا اثْنَاثًا قَضَيْنَ وَمَا أَقْرَعُنَّهُمْ إِلَّا وَاطَّنُهُم وَأَذَاعَوْا مِنْ أَسْتَطَعُوا قَنُونٌ. وَلَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ الْمُلْكُ وَلا يُشْتَهِيٌّ أَنْ يَأْتَىٰ أَيْبَا.
أنزل علَى الله وَأُنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوُ الَّذِي فَصَّلَ آتَى مَسِيلَمَانَ
من كان يريد الحياة الدنيا وَزَيَّنَاهَا لِيُبْلِي الظُّلُمَاتَ بهما. 
فيها وَهُمْ فِيهَا لَا يَبِغُونَ وَأولِيَاءِ اللَّهِ اللَّذِينَ لَبِسْنَ لَهُمْ في
الأخرَةِ إِلَّا الْبَأْسَ وَحَيْبَةُ مَا أَصْنَعْوَاهُمْ فِيهَا وَبَعْلُهُمْ تَأَاوِلُهُمْ
آفَكَان يَعْقُوبُ مُوسَى عَلَى بُنيَّتهُ مِنْ رَبِّهِ وَيَتَبَوَّأُهَا شَاهِدَةً مَنْهَةً وَمِنْ
قُلُبِهِ كَبِنَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحِمَةً أُولِيَاءِ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ
يَقِيمُونَ فِي صَدَرِهِمْ وَأَنتُمْ لَا تَذَكَّرُونَ أُولِيَاءِ اللَّهِ يَعْرَضُونَ
عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقْلُونَ الرَّسُولُ هَذَا هَيْوَانُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ
اللَّهُ عَلَى الطَّلَامِينِ اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ
اللَّهُ وَيَغِينُهُمَا عَوْجَةً وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمُ الْخَيْرُ أُولِيَاءُ اللَّهُ لَمْ يُعْلِنُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُ لَهُمُ مَّنْ دِينِ الْدَّروَنَ
أُولِيَاءَ يَضُعِّفُ لَهُمُ الصَّدَرِ مَا كَانُوا يُصِبُّونَ السَّمَعَ وَمَا كَانُوا يَجَزُّونَ أُولِيَاءَ الَّذِينَ خَسَرُوا الْفُسُوحَةَ وَضَحَلُ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُفَاتُونَ أُلَّاجِرَمُ أَتْهَمُوهُمْ في الآخِرَةِ هُمُ الْخَيْرُ أُولِيَاءٌ
لا يُفَاد من أهل الأرض إلا ما يُفَاد، 
فَأَلْهَيْنَ يَخْلَقُانِ.  
وَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
إن ربي لغفورٌ رحيمٌ، وَهُوَ تَجَرَّبُ يُخْرِجُهُ فِي مَوجَةِ الْجَبَّالِ،
وَكَأْدَى نُوحٌ إِنَّهُ كَانَ فِي مَعْرِضِ يَنْيِنِي أَرْكَبُ مَعِيٍّ،
وَأَرْكَبُ تَقِيتُوْلُ الْكُفَّارُ قَالَ: سَأَوَى إِلَى جَبَلٍ يَعْصَمُهُ
فِي هَذَا النَّجْرِ قَالَ آتِمَالُ الْبَيْمُورِ مِنَ الْأَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحَمَ
وَهَلَيْكَ مَا بَيْنَهُمَا النَّجْرَ فَكَانَ مِنَ الْمُغَفِّرِينَ، وَقَيلَ: يَا أَرْضُ
الْعَلَامَةُ كَأَيْضًا: أَفْلَى فَغَيْضِ الْبَيْتِ، وَقَضَى الْأَمْرُ
وَأَسْتَوَى عَلَى النَّجْرِ وَقَيلَ بَعْدُ اللَّهِمَّ أَنَّ الْفُلُوهُ النَّفِّيْنَ،
وَنَادَى: مُتَّنِعَتِي. قَالَ رُسُلُ اللَّهِ: يَا أَيُّهَا الْيَتِيمُ أَنتُ الْأَوَّلُ
أَلْقِ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْأَحْكَامِينَ، قَالَ: فَأَيْنَ الْإِلَهُ الَّذِي لَيْسَ مِنَ أَهْلِي؟
أَهْلُرَؤْفَةِ عَمْلٌ غُيُورٌ مَّا لَهُ، فَلاَ تَسْأَلْنَ مَا لَهُ عَلَمُ
لَيْسَ الْأَعَصَى أَنْ تَكُنُّوا مِنَ الْجَهَلِيِّينَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَتَنْبِئُ
لَيْسَ مِنَ أَهْلِي أَمْوَلًا وَأَمْوَلًا، وَلَيْسَ مِنَ الْأَمْوَلِ، وَلَيْسَ مِنَ الْأَمْوَلِ
أَنْ أَعْصِيَ الْغَيْبَ فَوَكَأَنَّا لَكَ أَيُّهَا الْيَتِيمُ، فَمَعَكَ وَأَقْوَاهُ
مَعَكَ وَأَمْوَلُكَ ثُمَّ يَكْسِبُونَ، يُبِينُ: فَمَا يَعْقَدُ يَدُ اللَّهِ
مِنَ الْإِنْنَاءِ الْمَرْيِمٌ وَلَيْسَ تَعْلَمُهَا أَيُّهَا الْيَتِيمُ، فَلاَ تَخَافِهَا.
مَنْ قَبْلِ هَذِهِ كَلَا لَبِسَ فَصِيرًا عَلَى الْعَادِيِّينَ لِلنِّعَمَيْنَ، وَلَيْسَ أَقْوَاهُ.
هُوَ الَّذِي فَرَضَ عَلَى النَّاسِ صِرَاطَ الْمَثِيلِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِأَلِيمُونَ، يُقَوْلُونَ إِنَّا نَفَسَتُوٰنَا عَلَى كُلِّ مَا كُرِئَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٰا لَا تَسْتَغْفَرُوا لَنَا، فِي أَمْرِنَّاۡ إِنَّا نَكُونُ نَفْسَتُوٰنَا عَلَى كُلِّ مَا كُرِئَ. قَالَ يَوْحَى إِلَى الَّذِينَ آمَنُوٰا مَا يَجْعَلَنَا مَأْتِينَۡ بَيْنَنَا وَيَدُورُونَا فِي جَهَنْمَۡ. وَمَا يَبْلِغُنَا مِنْ عِلْمٍۡ. فَلَا تَقُولُوا إِنَّا لَهُ لَزُوَّادُونَ، إِنَّا لَكُلِّ نَفْسٍ مَّيِّتُ. وَلَا نَقْتُضِيْنَهَا إِلَّآ مَا يَأْمُرُنَا رَبُّنَاۡ. إِنَّا نَزِيِّنَۡ. فَلَا تَفْسَدُوا عَلَى الْمَلَأِينَ مَا نُؤْدِينَ. وَإِنَّا لَأَمْيَلُونَۡ بَيْنَنَا وَيَدُورُونَا فِي جَهَنْمَۡ. وَلَا نَقْتُضِيْنَهَا إِلَّآ مَا يَأْمُرُنَا رَبُّنَاۡ. إِنَّا نَزِيِّنَۡ. فَلَا تَفْسَدُوا عَلَى الْمَلَأِينَ مَا نُؤْدِينَ. وَإِنَّا لَأَمْيَلُونَۡ بَيْنَنَا وَيَدُورُونَا فِي جَهَنْمَۡ. وَلَا نَقْتُضِيْنَهَا إِلَّآ مَا يَأْمُرُنَا رَبُّنَاۡ. إِنَّا نَزِيِّنَۡ. فَلَا تَفْسَدُوا عَلَى الْمَلَأِينَ مَا نُؤْدِينَ. وَإِنَّا لَأَمْيَلُونَۡ بَيْنَنَا وَيَدُورُونَا فِي جَهَنْمَۡ.
كُلُواْ مِنْهَا وَكُلُواْ مِنْ الْمَاءِ وَأَلْقُواْ مِنْهَا فِي النَّارِ بَعْدَ مَا كَانَ مِنْهَا آخِرُهُمُ الْخَافِيّ ذُوالْكَفُرُّ وَلَوْ كَانَ مِنْهَا أَخَاهُمُ الْخَافِيّ
صِلِّي بِمَنْ يَقْوُ مِنْ أَحَدٍ عَبْدٍ وَلَوْ كَانَ مِنْهَا أَخَاهُمُ الْخَافِيّ
لَوْ كَانَ مِنْهَا أَخَاهُمُ الْخَافِيّ}

إِنَّ لَيْتُمْ قُرْبَيْنِ ﻲَفْقَهُ ﺪَاءُ إِنَّهُمْ يَتَسُهِّلُونَ ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي
ذَٰلِكَ ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي ﻲَفْتَرِي
قُلْ لَيْسَ آيَةٌ أُنزِلَتْ إِلَّا لِأُنْصَلِ الَّذِينَ كَبَرَّتمُ وَأَوْجَسُو
هود

أعمالهم إن بما يقولون خبيرًا فاستقلوا كي آمرت ومن باب معد ولا تطعوا إلا ببائبلون بصري ولا ترددوا إلى الذين ظلوا فتحيكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وآقيم الصلاة طريقة النهر وزلجا فمن البيلة إن الحسنات من هؤلاء السياحات ذلك ذكرى للذاريين واصير فإن الله لا يضيع أجراً للمحسنين فلا كأن من الغرور من قلك أولاً وبقيت اليمين عن الفساد في الأرض إلا قليلاً فمنها أنجينا منهور وتبعت الذين ظلموا ما أتماروا فيه وكأنهم مجرمون وناكان ربك ليجلدهم القري ظلماً وأهلها مصلحون ولونشة ربك يجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مجتدين إلا من رحم ربك ولذ لك خلقهم وتنبت كلب ربك لأملك من جهد من إحسان والناس أجمعين وكلاً تقص من عباد النSSL ما مشيت به فوادك وجاءك في هذه الحتق و موظفة وذكرى للمؤمنين وقال للذين لا يؤمنون أعبالوا على مكانكم إنا أعدلوا وإننظروا إذا كنتون مرطرون وإن ذكر

منزل
١٣- غريب السموات والأرض وليمتمجر عما كله عبده
وِتُوْكَىٰ عَلَيْهِ وَمَا بَنِي مَيْلٍ يَغَافِل عِبَادَتِهِمْ

١٤- يَسْتَمْرُ السَّمَعُ النّاسِ النَّجِيِّينَ قَدْ أُنْزِلَتْ عَرَايْةَ العَالَمِ
الَّذِي نَبَأَ إِلَى الْكِتَابِ السُّبُبِينَ ۖ إِنَّا أُنْزِلْنَا عَلَيْهِ مَا رَحِيقًا

١٥- اَتَّقُنْ نَقْصٍ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفُصُصِّ يَا أُوْلِي الْأَمْرِ
إِلَيْكُمْ هَذِهِ الْكُتُبُ ۖ وَإِنَّا كَانْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمْ نَعْلَمُهَا

١٦- فَأَنَّا مُبَيِّنُونَ ۖ لَاتَّقِنَّ نَقْصٍ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفُصُصِّ يَا أُوْلِي الْأَمْرِ
ۖ لَاتَّقِنَّ نَقْصٍ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفُصُصِّ يَا أُوْلِي الْأَمْرِ

١٧- يَقُولُ يُوسُفُ لَأَيْبَاء يَأَبَيْتُ إِلَيْهِ رَآيْتُ أَحْدًّا عَشَرَةَ كُبُوُّكَابَا
ۖ وَرُيَّنَ عَلَى الْخُوُّكَاتِ يِكَافِئُوا وَلَكِنَّ الْمِلَّةَ لَأَنْقُصُصُ

١٨- ۚ وَكَذَّبَ يَوْمَ رَأَيْتُ مُّنِيبَ قَالَ يُوسُفُ لَأَنْقُصُصُ
ۖ وَلَيَدْعُونَهُ وَبُصُرُّهُ وَأَدْرَجُوا عَلَى الْمَرْضَاةِ وَجَسَدُوا عَلَى الْغَفَائِلِ

١٩- ﴿لَتَفْلُحَنَّ يُوسُفُ وَأَخْوَاهُ أَيْتَ لِلْسَأَلِيِّينَ ۖ أَزِلْ إِلَى أَبِيِّكَ عَلَى حَقِّكَ﴾
ۖ لَاتَّقِنَّ نَقْصٍ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفُصُصِّ يَا أُوْلِي الْأَمْرِ

٢٠- أَذَقْنَاهُمْ عَلَى طَوْفَاتٍ وَمَا قَالَ يُوسُفُ إِلَّا مَثَلًا عَلَى نَفْسِهِ
ۖ وَأَذَقْنَاهُمْ عَلَى طَوْفَاتٍ وَمَا قَالَ يُوسُفُ إِلَّا مَثَلًا عَلَى نَفْسِهِ

٢١- ۖ لَاتَّقِنَّ نَقْصٍ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفُصُصِّ يَا أُوْلِي الْأَمْرِ
ۖ لَاتَّقِنَّ نَقْصٍ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفُصُصِّ يَا أُوْلِي الْأَمْرِ
ۖ لَاتَّقِنَّ نَقْصٍ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفُصُصِّ يَا أُوْلِي الْأَمْرِ

لا قتلو يوسف والقوة في غيابه يلقى بعضاً من قناعة، قالون يا بنا ما لائتك علية. يوسف وقالوا لياحولي يا ليحرني أن تذهبوا به وافتك يا أخته، فقلوا يا ابن أختك الرسول أرسلنا غفلون. فقلت يا ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابه أو أحياناً الياء لتنسق، وأمرهم بهذا فهم لا يشعرون. وجاء أبوهم عشكاً يبكون، قالوا يا بنا دخلنا نستيق وتركتنا يوسف عند مثاعنا. فأكلة الدرب وما أنت بمؤمن لنا ولا كتنا صدقين. وجاء على جهيمه بيد مكذب قال بل سولت لكم. أفكتب فجر حميق وإله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا وأردهم فآدر قال دلوا قول بيشاري هذا علم واسروه بضاعة والله عليكم يا يعلمون. وشروا يثمن بالله من اثر من الرمادون. وقال الذين استنكره من قصر إلآزرا كرمهم مغغون عليه.
أن ينفعنا أو ننتفخاً ولداً كذ bénéficلك ملكاً ليوسف في الأرض
و لنعلهما من تأويل الأحاديث والله غالب على أمرهم
و لكن أكثر الناس لا يعلمون
و ليناً بركة إبنها إبنها حليماً
و علماً وكن يذ كذبى المحسنين
و راؤونا الذي هم ف
ببتهما عن نفسها وعلها الأبواب وقالت هت لقال
معاذا الله إنا إلى أحسن متواي إنا لا يقيمون الطابون
ول قد همست فيهم هم في لا لأن رأبرهان ربي كذراك
لتصرف عنه السوء والفحشاء إنا من عبادنا المحصين
و استبقوا الباب وقالت قبيصة من دير الفياسدة هالدا
الباب قالت ماجزأ من آراد رأهلك سوء إلا أن لي من
و عدد أيما قاله راؤونا عن نفسى وشهد شاهد
م من أهلها إن كان قبيصة أ قد من قبل فصدت وهو
من الذين يبين
و وإن كان قبيصة قد من دير فكذب
وهو من الضربين فلما أراك قبيصة قد من دير قال أنا
من كفرك إن يكرك أمرك يوسيف أعرض عن هذا
و استغفري لذ بيك إن كنت من الخطين وقال نسوة
في السبعين من أفراد العزيز روادها عائشة عن نفيسة قتلت سفاحاً
حبها إبراهيم في ضلل مبين فلتما سمعت عليه أرسلت
اليهود واعتذرت لهن ممتاً وانت كل واحد فتن كرسنا
وقالت أخرج عليعلي قلبي رأينه أكرزنا وقطع النير خنق
وقال حاشما ما هذا البشري إن هذا الامام كرير قال:
فذا يكن الذي لم تثبتني فيها وقد رأوذته على نفسه
فاستعصر ولين لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصغرين قال:
رب السجن أحب إلى مباين عونني اليأس
والتصرف عنى ليدهم أصب الهوى وأكن من الجهلين
فاستجاب له ربي فصرف عنه ليد هم إن ما هو السعي
المعلي ثم بد الهم عن بعد ما رأى الالي ليسجنن حتى
جف ودخل معه السجن فتئين قال أهديهما ربي أرني
 أغصا حمزا وقال الآخر لبني أرني أحمل فوق رأسي خبر
فأكل الطير ومنه لا ينفث ولا ينادى من المحسين
قال لا يأتينا طعاماً ورزاقي إلا أن باكينا إليها قبلاً أن
يأتينا ذكياً وراء الله للثواب ترث الكفاية
لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كفرون واتبعت سلالة إبراهيمランスحوق ويعقوب لما كان لنا أن نشرك بالله من شيء وذلك من فضل الله عليه وعلي التناس ولكن أكثر الناس لا يشكون يصحابي السجى أزريب متفرقون خيير أوبه الواحد القهار مما تعبدون من دونه إلا أساء سببهموها أنتهوا وأركمو ما أنتزل الله به من سلطان إن الحكم إن الله أمر الانتباد وألا رياض ذلك الذين القبيهم ولكن أكثر الناس لا يبعون يصاحب التنصتين أما أدركها فقيسقي رتبة خدمه وأما الآخر فصلب فتمكثما الظهر من رأسه قضى الأمر الذي فيه تستفيقين وقال اللذي ظن أنك ناج فئهما الذكرني عند رثك فانسله الشيطان ذكر ربه فليلت في السجى بضعة بسنين وقال الملوك إن أري سبع بقرات يعرون يأكلون سبع عجات وسبع سبتليات خضر وآخر يعسر ديابتها المالاء أفتنوني في رؤيتي إن كنت لليثر تعبرون قالوا أضفان أحيام وما أحن تناويل
الأخلاق للإله

الله تعالى يقول:

"وَلَيْتِ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَهَا وَأَدْرَكْ بَعْدَهُ إِمَّامًا آتَى النَّجَاهَةَ لِيُبْنِيَ عَلَيْهِ مَعَ مَشْرِقٍ عَلَى مَآذِنِهَا وَتَأْتِي إِلَيْهِ مَدِينَةً دَاخِلَةً حَيَاةً عَلَى سَبَعِينَ سُبُقٍ أَوْ سَبَعٍ سُبُقٍ بِهِ مِنْ سَبِيلِ نُورِ الْعَالَمِ".

وَلَيْتِ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَهَا وَأَدْرَكْ بَعْدَهُ إِمَّامًا آتَى النَّجَاهَةَ لِيُبْنِيَ عَلَيْهِ مَعَ مَشْرِقٍ عَلَى مَآذِنِهَا وَتَأْتِي إِلَيْهِ مَدِينَةً دَاخِلَةً حَيَاةً عَلَى سَبَعِينَ سُبُقٍ أَوْ سَبَعٍ سُبُقٍ بِهِ مِنْ سَبِيلِ نُورِ الْعَالَمِ".

وَلَيْتِ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَهَا وَأَدْرَكْ بَعْدَهُ إِمَّامًا آتَى النَّجَاهَةَ لِيُبْنِيَ عَلَيْهِ مَعَ مَشْرِقٍ عَلَى مَآذِنِهَا وَتَأْتِي إِلَيْهِ مَدِينَةً دَاخِلَةً حَيَاةً عَلَى سَبَعِينَ سُبُقٍ أَوْ سَبَعٍ سُبُقٍ بِهِ مِنْ سَبِيلِ نُورِ الْعَالَمِ".

وَلَيْتِ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَهَا وَأَدْرَكْ بَعْدَهُ إِمَّامًا آتَى النَّجَاهَةَ لِيُبْنِيَ عَلَيْهِ مَعَ مَشْرِقٍ عَلَى مَآذِنِهَا وَتَأْتِي إِلَيْهِ مَدِينَةً دَاخِلَةً حَيَاةً عَلَى سَبَعِينَ سُبُقٍ أَوْ سَبَعٍ سُبُقٍ بِهِ مِنْ سَبِيلِ نُورِ الْعَالَمِ".

وَلَيْتِ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَهَا وَأَدْرَكْ بَعْدَهُ إِمَّامًا آتَى النَّجَاهَةَ لِيُبْنِيَ عَلَيْهِ مَعَ مَشْرِقٍ عَلَى مَآذِنِهَا وَتَأْتِي إِلَيْهِ مَدِينَةً دَاخِلَةً حَيَاةً عَلَى سَبَعِينَ سُبُقٍ أَوْ سَبَعٍ سُبُقٍ بِهِ مِنْ سَبِيلِ نُورِ الْعَالَمِ".

وَلَيْتِ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَهَا وَأَدْرَكْ بَعْدَهُ إِمَّامًا آتَى النَّجَاهَةَ لِيُبْنِيَ عَلَيْهِ مَعَ مَشْرِقٍ عَلَى مَآذِنِهَا وَتَأْتِي إِلَيْهِ مَدِينَةً دَاخِلَةً حَيَاةً عَلَى سَبَعِينَ سُبُقٍ أَوْ سَبَعٍ سُبُقٍ بِهِ مِنْ سَبِيلِ نُورِ الْعَالَمِ".

وَلَيْتِ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَهَا وَأَدْرَكْ بَعْدَهُ إِمَّامًا آتَى النَّجَاهَةَ لِيُبْنِيَ عَلَيْهِ مَعَ مَشْرِقٍ عَلَى مَآذِنِهَا وَتَأْتِي إِلَيْهِ مَدِينَةً دَاخِلَةً حَيَاةً عَلَى سَبَعِينَ سُبُقٍ أَوْ سَبَعٍ سُبُقٍ بِهِ مِنْ سَبِيلِ نُورِ الْعَالَمِ".

وَلَيْتِ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَهَا وَأَدْرَكْ بَعْدَهُ إِمَّامًا آتَى النَّجَاهَةَ لِيُبْنِيَ عَلَيْهِ مَعَ مَشْرِقٍ عَلَى مَآذِنِهَا وَتَأْتِي إِلَيْهِ مَدِينَةً دَاخِلَةً حَيَاةً عَلَى سَبَعِينَ سُبُقٍ أَوْ سَبَعٍ سُبُقٍ بِهِ مِنْ سَبِيلِ نُورِ الْعَالَمِ".

وَلَيْتِ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَهَا وَأَدْرَكْ بَعْدَهُ إِمَّامًا آتَى النَّجَاهَةَ لِيُبْنِيَ عَلَيْهِ مَعَ مَشْرِقٍ عَلَى مَآذِنِهَا وَتَأْتِي إِلَيْهِ مَدِينَةً دَاخِلَةً حَيَاةً عَلَى سَبَعِينَ سُبُقٍ أَوْ سَبَعٍ سُبُقٍ بِهِ مِنْ سَبِيلِ نُورِ الْعَالَمِ".

وَلَيْتِ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَهَا وَأَدْرَكْ بَعْدَهُ إِمَّامًا آتَى النَّجَاهَةَ لِيُبْنِيَ عَلَيْهِ مَعَ مَشْرِقٍ عَلَا
وَمَا أَبْرَزَى نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَا إِمَامَةٌ بِالسُّوْرِ الَّذِيْنَا أَمَارَهُمُ الْمَلَكُ النَّافِعُ وَقَالَ الْبَيْلُ اِنْتُونِيِّ بِإِسْتِخْرَاجَةٍ لِنَفْسِي إِنَّ مَلَكَ الْبَيْلِ لَذَيْنَ يَتَأَمَّنُونَ أَيْنَ قَالَ إِنَّهُ كَلِمَةٌ كَلِمَةُ الْقَبْلَاءِ فَأَيْنَ قَالَ أَيْنَ مَنْ أَنْ شَأْنَ آبَاؤُهُمْ وَالْأَنْضِبَاءُ أَجْرُ الْبَيْلِيِّنَّ إِلَى حَفْظِ عَلَمٍ إِنَّهُ كَذَلِكَ مَكَّتُ يَوْسِفُ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُي أَمْرَهُمْ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِنَّ فَيَبْدِلْ عَلَيْهِنَّ أَيْتَمْعِنُونَ وَجَآءَتِهِنَّ أَخْوَةٌ يوْسِفُ فَخَلَّا عَلَيْهِنَّ فَعَرَفُهُمْ وَهُمْ لَكُمْ مَنْكَرُونَ وَلَيْنَا حَقُّهُمْ رَجُلُ أَيْتَمْعِنِهِ قَالَ الْبَيْلُ كَلِمَةُ الْقَبْلَاءِ فَإِذَا كَأْتَيْتُونَهُ إِنَّكُمْ لَكُمْ غَيْرُ مُقَدَّرٍ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ وَقَالَ اِنْتُونِي أَيْتَمْعِنُونَ وَقَالَ الْبَيْلُ مَا أَنْ شَأْنَ عِنْدِيٌّ وَلَا تَقْرَبُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّعُمْ عِنْدِي وَكَانُوا يَجِلُونُ أَيْتَمْعِنُونَ وَقَالَ الْبَيْلُ أَيْتَمْعِنُونَ وَكَانُوا يَجِلُونُ أَيْتَمْعِنُونَ وَقَالَ الْبَيْلُ إِنَّ عِنْدِي أَيْتَمْعِنُونَ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ اِنْتُونِي أَيْتَمْعِنُونَ وَقَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ وَقَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ لَا أَسْتَمْتَرُونَ قَالَ الْبَيْلُ إِنَّكُمْ L
خير حفظة، وهو أرحم الرحيمين
وليتنا فتحوا متناههم
وجدوا يضايعتهم ر дет اليههم قالوا يا بابان النبغي هذه
يضايعتنا ر دت الينا ونбирهنا ونحفظ أخانا وننزدكيل
باعث ذلك كفل يسير قال لن أرسل مموذ محلى تؤمن
موعظة من الله لتستنثب بع إلا أن يبت آية بيد قلبي آتوني
موعظة قال الله على مانقول وقيل وقال يبني
لا تدخوا من باب واجد ودخلوا من أبواب متفرق
وأما أعني عنيك من الله فش عني إن الحكم إلا الله عليه
توجهت وعليه فلب كول المبتكون ولي دخلوا من حيث
أمرهم أبوهم نكان يغني عنها من الله من شيء ولا حاجة
في نفس يعقوب قضبها وإن كل على تعبن أه أه
أكبر الناس لا يعبدو ولبن أدخلوا على يوسف أو اي يه
أخاه قال إن أني أخوه فلا يتبينهما كيف كان أيعلمو فليب
جهذهم لياجها أنهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم آدن
مؤذن أ يهها العزيز كرم السارقون قالوا وأقبلوا عليه ونماذا
تفقدون قالوا أني قد صووبلهك وليد جآه يجمل بعير
كتبت اللغب حفظين وسعل القرنية التي كنت فيها والعيار التي أقبلنا فيها وان السدوقون قال بن سؤل لحكم أنفسكم أمرى فصبر جهين على الله أن تأتيني يهمن
جميعاً إليه هو العلي الحكيم وتولى عهده وقال يا سفي على يوسف وليصف عينية من الحزن فوهاظية
قاؤوا الله تقبلوا تدقن كي يوسف حكي تتلون حرضاً أو تكنون من الهالكين قال إني أشكوا بني وحزن
أني إلى الله وآلم هم من النعمة لا تعلمنون بغيره أذهبوا فتخصسو
묻 يوسف وآخيبة ولا تأتيروا من روح الله إلا يالي两点
من روح الله إلا القوم الكفرون فلبيا دخلوا عليهم قايوا
يا ليتها العزيز مستنا وأهلنا الصبر وصيتا بفضاعة منزجة
قاؤو لنا الله وصدق عليينا طرق الله الذي التصل فيه
أي له عاشتن افعلت يوسف وأخيب رأى أن يؤسف ولهذا أخى قد
قال داؤد ليوسف فإنه أن يسف قال أن يسف هنا أخى قد
مقد الله علينا فأمن من ينق ويعسر فإن الله لا يضيع أجر
الحسينين قالوا تعالى لقد أدرك الله عليينا وإن كننا
أرحب بالرحمة، إن أبِي مُرسَلٌ إلى الله ورسوله.

قال يوسف عليه السلام: إنما أخبرتكم بهذا، إنما أحببتكم أن تأمنوا.

أحرم الرجَّامين إذ هبوا بقبيضة هذا وألقوا عليه وجعلوه.

إنه يأتي بصيرة، وأولئك يا أهل كهف، أجمعين.

قال أصحاء لبني ضلال الكذبين: فلما أن جاء النبي مبسِر.

قالوا: يا أبا بكر، يا سلمان، يا عبد الله: إننا نعلم أننا نحن السباق.

فإنما نستغفرلكم، إنك يا نبي الله، إنك على يد الله العليم.

إني أخطت، فسوف استغفرلكم رني إنه هو الغفور الرحيم.

فليغدا على يوسف: أي ๆ، يا أبوي، فإني أدعوك.

ووضعك بالهواء، أمرت أن تسبح، يا أخوبي.

وقال يوسف عليه السلام: إنك وقتي على العرش.

وحُرِكَتْ عَلَى هَذَا الْأَرْضِ يَوْمَ يُنهاي النَّاسُ عَنِ الْأَمْرِ.

ومن قبل قد جعلناه في حقاً، وفقاً، وحسناً، إذ أخراجي.

فمن السُجَّين وجاء بكُلْمَتِي، من الْبَدِّنَةِ، من بعد أن نزُّر الشيطان.

بيني وبين اخوتي إن ربي أطيب لما أبدى لما أبدى، إن هذا علامة.

الكثير يرى قد أثرتني من البالك وعلمتني من تأويل الأحاديث.

فقال ياأبي، فإني قلت بالله، والرضي باسمه في الدنيا.
والأخرى توقيتي مسلياً أو أخفقني بالضلعين
ذاك من
أنبياء العروج نورتاء إليهك وما كنت لديهم إذ أجمعوا
أمه وهم ينكرون وما أكثر الناس وله حرصت
بمؤمنين وما ينكلهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر
للعلمين وكأتين من أمية في السموت والأرض يمرون
عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن من أكثرهم بالله
الله وهم مشركون فأنا منهم عاشية منهم
عذاب الله أو تأتيهم الساعة بعثة وهم لا يشعرون
قل هؤلاء سيقسمون أدعوا إلى الله على بصيرة أنا أو من
ابنعي وسبحن الله وما أنا من المشركين وما
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحياً يهتمون بأهل الله
أطلقوا في الأرض فينظر وايفر كان عافية الذين
من قبلهم وقًال الآخرة خير للذين أثنا أثنا فالتغفلون
حتى إذا استنسخ الرسول وطنوه النهم قد كذبو
جاجهم نصرناها فقحت من شقاء ولا يد بأسنا عن القوم
المجرمين لقد كان في قضائهم عربة لأولى الألباب
ما كان حليماً يفترون و لكن تصديق الذي بين يديه
وتفسير كل شيء وهدي ورحمة لهم وهم يؤمنون
ويسعى الله الرحمن الرحيم.

المجر تكله آيت الكتاب و الذي انزل اليه من رحمة الله
و لكن أكثر الناس ليؤمنون الله الذي رفع التمثت
بغير عمد نارها ثم استوى على العرش وسمر الشمس
والقفر كان يجري كلا مسماي يدير الأمر يفضح
والليل لعلكم بليغاء ركبك توقعون وهو الذي موالض
وجعل فيها رواسي وانهرها و من كل الثمار جعل
فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار أن في ذلك ليلت
لقوم يتفكرون و في الأرض قطع شجرة و ذلك من
أعناص وزرع و نخيل صنوان و غدير صنوان ليسى بين
واحد و يفضل بعضها على بعض في الأصل إن في ذلك
لايت لقوم يعقلون و إن تعبت فعجب قوم لهم.

كانت أحياء إذا خلق جديد فولي الذاك في آب وبارك
و أولياء الأغالب في أعناقهم و أولئك أصحاب التارب هم.
فيها خيالون ويشبهونك بالسيدة قبل الحسناء وقد خلد من قبلهم المنفلت وان ربك لذو عفاف ونعمة للناس على طلاقهم وورع ربك لنتريد العقاب وقيل النزين للفروأ وان ننزل عليه يا ايها من ربك انعمت منذر وكل قوم هادئ الله يعذبكم ما تحمل كل من أنت وناطغض الآخاذ وما تتردد وكم شئ عند ربك يباعد علما الغريب والشهادة الكبير المتعال سوار معنكم من آخر القول ومن جهير بي ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقوبين من بين يديه ومن خلف يخفظونه من أمير الله إن الله لا يغفروا ما يقوم به حتى يغفروا ما ينفسيهم و إذا أراد الله يقوم سوء فلا مركل له وماله من دونه من قال هو الذي يزير أمبر خوفا وطمبا و ينشئ السحاب النقال وليس البعد يمحده وناللاد من خيفته ويرسل الصواUCوق قيصيب بها من يشأ وهم يطيعون في الله وهو نشريد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له
يشي لا كابسا الطائعين إلى النار وليلة يبعثين في السموم والأرض طوعاً وصدقاً وظلهم بالنغدو والأصاهل قل من ربي السموات والأرض قل الله قل أفانتن نور قل ذو نبأ أولياء لا ينفكرون انفسهم فنفع فأضر فلا قل هل يسعوي الأعمى والبصيرة أم هزل تستوئ الطباخ والنواة أم يجعلوا الله شركاء خلقوا كحراً فنشابه الحق عليهم قل الله خلق كله شتى وهو الواحد القهار أنزل من السماء ما فسالت أجرية فقد رأى فاحت/Substituted/ السائل ربنا فإيوب وساسيوقدون عليه في النار ابتعة جليبة وأمضاع ربك مسلمة كذالك يضرب الله الحق والباطلة كفاحه التربة فيذهب جهان وأما ما اتبع الناس فبينه في الأرض كذالك يضرب الله الأعوان بليثين استجاباً إذا أحسنوا والذين لم يستجبوا له لأن لهوماً في الأرض جميعاً ويفتت مثله معه لا يتزاحم واياً أو أياً لهم شرعون أحساب وياوم جمعة ويبس إلاهم يفتن أبداً أفن يعلم أنت إلا أنا أنزل اليا من مئذن.
لا ينسقون بين آبائهم وذريتهم ولا يحضرون会给神的义务。我的主啊，你将他们导引正道吧。他们只信奉邪说的民众。
أمنوا وعملوا الصلاة طهريّتهم وحسن نبأٍ، كذلِك
أرسلناك في عما قد خ sak الشهداء، قبلها أمس أسلنكم عليه
الذين أوحينا إليكم، وهم يكفرون بالحق. فقل: "هَوَّا يَرَى" وَلَوْ أَنَّ فَرَّ أَن
لا إله إلا هو، علِينَ على تولَكَت، وإياه معتابٍ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا
سيَبَت بِهِ البِلَّاء أو قَطَعَتْ بِهِ الأرض أو كَلِمَةٌ مِّنَ الْمَوْتِ.
بَلِ الْأَمْرَ الْجِبَلِيَّ. أَفْلَمْ يَأْتِيَ الْذِّينَ أَمْنُوا أَنَّو لَوْ تَنَزَّلَ الله
لِهَدَايِ النَّاسِ جَمِيعًا. وَلَا يَزَالَ الْذِّينَ كَفَرُوا، بِصَبَبٍ.
بِيِّنَاحْيَةٍ وَأَتَّبَعَ قَرْنِ بِهِ بَيْتٍ دَارَهُمُ بَيْنَ يَدِيٍّ وَأَن
وَعَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَخْلِفَ لِالْبِيْتِ. وَكَلِمَةَ إِسْتِحْيَا بِهِ يُسْلِمُ
مِنْ قَبْلِهِ، فَأَمْلِيَتْ لِلْدِّينِينَ كَفَرُوا. وَإِذْ أُحِذَّهُمُ، فَكَفَّرَت
كَانَ عَقَابٌ أَفْتَضَى أَحُوَّالٍ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ أَن يَكْسِبَ
وَجَعَّلَهُمُ اللَّهُ شَرَاءً، فَقَالَ سَوَاهُمُ امْتَنَعُونَ بِهِ. يَا عِبَادُهُم
الأَرْضُ أَمْ بِظَاهِرٍ قَوْلُهُ. كَلِّ يَوْمٍ لِلْدِّينِينَ. كَفَرُوا
مَكَرُوهُمْ وِصْدَاءٌ عَنَ السَّبِيلِ، وَمَنْ يُضْلِلَ اللهُ فَإِنَّهُ لَا يُضَلُّ أَبِي
مَنْ هَادِ. لِهَمْ عَذَابٌ فِي حِيَوَةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ
الْجَانَّةِ. وَما لَهُمُ مِنِّ اللَّهِ حَيَاٰتٌ دُنْيَةٌ وَأَيُّهَا مَنْ لَمْ يَأْتِ

الذين أنجحهم الكتاب يفرحون بمن أرسل إليكم ومن الأحزاب من ينكر بعضاً فقل إنما أرسلت أن أبلغ الآخرد ولا أملك به إلا من يذكرون ما أنزل الله وما كان لله من خير لرسوله أن ينكر عليه وجعله من همآرآءهم بعد ماجاء من العلم ما ءاكل من الله فمن ولي ولا وافق ولقد أرسلنا رسالاً فما قبلك وجعلنا له آرآءه وذرية وما كان رسول الله أن يأتي به إلا الدّين لذلك أجعل كتاباً يعجو الله ما نشاء ويشبه وعندما أمر الكتاب وإنما نريد أن بعض الذين ندعهم أو نتوقيتنا فإنها علل المبلغ وعليه الحساب أولى يروا آثارنا الأسر من أطرافها والله يعلم لأمعقبة حكمة وهو سريع الحساب وقد نذكر الذين من قبلهم فلعلما التدرك جميعاً يعلم ما تكتب كل نفس وسيعمل الحكمة لمن عقبى الدار ويقول الذين كفرت周三رسلاً قل كفّي بالله
شهيد إليه وبيتكم، ومن عبادة عامل الكتاب

يسعد الله الرحمن الرحيم

أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس من الطولين إلى

الثورة بإذن ربه إلى صرط العزيز الحليم

لا مأ في السموع وما في الأرض وويل للكافرين من

عذاب شديد. و الذين يستكبرون الحياة الدنيا على الآخرة

ويرصون عن سبيل الله ويعقوبنها عوجا، أولئك في

ضلال بعيد، وما أرسلنا من رسول إلا ليسان قوما

ليببين لهم فضل الله من ينشؤ ويكندي من ينشؤ

وهو العزيز الحليم. وقد أرسلنا موسى يا بيتكا أن

خرج قومك من الطولين إلى الثورة وذكرهم رأیا،

الله إن في ذلك لا يرث لكم كل صبر شكور. و إذ قال

موسى لنقوم ما أذكروا وغمة الله عليكم، إذ أخرجكم

العذاب، ويدحون أبناءكم، و

ويستحبون نساءكم، و في ذلك بلاء من ربيكم عظيم.

و إذ تأتون ربك ليذكرون لأزيدكم ولين كفركم.
لقد علم النبي يشوع بن نون، قال: "موسى بن عمران إن الله قد أمر أن يملأوا الأرض وأنت أنت من الذين يملأونها.

في الأرض جميعاً لا فإن الله لعتني حببillum، الذي يأتمرون نبوا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وشمود والذين من بعدهم لا يعلمنهم إلا الله يجاء منهم رسولهم بالبينات.

فردوا أيبيهم في أفواهم وقولوا إنذارا لقتاهم أرسلتم. إن الله وسائر الشموم والأرض بديل عن كنيتكم ما عهدتم.

أين ذنوبي ويا خزر كفر إلى أجل مسلمن قالوا إن الله.

لا بشر ونهرنا تكونون أن تشهدون عما كان يعبد.

ابو نا فأن تؤتن إنسان متبين قال الله لهم رسلهم إن.

وقال الله فلتتوكل المؤمنون وقولنا لا تستكبن على الله وقى هد فاستسدا ونصيره على ما أذين لنا وعلي الله وقى تتوكل المؤمنون وقال الذين نصرف لهم رسالهم.

ثم خرج منهم قسم أرضنا أو تعودون في مللنا.
فأوحي إليهم ربهما لنيعلقن العطيلين ونشكككم في الأرض من بعدهما لست لكم خاف مقاني وحاف وعابل واستمعوا وحاب كل جبار عنبر من وراءه جهمه وليمسفي من ماء صيدٍ ليصبه وليكاد دينه غاب عنهم الموت من كل مكان وماهم وبغي من ورائهم

لكل الذي كفر وفبريه ألقه في النار لئلا يوابوا أبدا

إشتَتْت باء الربيع في يوم عاصف لا يلقون إلا سبوا

علي شيء مثلاً هو الضلل البعيد الخيرات ربنا خلقن

السموت والأرض باتحك إن نستأيد هكذا ويا quindi جيد

فقال الضعفو الذين استكثروا إننا كنا نتبع فهل

أنت مغبون عنا من عذاب الله من شيء وقالوا الوهاب

الله له ملك سوا علمنا أجزعنا أمر صبينا ما لنا من

قحيص وقال الشيطان لما تضى الأمور الله وعده

فعد الحق ووعد كلمة فاحلمنا وناكنا في عليكم بين

سلطتين إلا أن دعونا كله فاستجبنا لي فلأتوموني وولون
أنفسكم ما أنا بضرحك وما أنتم ببصري إلى كفرت
بها أشركتون من قبل إن الطليين لهما عذاب
اللايت ودخل الذين آمنو وعملوا الصلاة وجيتون
من تجها الأنهار خليدين فيها بذاذن ريزهم تحيتهم فيها
سلم وذكر كيف ضرب الله همك كله ولهم كشجرة
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء لتؤتي كلها كل
حين ياذن ربيها وضرب الله الأمثال للناس لعلهم
يتدكرن ومتكلم كله خيبصت كشجرة خبيصة باجيت
من فوق الأرض مالها من قرآ مينيت الله الذين أطوا
بالقول الكتاب في الحياة الدنيا ونلا الآخرة ويضن الله
الطلالين ويفعل الله ما يشاء أن لا يذكر إلى الذين بدأوا كل
الله كفر وأهلو قومهم دار البوار جمعهم صلى به وبن
القرار وجعلو الله أندأ لليشلوع عن سبيله قال تمتعوا
فأنا مصيركم إلى النار قال لعبادى الذين أتتكم
صلوا ونبيقوها إما رفظهم بيتر أو عالانية من قبل أن
يأتي يوم لا بعئ فيد وإن خلق النجوم
وَالْأَرْضِ وَأَنزَلْنَاهَا مَآءً فَأَخْرَجْنَاهُ بِمِنَ الْقُرُونِ رَزَاقٌ كَمَثْلِهِ ۚ وَسَخَّرْنَا الْفَلَكَاتْ لِتَجْزَىٰ فِي الْبَحْرِ أَمْرًا ۖ وَسَخَّرْنَا الْأَنْهَرَۛ وَسَخَّرْنَا الْكَنْسَ ۗ وَالْقَمَرَ وَالْقَهْرَۛ وَسَخَّرْنَا الْآبَينَ وَسَخَّرْنَا الْأَنْهَرَۛ وَلِتَنْتَكِهُمْ مِنْ كِلِّ مَآسِ الْمُقْتُُوٰۡ ۖ وَلِتَنْتَوَىٰ لَنْتَعْجِبْنَ اللَّهُ لَا تَحْسَبُوهُ أَنَّ آتَيْنَا نَشَأَةً آتَيْنَاهَا نَبِيٌّ مِّنَ الْأُزْمِّرِ ۖ وَإِذْ قَالَ ابْنُ هِيْرَاتِنَّ رَبِّ أَجْعَلْ مِنِّي الْإِلْهَ آتَيْنِي ۗ أَخْلَصْنِي مِّنِّي وَأَنْتَ عَلَى الْأَكْرَمِ بِمُقْتَضَِّ ۗ وَمَنْ عَصَانَىٰ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ رَبِّ أَنَا اسْكَتتُ مِنِّي ذِرَّتِيۛ يَوْمَ عُيْدِيْنَۛ وَمِنْ حِيَّةٍ مِّنَ النَّاسِ فَأَخْلِصْنِي وَأَنْتَ عَلَى الْأَكْرَمِ ۗ فَأَجْعَلْ دِينِي مُقْدَمًا مِّنَ الْأًخْرَىٰ ۗ فَأَجْعَلْنِي أَفْيَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوَىٰ إِلَيْهِ وَأَرْزُقُهُمْ مِّنْهُ ۗ وَأَجْعَلْنِي لِعَلَّمَهُمْ يَشْكُرُونَ ۗ رَبِّ أَنَا أَتَّقُونَ ۗ أَنْتَ عَلَى الْحَمْلِ ۗ وَلَا تَخْفَاهُمُ ۗ وَمَا أَخْفَاهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِۡ رَبِّي ۗ وَكُلُّ نَفْسٍ يَسْتَجِيبُ لِلْعُمُّورِ ۗ وَيَطَّقِيعُ ۲۵۲ ۗ وَكُلُّ لَهُ مُحِيَّةٌ ۚ وَلَا تَحْسَبْنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ۖ ۖ إِنَّا بِهِمْ مُحِيٰٰ ۚ وَأُحْسَبُۗ ۗ
الجبر

القاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا رباً أخرى 
أقسمت قريباً نجيب دعوتكم ونتبع الرسل أولكم ركناً 
وكنا المتكبرين على النفسهم وتبين لكم كيف تعملنا إليكم 
وقد مكروا مادهم وعند الله مدركهم وإن كان 
كان مدركهم لنزول ومنة الجبال فلا تحسبن الله خليفة ولع 
سلت إن الله عزيز ذو إتقان يمتدن الأرض غير الأرض 
وشرعوا وبرزوا لله الواحد القهار وذكرى الجبررين 
يومين مقررين في الأصفاد سراياهم من قطران وتبتقي 
وجوههم الآخر من جنود الله كان نفس فأكسبت إن الله سريع 
الحساب هذة بلغ للناس وليثبتوا دعاً وليعلموا أنها 
هو الله وحده لا شريك له أولو الألباب

هكذا يتalice أيه الكتب وقرآن مبينين
٨٥٨

venues aقصنا عليك من قبل وناطلسهم ولكن
كأنوا أنفسهم يظللون ٨٥٩ ثم إن ربك لذين عموا السمو
بجهاžة ثم تابوا من بعده ذلك وأصصروا أن ربك من
بعد ها لغفور رحيم ٨٦٠ إن يهودا كان أمية قاسية لله
حينها وألزهم من المشركين ٨٦١ شاركاً لأنغمة إجتنابة و
هداية إلى صراط مستقيم وأتيت به في الثقافة الولادة.
في الآخرة لمن الصالحين ٨٦٢ ثم أوحينا إلى يهود إن التغيب
في همهم حينها وما كان من المشركين ٨٦٣ إنما جعل
السبي على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم.
يوم القيامة فيما كان في أقرام يختلفون ٨٦٤ أدم إلى سبيل
ربك بالحكمة والموهبة الجنئة وجد لههم بالتي هي
أحسن إن ربك هو أعلم ببن صن بالسبيل وهو أعلم
بالمهتمين ٨٦٥ وإن عاقبتم فعاقبوا ذلك مالم تغيبتم.
ولكن صبرت لهوخير للضيمن ٨٦٦ وأصبر يا صبرك لا
بالله ولا حزن على أهلك واترك في ضيق السجدة ٨٦٧
إن الله مع الذين أتقوا والذين هم محسترون.
معايشة و من تعالى له بى يقتين و إن من شيء إلا عندنا حكما و جلالة لا يقدر معنا و أرسلنا الولى و قل كيف أنزلنا من السماوات أرأستكم إضمن و ما أرسلنا بغير عناية و إن الرسولين و إن النصين نبين و نبين و حسن الوارثون و لقد علينا المستقرمين و نذكر و قل علينا المستقرين و إن ذلك هو علامة من رحمة عليم و ترى خلقنا الإنسان من صلصال من حيا مسنود و الحج خلقنا من قبل من نار السموم و إذ قال ربك للملكية إن خلقنا بشرا من صلصال من حيا مسنود و لاذ سؤيت و نثرت فيه من روى فوقعوا الله سبحانه و سفيع المخلوق كت مهم أجمعون الرب ليلا إلى أن يكون مع السجدين قال يا بليبي ما لك أن تكون مع السجدين قال لما أن لا سباد ليس خلقنا من صلصال من حيا مسنود قال فأخبرونا فأنا رجيم و و قل علمنا اللغة إلى يوم الدين قال نظرين إلى يوم يبعثون قال وإنك من المنطرين إلى يوم القيامة المعلوم قال ربي بيا غويجي لزيت
لهم في الأرض وللاعويَّة اجتمعين إلا عباداً منهم البخلاءُ. قال هذا اصرار على مستقبلهم.

"إِنَّ عَبَâدَى لَنِعْسَ لكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَّنُ إلا مَن أَتَبَعَكَ مِنَ الْقَوْيِينَ وَإِنَّ جَهَّالَةً لِمَوَعِدَهُمْ أَجَمَّعِينَ لَهَا سَبْعَةً أَبْوَابٌ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جَزَاءً مُقَسَّمًةً إِنَّ البَيْتِينَ فِي جَبَّةٍ وَعيْونٍ، أَدْخِلُوهَا إِلَى الْعَلَّامِينَ، وَنَزَعُّنَاسَ مَا فِيهِ أَطْرُفَهُ مِنْ عِلْمٍ لَحَوْانَةٌ عَلَى سَرِّ رَمْتَفِيلِينَ. لا يَحْسَبُنَّهُمْ مَا حَسَبُوا، وَأَنَّ عِيْنَ أَمْيَلِيّ أَنْ أَجَعَلَ لَهُمْ مَنْ عِبَادٍ مِنْهُمْ، خِيَاءً. قال إنما سَلَّمُوا عَلَى أَنْ تَسَلَّمُوا الصَّدَقَاتُ. "

"أَنَّ اللَّهَ الَّذي رَحِيمُ". وَأَنَّ عِنْدَهُ هَوَوُ الْعَذَابُ الْأَلِيِّمُ وَلَمَّا دَخَلَوهُمَّ اعْتَفَرُوا قَالُوا: "أَنَا نَبِيٌّ مُتَّقَّى وَلَى بِتَابِعِيْنِ يَعْلَمُونَ مَا يَفْتَرِقُ مِنَ الْأَخْوَانِ، فَاللهُ أَرْسَلَنَا إِلَيْكُمْ لِيرَبْيَ؛ فَاللهُ أَوَّلُ الْخَلْقِ. "

"قَالَ مَن مَعْنَى مِن سُلَّمٍ رَبُّكَ أَلِيِّمُ إِلَّا الَّذِينَ لَا يَشْكُرُونَ".
إنها لمن الغيرين فلن تأتِ إلا لو طل الباعثون قال:
أحكم نقوم فسرون قالوا بل جنود ما كان أفعا في ضيرون واتبعوا يألهى ونأكل قولون فأمسى يألهى يقطع قالوا مى أتى أذى وأتتبع أذى له وليتنة مبتفل أحد وأمضوا ماجهتنا تؤمون وقضينا إليها ذلك الأمران دافىء هؤلاء مقطوع
مضيعين ووجه أهل المدينة يستبشرى قال وإن نيابة صميم فلا تفاصمون واقفوا الله ولا مخزون
قال لا أنت له تنهك عن العليلين قال هؤلاء لنبيت إن
عبارت إن ان شئتي سرهم يعلمهم فاختم الصبيحة مشرق فإن فعنا علائنا سافها وأطميات علاكم
فجارة من سحيلة إن في ذلك لآيت للمنحيين
وإنها ليس بسبيل مقية إن في ذلك لآية للمومنين
وإن كان أصحب الآثكة لطلبين فانتقم منهور و
إنها لبما أمر قبائل ولقد كتب أصحاب جزى الرسل
وانتهى إحدنا فكانوا من persuasion وكانوا ينتحون
من الجبال بتوت أمنين فأخصهم الصيحة مصدقين
فَمَا أَعْنَى عَنْهُمُّ مَا كَانَوْا يَكْسَبُونَ وَنَحْلِقُتَانِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا يُلْعَبُونَ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَشْبَى وَفَصِّلْنَاهَا لَكُم بِالْكِتَابِ

الصفاء الجميل

إِنْ رَبِّكَ هُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ أَتَنَبَّأْنَاهُ سَبْعَاءً مِنَ الْمَشَاتِنِ وَالْقُرْآنِ العظيمٌ لَأَتَبَيَّنَ عَينَكَ إِلَى مَا مَتَعَنُّكَ اذْرَاوَاجٌ فَأَهْلُهُمْ وَلاَ تَخْرُجُ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِدِينِ الدِّينِ وَقَلْ إِنَّا نَطَيِّبُ

المبين

كَيْ أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُتَّقِينَ الْذِّينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَضْيَمًا فَأَرْمَيْنَاهُ أَوَّلًا وَأَعْرَضَ عَنَّ الْمُشَرِّكِينَ إِنَّا نَطَيِّبُ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ الْذِّينَ يَجِلَّلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً أَخْرَ فَسُوفُ

بَعْلَبُونَ وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّكَ يضيِقُ صَدَرَكَ يَا يَعْقُولُ

فَسِيرَ بِحْمَامِ رَبِّكَ وَكُنْ فَرْعَ صَبْرِيَّينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ

حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ

بِذَكَارِ اللَّهِ رِسُولَ الإِيَمَانِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ وَعَلِيَّ بِعَبَّادَةِ بَالْمَلَكُةِ بِالْمَلَكُةِ وَمَا بَعْدُ حَرَّمَ وَمَا أَمَرَ عَلَى مَنْ يَتْبَعُونَ عِبَادَةً
أليم يأله إلا أن أرقتقدمه في خلق السماوات والأرض بباقة من عابيشاركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم شديد والانغماء خلقه لم ينك فيهما دف وسماقة منهما تأكلون وذكر فيهما جال حين تزاح وحين تسخرون وتهمل الفلاذكم إلى بيلدي ثم تقولوا بلغ ثيما ليس神州 إن رجل لم رفف مريح واحيل واليغال والحديب لتركها وزينته ويخلق ما لا علمنون على الله فضل السبيل ومنها جرير ولمن ما كان جميعن هو الذي أنزل من السماء ما كثك قيامة شرب وومة جريفيإ يسمنون يسحت لكم بإحر وحهن والتينون والتحيل والاعتاب وصين كل الشمر كان في ذلك لزمة لقوم يغفوون وسخر لكم النصر والتهوار والشمس والقمر والنجوم مسخرت بأمره إن في ذلك لا ينفر يقوم يعفلون وما ذرا لكم في الأرض فيمنا أين كل الذي ينفر في مناد السماوات تأكيداً يصراً وسماً جالبة خصلية

منزل
أيمن أشرك أى الذين كنتم شياطينون فيهم قال الذين أذن
الأعلمrians الخرية اليوم والثورة على الكفرين الذين نذن
البالية ظلالي الصميم فقلوا السلام ما كنتم تعملون فادخلوا باب
سواء بلى إن الله علامة بما كنتم تعملون قائل
جهنم خليدين فيها فقيد كل من هو من المتكبرين
وقيل للذين اتقرون إذا إنزل ربيكم قالوا أخيرا للأذين أحسنوا
في هذه الدنيا حسنة ولأي الآخرة خير ولنعمدادر
المتقين جنوت عدن يدخلونها بأعيان من فتح السماوات لهم فيها ما يشاءون فلذك يجير الله المستقين الذين
تتوفىهم الملكة طبيبين يقولون سلم عليكم أدخلوا
الجنة بناء استمر تعملون هل ينظرون إلا أن نادت
ملكه أو يأتي أمر ربك كذك فعل الذين من قبلهم
ومأتملهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلونون
فأصابهم سيات ما عملوا وحائط بهم ما كانوا يبنا
يستهرعون وقال الذين آتىهم نشأة الله ما أعبدة
من دونه من شيء فتمعن لا أيا وأي أثرا لا أدممان دونه

منزل
من شيء كذاك فعل الذين من قبليهم فعال على الرسول إلا البغاء بينين ولقد بشرنا في كل أمة رسولًا<
إن أبعد وأله وأجتنيها الطاغوت فينها من هذه الله ومنهم من حقت على الصلاة فسُرِّوا في الأرض فانظر كيف كان عاقبةulantm$m$يمينين إن تصرف على هذه لهم فإن اللهم لا يهديهم من يضل وما لهم من نصرتين وأقسموني بالله جهاد أبنائيهم لا يبعث الله من بيونين وأعله يا علها حكوا وكأن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه ولا أعلم الذين سكنوا أهله كانوا كذينين إنما كأنماشتان إذا أردنا أن نقول له كن فيكون وأ الذين هاجروا في الله من بعد ما طلموا النبوة في الدنيا حسنة والأخر الآخرة أكبر لوكنا أنا الذين صبرنا وعلى ربيهم ينوكون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً توجي إلىهم ومنعنا أهل الذكر أن عدم لتعلمون بابينت والثيري والأنثى البالاك
أَقَامَ الَّذِينَ مَكَّنُوا السَّيَّاتِ أن يَمْسَخُوا الْأَرْضَ
أَوْ يَبْيِِبُوا الْعَذَابَ مِنْ حَيْثَ لَا يُشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذُونَ
في تَقْلِيَّةٍ فَبِهَا هُمْ بِمَعَاتِرٍ أَوْ يَأْخُذُونَ هُمْ عَلَى تَجْوَفَ
قَالَ رَبُّهُمُ لَرَوْفٍ رَحِيمٍ أَوْ لَمْ يَمْهَلُوا إِلَى مَا خَلَقَهُ نَفْسُهُ
شَيْ عَيْنَيْهَا لَا طَفْلٌ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سُجِّدَ اللَّهُ وَهُمْ
فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
مِنْ دَابِقٍ وَالْكِبْلَةِ وَهُمْ لَا يُسْكَبِرُونَ يَعْفَافُونَ
بِهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَقْفُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ
اللَّهُ لَا تَتَحِزَّا وَالْهَيْبَةِ الْعَشَرَينَ إِنَّمَا هُوَ الْعَلَى مِلَّائِكَ
قَادِرُونَ وَلَدَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَدَهَا الْعَزَّ الْجَلِّ
وَأَصِبْ اِفْغِيََّارُ اللَّهُ تَتَقُونَ وَمَا يَكُونُ قَرْنُ فِي لَا يَقْرَنُ
ةِنْمَا مَسَّكَ الْحَيُورَ فَلَا يَتَجِزُونَ ثُمَّ إِذَا كَفَتَ الْحَيَّ
عَتَامٌ إِذَا قَرَّى تَرْجَمَ بِيْنَهُمْ لَا يَنُونُونَ لَهُمْ شَكَرٌ
أَتْبَعُونَ فَأَتْبَعَهُمْ سُوءً تَعْلُوبٌ وَيَجْعَلُونَ مَا لَا يَلْعَبُونَ
باً كَمَا كَسَبَّتُهُمْ حَتَّى لَا يَشْعُرُونَ وَيَجْعَلُونَ بَلَاءً
يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَيْنَاتِ سِبْعَةَ وَلَهُمْ كَأَيْضَنَّ وَإِذَا
بيتُ بِهِمْ بِالْأَنْقَذِيِّ زَمَّةً وَجَهْزِيَّةً مَّسْوُدًا وَأَحْيَاهُ وَكَوْمَهُمْ مَّن تَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سَوَءٍ مَا بُشِّرُوا إِلَى ابْنِ سَيْبَّةٍ عَلَى هَؤُلَاءِ آمِينَةٌ فِي الْمَأْمُوْزِيِّ الْمَلْكِ الْمَجْلِيسِ آنْتُمُ نَى يَحْكُمُونَ لِلذِّينَ لَا يَعْمَلُونَ بِالأَخْرَجِ مِنْ سَوَءٍ وَأَحْبَابَ الْأَعْلَى وَهُوَ الْمَلِكُ الْمَيْلِ الْمَحْصُورُ وَفِي أَيْدٍ الْمَلِكُ الْأَعْلَى وَلَوْ تَفْتَقَرَ اِلَّهُ بِالْمَطَيْعِ بِعَقْلِهِ مَا تَرْكُكُمْ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ لَا تَيْخِضُنَّهَا إِلَّا مَنْ يَوْحَى إِلَّهُ لَهُ وَيَخْشُونَ ذُلُّهُ وَلَيْسَ مَنْ يَتَرَكُّوا إِلَّا أَيْجَالَ مَسَّهُمْ وَإِنَّمَا يَأْتِيَهُمْ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْطِعُونَ فَإِذَا أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْطِعُونَ وَيَعْلِنُونَ لِلَّذِينَ مَا يَأْكُلُونَ وَتَصِفُ الْأَسْرَى لَهُمْ الْكَذِبَ أَنَّهُمْ لَا يَكْبُرُونَ فَلَمَّا أَسْرَأْلُهُمْ لَهُمْ تَوْحِيدٌ لَّهُمَّ الْبُلُورُ وَلَهُمْ مَعْطُونٌ ۙ تَصْرَحُونَ فِي النَّارِ لَهُمْ عِظَامٌ فِي الْجَهَّلِ أَمِنَّا أُرَسَلْنا إِلَى أَمْرٍ مِّن قَبْلِهِمْ رَزَقْتُمُوهُمْ أَمَلَى فَإِنَّ مَالَهُمْ فَإِنَّوَلْدَةُ الْيَوْمِ لَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَبَيْنَا نُعَلِّيَ الْكِتَابِ إِلَى الْكِتَابِ الْكَبِيرِ لِهِمْ أَوْلَى مَنَّا فَاعْلَنْهُ وَلَعَلَّهُمْ تَفْتَقَرُونَ وَلَهُمْ غَيْرُ أَوْلِياءٍ اِلْأَرْضِ بَعْدَ مُوْتِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدْرُى لَهُمْ مُعَمِّرٌ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَعْمَانِ لِعَبْرَةٌ عَسِيقُهُمْ مُبِينُ فِي بَطُونِهِ مُتَّنَّ أَرْضُ وَقْرُهُ وَأَمْرُ لَهُمْ خَالِصٌ سَلِيْمًا لِلسَّلِيمِ
تثدر النخيل والأشجار تنتهجون مينه سكر وتزوراً
حسب أن في ذلك لأي لقوم يعقلون وآواه ربك
إلى النخيل أن النخيل من الجبال نبتاً ومن الشجر و
مما يُعْرِشاً ثم كُل من كل الشجر والسماك سبيل
رّك ذلك دلال جرح من بطونها شراب مختلٌف الوان في
شفاء للناس ان في ذلك لأي لقوم يعقلون والله
خلقه ثم يتوكلم ومنذٌ من يهدى إلى أزد العمار
لك لا يعلم بعد علّم شياً إن الله علىٌ قدير و
فصال بعضكم على بعض في الزرق في الالذين فضلاً
باذى زرعهم على ما سلكت إياها لهم فهم فيه سواء
في نعمة الله يجحدون والله جعل لكم فرقاً في السيك
أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحَفادة و
رزىكم من الطبيعة إياها باطل يؤمنون وينغمس الله
هم يفرون ويعبدون من دون الله ما لا يعلمون
فلا تضربوا بعده الأشياء إن الله يعقم وآمن
مَنْ
لا تعلبون ضرب الله مثلاً عبدًا مسلمًا لا يقير على شيء 
ومن رزقته من رقمة حسنًا فهو يفقه من دينه 
وجهله هل يستاونهم الجهد الله بل أنهم لا يقير على شيء 
وهو كله على موليه إنه بوجده لا يأت من يغبر 
هل يستنثي هو ومن يأمر بالعدل وهو على عرط 
مَّستَقِير* وَأَلِهَتِ السَّمَوَاتِ والأرْضِ وما أَلَّهُ 
الساعة اللَّهُ الأَكْبَرُ أو هو أُقرب إن الله علَى 
كُل شيء قدير* وَاللَّهُ أَخْرِجَكُم مِن بَطُونَ أُمِّيْتِكُمَّ 
لا تعلبوني شيئاً وجعل ليكم السمع والأبصر والاسكار 
لا تعطوني من سِيرِي إلى الطرى مستعرات في جوُ 
السماء ما يعتَمِسَكُمَّ إلا الله إن في ذلك لا يبت لقُوَ 
وَاللَّهُ جَعَل لَكُم مِن نِيَبَتِكَم ستاً وجعل 
لكم من جلود الأولماد نيبتونا تستخفونها بِمؤذنِكَ 
وَيَوْمَ لَقَامُتِكُم وَمِن أَصْوَافِهَا وَأَوْيَّرَها وَأَشْعَارُهَا 
أَتى وَمُنَأً إلى جَدِيَن وَاللَّهُ جَعَل لَكُم خَلَقَةً طالِكَ
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْيَبَالِ آنَاتُكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ سَبَابِيلَ
تَفْكَرُوا فِي سَبَابِيلِهَا بَاسْكُورَ أَنْ تَمَهَّمُوا عَلَى
سِيْلَمَ وَقَلِيلًا عَلَى الْبَلَمَ
الْمَيْيَامِ يُعْرَفُونْ رَبِّهَا نِعْمَتَ اللهِ شَكُورًا وَمُرَافِهَا
وَذَكَّارُ الْكَفِرَةِ يُوِيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ كُلِّ أَمْسَأٍ مَّشَهْدًا لَّهَا
لَا يُؤْدِنُ الْجِنَّ الْكُفَّارَ اِلْحَميْنِ أَمْ قُرْنًا يَسْتَعِبَتْ وَإِذَا الْذَّيْنَ
فَلَا يَخْفَفَ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ
وَذَكَّارُ الْحُسَنِ اِلْجِنَّ الْكُفَّارَ أَرْسَلْنَاهُمْ فَأَلْعَبَوا فَاذَّهَبْنَ إِلَى
الْإِيمَانِ كُنَّا نَخْتُمُكُمْ دُونَ ذِكْرِ اللَّهِ وَالقُلْوَانِ الْيَتِمَةٌ وَضَلُّ عَنْهُمْ
مَا كَانَوا يَفَتَرُونَ الْذَّيْنَ كَفَّرُونَ إِلَّا وَصُدُّوا عَنْ سِبْيِلِ
اللَّهُ وَهُمْ زَدْنَهُمْ عَلَىً أَبَاهٍ فَوَقَ العَذَابِ إِلَّا كَانَوا يَفُسْدُونَ
وَيَوْمَ يَنْبِعُ فِي كُلِّ أَمْسَأٍ شَهَدًا عَلَى مَنْ أَفْتَهُمْ
وَجَعَلْنَا لَكُمْ شَهَدًا عَلَى هَؤُلاءِ وَنَزِيلًا عَلَى الْكُلَّبِ
تَبَيَّنَا لَكُمْ شَهِيدًا وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبِشَاءٍ مَّعَ الْمُسْلِمِينَ
ىَنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُّ وَالْإِحسَانِ وَإِنَّ آيَاتِهِ ذَٰلِكَ الْقُرْآنِ
فلأوْلَمْ يَحْلِمَنَّ وَسَبْعَهُمْ وِأَبْصَارَهُمْ وَأُوْلَٰٰٓيْكُمْ هُمُ الْعُفُوُنُ
لَأَجَرِهِمْ فِي الْأُخْرَى هُمُ الخَسَأَرُونَ تَمَّ هُمُ رَبُّكَ لِلْبَزْنِ
هاجَرُوا مِن بَعْلِهِمْ مَا فَتَنُوا نَفْسَهُمْ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِن رَبَّكَ
مِن بَعْلِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ يُؤْتِي كُلُّ نَفْسٍ مَا أَعْمَلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا قَرْيَةً كَانَتُ أُمَّةً مُّطْمِئِنَّةً يَأْتِيَهَا
رَبُّهَا رَعَاءً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَأَفَرَتَ بِأَنْفُعَ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا
اللَّهُ لِبَأْسِ الْجَوْفِ وَالْخُوفِ يَا كَانَوا يَسْنَعُونَ
وَلَقَدْ جَاءَ هُمُ الرسُولُ مِنْهُمْ فَذَلِكَ بُوَاهُ فَأَخْذَ هُمُ العَذَابِ وَهُمْ
يُظْلِمُونَ فَكَفَّرُوا مِنْهُمَا رَزَقَ اللَّهُ حَلَالاً طَبَباً وَاشْتَرَى وَاحْتَجَتْ
اللَّهُ انْشَخَّرَ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ إِنَّهُ أَحْمَرُ عَلَى الْمَبْيَتَةِ وَالْأَمْرِ
وَهُمْ شَيْئٌ مِّنْهُمْ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ مِنْ اضْطَرَارٍ وَعَجْبٍ
يَا وَلُكَّرْ عَلَى لِسانِهِ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقْتُلوا الْمُتَصَدِّفِ
السِّنَّةِ إِنَّ الْذَّيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِّبُ لَا يُفْتَرُونَ
مَتَاعُ قَلِيلٍ وَلِهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادِءًا
وربما يود الذين كفروا أن يكونوا مسلمين\nوفي待ち أو يلبسهم الأمل فسوف يعلمون وما أخفكنا
من قريتين إلا ولهما كتاب معلوم ما تسبيهم من أسماء
أجلها وما يستأحررون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه
النور إنك لمجنون وما تأتينيه بالملبكة إن كنت من
الصادقين ماننزل الملبكة إلا بالحق وما كننا إذا
فغيرين إننا نحن ننزل إلى الذكر وإننا نحفظون و
لقد أرسلنا من قبلك في شعبي الأولين وما يأتيهم
من رسول إلا كنوا به يبتغون وإن خلت سنة الأولين
فقلوب المجرمين كأروى ينون فإنا قد خلت سنة الأولين
وألا فتن عليهم بأبناء السماء فطلوا فيهم يعوجون
لقالوا إنها سكرت أبصرنا نبض قوم تستعورون
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيتها للنظرين وحفظا
من كل شيطان رجيم  الآمن استرق السمع قاتب
شهب قيصر
وأرض مددتنا ألقين فيها سواس
وأطعنا فيها من كل شي ممزعون وجعلنا لكم فيها
يسأل الله الرحمن الرحيم: "أَيُّ الْمُؤِمِّنِينَ مَنْ يُعْبِدُ إِلَيْهِ مِنْ الْمَجِيدِ النَّجِيرِ؟"}

إِلَى الْمُسْلِمِينَ الْأَقْصَى الَّذِينَ بَرَزُّوا حَولَّا لِبَيْنَهُمْ مِنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّهُمْ هُمُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَاتِمُّ مَوْسِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ مُثَانِيَ لِبَني إِسْرَائِيلَ إِنَّهُمْ أَتَتَهُمْ بِالْكِتَابِ وَأَطْلَبَهُمْ مَعَ دُنْيَةٍ وَكَيْلَةً مِّنَ السَّعُودِ "بُكْرَةً وَشَتٍّ "مُّقَدِّشًا إِلَى بَني إِسْرَائِيلَ ۖ وَلِيُؤْخِذُوا مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُنْتَقِدِينَ"، فَإِذَا حَدِثَ مَعْنًى فَإِنَّهُ كَانَ عَبْدٌ أَشْتَوْرًا. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ ۖ لِتَنْفَسَدُونَ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِتَعْلَمُوا عَلْوَهَا كَيِّبِرًا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَأَعَدَّلَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ نَأْتِهِم بِأَيْضًا شَرِيدًا فَقَسَّمَ عَلَى الْمَيْدَاءِ وَكَانَ وَعُدُوُّا مَفْغُولًا وَأَمَّنَ دَفْعَهُ بِآمَانِي وَكِبَنِينِ وَجَعَلْنَا أُحْسَنَ الْقُرْآنَ لِأَقْسَمَۚ فَإِنَّهُمْ أَحْسَسَنَ الْقُرْآنَ وَلَقَدْ أَسَأَلَ فِيهَا وَقَلِلَ وَأَعْدَلَ وَلَبِّنَ حَيَاتِهِمْ سَبِيلًا كَأَحْدَبْهُ أَوْلِيَاءَ رَبِّهِ وَإِنْ عَنْهُمْ عَذَابُ النَّارِ وَلَبِّنَا جُهَّدَهُمْ لِتَفَهَّمُوا قَالُوا وَلَن نَّمُؤِنَّ عَلَى الْقُرْآنِ حَصِيرًا ۚ إِنِّهُ هَذِهِ الْقُرْآنِ يُهْدِيُّ بَلَدَنَّى هُمْ أَقْوَمُ وَيُبِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّبِيرَةَ أَنَّهُمْ
 لهم أجر كبرٌ  
و أتى الذين لا يؤمنون بالأخرة أعتدنًا  
لهم عذاب عزيمة  
و أتى الإنسان بالشر دعاه بالخير  
و كان الإنسان عفوًا  
وجعلنا الليل و النهار أيما  
فَحَمْنَا أي الليل وجعلنا أيتها النهار مجرة لتبتعدوا فضلاً  
فَرَكْنَوْا وَلَتَعَلَّمُوا عَدَدَ السِّنَينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ  
فَصَلَّ فَصِيلًا  
و كُلُّ إنسان رَمَشَةً طَيْرَةً في عَظِيفَةٍ  
و فَخَرَجَ لَهُمُ الْيَوْمُ الْقَبِيسَةُ كُتْبَةً لَّفْتَلَقَهُمْ  
إِنْ كَانَ كَبِيرًا  
كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حُسْبَيْنِ  
مِنْ آتَيْنَا ۛ فَإِنَّهَا  
ثُمَّ أهْدَيْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۛ فَسَأُعِيدُنَّكَ ۛ وَاذْهَبْ وَلَا تَتَرَزَّوْ  
و أَرْزِقْ وَأَخْرَى وَمَا كَانَ مَعْذِبًا بَعْدَ نَبِيٍّ ۛ حَتَّى نَبْعِث رَسُولًا  
و أَذَّنَا نِعْمَاءً ۛ وَلَعَلَّهُمَا فَفَسَقُوا فِيهَا  
فَقَحَ عَلَيْهِمَا الْقُولَ ۛ فَدَمَّرْنَاهُ ثَمِيرًا ۛ وَلَمْ أُهْدِنَا مِنْ ٍ  
الْقُرُونَ مِنْ بَعْدِ نَوْجَرٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بَيَانٌ عَبَدًا خَيْرًا  
بَيْضُراً ۛ مِنْ كَانَ يَرِيدُ العَاجِلَةَ ۛ عَجَّلْنَا لَهِ ۛ يَصِبْهُمَا مَدْمُومًا  
مَدْحُورًا ۛ وَمِنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَغَعَ لِهَا سَعِيهَا وَهُوُ
مؤمنون فوالله كان سعيهم فمثلكما ۖ خيراً لدى الرب
وهو آلاء من عطا ربك وما كان عطا ربك معتزاً
فأنت كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآخرة أك بر
دنجت وآمرت فصيلاً لا تجعل مع الله إلا خيراً فتعبد
من مومنا حسن وله وقصي ربك أنتو أهدا وآثرت
والدين إحسانًا فالأيبلغ عندكم الكبر أحد ها أو
كلهم فلنقل لهم أهً ولا تنههم وفال لهما وقول لهم فقولاً
كيرما وخفض لهم دماغنا الحذ في النحو من اللحم وقل
رب أرحمهما لما رضيني صغير وربك أعلم بما في نفسك
إن تكونوا صلحين فإن الله كان للأوحيين غفوراً وعائداً
ذا القرى حقه والعسكرين وابن السبيل والأنبى تزين
كأن السباعيين كانوا الأخوان الشيطان وكان الشيطان
لرب السباعيين كأنف رميهم وعدهم تعزز عنهم إن بادمهم
فقولاً وما تعرضوا عليهم إبناً حجيم من لبكم
ترجوها فتقل لهم قولنا فميسوراً ولا تجعل بلدك مغولاً
لذا عنك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً
إلى ربك ببسط الرزق ليس بينك و يقدر أنك كان يعبده.
ولا تقتلو أولادكم خشية إسلامكم 

ولا تزوروا أوراقهم ولا تنشروا التفسير في القُلْبِ إن كان منصوراً 

ولا تقربوا من غير الله إلا بالحق ومن قول مظلهما فقد جعلناه 

أو وفرة بالقسطين والمستقيمين ذلك خير 

وأحسن نتاويلاً ولا تخف ما ليس لك به علم إن الشهاب 

والبصر والقعود كلما أتىك لا تخرج الأرض ولا تبلغ الأبدان 

طوى كل ذلك كان سبيلاً عند ربيك مكرهها ذلك يا أوثى إليه ربيك من السماومbral 

أو أفي فالقتني في جهلك معلوماً مذكوراً فأصبفهم ربك 

بالبينين وأخذت من الملكة إننا أحكمت لتقولون قولنا 

عظیم وألقت صرفنا في هذى القرآن ليدعو ما يزالونهم
للملکة أسعد والأدم فسجد والآبليس قال أسعد
خلقته طنطا قال آرئيتك هذا الذي كرمته على ذين
أخروتني إلى يوم القيامة لاختان ذرى فلا أقبل
اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم حرا وجزاء مفورا
واستفزز من استطعت منهم بصوتكم وأجلب عليهم
خيلك ورجلك وشارتهم في الأموال والأولاد وعدهم
وابيعهم الشيطان إلا عروة ان عبادي ليس له عليهم
سلطن وكتفي برية وكتيلا ربيكم الذي يجري لكم الطاç
في البحر يبتغى من فضله إنها كان بكفر رجيمًا واما
مستمصم الصدر في البحر يمضى من تنفعون إلا إعاة فلأنت
ان بعهك جانب البح أو يرسل عليكم حاصبا نشأ الاستمتحان
أو كنها أحنتم أن تعيدكم في طائرة أخرى فرسن
على قد صفا من السيف فيغرقكم بما فرتعنا فيهم لا تجعلوا
 أكبر على يا تابعة ولقد كرمنا بي أدم وحملتم في البر
وأخرجتم فرقة فمن الضبع وفصحلتم علي كثير قبن
خلقنا تفضيلا ً يوم ندعو أناساً يراهم قرين
أوتى كتبنا بسمينه فأتليك بقررهم كتبهم ولا يظلمون
فتيلان ٧٤ ومن كان في هذة أعظم فهم في الآخرة أعظم
وأحلا سبيلاً ٧٥ وإن كادوا يفتنونك عن الدين الذي أخينا
إليك لتفسّر عليّاً غيرك وإذا لا تستحسن وكحلات١٠
فإن نبستك لقد كن تركت إليهم شياً قليلاً إذا الدقة ضعف الحياة وضعف الحياة ثم لم تجد لعلينا نصير١٣
وإن كادوا يستعينون من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يليمون خلقنا لقليلتنا ١٨ ستة من قد أرسلنا قبلك
من ستيننا ونأخذ ليستهتنا تحويلاً في أمر الصلاوة ١٩ لولا الشمس إلى عفر الآم وقرآن الغبر إن قرأ الغبر كان
مشهوداً ٢٠ ومن الآم فتهجود بتأوله ك عسي أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ٢٣ وقل للرُّب آدخلني مدخلي صديق١٣
لخرجني فخرج صديقٌ واجعل لي من لدان سلطان صغير١٣ ٢٨ وقل جاء الحق ووهب الباطل إن الباطل كان زهوت١٣
وتنزل من القرآن ماهوشفاء ورحمة للمؤمنين لا يزيد
وَإِذَا نَعَمَّنَّا عَلَىِّ الْإِنْسَانِ أَعْرَضْ وَتَأِجاَلْنِهِ وَإِذَا مَسَّ السَّيِّدَانَ يُوسُفَ قُلْ كَيْلَ يَعْمَلُ عَلَىِّ خَلْقِهِ فَرَبْعُهُ أَمَّا أَرْبَعُهُ فَهُوَ أَهْدَى سَيِّدًا وَيَنْبُوُنَّ عَنِ الْإِنْسَانِ وَإِذَا رَأَى الْإِنْسَانُ مِنْ أَفْرَارِي وَمَا أَوْتَيْنِي مِنَ السَّمَاءِ الْأَكْبَرِ ىَأْتِيَهُ وَلَنِّي شَنَّا لِنذَهَبَ نَمَثِيلًا أُوْحِيَ إِلَيْهِ الْكُفْرُ وَالْأَرْحَمَةُ ىَأْتِيَهُ وَلَنَزِدَهُ نَمَثِيلًا ىَأْتِيَهُ الْفَضْلُ كَيْ بِأَنْفُسِهِ وُسْعُهُ وَلَوْ لَمْ يَنْتَهِيَ بِعَضُوحٍ لَّوْلَا يَأْتُوهُ كَيْ بِأَنْفُسِهِ وُسْعُهُ ۚ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اللَّيْلَةَ فِي هَذِهِ النَّارِ مِنْ كُلِّ مِثْلِ وَقَالَ ابْنُ النَّارِ ۖ اتَّبِعْ اللَّهَ وَكُنْ عَلَى مَسَاتِهِ ۚ لَا تَتَرَكْنَ أَنْ تَخْلِفَنَّ وَعْبَتْ عَلَيْنَا لَسْفَانَ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلِكِ بِقِيلَآ أَوْ يَكُونَ لَكَ جَعْلَةً مِّنَ النَّارِ وَقُلْ لَهُنَّ قَلَا وَيْلُكُمْ وَفَقِيرُ ۚ لَا تَبْتُ بِمِنْ صَخْرِ ۖ أَوْ تَرَكْنَ فِي السَّمَاءِ وَأَنْ تَوَارُنَّ لِقَرَاءٍ حَتَّى نَتَنَزَّلَ عَلَيْنَا كَتِبَ الْقُرْآنَ قَالَ سَبْعَانُ رَبِّي هَلَذَا النَّضُرُّ بِشَرِّ الأَسْوَلَةِ ۚ وَمَا مِنْ النَّاسِ أَطْمُخُونَ الْحَيَاةَ الْعَالِمَةَ
لا أنت قاولوا أبعث الله بشراً رسولًا قال لنوكأن في الأرض ملكة يشتون مطيعين لنزلنا عليهم من السماوات ملكًا رسولًا. قال نجي يا الله شيكيد أيه وإن بيكراك إن كان يعبده خبيرًا بصيرًا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يستيل فلان يجد لهما أولياء من دونه وخشوعهم يوم القيامة على وجههم عبديًا وبكراً وصمة ما أقول جمعًا كثابًا بيتًا. سعيدًا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بالبيت وقأولوا إذا كنا عظمة ورؤاها إن اللعبون خلقًا جليلًا. أوليوها إن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل ليهم أجلًا أجلًا لا ريب فيه فأبى العالمون إلا الغفار قال لوه أنتم تهتكون خروجًا يرحمه ربي إذا الامسكت خشية الإفطار وكان الإنسان قفورًا. ولعلت ابن تيمية تسمع أيت بيينة فشك بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لا فرعون إلى أطلق يتيمك وسمحرو قال لقن علماً ما أنزل هذه الإرب السماوات والأرض بصائرًا وإني لأظنك يفرعون متنورًا. فآراك أن يستيقظهم من الأرض فاغرقوها ومن.
معة جميعاً وقُلنا من بعدهم بنجوى إسرائيل أسكنوا الأرض فاذداً جاء وعل الأخرة جنتان يكمِّل ليفاً وباخط
أزلتنه وبايحق نزل وما أرسلنا الأمشرا ونزيرا
وقل أمنونا أو لاتبتدوا أن الذين أثناه عن العلم فقبله إذا
بتربى عليهم يجوزون للمذقان سعداء ويجوزون للمذاقين ي يكون
إن كان وعد ربكما مفعولاً ويجوزون للمذاقين ي يكون
يزيد هم خشوعاً فقل إدعوا الله وأدعو الرحمن أيما ما
تدعوا فدأ الأنساء أو الحسناء ولا تجهر بصلاتك ولا
نفففبها وأبنب دين ذلك سبئاً وقل أيها اللد الذي
لويحذ ولدنا ومركبت له شريك في البالك ولعيم
الله ولى من الله وحكمة تكبير

 نسبة الله الرحمن الرحيم

 أحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لـ
عوجاً قيماً لينذر بالشريئة أなん لدنه ويشتر المؤمنين
الذين يعمون الصلاة أن لهما أجر حسنًا ما أكثرين في.
أبداً قوماً الذين قالوا اللهم أخذوا الله ودلاؤهم ما لهم إلا من عقابهم لا يلوون إلا لآباؤهم khởiت كلمتهم من أفواههم إن يقولون إلا كذباً فلعلك باخذ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحكيم أسفًا إنا نحن نبا على الأرض ريئة لها ينبوعهم كأنما عيشوا في أحسن عالم وإننا لجاؤون ماعليماً صعيداً أجزا أمولاً أحر حسبت أن أصحب الكهف والزقور كانوا من ابتنائهم عجبًا إذ أرى الفتية إلى الكهف فقالوا أهتنا أنت لنا يثرون عليكم إذ أنتم في الكهف سبعة سنين عدا يوماً فلم تعلم أحد منكم إلا إياك وفسخ الله علية ونسرناه في نصيحته من ابتنائهم أحسى لما أبتى من أبداً فنفسل عليكم نبأهم يا أتبع أنتم فتية أمهما برئاهم وزدتهم مرها وربانًا على قولهم إذ قاموا فقالوا ريب السموت والأرض فمن عدو من دونه إلا لن قلنا إذ شئنا هؤلاء قومنا إخوة وصان دونه الهبة لولا يأتون عليهم يساطرون بين فدن أظلم ستم أقتري على الله كنباً وإذا اعتزمتتهم وما يعيدون إلا الله فاولى إلى الكهف ينفر كربكم من
كلبهور رجاء بالغيب ويقولون سبعة وثنا منهم كلهم فقت ربي أعلم بعيدتهم أعلمهم إلا أقليل فلا تباه فيهم الأمر ظاهر ولا تستخف فيهم ونهرهم أحد ولا تكن فين قتلي وإن قائل ذالك غني إلا أن يشاء الله وأذل سببا إذا شئت وقال علمي أن يحمديد يرحبا لأقرب من هذا رشدا وليروا في هذين ثلاث وابعد بينين وأزياد درسكم فسق الله أعلم بالرفيقين لله غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع به تام من دونه من ولي ولا اشتك في حكمه أحد واتثل ما وحى إليك من كتاب نبأ لمفيض لكليتك ولن تجد من دونه ملتقعاً وأصد نفسك مع الذين يدعون ربه بالنغمة والعشي يريدون دينه ولا تعلع عيناك عنا تزيد زينتة الحياة الدنيا ولا تشع من أعقلنا نقلنا عن ذرية وأنت بهو وكن أمرنا فوقاً وقال الخط من رحمة فسن شأنا فليمون ونم نشأ فلا تحاير إلا اعتنا بالأملين نار الحار يمر بها وان يستغفو يعناقوا يا بلاء كالمهل يئن الوجه بيوس الشراب و
سأئت مرتقفاتٍ إن الذين أتوه وأعلموا الصلاة إنها أو ضيم أجر
من أحسن عملكم أويلكم لهجوتنا عذابٍ عظيمٍ تجري من تحتهم
الأمهرون واثرون فيهم من سدوس وهم أسرورد وهم يلبسون ثياباً
حفر ووسعت مرتقفاتٍ وعرفوا أهلهم فهم فيهم على الأراى
الذين وحسنت مرتقفاتٍ وعرفوا أهلهم فهم فيهم على الأراى
لأحدها جنتين من أنبؤته وحفظهما ينغلق وجعلنا بيبت مازر
كلت الجنتين أنت أكلها ولم تنظر فيهما شياً و
قيتنان خللهما النهر وكان لَّن يسرر فقال لصاحبه وهو يقزرة
أنا كنت مالاً وأعتنق وأدخل جنتاً و هو مصمم للنفسية
قال ما أظن أن يتصدى هذا لربٍ وما أظن الساعة قابيلة و
لبن ردد إلى نبي الإجدان خيراتٍ حكماً انها خلقته من تراب ثم من نطفة
وهو يقزرة أكزروا بالذين خلقته من تراب ثم من نطفة
ثم سول كلما بذلهم هو الذي يرزق ولا يشرك برفعه أحدًا و
إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تركنا أتاك
قال منك بالذكرت و أتولاً فعساي ربي إن يؤمنت خيراً فدائم جنتك
وسيسل عليها حسبياتٌ من السماء فتصبح صعيداً ألا أتاك
يَصِبُّ نَّاُؤُهَا جَعَّاٰرًا فَلَنْ تَشْتَهَّ لَهُ طَلَبًاٌ وَلَعْبُ وَلَا ذَكْرٌ وَلَا فُتُورٌ فَأَصِبْ وَبِقَلْبِكُمْ كَفَّرُوهُ عَلَى نَفْقَهُ فَأَنْفَقُوا وَحَيْثَ خَالِبُوهُ عَلَى عَرُوشِهِ ثُمَّ يُقُولُ يَلِينُتُنِي لَمْ أُشْرِكَ بِرَبِّي أَحَدًاٌ وَلَمْ تَكُنْ لِلَّهِ وَفَتَةٌ إِلَّا بِعُقُوبٍ مَّنْ أَشَاءَ وَالَّذِينَ كَانَ طَيْصٌ الْأَرْضِ وَكَانَ مُحِيضُ الْوَالِدَةَ الْوَالِدَةَ ثُمَّ الْأَرْضَ وَخَيرٌ عَقِبُهَا وَأَضْرَابٌ لَّهُمُ مَّنْ فَسَدَّ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا كَامَةً أَنْزَلَهَا مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَطَطَ بِهَا بَنَاتُ الْأَرْضِ وَأَصَبَّ فَهِشْمَةً فَتَزَاوَأَ بِذَوَاتِ الْأَرْضِ الْيَلِينَاتُ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ سَبَّلُوهَا خَيْرًا ثُمَّ رَكَبَ تَوَاً وَخُيرٌ عَقِبُهَا وَأَضْرَابٌ لَّهُمُ مَّنْ فَسَدَّ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا كَامَةً تَزَاوَأَ بِذَوَاتِ الْأَرْضِ الْيَلِينَاتُ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ سَبَّلُوهَا خَيْرًا ثُمَّ رَكَبَ تَوَاً وَخُيرٌ عَقِبُهَا وَأَضْرَابٌ لَّهُمُ مَّنْ فَسَدَّ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا كَامَةً تَزَاوَأَ بِذَوَاتِ الْأَرْضِ الْيَلِينَاتُ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ سَبَّلُوهَا خَيْرًا ثُمَّ رَكَبَ تَوَاً وَخُيرٌ عَقِبُهَا وَأَضْرَابٌ لَّهُمُ مَّنْ فَسَدَّ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا كَامَةً تَزَاوَأَ بِذَوَاتِ الْأَرْضِ الْيَلِينَاتُ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ سَبَّلُوهَا خَيْرًا ثُمَّ رَكَبَ تَوَاً وَخُيرٌ عَقِبُهَا وَأَضْرَابٌ لَّهُمُ مَّنْ فَسَدَّ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا كَامَةً تَزَاوَأَ بِذَوَاتِ الْأَرْضِ الْيَلِينَاتُ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ سَبَّلُوهَا خَيْرًا ثُمَّ رَكَبَ تَوَاً وَخُيرٌ عَقِبُهَا وَأَضْرَابٌ لَّهُمُ مَّنْ فَسَدَّ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا كَامَةً تَزَاوَأَ بِذَوَاتِ الْأَرْضِ الْيَلِينَاتُ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ سَبَّلُوهَا خَيْرًا ثُمَّ رَكَبَ تَوَاً وَخُيرٌ عَقِبُهَا وَأَضْرَابٌ لَّهُمُ مَّنْ فَسَدَّ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا كَامَةً
من دونه وهم لا يخرجون و بنى له اللاتين بدلًا ما أشهدن لهم خلق النبات والآش و لا خلق الإنس و ما كنت من عين المخلدين عضدًا 68 و يوم يقون نادوا شركاء الذين عذبهم فأخفوه جبريل وجعلوه في مغيبا وجعلوا بر الوسطاء في النار فظنها لهم فوقعوها و لم يجدوا عنها مصدرًا 69 و لغد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل و كان الإنسان أكثر شأ من جعله و فما من الناس أن يقولوا الذ جاءهم هم بما اشتهروا بعدها 70 و فأصله للمسلمين إلا البشيرين ومنذرين و يجادل الذين كفروا بالباطل ليديحوا في حق و لاتخذهما حتى و ما أنت و هو 71 ومن أظلل من ذكر به ربي فاعرض عنه و نسي فأتمت بيدا أتاجها على قلوبهم أرملة أن يفقهوه و في أذنه و قرأ و إن تدعه إلى الهذي فإنه يكمن و إذا أبدا و ربك العفو دو الرحمة لو يو أخذهم لما سبوا بالجبل لهم العذاب كل تهمه وعدن 72 و من دونه موعّد و تأتي القرى أهلها هم لها عذاب ونجد لهما موعّد و ألقال
الكهف

١١٣. قالت موسى لقنتي لا أبرح حتى أبلغ أمركما على أرضي حقاً
فأبلغوا مجمع بينهما nisi تحتفتانفا تخلص سجنك في البحر

١١٤. فلما جاءوا قال لقنتي إني أذكر أباك في الصحراء فوالذي نسيت أخوتي
وما أسني منه إلا الشيطان أن أذكر وأتبع سبيلتي في البحر

١١٥. يا عبدي أنت صاحبكم طالما كنت في عذاب رحمة قلن عني نبا وعلبه من لقيت
فوجدا عبدا من عبادي أنتبهت رحمة قلن عني نبا وعلبه من لقيت

١١٦. قال لموسى هل التبعت علي أن تعقلين متيماً علبت
قال كنا من أمري لأن تستطيع معي صبرأ وليه تصرع علي ما

١١٧. قال يا تابعوني فإن الغمتي فلا تسلمني عن شئ يحكي أن خرت
فأدخلت unsafe وانطلقنا حتى إذا ركبت في السفينة خرجنا قال
أخرتها لترغب أهلها لقد جاءت يسألكم أمرنا قال المأثأ و
لك أن تستطيع معي صبرأ قال لا آتي خذ في الركاب و
لأني أجمعك من أمري عصري فانطلقنا حتى إذا قبعتوا ففمناك
قال أقبلت نفساً ركية في غير نفس لقد جاءت شيعتي أنكرت
قال \( \text{الله} \) أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سأنيك عن شيء بعد هذا فلا تعيبني قرر بجلب من للذين عذرا فانطلقنا حتى إذاأتينا أهل قريتنا استعبنا أهلها فابوا أن يصفقونها فوجدنا فيها جد أزيند أين يتبصص فاقيم قال لو شئت لتغزت عليه أجره قال هذا فراق بيني وبينك سأنيك بإياله واللهم تغزه عليه في البحر فاردت أن أعيبها وكان وراءها ضيق تأخد كل سفينة عصبة والاعلم فكان أبوه ممنين قضينا أن يعطقها طغينا وقرنا فاردنا أن يعبدها رضي الله بيتها وآقا ومنها وأما الأعدل فكان لغزالين يتبينان في المدينة وكان تزنت كنزهما وكان أبوهما صالحا فاراد ربك أن يبلغنا اسمه ويست(HttpServletRequest}
سبباً حقيقة إذا بلغ مغرب الشمس وجد وا تعالى في
عليم حميته ووجد واحداً من قومه قلناً يقول القرنين إنما
أنا نعذب ولبناً أن ننجز فيها حسنًا قال أنت من عالم
فسوف نعذب به ثور يرث إلى ربي فيعمل به عدد باتا
وأنا من أمين وعمل صادقاً فليجل السحسى وسنقول له
من أمرنا يسير ثم أتبع سبباً حقيقة إذا بلغ مربع الشمس
وفيها تطلع عليه قومه ثم يجعل لهم من دونها نصراً
كذاك وقد أحسنا أن البال خبرنا ثم أتبع سبباً حقيقة
لما بلغ بين السدتين وجد من دونهما قوماً لا يكادون
يفقهون قولاً قالوا يأله القرنين إن يأجلوا وما أجاوج
مفسدون في الأرض فهلك نجعل له خرجاً على أن
تكلم بيننا وبينهم ستة قال ما أكلت في بيت يحيى عينون
بقوة أجعل بيننا وبينهم رداً رداً أن نزرحل يلائمن
إذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حقيقة إذا جعلنا
قال أنتو فأفرح عليكم قطرة فيها استطاعون إن يظهرون
و ما استطاعون إلا نبأ قال هذا رحلة من ترقي فأذائف
منزلاً
ولكن عددهم يومين يوم، في بعض وفِي الصور فجمعهم
جمعاء وعصرًا جهاد يومين يومًا للكفرى نُعُودًا.
كانت أعفيهم في غياب عن دُلُوٍ، وكانوا لا يطيعون
سمعًا، في أصحب الذين كفروا أن يتَّجَهُوا في عبادت مَن
دونًا أولياء، إن أعتدنا جهادًا للكفرى نُزِلَ قَلٌّ هُل
نُسَبُم على الأحبَرِين أُسَدَرَا، الذين ضل سعيهم
في الحياة الدنيا، وهم يحسبون الهمسون صنائعًا، وَأَلَّك
الذين لفروا أبلى رَبْهُم وقرنِهِم ضَحَبَتَ ابْتَلاها فَلَا يقُيمُون
هم يوم القيامة وَزِرنَا ذلك جزاءً لهم. جَمَعْتُم مِّنها مَكْفَرًا
وَأَتَّمْنِي وَرُسُلِي هُزُوا، إن الذين أستو وعذبوا الصليب.
كانت لهم جنت الفردوس نُزِلَ قَل لَو كان البخور مدادًا على الكعبين
عبمًا حوارًا قال لَو كان البخور مدادًًا على الكعبين.
قل إنما أنا بشر مكونًا كن به آله ومعبدة رَبِّي أحَد
رَبِّي فليجعل عمل صالحًا ولا ليشترى إبادة رَبِّي أحَدًا.
قال الله تعالى:

"إذ نادى ربه: خفياً قال: "لقد رأيت زكريا، وحن العظيم بني. اشتعل الألسن، نذل آخفيًا. قال: "أين يعفوك، وأجعله رابعًا". وعند ذلك، خفت الموالي.

"فأتاني وذكر لي علة، لكي أجعل لى من تسبق. قال: "لقد كنت آتيك غلمانًا. وأيماك عارضي، قد خلق من قبلك هويه. وقد أتاني الناس تلألأ لي لا سويا. قال: "أيماك الذي فاغر في الهمم، أن سيتعبدون، وعشيًا. نحن نحن من يدنا، وراكوب، وكان تقيًا، وبرأولادك، وليأتيني جبارًا عاصيًا، وسلام عليه يوم وليلة، يوم يبعث حياً وأذكراً في الكتاب، مريم إذ أنتبشت من أهلها، أمكاناً شقياً."

"فأتاني وذكر لي علة، لكي أجعل لى من تسبق. قال: "لقد كنت آتيك غلمانًا. وأيماك عارضي، قد خلق من قبلك هويه. وقد أتاني الناس تلألأ لي لا سويا. قال: "أيماك الذي فاغر في الهمم، أن سيتعبدون، وعشيًا. نحن نحن من يدنا، وراكوب، كان تقيًا، وبرأولادك، وليأتيني جبارًا عاصيًا، وسلام عليه يوم وليلة، يوم يبعث حياً وأذكراً في الكتاب، مريم إذ أنتبشت من أهلها، أمكاناً شقياً.

"فأتاني وذكر لي علة، لكي أجعل لى من تسبق. قال: "لقد كنت آتيك غلمانًا. وأيماك عارضي، قد خلق من قبلك هويه. وقد أتاني الناس تلألأ لي لا سويا. قال: "أيماك الذي فاغر في الهمم، أن سيتعبدون، وعشيًا. نحن نحن من يدنا، وراكوب، كان تقيًا، وبرأولادك، وليأتيني جبارًا عاصيًا، وسلام عليه يوم وليلة، يوم يبعث حياً وأذكراً في الكتاب، مريم إذ أنتبشت من أهلها، أمكاناً شقياً."

"فأتاني وذكر لي علة، لكي أجعل لى من تسبق. قال: "لقد كنت آتيك غلمانًا. وأيماك عارضي، قد خلق من قبلك هويه. وقد أتاني الناس تلألأ لي لا سويا. قال: "أيماك الذي فاغر في الهمم، أن سيتعبدون، وعشيًا. نحن نحن من يدنا، وراكوب، كان تقيًا، وبرأولادك، وليأتيني جبارًا عاصيًا، وسلام عليه يوم وليلة، يوم يبعث حياً وأذكراً في الكتاب، مريم إذ أنتبشت من أهلها، أمكاناً شقياً."

"فأتاني وذكر لي علة، لكي أجعل لى من تسبق. قال: "لقد كنت آتيك غلمانًا. وأيماك عارضي، قد خلق من قبلك هويه. وقد أتاني الناس تلألأ لي لا سويا. قال: "أيماك الذي فاغر في الهمم، أن سيتعبدون، وعشيًا. نحن نحن من يدنا، وراكوب، كان تقيًا، وبرأولادك، وليأتيني جبارًا عاصيًا، وسلام عليه يوم وليلة، يوم يبعث حياً وأذكراً في الكتاب، مريم إذ أنتبشت من أهلها، أمكاناً شقياً."

"فأتاني وذكر لي علة، لكي أجعل لى من تسبق. قال: "لقد كنت آتيك غلمانًا. وأيماك عارضي، قد خلق من قبلك هويه. وقد أتاني الناس تلألأ لي لا سويا. قال: "أيماك الذي فاغر في الهمم، أن سيتعبدون، وعشيًا. نحن نحن من يدنا، وراكوب، كان تقيًا، وبرأولادك، وليأتيني جبارًا عاصيًا، وسلام عليه يوم وليلة، يوم يبعث حياً وأذكراً في الكتاب، مريم إذ أنتبشت من أهلها، أمكاناً شقياً."

"فأتاني وذكر لي علة، لكي أجعل لى من تسبق. قال: "لقد كنت آتيك غلمانًا. وأيماك عارضي، قد خلق من قبلك هويه. وقد أتاني الناس تلألأ لي لا سويا. قال: "أيماك الذي فاغر في الهمم، أن سيتعبدون، وعشيًا. نحن نحن من يدنا، وراكوب، كان تقيًا، وبرأولادك، وليأتيني جبارًا عاصيًا، وسلام عليه يوم وليلة، يوم يبعث حياً وأذكراً في الكتاب، مريم إذ أنتبشت من أهلها، أمكاناً شقياً."

"فأتاني وذكر لي علة، لكي أجعل لى من تسبق. قال: "لقد كنت آتيك غلمانًا. وأيماك عارضي، قد خلق من قبلك هويه. وقد أتاني الناس تلألأ لي لا سويا. قال: "أيماك الذي فاغر في الهمم، أن سيتعبدون، وعشيًا. نحن نحن من يدنا، وراكوب، كان تقيًا، وبرأولادك، وليأتيني جبارًا عاصيًا، وسلام عليه يوم وليلة، يوم يبعث حياً وأذكراً في الكتاب، مريم إذ أنتبشت من أهلها، أمكاناً شقياً.
تَدُمْ حيَّاً وَبَسَارَ بَالَدٍ وَلَا يَجْعَلُنَّ كِبْرَ أَشْقَايَاً وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وَلَدَتْ وَيَوْمٍ مَوتٍ وَيَوْمٍ أَبْعَثُ حيَّاً ذَلِكَ عِينٌ مَّرْيَمُ قَالَ أَلَمْ يَقُولُ احْكَمُ اللَّهُ الَّذِي فِي يَدَيْنِ يَمْنُونِ ما كَانَ اللَّهُ أَن يَبْتَغِي مِن وَلَدٍ سَبِيعَهُ إِذْ أَقْضَى أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ كَنَّا فَيَكُونَ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّنَا وَرَبُّ مُلُوكٍ فَعَبْدُهُ وَهُذِهِ أَجْرَمٌ مَّسْتَقْيِدُونَ. مَنْ خَلَقَ الْأَخْزَابَ مِنْ بَيْنِمَا قُوَّيْلُ لِلذِّينَ لَعَلَّهُمْ فَرَحُونَ. يَوْمٌ عَظِيمٌ أَصْبُحُوهُمْ فَأَصِبِّرُوهُمْ يَا أُمَّالِكَ الْأَلْفِ الْأَلْفِ الَّذِي يَوْمُ الْحَسَرَةِ إِذْ قُضِيَ الْآمَرُ وَهُمْ فِي غَفَالٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرْتَبُّ الْأَرْضَ وَمِنْ عَلَّمَهَا وَالنَّورَ يَنْصُرُونَ وَأَذَّرُ في الْكِتَابِ إِنَّ خَبِيرَةَ إِنَّ كَانَ صَدِيقًا إِنَّمَا أَذَلِكَ لأَيْبَاءَ يَبْتَغُونَ مَا لَيْسِهُ وَلَا يَبْعِثُ وَلَا يَعْفُو عَنْ يَتْحَبِّنَ عَصِيًا يَا بَيَّنَ إِنَّمَا يَكُونُ لِلشَّيْطَانِ عَصِيًا يَا بَيَّنَ إِنَّ أَخَاكَ انْبَعْسِكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَةِ فَكُلُّونَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَعْفُو وَلَا يَأْتِي عَنْ الْحَمَّاءِ يَا بَيَّنَ إِنَّ قَالَ أَرْضَعَ أَنْتَ عَنْ الْحَمَّاءِ يَا بَيَّنَ إِنَّمَا يَكُونُ لِلشَّيْطَانِ
قالوا: "لَوْ تَنْتَهَى لِآلِ مَكَّةِ وَهُمْ يَفْرُجُونَ عَنِيَّةٌ"، فَقَالَ سَلَامُ عَلَيْهِ ابْنُ سَيْفَهُ قَالَ: "أَتَيْ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ يَهْرَبُ جَهَنَّمَةً وَأَعْرَبُهُ وَمَا نَطَخَوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذَاعُوا مَنْ عَلِيَّ اللَّهُ يَدُعُوٌّ رَبِّي شَقِيٌّ فَلَيْنَى أَتَعْزِلُهُمْ وَمَا يَعْبِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُمْ نَلِيَٰهُمَا وَيَعْقُوبُ وَكَلَا جَعِلْتُمَا شَقِيٌّ وَهُمْ نَلِيَٰهُمَا وَجَعَلْنا لَهُمَا لِسَانُ صَدِيقٍ عَلِيّاً وَأَذَّرُوهُ مُوسَى أَلْيَامَ كُلَّ نَيْسَانٍ وَقَرْنَةَ تَبْيِينٍ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الْأَيْمَانَ وَأَذَّرُوهُ مِنْ كِتَابٍ مُّبِينٍ وَكَانَ مَلَكًا وَكَانَ رَسُولًا بِيْنَبٍّ وَنَادَى مِنْ جَانِبِ الطَّوْرِ الْأَيْمَانَ وَأَذَّرُوهُ مِنْ كِتَابٍ مُّبِينٍ وَكَانَ مَلَكًا وَأَذَّرُوهُ مُوسَى أَنْ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدَ وَكَانَ رَسُولًا بِيْنَبٍّ وَكَانَ يَأْمُرُهُ أَمْرًا بِالصَّلَاةِ وَالْإِضْرَابِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضًا وَأَذَّرُوهُ مُوسَى أَنْ كَانَ صَدِيقًا تَبْيِينًا وَرَفَعَهُ مَكَانًا عَلَىٰ أَلْبَاءِ اللَّهِ أَلْبَاءِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ عَلِيَّهُمْ مُهَوِّنِينَ مِنْ دُرَّةٍ أَمَامٌ وَمَنْ حَمَّلَهُمَا مَنْ بَعْضٌ مِنَ الْأَمْرِ إِرْسَائِيلَ وَمَعْتَمِينَ وَمُهَوِّنِينَ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ بَعْضٌ مِّنْ بَعْضِهِمْ خَلْفَ أَضْعَفَاءِ الْصَّلَاةِ وَأَتَعَوَّاهَا الشَّهَوَاتُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيْبًا
الناس تاب واسم ومعيل صالح فأولئك بنجول الجنة وليظلمون شعياً جنت عدن للذين وعل الأمين عبادة بالغيب إن كان وعدن نأيلاً لا يسمعون فيها الغاء الإسلامه ولهم ركن فيهم بركة وعشياً نزلت الجنة التي نورت من عبادتنا من كان ثقيلاً وما انزل إلا بأمر ربك له ما بين الأيام وما خلقنا وما بين ذلك وما كان ربك نبياً ربي السموت والأرض وما بينهما فأعبداها واضطرعوا العبادت كل تعاملنا دمياً ويعقل الإنسان فإذا ما اصط لسوت أخرً حياً ولا يزيد الدائم أن أخلفنا من قبل ولأنك نبياً فرسلنا لكتبه ومن الشيطان نحن نحن استحينا على الرحمن عينيه نحن أعلم بأدين هم أولهم هم صلى وكان واردها كان على ربي خيانة مرضي فأنا الذي أنقذوا ونذ إلى الأعلى فيهما جهنياً وادت تنال عليهم الإبراهيم قال الذين كفر الذين أسواهم الفريقين خيرمقاماً وأحسن ندارياً وكم أهلكنا قبلكم فمن قرن هم أحسن فأنا أوياً
قل من كان في الصلاة فليبين أن الرحمان مدا حتي إذا أراك
ما يؤدون إلا العذاب وايام الساعه فسيعملون من هو
شترمنا واصطفى جندا ويزيده الله الذين اهتدوا
والبقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا
فرويت الذي نفرنا وقل أرأيتين مالاو ولدا
اطلع الغيب
أو أقصد عند الرحمن عهدا كلا سكتنبا مايقول ومد
له من العذاب مدأ وبرتيم مايقول وياتين فردا واختر
من دون الله أنه ريكوناه الهم عززا كلا سيحكمون
يبذتهم ويركونون عليهما ضننا الذرائة أرسلنا الشيطان
على الكافرين تؤهموا أرا فلا تجعل عليهما إسما أعد لهم
لأ يعود تحيش الناقةين إلى الرحمن وفد لما نسو بهم
إلى بني وهدأ ورد لا ينيلون الشفاعة إلما من أخذ عنده
الرحمان عهدا وفقالوا أخذ الرحمن ولدا فقد جئنا نينها
أد تكاد السموع ينطقون منه وتنشق الأرض وتخياص بال
هذا أن دمع الرحمان ولدا ويا ينبغي للرحمان أن يبتغي
ولدا أن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمان عبدا
قُل أَحْصِهِمْ وَعَدُّهُمْ عَلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
فَقُولوا إِنَّنَا عِبَادُ اللَّهِ وَعِبَادُ الْحَقِّ وَنَسَبَّحُ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
ثُمَّ تَنْذِرُوا بِهِ قَوْمَيْنِ مِنْ خَيْرِهِمَا لِتَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْفَتْنَةُ وَلِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْمُتَّقِينَ
وَلِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْقُوَّةَ لِيُتَبَيَّنَ لَهُمُ ظَنُّهُمُ الْخُيُوْفَةُ وَلِيُبَيِّنَ لَهُمْ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالْسَمَوَاتِ وَأَنَّكَ هُنَّ جَزَآءٌ عَلَيْهِمْ
تَحْسِينُ مِنْهُمْ فَنَأْخُذُوهُمْ أَوْ نَتَمَسَّمَ لِهِمْ رَكَاةً
يَوْمَ يُنَزِّلُ الْمَلَكَ الْحَمِيمَ تَحْكُمُ فَيُتَبَيَّنَ لَهُمُ الْقَدَسُ وَأَنَّكَ هُنَّ جَزَآءٌ عَلَيْهِمْ
مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ مِنْ الْقُوْرَانِ لِتَشْفَعَيْنَ أَلَّا تَكُنْ كَهُنَّ حَكْرَةً
بِبِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَنَعْتُكُمْ فَتَأْمُرُوا لَوْلَا تَأْمُرُوا لَيْكُمْ الْعَذَابُ الْقَبِيلَةُ
الْعَرْشِ الْعَلَى عَلَيْهِمْ وَبِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَبِمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا مَيْتُهُمْ وَمَا زِيَادُهُمْ وَمَا تَجْهَرُ بِهِ فَأَنَّكَ تَبَيَّنَ الْقُوَّةَ وَأَنَّكَ حَكِيمٌ مُّؤْنُسٌ
أَنَّكَ رَآءَ تَمْرَكُمْ وَفَاتَتْ نَفْعًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَنتُ الْكَبِيرُ
إِنَّكَ نَارَ الْعَلَى لَنَكِنْ فَتَرَكْتُكَ أَوْ أَجَدْنَاهُ عَلَى التَّارِخِ
أَلَّا تَأْمُرُوا الْمَلَكَ الْحَمِيمَ قَلْتُ لَهُمْ إِنِّي أَنْتُونِي نُورًا فَأَخْنَثُكَ فَاحْتَفَرُ تُجَابُكَ إِنَّكَ بِالْمَكْتُوبِ فَأَنَّكَ دُراَيُ[@]
لأن الساعة أتية لا أخفiers من التجزير كل نفسياً إنسئع
قال ليس منكم أي سأبت عني واتبع هون فترد
وأتيتك بسميك يوحنا قال هي عصامي أنتو كل علية و
أهشمها علي غنم ولي فيها مأرب أحد قال ألقها
يضحك لمسنا قلماً إن إذ هي حقيقة تنعى قال خرها ولا أخشى
ستعيدها سبيتتها الأولى وأضم بهذا إلى جنادلة خذوا
بضاء من غير سوء أيه أخرى لترني من آيتنا الكبيرة
اذهب إلى وطأون إنا طغى قال ريب الشرح لي صدر و
يا بنتي أمري واحصل عقدة فإن ليساني بيقها قولي
وأجعل إلى زيارتين من آهلي هرون أجي أشذوا أرزى
وشركة في أمرتي لكي تسيكو كثيراً ونذور كثيرة املك
كلت باصريها قال قد أويلت سوك يوحنا والتفت
ستعلوا مرة أخرى إذ أوعيننا إلى أميك مأويحى
أن ألف فيهم في التراب وتقول فائق في البار فلياقت الدم بإسحل
بأخذة عدوى وعند له ولآقية على مطلق مبجل وصان
علي عيني إذ تشبى اعتناف فتقول هذ الديك على من

منزل
قال الأولى:
أوَّلًا إِذِّنُواُ لَكُمَا عَلَىٰ الْبَيْتِ وَتَوَلَّواً وَقَالُواُ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ قَالُواُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَايْلَ
أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ قَالَ رَبِّنَا إِنَّكَ لَرَجُلٌ مَّتِينٌ
قَالَ رَبِّنَا لَا رَبِّ إِلَزَامٌ إِنَّكَ لَرَحْمَتٌ عَلَىٰ جَمِيعِ الْكَلَّامِ
وَلا يُنَبِّئُ الَّذِينَ جَعَلْتَ لِلنَّاسِ مَهَادًا وَسَلَكَ لَهُمَا سَبِيلًا وَأَنزَلْتَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَآءً فَحَمِدْنا بِهِ آزِرًَا وَحِجْرَةً مِّنْ نِبَاتٍ
فِيهَا خُلُقُتمَا وَفِيهَا نَعَمُّكُمَا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمَا تَأْرِيقًا أُخَرَّى
ولقد أرنتُ أختي كلها فكلبها وألي قالت أختي لنجفها:

فقال نجفها فجعل أختي يعمرها بسحر شيطان. فجعل

بينما بعضها موعود لا مخالفة، فلما واجب

قال موعود يوم الزيتونة وأن يجتر الناس صحن، فقلت:

فوعون جمع لبده، ثم قال ألي آن، وقال فيونسوس ويلكم لغير نوا.

فقال أبو كر بنها فسيده، وعدها في صنع من أثري.

فتنزلت عوره ببيتهم وأسسوا النجوم، وقالوا أن هذين

سيران يريدان أن يجترها فحشبكها، فهدىها وبهياطر يقله.

فأجمعوا ألكن، فأنسوا أخلاقها، وقد ألغاهما من

استقلا. قال ويونسوس إنا أن نتلقى، وعما أن ت powsta أول.

من نتفي قال بكل القو قادر، أقصفهم وعاصهم يختيل

إلي من شرعهم منتها تسمع في نفسها، كيف يوضع.

قلنا لا تخف إنك إنك الأعلى، وألق ما في يبيك، تلقف ما

صنعوا إننا صنعنا كأي سحر، ولا يقله الشحر حيث أتى

فقل النحر يسجد قالت، إنهما يمكرين هرون ويونسوس قال

فقل أن أذن لمنك عليه لطبيبه الذي علماك ورسالة.
قال قطعتين أي بيك و أرجلكم بين خلاف وأصولكم في جذوع النخل وتعلمن أني أنا أشعل علبا وأبغي قالوا أن تعودوا على ما جاء علينا من النبأين واللذين فطراه أفض مان تناقض هنا وحي أخذها الدنيا إذا أمانتبنت إلى يعفرنا خطينا ونأدركنا عليه من السحر والله خير وأبغي إن يأت من يأت رتب فجرا فإن لجهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأت مولومناك قد على الصفة فأواصع لهم الدارجت العالي جئت علن تجري من يختبئها الآجر الخليلين فيها وذكر لي جزء من تزلي ولقد أحبني إلى موسى أن أسر يعبد فاضرب لههم طريقا في البحر ربي لا تخف دراك ولا تخشي فاتبعهم فرعون يجودون فغضبهم من البحر ماغشيهم واصص فرعون قومه وما هذي يبين إسرائيل فاتبعهم فمجنون من عدوك ووعدوك جارين الطور الأثيين ونزوان علقة فين والسمالوي كلوا من طيبت ما زانكم ولا انتموا فيها قيعل عليك غضب ويمن يمحل علي عليك غضب فأقد هوى وليلفقار ابن تاب و
أَمْ بِعَمْلِ سُلَيْمَانِ هَتَّدِيُوَّما أَعْجَمَكِ عَنْ قُوَّتِكَ يُوسُفُٰ، قَالَهُمُ الْوَلَدُ إِلَى أُمِّهِ وَعَالِمَهَا رَأَيْتُونَ لِتَرْضَىِ
قَالَ وَبَعْدَهُمْ فَنَتَّفَقُونَ مَنْ بَعْدَكَ وَأَصْلَامُ السَّامِرِيُّ
فَرَجَحَ مُوسَىٰ إِلَى قُوَّمِهِ غَضَبُ أَسْفَاتًا قَالَ يَقُومُ الرَّيْدُ
عَزَّ وَجَلَّ رَبُّنَا أَفْتَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْأَرْضَ يَا رَبِّ فَنَا فَاْكِلُوا
رَجُلًا وَلَكِنْ أَحلَّا وَأَرَقْـمَانِ زِينَةَ الْقُوَّمِ فَقَدْ فَنَا فَأَكِلُوا
هَذَا الْعَلَا وَوَلَدُ الْمُوسَىٰ قَاتِلًا لَهُمْ جَعَلَ عَلَى الْجَسَدِ الدَّخُولُ فَقَالُوا
مَا أَخْفَفَتُمُ الْمُوسَىٰ مِن كَرِيمٍ فَأَخْفَفَتُمُ الْمُوسَىٰ قَالَ لَمَّا أَخْفَفَتُمُ الْمُوسَىٰ
فَقُلُوا إِنَّ هَلِكَ لَكُمْ وَلَا آتَفِعاَ وَقَالَ لَهُمُ الْمُوسَىٰ فَأَجَلَّ بِرَبِّي الْمَرْجَعُ إِلَى
قُوَّلُوْا وَلَا آتَفِعاَ وَقَالَ لَهُمُ الْمُوسَىٰ وَأَطَيعُوا أَمْرِيٰ قَالَ اقْتُلُوا عَلَى عَرْفَتٍ حَتَّى يَرْجِعُ لِيَاً
مُوسَىٰ قَالَ يَهَرُونَ نَمَنعُهُ إِذْ أَيْتُهُ حَضَا وَأَطَابِعُ
فَأَعْصِبَتُمُ أَمْرِيٰ قَالَ يَابِنُوَّمَ لَا تَأْخُذُوا يَلِيْجِيٰرَ وَلَا بَرَاسُٰيٰ
يَخَشَيْتُ أَنْ تَقُولُ فَوَقَتُ بَيْنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَنْ تَرُقِّبُ
قَالَ قَالَ فَإِنَّا خَطَبُكِ يُسَامِرِيٰ قَالَ بَعْرَتُ مَا رَجَعُوا
الوجه لححي القديم و قد خاب من حمل ظليبا ومن
بعل من الصبحة و هو و هو من فلان يفظ ظليبا وأهضما
وكذاك أرسلنا قراءا عرية و صرفا فيمن من العبد
لعلهم يقعون أو يعمرون لهم الذكر ففعل الله الملك الحق
ولا تعجل بالفقر من قبل أن يقطع الله إليك وحية وقل
رس في علما و لقد عهدنا إلى ادم من قبل فلس و
لم نجعل عززا و اذ دعنا للملكة أسعد والأدم فبأي
الأبريس إلى فقلا بآدم و هكذا عهدنا هذا عند ولدك ولزوجاتك فلا
يخرجنا من الجنتة فتفشفي إنك لك الأئموري فيها و
كل اعقل و أتليك لا تظلموا فيها ولا تظلمي فوموس التي
الشيطان قال يادم هلك أدخل على شجرة الخيل وذلك لا يلبس
فأكل منها فقد وجدت لهما سنا بهما و طبقا يخفف عنهم من
ورق العتة وعصي ادم ربك فقوم ثم أجنبة ربي
ذات عليها و هذى قال أهبط منها جميعا بعض لبعض
عدو فانتبأ بريقا فقم هديا فمن أتبعه هذا فائضل
والآلفين و من أعرض عن ذكرى فإن لم يعيش ضنك أو
ما شرَّكَ بِالْيَوْمِ الْقَيَّمِ وَأَعْلَى
قَالَ رَبِّ لَيْسَ هَذَا رَجُلٌ أَعْلَى وَقَد
كَانَتْ بِهِ تُصِيرُ يَا قَالَكَ ذَلِكَ اسْتَنْسِ فَسِينِي ضُرَابًا وَكَذَا الْيَوْمُ
تُسْيَى وَكَذَا الْكِتَابُ فَاللَّهُ شَكُورٌ وَمَلِيْكُ الْعَالَمِينَ
وَلَعْدَابُ الْآخِرَةِ أَشْرَلَ وَلَغَيْنٌ أَفْلَحُ مُنْتَجُ مَرَّةً مَا هُمْ كَأَنَّهُمَا قُبِلَتَا
مَنَّ الْجَحْدِينَ يَسْتَهْيِلُونَ فِي مَسَكِينَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَلِي أَوْلِي
الْأَلْلَهِ وَلَا كُلِّ مِثْلِهِ سُبُقُتُ مِنْ نَارٍ لَّكَ لَكَ أَجْلًا أَجْلٌ مَّسَّيَ الأَصْحَابُ عَلَى مَيْلٍ وَسَيْرُ مَيْلٍ وَرَكِبْ قَبْلَ طَلَّوَةِ الْشَّمْسِ
وَقَبْلِ غُرُورِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ فِي النَّبْلِ قَفْرُ وَأَطْرَفُ الْبَيْتِ لَعَلَّهُ
يُرِضِي وَلَا تَنْسُ عِينَانَكَ إِلَى مَاعْضَمَائِهِ أَزَا جَاقُهُمُ الْحَيَاةُ الْأَيَّامُ الْبَيْنَيَّةُ فَنَفَتْهُمْ فِيْنَآ وَرَقِّ رَيْقٌ خَيْرٌ أَبْقِيَ
وَأَمَرَّ أَهْلَهُ بالصَّلَاوَاتِ وَاصْطَبَرُوا عَلَيْهَا لَا شِيْطَانُ أَرْضَ قَبْلٌ
هُوَ الْعَلَايَةُ لِلْمُقْتَرِبِينَ وَقَالَ لَوْ أَوْلِيْنَا بَيْعًا مِّنْ نَارٍ
وَلَوْ أَخَذَهُمُ النَّارُ قُلْنَا أَفْتَرِضُوا وَمَا قَبْلَ أَنْ تَذَلَّ وَتَغْرَقُ قَالُ كَلَّا تَقْرَضُ وَفَتَرْضَى أَفْتَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ الصِّرَاطِ السُّوِي وَمَنْ هَتَأْتَى
لا شيء من الحفرة إلى الشامين.

الله الرحمن الرحيم.

اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون.

ما أتيناهم من ذكر من يهمله فحمله إلا استمعوا وهم يلعبون.

لا هيبة قلوبهم وآسرنا التوجيه الذين ظلوا هكذا هذا إلا ابتكروا مشكلهم أفنينوت السحر وآمن تبعرون.

فأنت بعث الأقوال في السماء والأرض.

وهو السميع العلي.

فلاء أضفوا أحكام بيل.

افترز أبها هو شاعر فليأتيتنا يا يا كنا أرسل الآلهين ما أمت قبلك أمه فERTICAL: أهلكنها أفهيم.

وأما أرسلنا فشكك أن لا يجلال أنتو جيهم.

فسحلوا أهل الذكر إن كثير لاكتفوا لا يعقلون وتهجعهم جسد الله كأن كأنما خلدون ثم صد قفثهم الوعد فأصبحهم من مشاه وأهلكنا.

فلا تحكمون فكل قصصنا عن قرية كنها طالبة.

منزل
واتثنا أبنا بعد ها قوماً أخرين (11) فلبن أحسنوا بأسكاراً إذا هم
فأولئك يركضون (12) لا يتركضوا و إخفوا إلى ما أتفرعون فيه و
نسكنك نعمة إلهنا تستكون قللبك ي אלהنا كناظرين
فينا ذات ذلك دعوتهم حتى جعلنهم حصيداً خامدرين (14)
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينناهما لعبادنا (15)
أن نتعبد لهوا الاكتذال من لدننا أن كنا فعلين (16)
بل نتقف يا عين على الباطل فيذم منه فإذا هو ماهدء و
كله الفريل مما تصفون (18) ولآ من في السموت والأرض
ومن عينه لا يشتكيون عن عبادتة ولا يستحبرون
يسبعون النيل والتهدار لا يفبرون (19) أوم امتازوا الهذة
فمن الأرض هم يكسبون (20) لكون فيهم الهذة
إلا الله لفسدنا فシーズン الله يرتج عياصفون
لا يرسل عينا يفعل وهم يسبعون (21) أوم امتازوا عن
دونه الهذة يقل هاتوا بهناكهم هذا ذكر من معنى
و ذكر من قبله بل أستههم لا يعلمون لا حق
فهم معرضون (22) وما أرسلناهم قبلك من رسول
اللهُ أَنُفَرِّقُ الْيَوْمَ الْأَخَيْرَ الَّذِي نَعْلَمُ أَنَّا أَقْبَدُونَا وَقَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ مَا ضَلُّوكُمْ إِلَّا أَنَّا أَقْبَدُونَا بِالْقُولِ وَهُمْ بِآمَرِهِ يُعْمَلُونَ بِعَبْدٍ أَرْضِهِ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا اسْتِعْبَادُهُ وَلَا يَقُولُونَ إِنَّا لَإِلَهٌ أَحَدٌ وَلَا حَقْلَفُهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِأَيْنَ وَهُمْ ۖ وَقَدْ أُخْرِجْتُكُمْ مِنْ هَذَا الْأَرْضِ فَلَوْلَا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ تُرُدُّونَ وَكُنتُمْ مَكَّةَ مَدَائِنَ الْحَرَامِ ۖ أَوْ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّا كَفَرْنَا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كَانَا رَكُنَّا فَفَتَنْنَاهَا وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فيَنْفُقُونَ ۖ وَأَنْتُمْ رُوَاهُ إِنَّكُمْ تُبِيدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفاً شُفَعَوْتُ ۖ وَهُمْ عَنِ الْإِيَّهَا مُعْرَضُونَ ۖ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْيَلِّ وَالْمَهَارَةَ وَالْقَمْرَ ۖ كُلُّ فِي سَلِيمٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَا تَأْكُلُونَ ۖ وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَّرَ مِنْ نَحْيَتِهِ ۖ ذَإِنْ يَقُولُوا الْبُرَّ وَيَبْنِيَ كَلَفْتُ الْخَيْرَ وَالْيَلِّ وَالْفَسَّا ۖ تَزْجُفُونَ إِنْ أُلْهُمْ أَنْ يُنْفِرُونَ إِلَّا
هُوَ الَّذِي يُدْرِكُ الْهَادِئَينَ وَهُوَ الَّذِي يَخْلِقُ النَّفْسَاتِ مِنْ عَجَالِهِ سَأْوِرِيكُمْ أَيْتَيْكَ
فَلَا تَشْتَعَبُواْ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا هَذِهِ الْشَّرَابَةُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
لَوْ يَعِيدُ اللَّهُ الْخَيْرَلَلْذِينَ كَفَرَواْ حَيْرَةً لَا يَتِمُّونَ عَلَىٰ
فَوَجَّهُوهُمُ النَّارَ وَلَا تَنَافَسُواْ فِيهِمْ وَلَا أَهْمَأُ نَصْرُونَ
بَلْ تَأْتَهُمُ بِغَيْبَةٍ فَتَبْتَغُوهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَ
لَقَدْ أَرْسَلْنَا الْمُسْتَنَبِيَّ بِقِبْلَةٍ قَبْلَهُ
فَجَعَلْنَاهُ مُهِنَّئًا بِنَعْمَتِنَا وَأَمْنًا لَهُ بِمَا كَانَ أَيْتَأْنَ بِهِ
قَلْ مِنْ يَكُونُ لَكُمْ مَعْرِضٌ أَمْ لَهُمْ أَلْهَةٌ تَعْبُرُونَ
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَفَامِيهِمْ وَلَأَهْمَأُ مِنْ
قِلْ بَلْ مَتْنًا هُوَ أَيْرَاءٍ وَأَيْبَاءٌ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ
لِلَّهِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَأَفْهَمُواْ أَنْذِكَرْنَ يَا بَيْنِي وَلاَ يَشْهَدُواْ
عُلَاءَ إِذَا مَا بَيْنُواْ أَنْذِكَرْنَ يَا بَيْنِي وَلاَ يَشْهَدُواْ
وَنَضُرُّ
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شياً و
إن كان متقلاً حبناً فمن خروج أنتُنا بها وعليها ريناً
حاسبين و لقد أتينا موناي وهذرون القرآن وضياء
و ذكر للملتقات الذين يخشون رهم بالغيب وهم
من الساعة مشغفون وهذاؤ ذكر مبارك أنزلت
فأتمنى ل منكريون و لقد أتينا آبراهيم رشيدة
من قبل وكتابه عليه و ذلك قال لا يبين وكيفه ما
هذاؤ التمانين الذين أتمت لهما عفوانون و قالوا
و جدنا أبا طنالها عبيد dein قال لقد سكنتهم آتم
و أبا كبر في صالم فيها قالوا أجتمعنا باحق آتمات
من اللعيين قال بكل ربكم رب السماوات والأرض
الذي فطرني و أنا على ذكر من الشهدتين وقال
فأكيدت أستمكار بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم
جذداً إلا كبرى لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من
فعل هذا بإهتناك أتت ليزلي السامعين قالوا استمعا
فأي يد كبر؟ يقال لآبراهيم قال فاتوه عليه
أعْنِ إلى القَوْمِ لِلْقَوْمِ يَنْتِهِدُونَ قَالَتُوا أَنَّكَ فَعَلْتَ هَذَا
بِالَّذِينَ يَبْكُونَ قَالَ بَلْ فَعَلْتُهُمْ يَتَيَّبِهِمُ هَذَا فَسَفَعَهُمْ
لَكَ بَيْنَا نَطَقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى الْقَوْمِ فَقَالُوا اسْتَكثِرُوا
أَن كَانُوا نَطَقُونَ الْعَلْيُونَ كَانَ أَتْبَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا أَتْبَعَكُمْ
شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَفْ لَم تُقْتُلُوْبا وَلَا تَقْبَلُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَقْرَعُونَ قَالَ آتِبَاعُونَ فَقَالُوا أَقْرَعُونَ إِن كَنَّا أَقْرَعُونَ
قَالُوا أَقْرَعُونَ وَالْحَرَّفُ وَالْحَرَّفُ وَالْبِدْنُ وَالْبِدْنُ إِن كَنَّا أَقْرَعُونَ
قَالُوا بَرَدًا وَقَالُوا أَقْرَعُونَ وَلَوْتُوْا إِن كَنَّا أَقْرَعُونَ
أَقْرَعُونَ أَنَّ يَتَيَّبِهِمُ اللَّهُ وَلَوْتُوْا إِن كَنَّا أَقْرَعُونَ
أَقْرَعُونَ إِن كَنَّا أَقْرَعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَوْحَيْنا إِلَيْكُمْ فِي هَذِهِ الْكُلُّ ٱلْيَوْمِ إِن كَانَ أَقْرَعُ
يَعْقُوبُ نَافَلَةٌ وَكَانَ أَعِجَامٌ سُودَةٌ وَجُعْلَهُ مَيْتًا
أَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ
بَارَتُ وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فَعَلَّهُمْ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ
وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ وَأَقْرَعُونَ
كَانُوا شَهِيدَةً مِنَ الْمَيْتِينَ ٱلَّذِينَ كَانَتَ إِنَّهُمْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ
وَإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءًا فِسْقِينَ وَأَخَذْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا أَنَّهُمْ
مِنَ الصَّلِّيِّينَ وَنَوْعًا ذَاتِ مَثَلٍ مِنْ قَبْلِ ۚ فَأَسْتَجِبُوا أَنَّهُمْ
فَكُفُّتُمْ مِّنَ الْكَرْبِ العَظِيمِ وَنُصْرَنَا مِّنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوْا لِبَيْنَنَا وَكَذَّبُوْا مُّسَلِّمِينَ إِذْ يَكَامُنَّ فِيهِمُ الْحَرْثُ إِذْ نَفَسَتُ فِيهِ عَدْمُ الْقَوْمِ وَحَكَمُ عَلَيْهِمْ شِهَادَتُهُنَّ فَقَهَّلَهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّا أَتِنَا حَكِيَّةً وَعَلِيَّاً وَسُحْرَانَاءٍ دَاوُدُ الْيَلِينَةِ وَالْكُلَّيْرِ وَكَاتِنَا فِي مَغَانِبِهِ وَغَلَبْنَاهَا صُنُّعَةُ لِبِرُوْسٍ تَكُونُ لِتَشْكُّرُ كَمْ فِي نَاسِكَ بَيُّدُانُ فَهُوَ أَنْتِ الْمَشْرُوقُ وَلِسُلَيْمَانَ السَّمِيمُ عِنْصَفٌ تَجْرِي بَيْنِي إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَدَا فِيهَا وَكُتُبَ يُبْكِي وَغَلِبْنَاهَا وَعَمِلَهُمْ عَلَى دُونِ ذَلِكَ وَكُتُبُهُمْ حَفِظُهُنَّ إِذْ يَأْبُو إِذْ نَأْدَى رَبَّيْنَ مَسَّنِي الْضَّرُّ وَأَرَادُ الْجَرِيمَينَ فَأَسْتَجِبَْنِي الْجَارِمُ فَأَكَفَّفُنا مُّنْ أَيْتُمْ وَأَيْتُمْ أَهْلِهَا وَمَنْ هُمْ مَعَهُمُ رَحْمَةُ مِّنْ عِنْدِنَا وَذُكْرِي الْعَدِيدِينَ إِلَيْهِ وَإِسْمَعِيْلَ وَإِدْرِيَّسُ وَذَا الْكَغْفِهِ كَلَّا مِّنَ الْضَّرِئِينَ وَذَا النَّبُوَّةِ إِذْ هُدِّبَ مَعَاضِبًا فَظَنُّ
أَن لَّيْنَ تُقْرِرُ عَلَيْهِ فَتَنَادَىٰ فِي الْقُلُوبِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ}

سَبَعَةَاتٍ مَّعَكَ كَانَهُ مِنَ الْكُفَارِ كَانَ فِي الْبَيْنَاءِ وَكَانَ عَدَّلَهُ وَكَانَ قَرْيَةً إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ لَا تَذْ كَنَّا فِرْدَاً وَلَأَنَّ خَيرَ الْوَرَثِينَ فَأَسْتَجِبَنَّهُ مَا كَانَوْا يُسْرُعُونَ

فِي الْأَخْلَاصِ وَيَدُّ عَبْنَاهَا رَغِبَةً وَرَبِّهَا وَكَانَوا نَفْخَعُينَ

وَالَّذِينَ أَحْصَنُوا فِرْجَهَا فَنَفَقُونَهَا فِيهَا مِنْ رُزْقٍ وَجَعَلُوا

وَأَيْنَا الْأَيْنِ لِلْعَلِيمِينَ إِن هَذِهِ أَمْثَلٌ أَيْمَّةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ

ذَاعِمَ وَأَعْدَوْنَ وَتَقْطَعُوا أَمَامَهُمْ بِكَلِّ خُلُقٍ يَا لَيْتَ مَا أَيْمَنُوا

فَإِنَّهُ يَعْمَلُ مِنَ الْبَيْنَاءِ وَهُمْ مُّهَامُونَ مِنْ فَالِكَ لَفْرَانٍ لِسَعْيَةٍ

وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يَقْتُلُ وَيَحْوَلُ عَلَىٰ قَرُونِهِ أَهْلَكَهُمْ أَنَّمَا يَأْتِيَهُمْ

حَتَّى أَفْتُي لُحْبَهُ وَمَا أَجْوَجُ وَهُمْ مُّهَامُونَ مِنْ كَلِّ حَدِبٍ

بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْجَهَنَّمَةِ وَقَرْبَ الْوَعِيدِ أَهْلُهَا قَالُوا لَا تَذَكَّرُوهَا بِإِصْرَارٍ

اللَّهُوُا وَيَوْمُنَا قَدْ كَنَّا فِي عَفْلَاتِهِ مِنْ هَذَا أَيْمَنُ كَنَّا

طَلِيمٌ إِنَّهُ بُعِيدُونَ وَمَا تَعْجِبُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَمِيعٍ

أَنْتَ لَهَا وَأَرْدُونَ نَكَانَ هَؤُلَاءِ الْهَيْثَ مَا وَأَرْدُوهَا وَ
كلً فيها خلدون ل헓 فيهما فسرون وهم فيها لا يتنعمون
أن الذين سبقون لهم فينام الحسن أولئك عنهم بعد أن
لا يسمعون حسيسها وهم في ما أستنلن أنفسهم
خلدون لا يحزنهم الفزع الأكبر ونلتقيهم الماليكة
هذا يومكم الذي نستم توعدون يوم نطوى السماء
كتب كتبنا نبتضعتها بقانون كنا نتقاتل كنا
عليتنا إنا نتائنا فعليها ونثرنا في الزبرون بعد
ذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحين إن في
هذ البكل لقوم عبدين وما أرسلنا إلا نحمة
للعلمين فل أنت يا ميحي إلى أنتم يا الهلملة الواحد
فأنت مسلمون فإن تولوا فقل أذن شكل علي
سأوآ و إن أدرى أقربهم أم بعيد فما توعدون وإن
يعظم الجهر من القول ويعظم ما تتخرون وإن
أدرى لعله فشنة لكم ومستغب إلى حين فقل
رب احكم بالحق فيبريتنا الرحمن المستعان على
ما تصفون
يَأْيُوْهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا رَبِّكُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ في غَزْيَةٍ مَّجِيدٍ
يَوْمَ تُرُشُّدُونَهَا تَذَهَّلُ كُلُّ مَرْضَعٍ عَبْدًا أُرَضِيَتْ وَتَصَدَّقُ
كُلُّ ذَاتٍ حُمِيلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سَكَرِىٰ وَنَاهِمٌ
يَا سَكَرِىٰ وَلَكُنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٍ وَكَمْ من النَّاسِ مِن شَجَرٍ
فِي اللَّهِ يَبْغِي عَلَيْهِ وَيَبْنُوُهُ كُلُّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ كَتِبَ عَلَيْهِ
أَنَّهُ مِن تُولُوَةَ فَأَنَّهُ بُضَلُّ وَيَهْـدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ
يَا إِيَّاهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ فِي رَبِّكمَ مُّكَشَّرُونَ وَأَوْسُرُوا فَإِنَّكُمْ
مِن ثَمَرَةٍ ثُمَّ مُّفْطَرُةٌ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَغَّةٍ
مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرُ فَهْرَةٍ لَّنِسْبِينَ لَكَ وَتَفْقُرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا
نَشَأَ لَهُ إِلَّا أَجَلَ مُسْتَمِرٍّ ثُمَّ خُرَّجَتْ طَفَالاً ثُمَّ تَبَلَغَوا أَشْهَدَ مَا
وَمَكَّنَّهُ مِن ذِي وَقُولٍ وَمَكَّنَّهُ مِن يَذَرُّ إِلَى أَرْضِ الْعَمَرِ لِكِبْرَاءٍ
يَعْلَمُ مِن بَعْدِ عَلَيْهِمَا شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَوِيدَةً فَأَذَّ
إِنَّ ذَاتَ أَلْبَاءِهِ رَحِيمَةٌ وَرَشَدُوا أَنْتَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
بُيِّنَتْ ذَلِكَ بَأْنَا اللَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ وَلَهُ الْمُحْقِقُ الْعَظِيمُ
على كل شئٍ وقيرٍ وآن الساعة أتية لا بيب فيها وآن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يبادل في الله يغير عليه ولا لهدي ولا كتب من نبينه تعالى ليضل الله عن سبيل الله وله ذريته وسمعه يوم القبيلة عذاب الحريص ذاك ما قدما وليد أن الله ليس بخلاء للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حروف فإن أصابه خير من أطاءه بيه وإن أصابته فتنطق على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسرون البخيلين يذغوا عن دون الله ما لا يضره وما لا يتعفه ذاك هو الضلل البعيد يذغون من ضرة أقرب من تفقه ليهسن الهولي ولبيت العشي إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنت تجري من قبتها الأهدار إن الله يفعل ما يريد من كان يطعن أن تنصره الله في الدنيا والاخرة فليئده دينب إلى السماء ثم ليقطعه فينظر هل يذهبن كيد ما يغظوك وكذل ك أنزلنا أبيت يليد وآن الله يهب من يريد
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادَأُوا وَالصَّالِحِينَ وَالنَّصِيرِينَ
وَالْمَجْسُورُونَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ بَيْنَهُمَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
أَلْقَرَأَ اللَّهُ يَسِيرُ لَهُ مِن فِي السَّمَوَاتِ وَمِن فِي الْأَرْضِ وَالْقُمُورَ
وَالْجَوْمَ وَالِبِلَاءِ وَالشَّجَرَةِ والدُّوَابِ وَسَكَّرَ
فِي النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقِّ عَلَيْهِ العَذَابِ وَمِنْ يَمِينِ اللَّهِ
فِي نَارٍ حَسَنٍ يُؤْتَاهَا رُوحُ الْحَيْلِ يُؤْمِنُونَ
أَحْتَصَمُوا فِي رَيْهِمِ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمُ الْأَطْرَابُ
تَأْتَيْهِمْ مِن فَوْقِهِمْ وَقُطِعَتْ لَهُمُ الْأَطْرَابُ
فَيْصِرُّونَ بِنَارٍ وَالْجَوْلَدُ وَالْحُجَّةُ مَعَ مَعَاهُمَا
فَأَمَّا الرَّجُلُ وَالْجَوْلَدُ لَمَّا قَبَضَتْ عَلَيْهِمَا نَارُهُمَا
أَنْ يُخَرِّجَوا مِنْهُا مَنْ غَيْبُ أَعِيدُ وَهُمْ فِي مَهَارَاءٍ
جَدَتْ أَجْرِهِ مِنْ نَقِيَّاتِهَا أَنْ يَدْخُلُ اللَّهُ عَبْدَهُ وَعِلِيْهَا الصَّلَيْتُ
ذَهَبُوا وَلُؤْلُؤُا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حُرَيرٍ وَهُدُورًا وَإِلَى الْبَطُّ
مِنْ القُولِ وَهُدُورًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حُرَيرٍ وَهُدُورًا يَكُونُونَ
وُسْيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْجَهَّالِمِ
للناس سواءِ العاقل فيهُ والبادات ومن يردى فينيهاُ بإيجاد
なもの الزيادة من عدَّت أبيهم وذبحوا آباههم بالإيمان.
البيتِ أن لا استدرك في شيء وْطهر بيتها للطائفين و
القائمين والثواب السحود وآذَّن في الناس بأحجِّيتي أتولد
يرجاه وعلي كل ضاحير يأتين من كل فج عميقة
ليشهدوا منافعهم ويدركوا السرور الله في أيّام معلومة
علي مازقهم الذين يعمرونها فكوا منها وأطعموا
البيتُ الفقير ء ثم ليغضوا آتشتهم وليوقفوا أنورهم
وأتلفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعبِّر حرم الله
فهُو خير له عند ربي واجدَّت لكم الأنعام الأبايات
عليكم فاجتذبو الرجال من الأوتان واجتذبو قول
الوزوّر عن الفئة للغير مشركين يه ومسن يشيرك بإله
فكانها خمر السماك فخطفا الطير أو تهوى به الريح في
مكابن سحيق ذلك ومن يعجب شعاع الله فإنها من
تقوى القلوب لَّكِ ففيها منافع إلى أجل عمسي ثم
فِهِلها إلى البيت العتيق والبيوت أجمعان يشكون إليها
ما تركوا من مثل هذا.
إِنَّ اللَّهَ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن نِّعَمَهُ سَمِيعٌ مَّعَهُ وَالْهُجَّارُ إِنَّ فَلَأَشْهَبَوْا وَلَا يَخْرِجَ الْمُخْتَيْرُونَ مَن أَصَابَهُمْ وَالْمُقْرِيِّينَ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّيِّبَةِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقْرِيِّينَ الصَّلَاوَةَ وَمِنْ دَرَجَةٍ مَّيْنُفُوقُونَ وَالْبِنُونَ جَعلَهَا لَكُمْ مِّن شُجُّاحِ اللَّهِ لَكُمُ فِي هَذَا حَيْرَانُ أَذَّكَّرْوا السُّمُرَّةَ عِلْمًا ذُهَّبَتْ مَائُونَ فَأَذَّكَّرْنِي وَأَنْتُمْ مَعَهُ الْمَعْتَارِ فَإِذَا وَجَبَتْ جَنُوبُهَا فَلَعْلَمُوْا مِّنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالمُعْتَرِ فَكَذَّبُوا الْمُتَقَوَّى مِنْهَا سَأَوْهَا كَمْ لَكُمْ سَأَوْهَا إِنَّ اللَّهَ يَكْرِهُ عَلَى مَا هُدِيَهُ وَيَبْشِرُ الْمُحْسِنِينَ اِنْ تَفَقَّرُ عَلَى الْذَّوِينَ أَمْنَى أَن يَتَفَقَّرُ كُلُّ خَوْافِنَ كَيْفَ أَذَّكَّرْنِي أَذَّكَّرْنِي وَأَذَّكَّرْنِي أَذَّكَّرْنِي أَذَّكَّرْنِي وَأَذَّكَّرْنِي وَأَذَّكَّرْنِي وَأَذَّكَّرْنِي وَأَذَّكَّرْنِي لَعِنَّهَا دَعْوَاتُ اللَّهِ لَا يَفْتَّرُونَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ فَيَسْتَجِيبُنَّ لَهُ وَيَقُولُونَ لَهُ أَنْ شُفَّيْنَا مَثَلُّهُ الْكُلُّوَّةَ وَهُمْ يَقْعَدُونَ وَالْمَرْأَةُ وَالْمَشْرِقُ تَأْتِيَهَا لَمَّا يَأْتِيَ لَهَا الْمَوْتُ وَلَا يَأْتِيَ لَهَا وَلَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَا يَأْتِيَ لَمَّا يَأْتِيَ لَهَا
اِنَّمَا الْخَبَرُ مِنْهُ وَهُوَ عَنْ الْبُنُكَرِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْغَفُورُ وَالرَّحِيمُ وَأَنَّ يَكْبُرَ بِهِمَا فَقَدْ كَانَ بِهِمَا قُوُّ نَوَّجٌ وَعَادٌ وَنَبِيٌّ وَقُومِ إِبْرَاهِيمَ وَقُومِ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدِينَةٍ وَكَلِبٍ مَّوْسُوءٍ وَكَلِمَتُ الْكَافِرِينَ نُعِمَّ كَانَ تَكَبَّرُوا فَكَلِمَاهُمُ الْكَافِرِينَ قَالُوا أَنَا هُمْ قَلِيلُونَ فَعَصُوا بِمَعَالَةٍ وَقَصْرَ مُعَتَّبٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَيَتَّبِعُوا مَعَالَةَ وَقَصْرَ مُعَتَّبٍ فَكَانَ بِهَا أَوْذَانُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ يَقْعُدُونَ وَإِذَا كَانُوا يَقْعُدُونَ فَذَكَّرَهُمُ الْكُفَّارُ هُمْ عَبْدُونٌ وَأَذَانُهُمْ يَقْعُدُونَ فَذَكَّرَهُمُ الْكُفَّارُ هُمْ عَبْدُونٌ وَأَذَانُهُمْ يَقْعُدُونَ فَذَكَّرَهُمُ الْكُفَّارُ هُمْ عَبْدُونٌ وَأَذَانُهُمْ يَقْعُدُونَ فَذَكَّرَهُمُ الْكُفَّارُ هُمْ عَبْدُونٌ وَأَذَانُهُمْ يَقْعُدُونَ فَذَكَّرَهُمُ الْكُفَّارُ هُمْ عَبْدُونٌ وَأَذَانُهُمْ يَقْعُدُونَ فَذَكَّرَهُمُ الْكُفَّارُ هُمْ عَبْدُونٌ وَأَذَانُهُمْ يَقْعُدُونَ فَذَكَّرَهُمُ الْكُفَّارُ هُمْ عَبْدُونٌ وَأَذَانُهُمْ يَقْعُدُونَ فَذَكَّرَهُمُ الْكُفَّارُ هُمْ عَبْدُونٌ وَأَذَانُهُمْ يَقْعُدُونَ
الشيطان يجري في كُلِّ دُنْيَا وَكُلِّ نَارٍ عَلَىٰ حَكْمِ اللَّهِ وَهُنَّ مَرْضٌ وَقَاسِيَةٌ
فَيْلَيْكَ الشَّيْطَانُ فَتَسَاءَلُوا فِي غَيْبِ الشَّيْطَانِ وَقَلُوهُمْ: "إِنَّا مَرْضُوا وَقَاسِيُّوا"
فَقُولُوا: "وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَنَفَسُوا شَقِيقٌ بَعْدُ ۗ وَلَيَعْلَمُ الَّذِينَ
أُوْتُوا الْوَلَدَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَى مِنْ رِيَاقِ فَيُؤْمِنُوا إِنَّ فَنَحْيَتُ لَهُنَّ
قَالُوا: "وَأَنَّ اللَّهَ كَحْيَاءَ الَّذِينَ أَتَمُّوا إِلَى سَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"
وَلَا يَزِلُّ الَّذِينَ كَفَّارُوا فِي مَرَيَّةٍ سَاءَةٍ حَتَّى تَأْتَيْهِمُ السَّاعَةُ
بِغَاتِيَةٍ أَوْ يُأْتِيَهُمُ عَذَابٌ يُوَاقَعُهُمُ ۗ الْسَّلَائِمُ يُؤْمِنُونَ لِلَّهِ
يُعْكِفُونَ فِي جَاهِلٍ ۗ وَالَّذِينَ أَمَنَّهُمْ أَوْلَىٰ بِهِ أَوْلَىٰ لَمْ يَعْدَبَ
فَالَاقْتُمَّ وَعَمَلَوا الصَّلَاحَتِ فِي جَهَالٍ
وَالَّذِينَ كَفَّارُوا وَأَوْلَدُوا بَيْنَيْنِ فَأَوْلَىٰ لَهُمُ الْعَذَابُ
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُولُوا: "أَوْمَاتُكُمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ
لَيُبَيِّنَّ بِهِمُ اللَّهُ رَشَائِهِمْ وَرَبِّيْهِمْ وَرَبِّيْهِ الْحَكِيمُ ۗ لَبِنَّ خَالِتَهُمْ
وَلَا عَذَابٌ بَعْثُهُمْ مَا عَذَابُهُمْ بَعْثُهُمْ ۗ وَلَيُبَيِّنَّ بِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ هُوَ الْبَيِّنَاتُ ۗ ذِلِّكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَفِّيُّ
الْيَتِلِّ في الْيَتِلِّ وَيُؤْفِقُ الْيَتِلِّ فِي الْيَتِلِّ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
يَبْصِرُ ۗ ذِلِّكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفَّٰفُ وَأَنَّ مَا يَذَّكَّرُ مِنَ
لا هذه الباطل وأن الله هو العلوي الكبير. إن لله آثر من السماوات ما أخترى الأرضاً مخلصةً
إن الله لطيف خبير. ألا في السموم وما في الأرض. إن الله لطيف خبير. في الأرض والسماء مثناه في البحر بأمر ويسبع السماء.
أن تفعل على الأرضاً إلا بإذن. إن الله بالناس لرءوف.
رحيم. وهو الذي أعطاكم نحو نيبينك تبريرًا كاملاً. إن الإنسان لتكفور للكافر أمة جعلنا منها مسكاة هزيل.
فرس يدعوك في الأمر وادع إلى ربي. إنك لعله هدى. من مستقيم. وإن جادوك ففعل الله أعلم بما تعملون.
أي الله يا بني إسرائيل يوم القيامة فيما كتب في كتابين. إن لله علماً ما لم ينزل به سلطانًا ما ليس لههم بعلماً وما الفئلاءين من تصرير. وإن أثناه عليهم.
أي هذه البيضة تعرف من وجوه الذين كفر وانتسبون.
قد أقبل المؤمنون الذين هم في صلاتهكم كشفون
والذين هم عن اللعوب معرضون والذين هم للذوة
cاقعون والذين هم لقدرهم خفطنون إلا على
ارواجدهم أو ما ملكت إيمانهم فالتهم عليهم شملون
ابنغي وراء ذلك فأولئك هم العدوان والذين هم لأنيا
وعديهم راعون والذين هم على صلواتهم خافتون أولياء
هذا الأرشون الذين يروتون الفردوس هم فيها خلون
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم يجعل
نطفة في قرارة كبرين ثم خلقنا اللفة علقة مخلقة العلة
مضيفة مخلقة المضيفة عظمًا فكسو في العظم كما ثم
نشقنا خلقا أخر فنبيك الله أحسن الخالقين ثم أتكم
بعد ذلك ليستون ثم نكره يوم القيامة تبعثون.
ولقد خلقنا فوكتم سبع طرفا ثم ما كناؤنا عن انخلاق غفرين
وانزنا من السماء ما لا يقدر فأسكلنا في الأرض واتنا
على ذهاب نإله وديرو فاسكننا الكور بجنتين من تجلٍ.
وَمَا أُنْبِئُوْاْ بِهَا فَوْاْكِهْ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا نَتَكُولُونَ وَشَجَرَةٌ
مِنْ طَوْرِسْكَمْ نَبِتَتْ بِاللَّهِ وَصَبَّرُواْ لِلْأَكْلِينَ
وَأَنْ تَكُواْ فِي الْأَنْقَمَاءِ لِعَبْرَةٍ نَثْيُكُمْ فِي بَطُونَهَا وَلَكُمْ
فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا نَتَكُولُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْكَلاَكِ
تَخَصَّصُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوَّامِهِمْ فَقَالَ يَقُولُ اعْبَدُواْ
اللَّهَ مَا نَكُونَنَّ إِلَّآ مِنْهُ وَلَا نَتَكُولُونَ إِلَّآ إِلَيْهِ يَقُولُ رَبِّنَا أَنْتَ الْأَعْلَى
فَأَرْسَلَ الْأَلْلَهُ مَالِكَةً فَأَسْتَعْمَرَانَا بِهَا فَمَا هَذَا إِلَّآ أَكَفَّارُكُمْ يَسْتَنْفِضُ
عَلِيَّكُمْ وَلَوْ شَاءَ الَّذِي كَانَ آمِنًا مِّنْهُ لَنَلْنَ لَهُ مَلَاكًا رَحِيمًا فَهَذَا إِلَّآ أَكَافَّارُكُمْ
أَنْ تَكُونُنَّ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا تَصَدَّلُواْ مِنْهُ وَنَعْبُدُهُ وَنَعْبُدُ مَا خَلَقْنَا
مِنْهُ عِنْدَنَا إِنْ هُوَ الْأَرْجَلُ لَهُ جَنَّةٌ فَتَرَصُّواْ بِهَا حَتَّى
حِينَ قَالَ رَبِّنَا رَبِّ النَّبِئِيْنِ يَا كَذِبُونَ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَصِيبُواْ بِالنُّجُورِ
فَأَنْجَيْنَا هُمَا وَحُيْيَنَا فَأَذَّانَ أَمَرَنَّ وَأَوْفَى الْكِتَابُ
فَأَسْلَكُوا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجَجٍ أَشْتَقَّ وَأَهْلَكَ الْأَلْمَ سُبْقً
عَلَى الْقُولِ مِنْهُمْ وَلَا يَقْبَلُواْ مِنْهُمْ عَلَى الْقُولِ فَقَطُّ
فَمَغْفُرُونَ وَقَدْ أَتَى الْبَسْتُوْتِيَّةُ أُنتُمْ وَمَنْ مَعَكُمْ عَلَى الْقُولِ فَقَطُّ
إِلَهَ الَّذِي تَجَزَّاهُم مِّنْ النَّفْقِ الْمَلِئِيَّةٍ وَقَالَ رَبُّنَا إِنَّ أَزْيَمْيُ مُنْزِلًا مُّبَارَكًا إِنَّ خَيرَ المَنْزِلِيْنَ إِنَّ هَذَا لَأَلْبَاتٌ
وَقَدْ كَتَبْنَا لِلَّذينَ آتَيْنَاهُمْ نُوتًا مِنْ بَعْرِهِمْ قَرْنًا إِخْرَجُوا
فَأَرْسِلْنَا فِيهِمْ رَسُولَنَا فَأَظْلَامَهُمْ أَنْ أَعْبَدُوا اللَّهَ وَلَا أَنْفِقُوا الْأَمَامَ
وَكَانَ البَلاَءُ مَنْ قَوْمًا ذَاتِينَ كَفَّارٌ أَفْلَا تَتَبَيَّنُواَ وَكَانَ النَّبَأُ
قَدْ أَبْلَقَ الْأَخْرَىَ وَأَطْرَفُهُمْ فِي الْحَيَوَةَ الْآخِرَةِ وَالْحَيَاةِ الْأُخْرَىَ مَا هَذَا الَا لَا يَكُونُ فِي الْأَخَذِ
ذَلِكَ بَشَرُّ كُلٌّ مِّنْهُ كَفَّارٌ مِّنْهُ وَلَيَطْبَبْ مِّنْهَا الشَّرْرُونَ
وَلَوْ أُمِّنَ بِالْأَمَامِ الْمُرْحَيْنِ لَأَكْفَرُوا َوَلَا أَعْصَرُونَ َوَلَا أَعْصَرُُونَ
فَأَخْرَجْنَ اْلَّذينَ كَفَّارُونَ وَلَيَكُونُ شَرَرُونَ فِي حَيَاةٍ أَخْرَى١
لِيَكُونُوا نُبُوتًا ِفِي الْأَخْرَى وَتَنْبَتَا وَتَرِىَا وَمَا
لَيَبْدِعُونَ ِإِنْ هِيَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ وَالْعَذَابُۢ
١٥٤ ِبِيعُوُنَ أَنْ هِيَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ وَالْعَذَابُ فَأَصْلُوُنَُْ أَنْ هِيَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ وَالْعَذَابُ "١٥٥" َبِعُوُنَ أَنْ هِيَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ وَالْعَذَابُ "١٥٦" َبِعُوُنَ أَنْ هِيَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ وَالْعَذَابُ"١٥٧" َبِعُوُنَ أَنْ هِيَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ وَالْعَذَابُ "١٥٨" َبِعُوُنَ أَنْ هِيَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ وَالْعَذَابُ "١٥٩" َبِعُوُنَ أَنْ هِيَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ وَالْعَذَابُ"١٥٠" َبِعُوُنَ أَنْ هِيَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ وَالْعَذَابُ "١٥١" َبِعُوُنَ أَنْ هِيَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ الْحَيَاةُ الْأَخْرَىَ وَالْعَذَابُ
إلى فرعون وملائمة فاستدلوا وكانوا قوماً عالين فقالوا
أنصروا لبيشرين مثلنا وقومهم من نعيمين فذلذا لهم
فكانوا من المهلكين ولقد أتينا موسى الكتب لعلهم
يحدثون وجعلنا ابن مريم وأمته إياها وأولها إلى
رثوا ذات قرارة معينين يايهما الرسل كلوا من الطيبين
واعملوا صالحاً إنك يبتاعلون عليه وان هذه أتمت
أمنة واحدة وآنا كوكبه فاتقوه فقتطعوا أمرهم بينهم
ربنا جز بنا الدنيا فرحون من هم في عمرهم حثى
حبين لا يسبون أنبانيهم هم من مبلى وبنين نصارع
لهم في الخيرات بل لليشعرون وإن الذين هم من
خشية ربهم مشفقون ولذين هم بليت ربهما يعنون
والذين هم بريئة لا يشركون ولذين يؤمنون ما أنتموا
قلوهما وجلاله الى لهم رجعون وليبعارعون
في الأخيرات وهم لها سبقون ولا تكلف نفساً إلا وسما
وديننا كتب ينطق بالحق فهم لا يظلمون بل فؤاده
في عمرة من هذا أولهم أعمال من دون ذلك هما
عبلون 115. حتى إذا أخذنا تزيفهم بالعذاب إذا هم يكرعون 
لا يلعنون وليوم إن أظلم في أنصارهم قد كتبنا إياك تستعي 
عليكم فكنتم على أعقابكم تستنصرون مستكبارين يسيرا 
تهجرون 116. أفلم ير بروا القول فأمّا هوم على أحيانها أباهم 
الأولين 117. أفلم يعرفوا رسائهم فهم يقولون من عوركم 
نقولون يا جحش 118. بل جاءهم يا الحق وآثرهم للحق 
كليه 119. ولو أتبع الحق أهؤلاء هم لفسد بلفتوم والاض 
ومن فيه بن أتنهب ومنذ كله قط علن ذكره معرضون 
أمسى لهم خراجا فخرج ربيك خير وهو خير الذريين 120. وإليك لندل ударه إلى ضرائط مستقيمو وان الذين لا ينهبون 
بالآخرة عن الضرائط لتكبون ولا حسنة ولا كشفنا أبدا 121. من عبر للجوا في طغيانهم يعدهون ولقد أخذتهم 
بالعذاب فإنا استكانوا إليهنا وابتضرعون حتي إذا 122. فقينا عليهما يا أباذا عذاب شديد إذا أعم في ميسرون 
وهو الذي أشاكم السمع والابصار والأفيدة قليلا 
فاستشهدون 123. وهو الذي ذكر أن في الأرض والخرجون 
و
من همزة الشيطين وأعوذن يا ربي أن يحصروني
حاقي إذا أكمل أخذهم الحوت قال ربي أرجعون لا علم
أعمل صلى فيها ترتك كلاً إلا أنها كلها هو قالوا أبا من
وأرائه به برزح إلى يوم يبعثون فإذا نفح في الصور قل
نائب بينهم يوم مات ولا يتساءلون فمن تلك موازينة
قُل لليل هم الفِجْرُون ومن ذكرت موازينة فأولاء الزيت
حِسَرُ واَفْسَهِمُ في جهاد خيلدون تلفف وجههم
الأثار وهم فيها كالحرون ثم أدرك ابته تبالي عليه قلتم
بها آكلة بون قالوا ربا عجلت علينا يشغفتنا ونكشفنا
فتينا أخرى منها فإن علنا فالتيلبية قال استوا فيها
ولا تكلبون إنما كان فريق من عباد يقولون ربا
امنا فاغفرونا وأروحا وانت خير الراجحين فقلي نموهم
سغفرنا حتى أسولكم كلاً وكانت من أهلهم بصاحبن
إبن جزيه ي홈 باصروا الهجرهم وأخذون قال كليمون
في الأرض عدد سنين قالوا ليتشيا يومًا بعض يوم قسل
العادين قال إن ليشيت إلا قليلًا لا تواكيمك لئن تغلبون.
إِفْسَمِعْنِي أَنَأَ خَيْرُ الْمُرْجِينِ
قولوا إن شهد عن الله رأياً إلا أنفسهم فتشهدوا أشهدوا
تذهب الله على إن كان من الصدقيين والخادمة أن علمت
الله عليه وإن كان من الكذبين ويدرها عذاب
أن تشهد أربع شهدت بالله عليه لون الحاصلين
والمجاهمة أن عضبة الله عليها إن كان من الصدقيين
ولا فضل الله عليه ورحمة أن الله تعالى حكيك
إن الدين جاء وبالإفكار عصبة سكن كأنما تمسك
نبل هو خير لك ولكل أمرر من مهمنك تكتب من الإصح
والذي قولك كبر من هم له عذاب عظيماً لو أذن سمعه
لاقين المولون والمؤمنين بالله تعالى خيراً قالوا هذا
إذكراك أن لا إله إلا الله ولياقتك على يد الله وقلوا
بالهجة آية أولاً لاتباع الله هم الكذينون ولا فضل
الله عليك ورحمة في الدنيا والأخرى لمسك في ما
فظلت فيه عذاب عظيماً إذ تلقون بالسنيكوت وتقولون
بأفواهك ما ليس لكم إلا الله وحسبونه هنالك وعونا
الله عظيماً ولا إذ يسمعون ذو ما يكون لنا أن
۳۱۸

قد فاجعة

نسألكم بهذا سبئنت هذ ابهتان عظيم

أن تعود ويشبه أبدا أن تمت المومنين ويبين الله

الذي ونعت عليه كليمٌ إن الذين يحيون أن تشييع

الفاجعة في الذين أسوهم عذاب آليم في الدنيا والآخرة

وأولهم أولوا الفضل عليهم وรถهم الله علیهم

وأن الله روع كريمٍ يايها الذين أصنوا

لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان

قاله يا أمير الغفظاء والمنكر ولولا فضل الله عليهم

رحمته ورحمته ما كا من من أحرى أبداً ولركن الله ينكر من نكرا

والفت سبوع عليكم ولا يأتيل أولو الفضل منكم وساعة

أن يعفو وليصفعوا وإلا يصيبون أن يغفر الله وأنت غفور

تحية إن الذين يمون الحصين الطيب الطيبين لله

في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيمٌ يوم تشه لعلهم

السنتهم وأيديهم وأريحهم وما كانوا يعبدوون

يؤمنون

يذوب هناك لن يحقق ويعبدون أن الله هو الحق للدينين
الحيين لليمينين ولليمينين اللحيين ولليمينين الطبيين...
وإذ فكر النذور الذين أنجوا الأدن خلابوت ، غبر يوابكم...
حتى تمتا، أو تكلموا على أحدهم ، ذكر لكم لعلكم...
والذين أنفسون فإن الله تجدهم فيهم أحرامًا فلا تدخلوه فأحده...
كذابون وإن قيل لكم أرجعوا فأرجعوا هو أزلي لكم واللدurers...
تعملون عليها ليس على علبة جنة أن تدخلوا أيوب بعلي...
ويضحون فيها عثرة وناس يعلمون وناكرون...
قل للمؤمنين يغضون من أضرارهم ويحفظوا فروجهم إذا...
أعتني الله خير مما يضغضون وقل للمؤمنين يغضبن من أضرارهم ويحفظوا فروجهم إذا...
فظروا من أضرارهم وهم يغضون و(reinterpret)...
ظروا هم وليضروا من ظهروا على جيوبهم وليضروا...
ظروا هم وليضروا من ظهروا على جيوبهم وليضروا...
وأيامهم أو بعثوها أو إيامهم أو بنو آبائهم...
وأيامهم أو بعثوها أو إيامهم أو بنو آبائهم...
ويضروا من البشائر أو يعظروا أو يظهروا...
من الرجال أو الطفول الذين تم ظهروا على عوارت النساء...
فيها السماوات وفيها الأرض.

وأصلاء رجال لا تأتهم

تجارة ولا بيع.

من ذكر الله وآتاه الصلوート وآتاه الرزق.

ينفاعون يومئما تتقلب رياض القلوب والأبصار.

أحسن ما أعيلوا وزيدتهم من فضيلة وله التعبير من ينال

بغير جساب الفذ الذين غير أمهم لسرب يقيعا.

لم يحل له من يد من يلتهي.

فوقة حسابه وإن سرير الحساب أوظلمت في غير

ليجي بعثة موج من فوق موج من فوق.

بعضها فوق بعض إذا أخرج إلى النور.

الله تعالى نور.

الله سماوات و الأرض.

قل على صلاته وسلام.

بلى ما في السماوات والأرض.

وأضمن الله المصير.

وأطراف أن الله يجري سمايا وتحييرا.

ثم يجعله، ركاماً فترى الأودى يخرج من خيله.

يوفق يبكر من جبال فيناما برد فيصيب.

عن من يشاء، بكرداً، يذهب بالآبصار.

بقلب الله.
اليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولي الأنصار والله بكل دابة وعينهم من شيء علي بطينة ومنهم من ينشئ على رجليه ومنهم من ينشئ على أربع يخلق الله من بينهم من ينشئ إلى صراط مستقيم ويقولون ايمنا بآية ورسلنا واطعنا ثم نتولى في ينهم قربنا فعملنا وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعو إلى الله ورسوله ليعكم بينهم إلا في فريق منهم معرضون وإن يدن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أين فأنهم مرض أو ازدادا أمرنا فأن يعف قد أرسله على أوليكم ورسوله هم الطبلون إنما كان قول المؤمنين إذا دعو إلى الله ورسوله ليكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفائدون ومن يسمع الله ورسوله يعيش الله ويقتله فأولئك هم الفائزين وأقسموا بالله جهد أيكان له لين أمرتهم ليخرجون فل لتقسموا طاعة معرفة أن الله خير بما تعلون فل أطيعوا الله وطيعوا الرسول فإن تولوا فكأتها عليكم ما حصل
وعليكما مأواهنكم وان تطيعون تهتدوا وما علي الرسول إلا البلغ البيتين وعند الله الذين أنواصنا ووعيوا الصمت ليستغفرونهم في الأرض كما استغفروا الذين من قبليهم وليرجى لهديه من الذي ارضع لهما ولي khiển بهداه من كفر بعده خوفهم وما يأتيهم من الفوسقون وأبقىوا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تز Роحون لا تخسبر الذين كفر واشعرين في الأرض وما أوقهالاية والناس المحبين بييبيهم الذين استويت عدكم الذين ملكت إلينا أن نستوا الذين لم يبلغوا العلم منهم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عونات ليكن ليك عافون ولا تعذبنا بناء بعد هن طوقون عليك من بعض كذب البيتين لله كليم النبى والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال من الله فليستعدوا كأيما استناد الذين من قبلهم فلي بك باليبيين الرأي وعليه السلام وعليه السلام وعليه السلام
لا يجوز نكلة قاليس على عاليم غير متبرئة بإذنه، وأن يشتهفون خير لهما وله السمع.

عليكم ليس على الأعمى حريص ولا على الأعرج حريص ولا على الموسي حريص ولا على النمسي حريص، أن تأكلوا من نبتكم أنبوب أو نبتكم أو نبتكم أو نبتكم أو نبتكم أخوانكم أو نبتكم أو نبتكم عصاكم أو نبتكم أو نبتكم أخوانكم أو نبتكم أو نبتكم أخوانكم أو نبتكم.

أو استأتنا وإذا دخلتم ربيتنا في سبيلها على نفسك تحيطة عن

اللمس بالطبع لذا ببين الله لكم الأذى لعلكم تعقلون.

ايمنا الفواتن الذين أستويا بالي ورسوله وإذا كانوا معه على

أموماء لم يملحوا حتى يزدادون وإن الذين يستادونك

أو لبك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا يستادونك لبعض

شأنهم فأتون لسن بشت منهم واستغفر لهم الله إن الله

غفور رحييم لا يجعلو أدعاء الرسول بников إن عذر بعضه

قد يعدل الله الذين يتسالون ونكرون لذا فلينعم أهل الين يخافون

عن أمراء أن نصبهم فتنا أو يصيبهم عذاب البارك آلا إن الله
ما في السماوات والأرض قد يعلمون ما أرسله علية يوم يرجعون إليه ففيئتهم يباعلون أو الله يكلم شئ وعليم

تبارك الذي نزل القرآن على عبد ملك ليكون للعلمين نذيرا

فهل شريك في البالك وخلق كل شئ وفداً يشريحا

فهل موجودون دونه الهوا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

لا ينفقون لأنفسهم ضررا أو انفعا ولا يبتغون موتاو أحياء ولاشوار

وأي الذين كفرؤ إن هذا اللهم إلهه إله أقررت

وأي أنه عليه قوم أخرؤن فقد جاءو ظلماً وقروا

وأي أو أساطير الأولين استنفدها فهي نعليه بكرهاء

أصبح في أنزلت الله الذي يجعل السمر في السماوات والأرض

يأصلح الطعام ويعش في الأسواقي لا أنزل إليه ملك قيكون

معه نذيرا ويلغى الريب كر ويتكون له جهاداً يأكل مشرحا

قال القائمون إن تتبعون إلا الجدا رقصور أنا أظريهم ضمير

شفاك
لا الأشياء فضلًا إذا استطاعون سبيلاً تبارك الذي إن

يجعل لك خيرًا فذاك جنت أخرى من ثروتها الأبدية

وياكمل لك قصورًا بل كذبوا بالساعة واعتنى بالبنين كذب

بأساءة سكرة إذا اتهمهم من مكان بعيد سمعوا لها بغيظًا

وزيفًا واد الفواتهم أورا ضيقًا ضيقًا دعواهم إلى نبورة

لا يأتكون اليوم نبورة وأد حاوون نبورة فلذك فأخبر

امرأته الكمالية وعند المنتجون كانت أم حرة ومصرية

ويوم يشررون وياعبدون ومن دون الله يقونون أنتم

أضلاعتهم عبادي هؤلاء أمهم ضلوا السبيل قالوا سبأ

ما كان ينبغي لنا أن نتبتغي من دونك من أيتياء وكأن

من أنتى و أياً هم حالي نسوا الله و كانوا فانجروا

ففهد

لكل يقولها نقولون فيها تستطيعون صرا ولا ضراق و من

بضعة نساء على الرسول إن ليأكلن الطعام ويشربون في الأسواق و

علنا فعصرًا لبعض فناء التصوير وكان ربعًا بصيراً
وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْ أَنْزَلْتُ عَلَيْنَا البَلَدَةَ أُوْلَٰئِكَ رَبُّنَا لَقَدْ سَكَنُوْا فِي الْبَرَّ فَأَتِنَا بِآيَةٍ كَيْراً يُوْمُ يَوْمُ حِكْمَةِ الْمَلِكِ يَا بُشَرِّي يُوْمُ يَوْمِ الْمُجَّرِّينَ وَيَقُولُونَ حِجْرَا بِمْحُورٍ وَقَدْ مُنَثِّيًا إِلَى مَأْوَاهُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَهُ بِسَمَّاءٍ حَبًّا مَُتُنُورًا أَصِحَّ الْعَيْنَةِ يُوْمَ الْمُوْجَّرِينَ خَيْرًا مَُسْتَقْرَا أَحَسَنُ مَقْيَلًا وَيُمَّرُّ شَقًّا فِي السَّمَاءِ بِالْعَقَابِ وَالْفَتْحِ الْمَلِكِ لَنْ تَزِنِّي لَهُمْ الْأَيْنَانَ عَسْرًا وَيُمَيِّزُ الْمَيْدَانَ عَلَى الْمُتَّقِينَ يَقُولُ بِلَبَنَتِي أَخْبَرَتُهَا لَقَالَ قَالَ أَخْبَرْنِي الْمُرْجِرُونَ يَقُولُ قَالَ لَمْ أَخْتَذَ فَلَنَا آخِرَةٌ لَقَدْ أَضْلَلْتُ عَنِ الْبُيُوتِ أَبَدًا لَوْ كَانَ الْهُجَّارُ دُبَيْنِي لِئَلَّا يَرْجُو أَحَدٌ مِّنَ الْمُجَّرِّينَ خَذْوَلَا وَقَالَ الْمُرْجِرُونَ يَبِنٌ يَقُولُ أَخْتَذَ وَهَذَا الْقُرْآنُ مَجُورًا وَلَذَاكَ جَعَلْنَاهُ كِتَابًا عِدًّا مِّنَ الْمُجَّرِّينَ وَلَقَدْ يَرِي الْمُرْجِرُونَ الْهَادِيَةَ وَمُصِبْرًا وَقَالَ الَّذِينَ أُخْرِجُونَ عَلَى الْقُرْآنِ جَمِيلًا وَاحْدَةٌ لَّكُمْ لَمْ يُشْتَبِكْ بِهَا فَوَادَدَ وَرَذَلَةَ تَرُضِيلاً وَلَا يَأْتُونَكُمْ بِلَا يَعْمَلُونَ الْحَاجَّةَ بِأَحْسَنِ وَأَمْسِكْ تَفْسِيرًا لَّذِينَ يُشَاهِدُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ لِلْجَمَاعَةِ أَوْلِيَاءٌ
النار.y وَإِنَّ ذَٰلِكَ لَكَانَ الْبَيْتُ الْمُكْرُومُ
اللّهُ وَهُوَ الّذِي أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُؤَمِّنِينَ بِشَرَائِعِهِ يُذِي رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السُّمَاءِ مَاءً طِهَّارًا لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُبْدِيُ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا رَحْمَةً وَتَقَلُّبٌ ۖ وَلَقَدِ صَرَطْنَاهُ بِبُنَيْنَاهُ ۖ لِيُبْدِيَ عَلَيْهِمَا فَقْرًا أَوْ نَعْمَاءَ مَا نَزِلَ مِنَ النُّطْفَةِ وَلَوْ شَيَّدْنَا لِبَعْنَا فِي كُلِّ قُرُونِهِمَا نُزُلًا فَإِنَّا نَظُرُونَ عَلَى الْكُفَّارِ وَجَاهِدُونَ مَّعَهُمْ بِجَهَادٍ أَلِيِّٰ ۚ وَهُوَ الّذِي مُرِيحُ الْجَعَابِيِّينَ هَذَا عِدَّتُهُ وَهَذَا اِجْرَاهُ ۖ وَجَعَلْنَا بِيَدَيهُمَا بِرَزْقَهُ وَجَعَلْنَا لَهُمَا فَضْلًا وَجَعَلْنَا لَهُمَا نُورًا ۖ وَهُوَ الّذِي خَلَقَ مِنْ نَسْباً وَصَغْرَاً وَكَانَ رَبُّهُ قَرِيرًا ۖ وَيَقِدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يُضِعُّهُمُ الْأَمْرُ وَلَا يَضُرُّهُمُ الْأَمْرُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ مَأْمُوَّلًا ۖ وَوَأَرْسَلْنَا الْأَمْبَشِرَ وَنَزِيرًا قَالَ مَا أَنْفُكُ اللّهُ عَلَى ۖ مَنْ أَجْرَ آمَنُ شَاءَ أَنْ يَيْتَبِينَ إِلَيْهِ رَيْسًا وَلَا يَتَوَكَّلُ عَلَى ۖ إِلَّا اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْيَوْمَ وَأَنْفُسَهُمْ وَأَمْرَهُمْ رَحْمَةً ۛ كَفِيٓ إِلَيْهِ يَا عَبْدَاهُ ۛ فَشَكَّكُمْ يَا خَيْبَاءُ وَرَاحَلُ ۛ ذَٰلِكُمْ مَا أَطْلَعْتُ عَلَيْهِمْ ۚ فَأَنْفُسُوا عَلَى الْوَرَّاحُ ۚ وَالْمَلَأُ لَيْسَ لَهُمْ أَسْبَحُمُ وَلَيْسَ لَهُمْ أَسْبِحُمُ ۚ لَهُمُ الْجَعْلُ وَلَهُمُ النُّورُ ۛ وَفَأَبَرَكْنَا الذِّي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بِرُوجَةٍ وَجَعَلْنَا فِيهِ نُفُورًا ۚ
فيها سرجاً و قدراً مُقينًا ۘ وهو الذي جعل النيل والثنا خلفاً ۚ لو اراد أن ينذر أو أراد شكرًا ۚ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا و إذا خاضواهم الجهلون قالوا سلماً ۖ والذين يبيتون لإرادة يسجدون و قيامًا ۖ والذين يقولون ربي اصرف عني عذاب جهنم وإن عذبها كان غرماً ۚ إنى سأرد مستقرًا و مقامًا ۖ والذين إذا الفقوا لم يسرفو و لم يقترو و كانوا بين ذلك قوامًا ۖ والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتنعون النفس التي حرم الله إلا ياحق و لا يزرعون ومن يفعل ذلك يلقى أثناً يضعده لة العذاب يوم القيامة و يعذب فيه مبANA الرأمن تاب و آمن و عمل عمل صادقاً ف أولاً كي يبزئ الله السمايا التي حسن ۚ وكان الله عفوًا رحيماً ۖ ومن تاب و عمل صادقاً ف أبى يغفر إليه الله من يعتوب إلى الله متنبأ ۖ والذين لا يبتدون النور و إذا أمرت بالغ ۚ مروا ۖ والذين يذرون يايت رحمت لم يخر و أعلها صباً و عمياء ۖ والذين يقولون بنا بنيه لما نحن أوجنًا و ذريتنا فوراً أعين و أجعلنا للملتقيين إمامًا أولبلج
قال سولكم الذي أرسل إليكم ليجعلون قال رب الموتى ورب المشريق والغرب وما بينهما إن كنت من السبعين قال أولو بشرى في مبعثك قال فأتيك بآيات من الله إلها غيره إذا هي نعبان قومين ونهر يبدأ إذا هي بيضاء للظرين قال للملائكة إن هذا السعر عليهم يربين أن يخرجكم من أرضكم سعرهم فإن تأثرون قالوا أرجاء وأخاه وأعطاه في الدنيا حشرين
قال الذين

أولًا

قد معاوٍ

أنتم مجمعون

لعد كن تنتقرون

فقال إني لعالٍين

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

إني لمعتٍ

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ

أنتان آجران

أنتان عدوان

إني لصالحٍ
وَعِيْنَ وَكَنْزٌ وَمَقَاطِعٌ كَرْيَبٍ لَّكَ نَاذِكَ وَأُرَيْنِهَا بِنَّا
فَإِنَّكَ تَأْوِيْنَاهُمَّ مُضَارِعِينَ فَلَا يَأْتِيَ الْجَمَعَ نَال
مُنَابِيْنِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُ فَأَيْدَأْهُمْ وَلَا تُعْرِضُوا الْبَطْرَ
يأْتِيَ مُوسَى نَاذِكَ وَلَا أُرَيْنِهَا قَالَ كَمْ كَانَ مَعَ يَتَّبِعُونَ
اللَّهُ وَمَا لَهُ مَعَ الرَّسُولِ رَبَّكَ فَأَنْقُلَنَّكَ فَكَنْ كَانَ مَالَكَ
فَأَنْفَغَرَتْكَ النَّارُ وَخَلَقَكَ مَا بَعْثَهُ الَّذِي خَلَقَكَ فَهُوَ الْعَظِيمُ وَأَرْضَ النَّاسِ
تَأْوِيْنَاهُمَّ إِنْ وَقَدْ جَاءَنَا مِنْ مِثْلِهِمْ مُؤَمِّنِينَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم
أَمَنَّ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ الْأَخِرِيَّ الَّذِي أَوْثَانِيَ فَهُوَ الْهَدِيعُ وَيَسِيقُينَ
أَيْ إِذَا أَرْضِيْتُ فَهُوَ الْهَدِيعُ وَيَسِيقُينَ وَالَّذِي يُبْنِيَنَّى مُنْتَجِينَ
وَالَّذِي أَطَمَعَ أن يُغْفِرَ لِلْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالذِّينَ رَبُّهِ
كُلُّ عَيْنٍ وَأَحْقَقُ مَعَ الْخَيْرِ ۚ وَأَجْعَلْ الْبَيْنَ لِلَّهِ صَدَرِيٍّ فِي
الآخَرِينَ ۖ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَتِي جَنَّةَ التَّعْلُوَىۚ وَاللَّهُ لَا يُقْسِمُ
الْأَمَنَّ ۖ وَلَا يَنْخُرُ يَوْمَ يَقُولُونَ يُومَ يُعِثَرُنَّۚ يُومَ لَا
يَنْفِعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ۖ إِنَّمَا أَنَّ اللَّهَ يُقْلِبُ سَلِيمًا وَأَزْرِفُ 
إِلَيْهِ الرِّجْلُ ۖ وَقَالُوا لَنَكُمْ تَأْتِينَا عَلَى مَوْضُوْعَتِكُمْ وَنُنَزُّلُنَا
كَيْفَ بَيِّنَّا لَهُمَا مَثَلًا وَهُمْ لَا يُرَاضِيُّونَ ۖ وَقَالُوا أَدِينًا 
مَنْ دَونَ اللَّهِ وَلَا مَلِكًا وَإِنَّ الْمُنْذِرِينَ لِيُذَهَّبُنَّ ۖ فَلَا 
أَهْلُ الْقُدُسِّ ۖ وَوَيَدُّ الْمُنْذِرِينَ ۚ فَكُلُّهُمُ الْحَقُّ لِلْمُتَّبِعِينَ 
وَهُمْ فِي هَذَا يَخْتَبِئُونَۚ لَا تَقُولُنَّ إِنَّا أَصَلَّلْنَا ۖ وَنَاتِرُ 
مَنْ شَاهِدُونَۚ إِلَّا أَصَلَّلْنَاۖ فَأَيُّهَا ۗ فَلَنَأَتْكُنْ ۖ فَكَأَنَّهُمَا 
مِنَ الْكَبِيرِينَۚ وَرَأَيْنَا لَهُمَا جَبَرُونًاۚ فَلَوْ قَالَ رُسُولُ اللَّهُ 
ۚ أَلَا إِنَّوْا لِلَّهِ وَأَطِيعُونَ ۚ وَمَا أَسْتَجَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ 
أَجْرِيَ إِلَّا أَلِيُّ رَبِّ الْعَالَمِينَۚ فَكُلُّوْاۚ وَمَا أَعْلَمَهُ ۚ يَا

كانوا يعمالون أن حسابهم لا على ربي ليثيرون قلوا أنت إذا والدين المؤمنين إن آت الله نضير للمؤمنين قال رضي الله عنهم كنتا هم ينهاكم عن الذين لا يؤمنون به تعالى وبيتهم فثناء وجني من معي من المؤمنين فأطيعوا و من معه في الفلك المشعون فإن أغرقت أن الباقين إن في ذلك لأية وما كان أكثرهم أن يعبد الله و أن يبكي له العزيز الرحمن قطير عاد إلى المسلمين إذ قال لهم أخوه هود ألا أنتم تكنو نسول أمهين فاتقوا الله وأطيعون مانا أختلف عليه من بني إسرائيل إن أجر إن أجري يا ربي علي ربي العليمين الباترون يسكي ريع إياها تبتثون وتنثرون مصلاته لملكك تعدل وون وإذا بتشتهر جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أدى لم يها تعلمون إن المتكلم بيافعك قيين وجدت وعيون أي أخف عليك عذاب يوم عظيم قلوا أساء علىنا وعذت أنت لم نكن من الاعتنين إن هذا الخلق الأولين وناحن معذبين فذكربو فاهل كنه إن في
ذلك لِأيَّةٍ مَّا كَانَتُ الْمَهْرَةُ هُمُونِينَ، وَأَنَّ رَبِّكَ لَهُوا العَزْرَاءُ

الرَّجِيْلِ، لَكَذَّبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمَّ أَخْوَهُ صَلَٰهُ عَلَيْهِ

إِذْ أَنتُمْ لَا تُقَدِّمُونَ، إِلَّا كَأَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنْقَوْا اللَّهَ وَأَطْعَوْنَ

وَلَا يَزِدُونَ عَلَى مَا أَهْلُ الْكَفُّارَةِ مِنْ أَجْرٍ، إِنَّ أَجْرَيْنَ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

أَنْتُمْ فِي مَهْيَةٍ آمِنَةٍ فِي جَنَّةٍ وَعِيْوَانٍ وَرُزْوَةٍ

وَمَعِينَ ضَرْعَةٍ هُضِيمٍ، وَسَوْتُونَ مِنَ الْجَبَالِ يِبَابَاءِنَّ يَرِوْنَ

فَأَلْقَوا اللَّهِ وَأَطْعَوْنَ، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِقِينَ

الذَّينَ يَقِيُّونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْبِحُونَ، فَأَلْقَوْا إِنَّهَا آتٍ مِنْ

الحَسَبِينَ فَأَنْتُمْ أَنتُمْ الْمُشْرِقِينَ، فَأَلْقَوْا إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ أُنْتَهْتَ لِسَبِيلَ

فَلَا تَشْعُرُوا مَا يُشْعُرُونَ، فَأَخْذُوهُمَا الْعَذَابُ فِي ذَلِكَ الْأَيَّةِ وَ

مَا كَانَ أَزْكَى مَعْظُومُينَ، وَإِنَّ رَبٍّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ

قَوْمُ لَوْتِ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ وَأَطْعَوْنَ، وَلَا أَسْتَذْكَرُونَ

لِيُكَفِّرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنْقَوْا اللَّهَ وَأَطْعَوْنَ، وَلَا حَسَبُ وَالْأَمْرِ إِلَّا عَلَيْهِ رَبِّ الْكُلِّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
وَقَالَ الَّذِينَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَىٰ مَوْتِهِمُ الْأَخْرَى نَحْنُ نَبِيُّونَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أَهْلِ الْكِتَابِ أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ أَلَيْسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أُولُو الْقُرْءَانِ شُفِّيُّونَ
في ذلك لاية وما كان أنتم منهم مؤمنين وإن ربكم
له العزيز الرحيم وإن لتنزل الرب العليم فينزل به
الرحيمن على ثياب ملكين من النزرين فليسان
عبري مبينين وإن لفلي بزيار الأولين وأدركين لهم
عهدها أن يعدهم علمين آباء إسرائيل ولونزنة على بعض
الأعجمين فقراء عليهن فأخواه بيه مؤمنين كما鎮
في قلوب الجبرين لا يرون به حتي يروا العذاب الأليم
فيهم معبقة وهم لا يشعرون فيقولون هل من منبر
فيذن به إني استعجلون أفأريد أن أمعينه سنين فترجاه
ما كانو ليوذعون ما أعني عدهم فأكنا أمعينون نوائلا
من قرينا إلا أنها منذرون ذكرى ونا أناطيقلين
ما تترکت به الشيطان وما ينغيته لهم يا أينائين
عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلا أنها أخرى فتكون
من البعدين وآنتم رشيدات الأقربين لا تخفض
جناحكم هدى البعاب من المؤمنين فإن عصوا فقول
إني بري فقري تعمون وقول على العزاء الساحر الذي
منزل
يربك جهنم تقوم وبقلك في السَّجِّينين إنَّهُ هو السَّيِّد العَلَيمُ
هل إنكَ تَلْقَّى عَلَى من تُنْزِل السَّيِّدين تَنْزِل على كلّ أقلاع
أني يَلْقَوُن السَّمَعَ وَالْأَذْنَ هُمُ اللَّهُمَّ هُمُ وَالشَّعَارَ يَتْبَعُونَهُمُ الدَّعَاءَ
المِنْتَرَأَهُم في كلّ وَلَاءٍ هُمُ يَقُولُونَ هُمُ الدَّعَاءَ وَاللَّهُمَّ إن فَلَيَعُونَ
الذَّنَين أَمَّا وَأَعْلَمُوهُمُ اللَّهُمَّ يَقُولُونَ هُمُ أَلَّا يَعْلَمُونَ
فَبَعْدِ ما أطَلَّوْنَ وَسَعِيَّلِي لاّ يَعْلَمُونَ هُمُ أَلَّا يَعْلَمُونَ
كِتَابَ اللَّهِ وَكِتَابُ مَيْمَانٍ هَدُي وَبَشْرٍ
فَهُمُ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّدَقَةَ وَيُؤْمِنُونَ النَّكَوْنَ وَهُمْ
بِالآخِرَةِ هُمُ يُؤْتِونَ النَّكَوْنَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْتِونَ بالآخِرَةِ نَكَوْهُمْ
أَوَّلَ الَّذِينَ هُمُ لَا يَجِدُونَ العَذَابَ وَهُمْ
فِي الآخِرَةِ هُمُ الأخَسَرُونَ وَإِنَّا لَنَتَعَلِّقُ الْقُرْآنَ مِنَ اللَّهِ
كِلِّي عَلْيَمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى أَهْلِهَا إِنِّي أَنْسُتُ نَارًا سَأَتِينَ
فِي نَارٍ أَوَّلَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَلَا يَشْهَدُونَ قَبْسَ هُمُ تَعَلَّمُونَ
إِنَّمَا يُؤُومُونَ يَا أَيُّهَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
لا يمكنني قراءة النص العربي المكتوب بالخط العربي من الصورة المقدمة.
يقفون ۴۰ واتى مرسية إليه يهدية فنظرة يرجع
المرسلون فانباجه سليمن قال أشهد وبأيما فلما آتين لله
خير قيما انكروا بل أنت اسمه يفرحون ارجع إليه
فانباجه سليمن لبلى انباياينا يفرحون ارجع إليه
كل الذين يذروه برى فلما آتين لله
سابعون ۴۱ قال ياهتيها الن dáع إياك يا بى تعويها قال أن يأتون
الملفين ۴۲ قال عفريت من الصدريات يا أيك يا بى بعث من قومتي
فقاموا وراض مغوي لقومي أبين قال أن الذي عذرة علوا من الكتاب
أنا أيك يا بى تعويها قال أن يأتون يا بى إهتجا طرفك فتبغى أ[String cut off]ه يأتم عندنا
قال هذه فضل ربي ليبلوينى أشكر أم أفمر ومن شكر
فانتابيط لنفسه ومن كفر فإن ربي غني قريب قال نذروا
له عرضها ننظر انفتنتي يا أمرك من الذين لا يعلمون
فلهاجات قال أهذا عرضك قال كأنت له وأثينا العلمن
من قبلي وكن مسلمين ۴۳ قال إن أدخل الصرح فليحسر
وكانة كانت من قومك لركنين قال إن أعبد من دون الله
وكتفت عن ساقها قال إن أعبد من قومي قالت
ربى ظللت نفسي وأسلمت مسلمين لله رب العلمن
ولقد أرسلنا إلى تنكر أخوه ضعيفاً أن عبد وله فإذا لم
فريق يختبئون قال يقوء ليرتجل بعضlayan بالسياسة قبل
لاستغفرنا الله تعالى وتركتهم وسألنا ان دعوتهم و
من ملك قال ملك عند الله بل أنت قوم نتفتنون و
كان في المدينة يسعا رهط تفسدون في الأرض ولا يضحكون
قالوا نائمون بالله وبنيبيتهما واهلها فأحلقوه صلى الله
ما شاء وله تعالى على ملكه وأنت صدر قعون وندرك ماما و▌ناداً وهم لا يشعرون
قال الذين كان عابية تلقهم الله واقتراهم وقومهم
جميع ابتلاه بنهى خاويه رباً أطلموه إن في ذلك لاتصلت
بعلموه واجيننا الذين أمنوا وكنا نتقنون ولو أذ قال
لقولنا أنهن الفاحشة وانتم تكررون يبتغائن الرجال
شهوة فمن دون البنساء ماء استن قوم شجاعون فإنا كان جواب
قواهم إلا أن قالوا أخرجوا الله إلا أشترأهم فقد نازح
أين فاجين واهلها إلا امرأته قد نازت من الغيرين
ومطرنا عليهم قطراً فقساء مطر البنذرين قبل الحداد لله
وسلم على عباده الذين صطفى الله خيراً ما يشركون

منزلة
أَمِنَّ الْخَلْقُ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مُرْقَةً
فَأَقْبَلَتْهَا حُطَابًا تَلْفَزُّ بِهَا تَطُورُخًا وَلَكِنْ أَنتُ نَّبِيٌّ مَتَّى
فَأَيْنَ هُنَّ يُحَيَّي الْمَيَّاتِ إِلَّا بِقُوَّةٍ مَهْدَى وَلَدِي وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ
ذِبْحًا وَأَجْلَفَ خَلْقَهَا أَنْهَرًا وَأَجْلَفَ لَهَا رُوايَةً وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرِينَ حَاجِزاً
رَفَعَهَا عِنْدَ الْحَقِّ مِنْ نَعْمَةِ اللَّهِ بِمَّعْنَى الْمَعْنَى وَهُمْ لَمْ يَعْلَمُونَ
أَمِنَّ يُحَبِّبِ المُضْطَرِّبَ إِذَا دَعَا وَيَكْبِثُ السُّوءُ وَيَجْعَلُهُ
خَلْقًا الأَرْضُ عِلْلَةً عَلَى مَعْلُومٍ قَلِيلًا مَا تَدْبِرُونَ
أَمِنَّ يَهْدَيْكُمْ في طَلَبِ الْبَيْتِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يَرْسَلُ النَّزْلَهُ
مَا ذَاقَهُ الْجَاهِلِ بِالْخَلْقِ وَأَمْرُ يَوْمِ يُبَيِّنُ وَمَنْ يَرْجُ مِنْهُ
أَمِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْأَرْضُ عِلْلَةً عَلَى مَعْلُومٍ قَلِيلًا مَا تَدْبِرُونَ
إِنَّكُمْ صِدِّيقُينَ فَلْلَهَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ
الْغَيْبُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ وَمَا يَشَاءُ وَمَا يُبَيِّنُ أَيْانَ يُبَيِّنُونَ
بَلْ إِذْرَكُونَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهَا فَبَلْ هُمْ مِنْهَا عَلَّمُوهُمُ الْخَشْيَةَ
وَقَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا أَذَكَّارُوا وَإِبْرَاهِيمًا أَيَّا السَّنَّةُ
لَعَلَّهُمْ يُخْرِجُونَ لَقَدْ وَعَدُّنا هَذَا عَنْهُمْ وَإِبْرَاهِيمًا مِنْ قَبْلِ وَإِنَّهُمْ
هذيِّ اللَّهُ أَسْأَلُهُ الْأَوَّلِينَ قَلْ سَيْرُواٰ فِي الْأَرْضِ فَانْتَظُّواٰ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجَرِّمِينَ وَلَا تَنَزِّه لَهُمْ وَلَا أَتَانَهُمْ
في ضِيقٍ كُلِّيَّةٍ تَلاَكُونَ وَيَقُولُونَ مِنْ هَذِهِ الْوَتْنَ إِنَّ لَنَتَمَّ
صَدِيقٌ قَلْ عَلَيْنِ أَنْ يَكُونَ رَدْنَا نِكْهَا بِعَضُّ الْذَّيْ لَتَعُجَّلُونَ
وَإِنَّ رَبِّكَ لَدُوَّأً فَضْلًا عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
أَتْمُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبِّكَ لِيَعِيدَ مَا تَمَّ
صُدُورُهُمْ وَمَا يَعِيدُونَ وَمَا صَنُّوْنَ عَلَيْهِنَّ فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا مِنْ بَيْنِيْنِ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ إِنَّ آنَى أُنْقِضُ عَلَيْنِ
بَنِى إِسْرَائِيلَ أَلَوْلَوْنَ كَذَّابُونَُّ وَإِنَّهُ لْهُنَّ يَخْتَلِفُونَ
وَإِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بِهِمْ
وَهُوَ الْعَزِيزُ العَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ رَبِّكَ عَلَيْنِ
وَاحْقَ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ البَوْفُ وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ الدِّعَاءَ
إِذَا وَلَوْ مَدِيْرَيْنَُّ وَمَا أَتَى بِهِ يَهْوَى الْعَلَمِ عَن ضَلَالِهِمْ
أَنْ تَسْمَعَ أَلْلَهُمُ يَوُنُّ مَنْ يَأْتُونَ فِيهِ مَسْلِمِيْنَ وَإِذَا وَقَعَ
الْقُولُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجُوْا لِهِمِّ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ كَأَيْمَامٍ
الْنَّاسُ كَأَيْمَامٌ مَا بَيِّنَتْنَا لَهُمُ الْيَوْمَ وَقَالَ هُمُ النَّاسُ مَنْ أَفْقَهُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
فوجاء بهم فكل ذب بباتيت فهم يوعون حتى إذ أجابو
قال أدرك بن بارت باقتي وله يحب نفس وسأبعدها علما أماذا كنتم
تعملون ووقعقول عليهم بما أسطلوا فهم لا ينطقون
الله أولا أتاتجعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا
ان في ذلك لا يعث لقوم يؤمنون ويوم ينفح في
النور ففرعوا من في السموات ومن في الأرض الامن
شاء الله وكن ذلك إعوان تطير إن ربنا ترضي تجهد
وهي تبرم من السعاب صنع الله لن تقتل كل شيء
إذ خيرط بها تفعلون من جاء باحسنامة فذ خيرت
وهم من انسى يوم يسوى آمنون ومن جاء بالسبط فكلت
وجوههم في النار فهل نجزون الامان كنتم تعملون
إذا أمرت أن أعبد رب هذه البلدان الذي حرمنها وله
كل شيء وآمرت أن ألون من المسلمين وآن ألون
القرآن فمن اهتدى فليتى ينتصر لنفسه ومن ضل
فقل إني آنذاك من البكاء رين وقلت الحمد لله سيرتم إنيه
فتنى فنها وما رابك بكاف عباد تعملون
وَلَسْتَ مَن أَراَايُونَ
وَأَقْرِعُوهَا إِلَى الْمَيْتَانِ
وَلاَ يَمْتَزِجَا إِنَّ رَأْسَ الْأَبْيَضِيَاءِ
وَيَأْكُلُوهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
فَآتَتْ بَيْنَهُمْ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ
وَلَا تَقْتَلُوهَا إِنَّا رَأْبَتَكُمْ
وَجَاعَلْتُوهَا خَيْرًاٰ
مؤنثة فرعها ان كادت لنبيهم يه يعذر يقول ان ربطنا على قلبيها لتكون من المؤمنين وقالت إختي قصيدة قصرت يه عن جنب وهم لا يشعرون وحصن عاليين الوضاع مع قبل فقالت هكذا أدرك علي أهلي بيت يعتلون كر وهم لا يدعون فردتني إلى أبا ما تقرعنتها ولا تجزن وتعلمن أن وعد الله حق ولكن أكثروا لا يعلمون ولما بلغ أشد وابستوى أثينة حكما وعلينا وكذاك فجزي البحرين ودخل المدينة على حين عفلة فمن أهلها فوجد فيها رجليين يقتاتان هذا من شيعته وهذا من عدوها فاستغناه اللى من شيعته على الذي من عدوها فور كره مؤمن فقضى عليه قال هذا من علي الشيطان إنه وعدو مضل مييين قال رب إن كل نوافذ و أغفر لي فغفر ربك هو الغفور الرحيم قال رب هيا أعف عن داو تائي من ظهير المجرمين فأصبح في المدينة خائفًا يتوتر فذ كان الذي استنصره بالأمس يستصرح قال
لا موسى إنك لغوفين فهنا أن آسراد أن يبيطش
يالذي هو عذب لهما قال يموسي أريد أن تفسدني
كما قالت نفسها إياك لا أمس إن ترديد إلا أن تكون جناء
في الأرض وما ترديد أن تكون من المصليين.
جاء رجل من أقصاى المدينة يسعي قال يموسي إن
الملايا أترون بك ليقتنعوا واتخرج إني لك من
النصيين فخرج منها خائفًا يترقب قال ربي بسم
القوم الطليين وليت وجّهة تقلأ مدين قال عصي
نبي أن يمدني سوا السبيل وليبا ورد ماء مدين
وجد عليه أملة من الناس يستقون فهو وجد من دواوين
أمرين تذودن قال ما خطبكما قالا لا نستقي حزى
يصدر الرءا أولاً وأبوتاشير كبير فيستفي لهما أتولى إلى
الظل فقال ربي إني لست أدت إليه من خير فقير
فيهاء إذ أحمد هما نشبوا على استياء قالا إن إلى بيتحول
ليجيزك أجر ماسفيت لنا فلما جاءه وقص عليه
القصص قال لا تخيف قن نجوت من القوم الطليين.
كلا خائف أن يقتلون. واخي هزروا هو فصييم بي لإسانته. فات실ه معنا رداً. لصد ففلتي. وإني خائف أن يكره بدن. قال سنشت عضداً باخيف وتجعل نكماً سالتان. 

يصلون إليها باليتيا. أتمناها ومن أتباعك الغاليون. 

فلما جاء هم مسوا باليتيا بينت قالوا ماذا أستبار مفترى وماشعتها. في أبابنا الأولين. وقال: موسي رحيل علم بسنجاء بالهدى من عينه وبين سما أن عاقبته الدار. إنما لا يفلت الظلمون. وقان فرعون يابهها السلام لم أعلمت لكم من غيري فأوقدي. 

يهافن على طفلي فجعل في صرح ubuntu أطلى إلى الموسي. ورايا لأطنله من الغاليين. واسكته هو وجنوده في الأرض يغيير الحق وتنوا الهم اليتبا.
لا يرجعون. فأخذنها وجنوده فتبذنهم في اليوموا. كيف كان عاقبة الظلمين. وجعلنهم أينصرون. يد علون إلى النصار يوم القيامة لا ينصرون. وابتعنهم في هذه الدنيا لعنة. ويوم القيامة هم ومن المقبوفين.
و لقد أثنتنا موسى الكتب ممن بعثنا أهلكنا القدرون
الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة للعالمين أترون
و ما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلي موسى الأمر
و ما كنت من الشهدتين ولعبت أن أشيئا فقرنا فطار
عليهم العمر وما كنت نأوبا في أهل مندين نتناور
عليهم أيتبا ولعبت أن أشيئا قوما
و ما أنت له قومكما في نار جهنم
و لو لا أن تصبهم مصيبة لما قدتم أيدينا فيقولوا
ربنا لو أرسلت علينا رسولا فتنتعا إياناك وكأن من
المؤمنين
فليت جاءهم حق من حكما قالوا الوال
أو كن مثل ما أثنت موسى أولم يفرقوه أيتا أثنت
ممن قبل قالوا يا بحرام تظاهرنا قاولوا إننا ياكب
قالوا لا يكتب ممن على الله وهو أهدي منهما
و أنفعت إن كنتم صدقيين فإن لا يستجيبوا إلا في غالب
نهايه وبعون أهواه هم ومن أصل من يتبعه هو بغير
مترك
هَذَا قَرْنُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَقَدَّرْنَا لِهِمْ القُوَّةَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ أَتَتْهِمُهُمُ الْكَبِيرُ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يَنْتَهُونَ عَلَيْهِمْ فَالْكَبِيرُ أَمَاتُ ارْتَقَى إِنَّ رَبّهُمُ الْقَرْنُ أَكْثَرُهُمْ مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أَوْلَاءُ يُؤْتَونَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَينِ مَيْسِرًا وَيُذَرُّونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ وَمِنْ آخَرِهِمْ يُنقِفُونَ فَإِذَا سَمِعُوا اللَّهَ أَرْضَعُونَ عَنْهَا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَدَ أَعْمَالُ الْكَفِيرِينَ أَكَثَرُهُمْ مَا نَعْمَلُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُتَّقِينِ وَقَالُوا إِنَّ تَعْلِيِ القُرْنَ يَصِيبُ مَعَكَ نَخْطَفُونَ مِنْ أَرْضَنَا وَأَلْعَنُّ نَخْطَفُونَ لَهُمْ حُرَّا أُمِّيَّةٌ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ شَرَّثُوا كَلَّا شَرَّتُ كَلَّا رَقَاقٌ لَا نَخْطَفُونَ كُلَّ أَوَّلِهمْ مِنْ فَتَرَطْنَةٍ مُّكَافِيَةٌ وَكُلَّ أَثِيمُ الْعُمَّارُ مَنْ أَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ عِندَهُمْ الْكَفْرُ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَيْمَاهَا رَسُولًا يُنْتَوِلُوا عَلَيْهِمْ أَيْمَاهَا وَمَا كَانَ مُهَدِّكَهَا الْقُرْنِ الْأَخَرِ أَلَا وَأَهْلِهَا أَظِلِّيَةٌ وَمَا أُوتِيَتْ مِنْهَا
شَيْءٌ مِّنَ الْحُيَوَّةِ الْدُّنْيَا وَزَينَتِهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ الْفَخْرُ
وَأَبَقَّهُ أَفَلَتَ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّهُ عَفَانٌ وَعَنَّاهُ وَعَدَّاً بِالحَسَنَاءِ
لَا قَيْبَ لَهُ كَمِنْ مَّنْ تَقُلُّ الْحُيَوَّةٌ الْأُمَا مَهْبُوتٌ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
مِنَ السَّحَّارِينَ وَيَوْمَ يُنادِيُّهُمْ فِي قِبَالِ آيَةٍ عَظِيمَةٍ
الذِّينَ لَتَنْضَجُّونَ فَاقَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَى هُمْ القولُ بِنَتَا
هَوَيْنَ أَلَّا يَأْتِيَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أُقْحِيْهِمْ كَأَنَّهُمْ تَبَارَىً
مَا كَانُوا يَنْبُغُونَ فَقَيلَ اذْعَنُوا وَيُقِيلُ شَرَكَاءُ كَأَمَّا كَفَدَعُوهُمُ
فَأَلْبَتْ الْحُيَوَّةَ وَرَايَةُ الْعَذَابِ لَوْ أَنْ هُمْ كَانُوا يَعْفُونَ
وَيَوْمَ يُنادِيُّهُمْ فِي قِبَالِ ما ذَأَجْهَبَ الْمُرْسَلِينَ فًعَيْبُت
عَلَيْهِمُ الْأَبَايْنَاءِ يُومَ يُؤْتُونَ فَإِنْ أَتَيْنَاهُمْ فَأَتِمَتْ
وَأَمَنَ وَعَلَى صَالِحٍ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّفْقِيْنَ
وَرَكَبَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْرَجُ مَا كَانَ لَهُمْ خَيْرَ سَبِينَ
اللَّهُ وَتَعَلَّى عِبَادُهُ لَوْ أَنَّهُ لاَ تَجَدُونَ لَهُ مَثَالًا
وَمَا يُعِيدُونَ وَهُوَ الَّذِي لاَ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ لَهُمْ حِبْنُ الْأَوْلَىٰ
وَالآخِرَةُ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ قَالُ أَرْضَانِهِ
فَجَعَلَ الَّهُ عَلَيْهِمْ الْيَوْلَ سُرْمَدًا إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَيْسِيَةَ مِنْ
الله غيّر اللّوم يأتمّكم بضياء أفلا تسمعون قول آدم؟
إن جعل اللّه عليكم المنبر إلى يوم القيامة من
الله غيّر اللّوم يأتمّكم بضياء أفلا تسمعون يقول آدم؟
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لستكنوا فيهاء
وأنت تبتغوا من فضله وعلّمته تشكرهم ويدية مبادأ
فقول أين شركاؤي اللّه الذين كنتم تزعمون ونزعتنا
من كل أميّة شهيدة فقلنا هاتوا بهاكم فعملو أن لهم
بلو وضل عنهم ما كانو يفترون وإن قرون كان من
قوم موسى فيبغي عليهم وانقباء من الكون ما إن
مباشرة تنته أي��ا العصبة أو أي القوة إذ قال له قومه
لا أتفرخ إن اللّه لا يحب الفرجين وابتعذروا أنتك
اللّه الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن
كما أحسن اللّه إليك ولا تبغ الفضاد في الأرض إن
اللّه لا يحب المفسدين قال إنا أوتيت على علم
عندى أول يوم علّم أن اللّه قد أهلك من قبلي من
哪一个 من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا وأثر

مزلك
عن ذُنُوبهم المجرمون { 78 }
فخرج على قوته في زينته
قال الذين يريدون الحياة الدنيا لياليت لنا مثل ما
أوتي قانون لي أerte لنذور حظ عظيم { 79 }
و قال الذين
أوتو العدل و ينكم شواب الله خير ليمن أن عمilen قسفة
وحيدار
صارى ولا يبلغها إلا الصيرون { 80 }
فما كان في الأرض فبما كان له من نعمة ونصرة من دون الله
وما كان من النصررين { 81 }
و أصبى الذين تنمنا مكان
بالأمس يقولون و يكأن الله يبسط الرحمن قلب حتى
من عباده و يقدر أن لا أن من الله علينا الحسن بيزنا
و يكأن الله لا يقلح الكفرون { 82 }
تأكل الدار الأخرة تجعلها
للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا و العاقبة
للelligين { 83 }
من جاه بالمسيئة قال فلا خير فيهما ومن جاء
بالسيئة فلا يجزى للذين عملوا السياء إلا ما كانوا
يعبونون { 84 }
إن الذي فرض عليه القرآن كرداك إلى
معاد قالربي أعلم من جاه بالهدى ومن هو في
ضلالة مبينين { 85 }
ومما كنت تجوا أن يلقي إليك الكتاب
لا يَأْتِكُمْ خَالِدًا عَنْ آيَتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتِ الْيَتِّيحَ وَادْخُلُوا رَيْكَ وَلَا كُلُّوْنَ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَلَا تَنَادُوا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُدَى الْجَهَّاْلِ وَالْحَكِيمُ وَالْإِيَّاءِ تُرْجَعُونَ

لَهُ الْهُكْمُ وَالْإِيَّاءِ تُرْجَعُونَ

فَيُسْلِمُ لِلَّهِ الرَّحْمَةَ الرَّحِيمَ

فُرُّ بِأَيْمَانِكُمْ وَلَا تَغْنِينَ بِأَيْمَانِكُمْ عَنْ قَبْلَاهُمْ فَلَيَعْلَمُنَّ

أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَّقوْنَ وَلَيْبَعْنَ الْكَذِبِيِّنَ

ألْحَبْبَ الْكَذِبِيِّنَ أَنْ يَنْتَزِعَوْنَ أَنْ يَقْتُلوْنَ أَمْنَا وَهُمْ

فَلَا يُغْنِينَ وَلَا تَغْنِينَ بِأَيْمَانِكُمْ عَنْ قَبْلَاهُمْ فَلَيَعْلَمُنَّ

أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَّقوْنَ وَلَيْبَعْنَ الْكَذِبِيِّنَ

فَلَا يُغْنِينَ وَلَا تَغْنِينَ بِأَيْمَانِكُمْ عَنْ قَبْلَاهُمْ فَلَيَعْلَمُنَّ

أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَّقوْنَ وَلَيْبَعْنَ الْكَذِبِيِّنَ

فَلَا يُغْنِينَ وَلَا تَغْنِينَ بِأَيْمَانِكُمْ عَنْ قَبْلَاهُمْ فَلَيَعْلَمُنَّ

أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَّقوْنَ وَلَيْبَعْنَ الْكَذِبِيِّنَ

فَلَا يُغْنِينَ وَلَا تَغْنِينَ بِأَيْمَانِكُمْ عَنْ قَبْلَاهُمْ فَلَيَعْلَمُنَّ

أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَّقوْنَ وَلَيْبَعْنَ الْكَذِبِيِّنَ

فَلَا يُغْنِينَ وَلَا تَغْنِينَ بِأَيْمَانِكُمْ عَنْ قَبْلَاهُمْ فَلَيَعْلَمُنَّ

أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَّقوْنَ وَلَيْبَعْنَ الْكَذِبِيِّنَ

فَلَا يُغْنِينَ وَلَا تَغْنِينَ بِأَيْمَانِكُمْ عَنْ قَبْلَاهُمْ فَلَيَعْلَمُنَّ

أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَّقوْنَ وَلَيْبَعْنَ الْكَذِبِيِّنَ

فَلَا يُغْنِينَ وَلَا تَغْنِينَ بِأَيْمَانِكُمْ عَنْ قَبْلَاهُمْ فَلَيَعْلَمُنَّ

أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَّقوْنَ وَلَيْبَعْنَ الْكَذِبِيِّنَ

فَلَا يُغْنِينَ وَلَا تَغْنِينَ بِأَيْمَانِكُمْ عَنْ قَبْلَاهُمْ فَلَيَعْلَمُنَّ

أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَّقوْنَ وَلَيْبَعْنَ الْكَذِبِيِّنَ

فَلَا يُغْنِينَ وَلَا تَغْنِينَ بِأَيْمَانِكُمْ عَنْ قَبْلَاهُمْ فَلَيَعْلَمُنَّ

أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَّقوْنَ وَلَيْبَعْنَ الْكَذِبِيِّنَ

فَلَا يُغْنِينَ وَلَا تَغْنِينَ بِأَيْمَانِكُمْ عَنْ قَبْلَاهُمْ فَلَيَعْلَمُنَّ

أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَّقوْنَ وَلَيْبَعْنَ الْكَذِبِيِّنَ

فَلَا يُغْنِينَ وَلَا تَغْنِينَ بِأَيْمَانِكُمْ عَنْ قَبْلَاهُمْ فَلَيَعْلَمُنَّ
قالوا انقطعوا الى مرجعكم فأنت تتكلم بما كنت تعملون
و الذين أنتوا وعملوا الصالحين لنجد خلتهم في الصالحين
ومن الناس من يقول امنا بالله فقد أودى في الله جعل
فضيلة الناس كعذاب الله وليكن جاء نصر قنون وتلك
ليقولون إننا كنا معكم أو ليس الله يعذبنا ما في صدور
العالمين وليعلمون الله الذين أنتوا وليعلمون العالمين
وقال الذين كفروا الذين أنتوا يعذبونا يا نصرنا ونتخيل
خطبكم وما هم معناادي من حطيتهم من شيء من شبه
لكذبون وليحردون أقلاههم وافتعلوا مع أنفسهم ولا
ليسعلون يوم القيامة علينا كأننا يفترون ولقد أرسلناها
إلى قومه فليست فيهم العدالة إلا من ثلاثين عاما فأخذهم
ال hẳفان وهم ظللون فأنهيهم وأصحب السفينة وجعلنها آية للعالمين وإبرهيم إذ قال لقومه أعدوا
الله و некله ذلك خير لكم إن كنت تعملون إنما تعلمون
من دون الله أعتنوا و تعالىون إنما إن الذين تعبدون
من دون الله لا يذكرون لك رأس فابتعذوا عند الله البرق
وأعبدوا وأشكوروا إلهي وترجعون وليستن للذين كذبتم أمهما من قبل لكم وهم على التسوية إلا والبلغ البهينين كذبب أهل خيبر من قبلكم وما علي الوصوئ إلا أهل الخياطين أو لم يروا كيف يبتلى إلهي انُرِيعي إن ذلك على الله يسر خاصة في الأرض فانظر كيف ينفذ الناس ثم يشير الله يشيء القيقين فلا يعذب من يشأ ويرحم من يشأ وليه ناقلون وما أسلم بهجزين في الأرض ولا في السماء وما علم من دون الله من ولبي وأنصاره والذين كفروا يابيت الله ولقائه أولئك يفسروا من رحمتي وأولئك لههم عذاب أليم فتى كان جواب قومية إلا ان قالوا أقتلون أو حرقوا فأنبض انسة الله عن النار إن في ذلك ليات لقوى يومئذ وقال إما(Date) أن نحن نتمنى دون الله أتمنى ما ونتنا مودة بينك وبين الحيا الدنيا نفد يوم القيامة يكفر بغضك البعض ويلعن بعضكم بعضًا وما أكلكم النار وما نكذب من نصرين وآمن لله لوتجار قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز العليم ووهبنا الله السعة و
يجعلنا في ذريتِهِ النِّبوةِ والكتبِ والأنبياء
أجرًا في الدنيا وجزاء في الآخرة لِأصحاب الصبرين
وَلَوَّتْ أَذْتَالِ قَوْمِهِ لَمَّا لَمْ تُؤْتُنَّ الظَّابِحَةُ مَا
سَبَقَّكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنْ الْمَلَّاكِينَ إِلَّا مَعَكُمْ لَتَأْتُونَ الْرِّجَالِ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ،
لَتَأْتُونَ فِي نَاّدِيكُمْ الْمُنْذَرِ فَبَلَّاءٌ جَوَابٌ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اسْتَجِبَنا
بِعَدَّتِي اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنْ الصدِّيقِينَ قالَ رَبِّ
مَا كَانَ عَلَى الْقَوْمِ المَفْسِدِينَ وَلَمْ يَجَاءَ نُذُرَهُمْ
عَلَى الْأَهْلِ مَعْلَمٌ جَدِيدٌ قالَ إِنْ فِيهَا لَوَّتَ أَنْ تَأْتُوا
أَنَّ أُهُمْهَا كَانَّا طَلَّابِينَ قالَ إِنْ كَانَ فِيهَا لَوَّتَ أَنْ تَأْتُوا
مَعْنِىَ أَنَّا فِيهَا لَمْ يَكُونَ الْمُذْهِبُ وَأَهْلُهَا إِلَّا أُمُرُّاتٌ
كَانَتْ مِنَ الغَيْبِينَ وَلَمْ يَكُونَ جَآءَتُ نُذُرَهُمْ أَيْ ضَعِيفٌ
يَهُمْ وَضَعِيفٌ أَيْ ضَعِيفٌ ذَرَّعُهُ وَقَالُوا لَا تَخْفُنْ وَلَا تَتَحَزَّنُ
إِنَّا نَمَازِلُنَّ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْفِنْقَةِ رَجُوًا مِّنَ السَّمَاءِ
إِنَّا نَمَازِلُنَّ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْفِنْقَةِ رَجُوًا مِّنَ السَّمَاءِ
يَكُونُوا يَقْسِمُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنا مِنْهَا إِلَى نَيْبَةِ لِقَوْمِهِ
وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُ شَعِيبًا فَقَالَ يَقُومُ عَبْدُ اللَّهِ وَأَرْجَحُ الْيَوْمَ الْأَخَرِ وَلَا تَعْتَنُوْا فِي الْأَرْضِ مَفسِدِينَ
فَكَدَّ لَهُمْ رَبُّهُمْ مَخْطُوفَةً فَأَصَابَهُمْ فِي دَارِهِمْ جَنِينٌ
وَعَاذَهُمَّ وَشَهِّدَ أَوْلَادُهُمْ وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مَسَكِّنٌ وَرَزَّى لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَبْعَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيِّبِ وَكَانَوا مُسْتَبْصِرِينَ
وَقَلَّتْهُمْ وَقَضَىَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَكِنْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبِيْتِ
فَأَخْرَجَهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ وَمَا كَانَتْ لَهُمْ فَيْنُ مُقْسِمٌ
وَأَخَذَهُمْ بِفَضْلِهِ مِنْ أَسْلَمُهَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَقَالَهُمْ مِنْ أَخْذِهَا الصَّبِيحَةِ وَمَنْ مِنْ خُسْفَتَيْنِ الأَرْضِ وَمِنْهُمْ
مَنْ أَخَذَهُمْ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ لَيظِلْهُمْ وَلَكِنَّ كَانُوا أَنفَسَهُمْ يُظْلِمُونَ مِثْلُ مَنْ كَانُوا يُظْلِمُونَ
وَكَانُوا يُظْلِمُونَ مِثْلُ مَنِ الَّذِينَ اخْتَزَلُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَذَٰلِكَ الْعَلَّمُبُوتُ إِخْتَزَتْ بَيْنَ أَوْحَى الْبِيوُتِ لِبِيْتَتِ
الْعَلَّمُبُوتُ لَوْ كَانُوا يُعْلَمُونَ إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يِدْرُونَ مِنْ
دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتَلَكَّ الْأَمْثَالُ
نَضَرَّ بِهَا النَّاسَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ حَلَقُ اللَّهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ بِالْحَقِّ أَنْ لَهُ بِذَلِكَ لاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
أَنْتُمُ مَا أَوْحِيَ إِلَيْكُمْ مِنْ الكِتَابِ وَأَقْرَبُ الْصَلَاةِ إِنَّ الْصَلَاةَ تَنْقِي عَنِ الْفَسَادَةِ وَأَشُدُّ الْعَذَابَ وَأَنْزِلَ اللَّهُ أَحْلَمَ وَأَنتُمْ بِاللَّهِ يَتَبَارَى
مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تَجَاهَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَيْهِ تَكُونُ أَحْسَنُ عَمَرُ وَأَنْزِلْ الْيَلِدَةَ وَالْيَدَ وَالْفُلْحَةَ وَالْحَكْمَ وَأَنْزِلْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
وَذَلِكَ أَنْزَلْنَا الْكِتَابَ إِلَى الْأَيَّامَ فَلَيْنَى هُمُ الْكِتَابَ يُنْتِهِ مِنْهُ وَمَا يَجِدُ
يَوْمُ الْقِيَامَةَ وَمَا كَانَتْ تَقُولُونَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا مَخْطأَةً بِهِ لَّيْنَ أَلْبَسْتُ الْمُبِطَّلَةَ بِكَتَابٍ بَلْ
هَوَّ هَذَا بِأَيْنَ كُنْتُمْ فِي صُدُورِ الْأَوْلِيَاءِ وَأُوْلَى الْأَمْرِ وَابْتَغِيْتُ
يَوْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ أَلْبَسْتُ الْمُتَّقِينَ وَقَالَا لَأَوْلَاهُ الْأَحْدَاثُ أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ
لَا يَمْكُفُهُمْ أَنْ آمَنُوا عَلَى مَنْ يَتَبَيَّنُ أَنَّهَا أَنَا الْيَزِيدُ وَالْبَيْدُ بَيْنَيْنِ
أَوْ لَمْ يَمْكُفُهُمْ أَنْ آمَنُوا عَلَى مَنْ يَتَبَيَّنُ أَنَّهَا أَنَا الْيَزِيدُ وَالْبَيْدُ بَيْنَيْنِ
فَلْ كُنْي بِاللَّهِ وَبِيَتِكُمْ وَبِهِ يَتَشَهَّدُ وَيُعَلَّمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ
وَالذِّينَ أُمِّنُوا بِالْبَاطِلِ وَكُفُرُوا بِاللَّهِ أَوْلَاهُمُ هُمُ الْحَرِيرُونَ
وَيَسْتَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَالْعَذَابِ لَا أَجْلُ مَسْتَحِقٍّ لَّهُمْ
وَيَشْعُرُونَ بِالْعَذَابِ وَلِيَأْتِيَهُمْ بِمُحِيطَةٍ مَّفْتَرِينَ يَشْعُرُونَ
بِالْعَذَابِ وَإِنْ جَهَّزْتَ لِحَيْثُ لَا نَلْهَوْنَ يَشْعُرُونَ
الْعَذَابِ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ أَرْجَلَهُمْ وَيَقُولُونَ ذَقُوا
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يُبِيِّنُ الَّذِينَ أَمَنَوْا أَنْ أَخْرَجْ
وَالسَّعَةَ فَإِيَّاهُ فَاعْبَدُوْنَ كُلُّ نَفْسٍ ذَا رَبِّهِ مَرْتَنَتْ
ثُمَّ إِلَيْهِ نُرِجُوُّونَ وَالَّذِينَ أَمَنَوْا وَعَبَّادُوا الصَّالِحِينَ
هُمُ الَّذِينَ فِي جَاهِلِيَّةٍ عَقِرُّ أَتِجَارٍ صُنُّفَ ثُمَّ أَنْهَرُ
خَلِيَّةٌ فِيهَا لَا يُزَرَّعُ أَجْرَ العِمَالِينَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلِيْ
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَلَّمَنْ فِي ذَلِكَ دَافِعُ لَا يَتَحَمَّلُ زَقُّهَا
اللَّهُ يَزَرَّعُهَا وَإِياَكَ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ لَيْنَ سَتَتَهْدُوهَا
مِنْ حَلَقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَسُلْطَانِ الشَّمَسِ وَالْقَمَرِ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قَدْ يَبْعَثُونَ اللَّهُ يَبْعَثُ الرَّزِيقَ لِيَمْنِ
يَتَشَاءُ عِبَادُهُ وَيَقُولُ رَبِّ أَنَّ اللَّهَ يُكَلِّفُ شَيْءٍ عَلَيْهِ
وَلَيْنَ سَآئِلُوهُ مَنْ نُزَالٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَفَاحْيَا الأَرْضِ
مِنْ بَعْضِ موَتَّاهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قَلِّ اللَّهُ بَلْ أَنْثَرَهُ
لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب و إن الدار الآخرة لعذب احياوان لا كأنوا يعلمون فإذا تركوا في القلوب دعوى الله فليست محصينين الله الله يفعل ماتشاء
فسوف يعلمون أو ليتوبوا أو يأجلنا حراماً ومات يخفط الناس من حولهم ما يبطلون وينعم الله يكفرون ومن أظلم محمدين أفبت على الله كذب بالناس بتتبع أليس في جهاد من شويع
لكفر الذين والله جاهدوا فينها ليئدا سبلاً
و إن الله لمع المجسرين
و بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم أغلب الروم في أدنى الأرض وهما من بعيد غلبهما سيغبون رفيه يضيع بينين الله الأمر من قبل ومن بعد ويوم يفرح المؤمنون ينصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز النصير وعد الله لا يخلف الله
وقد أُنذِرُونَ أن نحنُ لا نعلمونَ ظاهراً
وما خلفنا لغفلونَ. ومن الحفظة الذين هم
كفارون وهم عين الآخرة هم غفلونَ
وأول من تكفروا في السماوات والأرض
وما بينهما إلا اليابس وأجلى فسقين
وإن كشيء من الناس بليغه في الأرض
فمن تنظر كيف كان عاقبة الذين من قبلكم كانوا
منهم فئة وأئلاء والأرض عمرها أكثر من عامها
وكانوا أنت لهم ملهمين فبها كان الله إليهم
لكنهم أنفسهم يظفرون. فنكم عاقبة الذين
أسلوب الله يرتجعون يوم تقوم الساعة
يقبل الناس تجريدهم يومًا يزدادون ويوم تقوم الساعة
وكل من له شر أهله شفعاء وكان
يشر كههم كفرين. ويوم تقوم الساعة يومًا يبكون
فأكمل الذين أمنوا وعجلوا الصبر. فهم في روضة يعبرون
وأما الذين كفروا وكبد بواليهم وقاتل لأخرى فأولئك
في العذاب مخضرون. فسبحان الله حين تسون وحين يشقون.
وَلِلهِ الْعَمُّودُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشَرَىٰ وَحِينَ نُظِهرُونَ

بِخَرَّىٰ السَّمَوَاتِ وَيَخْرُجُ النَّبِيّ مِن الْمَيْمَاتِ مِنَ الْحَيٍّ وَيُحِي

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكُذِّلَكَ نُخْرِجُونَ وَمِنْ أَمْرِهِ آنَّ أَلْيَئَةٍ

خَلَقُونَ فِي شَأْنِهِمْ ثُمَّ إِذَا أَتَتْ خَيْرَهُمْ يُنْتَجُونَ وَمِنْ أَمْرِهِ آنَّ أَلْيَئَةٍ

خَلَقُونَ لَكُم مَّن كَآفَتِكُمْ أَزْواَجَكُمْ لَيْسَ آبَا لَكُمْ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّا إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يُبْلِكُكُمْ وَتَفَكَّرُونَ

وَمِن أَمْرِهِ آنَّ أَلْيَئَةٍ خَلَقُونَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَخْلِفَ الْسَّلَامِ وَالْتَهَاءٌ

أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُبْلِكُكُمْ إِنْذَا قَدْ أَتَيْتُكُمْ بَيْنَكُمْ وَتَفَكَّرُونَ

يُسَعِّونَ وَمِنْ أَمْرِهِ آنَّ أَلْيَئَةٍ تَعْقِلُونَ وَمِنْ أَمْرِهِ آنَّ أَلْيَئَةٍ لَا يُبْلِكُكُمْ إِنْذَا أَتَيْتُكُمْ بَيْنَكُمْ وَتَفَكَّرُونَ

فَيُحِي يَا الَّذِينَ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا تَقُومُوا وَتَقَدِّمُوا وَالْأَرْضُ

بَأَمْرِهِمْ ذُكُوبًا إِذَا دَاوُعَتْهُمْ مِنْ الأَرْضِ إِذَا أَتَيْتُهُمْ تَخْرِيجُونَ

وَلِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلُّ شَيْءٍ خَيْرٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
لكم من أنفسكم لهما نصيب من ما سلطنتم، إما أن تفتو ملكاً، أو تفتو خلالهن شركاء في ما آتىتم لقى يومهم ما لا يغفر الله لهما إياكم ونار će ورجلين. إنما أتمنى أن يعقلوا أن لا يكونوا أهواة، بل كيف السبيل على فصيلة يجزون من أصلح الله وما له حماة من عباده. فاقدوا وجعلوا للذين كانوا فسداً فقيرات الله فطر الناس عليها، الله لا يعبدو الذين يفكون الفساد، ولكن أكثر الناس لا يعبدوه من الذين فروصاً عليهم، وكأنما شيعته كل حبيب لم ولهم. فرحون. وإذا أمس الناس ضروا أتتهم وفينهين. يفرعون، لكيغردوا بأعينهم فنفعتوا نفس فعلون. أم أن نعدهم صلى الله عليه وسلم فهوكملنا بما كانوا يغنون، وإذا أذقه الناس رحمة إذا فريق منهم يريدهم. يفرعون. وكأنهم يعنون بها أبينهم. وان تنصهم سبيلاً، الغوهم. أذكه الناس رحمة فرحوا بها وان تنصهم سبيلاً فاغتمت. أذكه الناس رحمة. فرحوا بها وان تنصهم سبيلاً. بين يشاه ويعقل ان في ذلك أنت ليقوم وقوم فات.
ذَٰلِكَ الْقُرْآنُ حَقٌّ وَالَّذِينَ يُسَكَّنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَٰلِكَ خَيرٌ لِّلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

يَرِيدُونَ وَجَهَةَ اللَّهِ وَأَوْلَادَهُ وَهُمْ مُفْلِحُونَ وَمَا أَنْثَى مِنْ هَذِهِ الْأَنْبَاءِ

قَالُواُ عِبَادُ اللَّهِ قَمْتُمْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَبْيَضُوا عَنْدَ اللَّهِ وَمَا

آتِنَاهُمْ مِنْ ذَكْرَيْنَ تَرِيدُونَ وَجَهَةَ اللَّهِ فَأَوْلَادَهُ وَهُمْ مُضْعِفُونَ

أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خُلِقَتْ نَشَأَهُ ثُمَّ رَسَّمَ نَفْسَهُ فَتَضَيَّقَهُ ثُمَّ نُبَيِّنَهُ مِنْ شَكْرِ أيْكَ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَكْرِهِ مَنْ شَاءَ وَتَعَلَّمَ

عَمَّا يَزِكَّونَ ظُهْرَ الْفَسَادِ فِي الْإِرْثِ وَالْجَهَرِ يَا كَسِيرُ ابْنِي

الْقَاتِلُ لِيُذْهِبْ بَعْضُ الَّذِينَ عَلِيمُ الْعَلَامَاتِ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشَارَكِينَ فَأَقْفُ لَوْ جَهَدُوهُ لَلْدِينِ الْقَرِينِ

قَالُواُ عَلَى رَبِّنَا مَارَّةً فَأَلْقُ عَلَى عَبْدِنَا مَنْ يَقْدِرُ لِنَصَبُونَ

كَانَ مَنْ فَعَلَ كَجَمِيعٍ فَلَنَفَعِلَهُ وَهُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ مَنْ قَدَّرُ

يَجِدُونَ لِيَجَزَّى الَّذِينَ آمَنَوْا وَعِلَّمَ الْضَّلَالَّاتِ مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ

أَنَّ اللَّهَ لَا يُحبَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَأَيْضًا أُنْزِيَ الَّذِي يَسِيرُ الْرِّيَاحَ مِبَشَّرَتَ

وَلَيْنِ لِيُقَامَ مِنْ نَحْشِهِ وَلَيْجَرَى الْفَلَكُ بِأَمْرِهِ وَلَيُنْتَبِعَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَنْهُ مِنْ قَبْلُ رَسُولٍ رَسُولٍ
إلى قومهم في جهنم وهم يبالون فانتقاء من الذين أخروا
وكان حقا علينا نصر المؤمنين 3945 الله الذي يرسل النور
فتنير ساحبا فيسطلا في السماء كيعب يشيا ويعملر كبا
فقرى الوذق يخرج من خلية فإذا أصابهم من يشيا
من عبادة إذا أهتم يستبشرون 3946 وإن كانوا من قبل
أن ينزل عليهم من قبل لمبلسون 3947 فانظر إلى أثر حممت
الله كيعب يحي الارض بعد موتها إن ذلك لمن بغي البوتي
وهو على كل شئ قدير 3948 ولن أرسلنا نارا فروا مصفا
نطلوا من بعد يكفرون 3949 فإن لا تشهه المدرين 3950 وما أنتى كيد المعنى عن
الصم اللط عاد إذا ولوا المدرين 3951 وما أنتى كيد المعنى عن
صلمتهم إن تشاه إلا من يع من باليتيا فأن مسليمون
ألا أنتى خلقك من ضعف ثم جعل من بعض ضعف
قوة ثم جعل من بعده قوة ضعف وشبيها يخلي في لياش
وهو العلي الخبير 3952 يوم نقوم الساعة يقسم الجرمون
ما ليغوت غير ساعه كذلك كانوا أيقالون 3953 وقال الذين
أومروا العلم والإيمان لقد لييتم في كتب الله إلى يوم البعثة
ة 3954
فهذا يوم البعث والذكرى لنفسي لنعلمون فيومين لا ينفخ
الذين ظلموا معذرون وهم يستمتعون وفقاً ضريراً
للكاس في هذه القران من كل من لئن جنتهم باياء
ليقول قلوب الذين لا يعلمون فأصر إن وعد الله حق
و لا يستخف فقات الذين لا يقنون
سيوة لفين بالسماء برغباً فيها برغباً شريفاً إن لله

ليس لله الرحمن الرحيم

الله تعلق في الذيب التكبير هدى ورحمة للمحسنين
الذين يقيمون الصلاة ويوثون الزكاة وهما بالأخيرة
هم يوقعون أولياء على هدى من رهبان ونهاة مفاترون
ومن الناس من يشتري لهو الدنيا ليضل
عن سبيل الله يغيث عليه ويبتيحها هزواً ونهاية لهم
عذاب منهم وارداً نبتاً عليهما أينما ولي مستكبر كان
لهم يسمعها كان في أذنيه وفرى بفِٓشِر يعذب أليم
إن الذين آمنوا وعلموا الصلاة لهم جنت التقدير خليلين
فيها وعد الله حقاً وهو العزيز الحكيم  

فجسم فياً ترونه وآثري في الأرض روايةً أن تقميدك  

وبث فيها من كل دابةً وآخرها صمماً من السماء ما فاتبتنى  

فيها من كل زوج كريم  

هذا الخلق لله فازور ونذا الخلق  

الذين من دونه بحُض التنصير في ضلالي مبين  

وقد أتينا لقوم الكتاب أن أشكر الله ومن يشكر فإنها يشكرن  

ليغرس ومن كفر أتبني حميد  

وذبيحاً ليستني  

ووضينا الإنسان بالذمة حميدةً فيه وغنم على وقين  

وقد يعظه يبني  

لا شريك لله إن الشريك ظلم عظيم  

وقد أتينا للناس بعثت لله حميدة وهي وحنا على وقين  

وقد أتينا لقوم الكتاب أن أشكر الله ومن يشكر فإنها يشكرن  

فسلبه في عامين أن أشكرل إن شاء الله ما ليس لك يا علماً عالياً  

وصحبهم في الدنيا معروفاً وأتباع سبيل من آناب إلى  

ثم إلى مرقاء  

كما أن تنار نكم  

إن ذلك مثقال حبة في خزالي فتكن في صخرة أو في  

السموت أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير  

يبني أقوم الصلاة وآمر بالمعروف وانه عن المنتكرين أضل
على ما أصابك إن ذلك من عزير الأمور ولا يصعبك
للناس ولا تنسبي في الأرض مرحاً إن الله لا يحبّ حكّ
مغتالاً مغوراً واقصد في مشييك وأعْضَم من صوتلك
إن أدنى الأصوات لصوت الجاهل الساعرين ذو النعم بعد كُل
فإني النور ونا في الأرض وأسبغ عليكم رضى عظيمة و
باطنتي وامتنع الناس من يجلال في الله يغيب عليهم وآهدي
ولا كتب من نبي وادعيلهم أن ابتغوا أنزل الله قاولوا كتب
ما وجدنا عليه إلا ما أنزله وإن الذي يسيطرون يذاؤهم إلى عذاب
السعيور ومن يسلوبا وجهة إلى الله وهو محسوس فقل استمتع
بالعذراً الوثني وعلي الله عافية الأمور ومن نفر فلا يعزينا
فمرة إلّا إنها مرجعهم قناله ويحِبسون نبأ أن الله عظمت
الصدور نمتعهم ويلَّا تضرّتهم إلى عذاب عظيم
وأعد سألتم من خلق السموت والأرض ليقول الله قل
أحمد الذين بل أكثرهم لا يعلمون أن الله في السموت والأرض
إن الله هو العظيم الحليم وله أن ما في الأرض من شفاه
وعدل يهدٌة من بعد سبعة أوسع بأعمراذ كلٌّ كتب الله إن
الله عز يحكم السماوات والأرض ولا يبتغى من أنتفاس واحدًا

لا يمتنع عن عون من دونه الباطل وأن الله هو العين الكبيرة.

أن الفلك يجري في البحر ينعم الله ليبركون من أينه.

ذلك لا يطهر لكون صفات الشرك.

إذا غشى مجموع كالطلل دعوى

الله خلق الذين فسخوا من الألم إلى الدعوة في مقصود وما يجعل اليابيتا إلا الظلم خلق يغفر يأتهم الناس أن ترواهم وأحسوا

يوم لا يجزي ودد عن ولدهم ولأموات هوجاز عن قال يريد

شيءً وعند الله حق فلا تغتررك الدولة الدنيا ولا يعكر

بالله الغفور إن الله عودة عدل الساعة ويرسل الغيبد و

يعلم ما في الأرحام وما من ذات نفس ماذا تكسب عدا مادتي

نفس يا أي أرض تبوت إن الله عليك خيره

اله تعالى الدوم لا أرى فيه من رئ الظلمين أم يقولون
افترنجل هو الحق من ربك لتنزل رعماً أتمه من نذير،
ومن قبلك لهجلهم كنتون. 2:71
الله الذي خلق السموات والأرض ونايتهم في سنة،،
سنتها اياها 500 عام استوى على العرش ملكهم
من دونه من وسق ولا شفيع إلا إذا كرهون يبدوا.
الآمر من السماء إلى الأرض، ثم يوم يخرج إليه في يوم كان
مقداره ألف سنة من شمس تعدادون. 2:4
ذلك على العين والشهداء العظيم الرجيم،
الذي أحسن كل شيء خلقه وباد خلقه
الإنسان من طين. 2:6
ثم يجعل نسله من سلالة من تكريع
ثم يسوله ونفخ فيه من روحه وجعل كم السمع والبصر
والفؤاد فقيلنا ما تشكيرون. 2:5
ونسأل إذا أضجنا في الأرض
إذا ألقى خلقه جديدًا بل هم يقولون ربي فكيفون؟ 2:9
فإن تفوتكم ملك الموت الذي وكلكم نصه إلى ركوب تجرون
ولو أدرى إذ المجرون تأسوا وسهم عند رأسهم. 2:10
وستعنين قلبينا نعمل صارحاً إنا موقون. 2:11
وأضجنا كل نفس هدتها ومكن حق القول وبي من الأمان جملًا من
الجنة والكأس جميعين. 2:8
فذ وقوه بسببي لقى آية يومنا. 2:5
هذا إن أناساً ينكرون وقد أعدوا عذاب العدالة بل أنتم تعملون

أيما يؤمنون بأنفسهم الذين إذ أدركها وأيها خافوا وأبيهم وسعوا بهم

فهار ولا يستكرون بهم في جنوبهم عن البصاعة

وإيكونون متخفاً وطمعاً ومثل رقمة ينفقون فلا تعلم

نفس ما أخفى لهم من فرصة أعين جزاء بما كانوا يعملون

فإذا كان مؤمناً يسناً كان فاستقال لا يستانون

أما الذين أسلموا وعجلوا الصاليت فلهم جزء الهائ يا نزل باشا كانوا

يعملون وأما الذين فسقاً فبأ وهم النار كلها أرادوا أن

يرجعوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم أعدوا عذاب العدالة

العدالة الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم منهم ذكر بايث

وأعيد أمر عندها إفرا من البجورين منتقمون ولقد

أتينا موسى الكتب فأكلناه في مرينا من لقائه وجعلنا

هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا

لنا بصرواً وكانوا بئينين يقتلون إن ربك هو يفصل بينهم

يوم القيامة فيها كانوا فيه يحتفلون أو لم يجد لهم ك من ذكر

منزل
في ذلك لآية، فلا يسمعون أولئك رؤوا النبوءة إلى الأرض الجزر فمغفرة، فرعحتماً كل من أعدائهم وأبنائهم، فلأي يد فتته لا ينفع الذين كفروا إلا بياضهم ولهم كتبون.

فأعرض عنهم وانتظر إلينا مختيرون.

يا سُتم الله الرحمن الرحيم.

اليحية النبي تكلم الله واتبع الكفرن والمنفقين إن الله كان عليكم حكماً وإليكم ما أقوله من نبي إن الله كان يعمر العملون حكماً وتوكل على الله وليلي كن على الله وليلي كن على الله.

يا إني لرجل من قلبيين في جوفه وماجعل أزواجهما تظهر من نهمر بهم وماجعل أديعهما كن أنها لهما عين وأنا كحازم.

يا نشرت يا يهود يا لكم أن أقول له سالمماً لأباهم هو أقسم عند الله فإن لنتعلموا أباهم.

فانها كذب في الدينين ومواليكم وليس عليةكم جناة فيما خطاهم إلا لكم ما أتمدوك تقولون وكان الله غفوراً رحيمًا.
النبيّ أولي بالمومنين من الناس، وأزواج آمنة. وأولئك من الأرض وأولئك ببعضهم أولئك ببعض في كتاب الله من المومنين والمومنين، إلا أن تفعلوا إلى أولئك كنت عذرتهم، فذللك في الكتاب مسطور. وإذا أخذنا من الناس ميتاً وهوا، فميتاً ورواية ابن مريم، وآخراً من نوح وعيسى وموسى وآباءهم الذين أنت قد أدركناهم في صدقنا وما أعد الله لهم عن الكفراء. إن أظافروا وذكرت، فإن أسرعت إلى أهل يهود وأحسنتا إلى الرسلين، في إنكاره. وعلى ذلك جاءت نعمة جنود فاستسلمن على الله رضواناً. وكان الله يهابهم آمنة فعرفهم. إلا إذا ألقى فأنتم في صفوفكم. ومن أسفل متكفن، وإذا راغب الأنصار في بلغ القلوب المكورة، يمدحون بإله الطوين. هذه لكت أنتى المؤمنين وذراعاً فالله. نذكروا أبو علي، فأذعن ما قل الله ورسله، وأذكروا الأعرار. إذ قال تطالبة منهم يا أهل يشرب لآمنا أن كتب وناديوا ودعتهم جميعاً ممن مثواه. النبي يتقولون إن بيعتني عورة، وما هي بعورة أن تيردوا. فالأعرار، ولودعت علية. فمن أ彩神ها ثم سبوا.
القُتُولُ لَا تَعْمَلُهَا وَمَا كَانُتُوا بِهَا إِلَّا نِسَايَةٌ وَلَقَدْ كَانُوا
عَاهَدُوا اللَّهُ مِنْ قَبْلِ لَا يُؤْلُونَ الْأَذْبَابَ وَكَانُوا عَهْدَ اللَّهِ
مِسْتَوِهِمْ ﴿۸۵﴾ فَلَّنَّن يَتَفَكَّرُوا إِلَّا أَنْ يَفْخُرُوا بِالْمَوْتِ أو
القُتُولِ وَإِذَا الَّذِينَ يَتَسَعَوْنَ إِلَّا الْقُتُولُ ﴿۸۶﴾ فَلَّنَّن يَتَفَكَّرُوا إِلَّا أَنْ يَفْخُرُوا بِالْمَوْتِ أو
فَمَنْ يُرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبِّهِ إِلَّا شَرَٰهِبٌ ﴿۸۷﴾
ذَا الْيَقِينِ ﴿۸۸﴾ قَدْ بَعْدَ مَا حَمَّلْنَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَّقَينَ وَالْمُهَابِئِينَ وَالْخَيْرَاءَ هُدِيَنَّهُمْ
لَا يَجِزُونَ لِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبِّهِ إِلَّا عِلْمًا ﴿۸۹﴾ إِنَّ قَالَ:
جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أنْعُمُهُمْ كَالْيَزِّ
نَّسَٰئٍ عَلَى عَلَيْهِمْ مِنْ الْمَوْتِ فَذَٰلِكَ الْخَوْفُ سَلَفَهُمْ بِالْيَدَ مُّنْشِرًا
فَذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَّقِينَ ﴿۹۰﴾ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ مِنْ نَزَّلَ ﴿۹۱﴾ يَكَسُوبُونَ الْأَخْزَابُ لِمَ
نَّيَبُوا وَلَن يَأْتِ الأَخْزَابُ بَيْدُونَ أُمُّهُمْ بَادَونٍ فِي
الْأَخْزَابِ يِسَّأَلُونَ عَنِ الْجَبَّارِ نَجُومًا وَلَوْ كَانُوا فِي مُهَيْرٍ ﴿۹۲﴾ إِلَّا قُلُوبُ ﴿۹٣﴾ لَا تَجِرُّهَا وَلَا يَجِرُّها الْأَخْزَابُ وَلَا يَجِرُّهَا حَسَنَاءُ ﴿۹۴﴾ إِلَّا قُلُوبُ ﴿۹۵﴾ كَانَ يَجِرُّهَا وَالْأَخْزَابُ الْأَخْرَى وَذُرُّ اللَّهِ ﴿۹۶﴾ حَسَنَاءُ ﴿۹۷﴾ كَانَ يَجِرُّهَا وَلَا يَجِرُّهَا حَسَنَاءُ ﴿۹۸﴾
المؤمنون الأحزاب قلوا هذا ما وعدها الله ورسوله وصدقي الله ورسوله وما زادهم إلا إثماً تسبيناً من المؤمنين يجل صدقو ما عاهده والله علية فقين فمن قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدأ يتبين إلا يجري الله الصديقين يصدقوهم ويعلب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم فإن الله كان غفوراً رحيماً ورد للمذين الذين أفلوا بعذابهم وقان وقتلوا عليهم التراب فقيناً نفتلوهم وتأسر من فرقتاه وأركلهم أرضهم وديارهم وأموالهم وآثروا القتال وكان الله قويًا عزيزًا وانزل الذين ظهر لهم من أهل الكتاب من صابطبعهم وقد ت في قلوبهم التراب فقيناً نفتلوهم وتأسر من فرقتاه وأركلهم أرضهم وديارهم وآموالهم وآثروا القتال وكان الله قويًا عزيزًا بيا واتباعكم إن كنتو تنور الدنيا وذين فتنأيني أسحقكم سراً وحليمًا وإن كنتو تنور الله ورسوله والداخ الأخرة فإن الله آتى المحسود من نجى عظيماً ينسأ العذاب ضعفيماً وكان ذلك على الله وسبراً
وَكَانَ يَقِدُدُ هَيْبَةَ مَلَائِكَةٍ وَرُسُوْلٍ يَعْمَلُ صَالِحَاتٌ نِعْمَتَهَا
أَجْرَهُ مَرْتَنِينَ وَأَعْتَدَّلَهَا رَزْقًا كَرِيِّمًا يِنَسَأَ النَّبِيُّ لَسْتَ
كَأَحَدٌ مِّن الْيَسَآرِ إِنَّ الْقَبِلَةَ فَلا تَخْضَعُنَّ بِالْقُوْلِ فِيَطَّعُمُ
اللَّهَ وَيَقُولُهُ مَرَضُ وَقَلِيلًا قَوْلًا مُّغَرْفَوًا وَقَرْنَ فِي
الْيَوْمِ الْمَجِيرِ وَلَا تَنْبِحُنَّ تَنْبِحًا الْبَاهِلِيَّةُ الْأُوْلِيَاءَ وَأَقْسِمُ
الصَّلَاوَةَ وَأَتِينَ الْكِلَاوَةَ وَأَطْعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ أَنَّهَا لِبُطُورٍ
اللَّهُ لَهُ بُطُورٌ عَنْكَ الْرَّحْسُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَيَطْهِرُهُمْ
تُطْهِرُهُمْ وَأَذْكُرُ مَا يَقُولُنَّ فِي الْيَوْمِ الْمَجِيرِ أَنَّ الْحَكِيمَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا أنَّ السَّلِيمِينَ وَالمُسْلِمِينَ
وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالمُحَدِّدِينَ وَالْمُحْصَنِينَ وَالْمُصْدِقِينَ
وَالصَّدَقَاتِ وَالْمُتَسَكِّبَاتِ وَالْمُشْعِينَ وَالْمُحَفُّظَاتِ
وَالْمُتَسَكِّبِينَ وَالْمُتَسَكِّبَاتِ وَالضَّرَّ أَنَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةِ أَنْ يُقِيَّنَ لَهُمْ أَجْرًا
مَوْثُوقٌ إِذَا أُقِيَّنَ أَنَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَن يُكُونَ لَهُمْ أَجْرًا
مَوْثُوقٌ إِذَا أُقِيَّنَ لَهُمْ أَجْرًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ
الله تعالى 

لا يكمن في النابين أن يؤمنوا بهم ويثowania عليهم بيوت 

فأدخلوا عينهم متناجاً فاستؤذنوا وأعتضدوا 

إذا ذكرنا لرسول الله أن يتزوجوا أزواجه من بعد ما 

فإن ذلك كان عند الله عظيماً إن تبادوا نتياً أو نفخوا 

وأبناه وذريته وآباءه ولانا أبناءه ولا أبناء أخوانه 

أنها كان على كل شيء شهيداً إن الله وملكيتنه 

扴صولن على النابين باليها الذين أتموا أصولن عليه وسلموا 

تنبله أن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 

الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً والمذين
يدعون المؤمنين والمؤمنات يغيبون أسوأ قولوا أخذوا فقلوا احتموا
بضائعنا وأثراً في بيتنا، فأتيها النبي قال لا يزيدون من جلاله من ذلك.
وأنهما المؤمنين يد يد من له عنه من جلاله من ذلك،
اذن أن يعفر فلا يعفر، وكان الله غفوراً تحيماً.
ليست الحسناء المتقربون والذين في قلوبنا مرض، ونفرجون
في البديعة لنغريكم بكم ثم لا يعفر ورتك فيها إلا.
قلياً مسلمون فليستوا نذىوا أخذوا وفتيوا تقتيراً.
سننة الله في الذين خلوا من قبل، وليحيد له من الله.
تبت يداً يهلك الناس عن الساعة، فقل إنهاء الله
لعن الكافرين وأعلم لهم سعيرواclusions
خلد من فيها ابداً
لا يجدون ولا يراهن ولا ينصيرون يوم نقلب وجههم في
التار يبكون بليتينم أطفلاه الله وأطفلاه الرسولول
وقالوا
ربنا أطعنا سدتنا وكبرنا فأصلحنا السبيل
رَبِّنَا أِنَّكَ لَتَأْتِينَا كَأَنَّكَ نَجُرُّ وَإِنَّكَ مُحْقِقُ الْعَفَا
الذين أمنوا لا تكونوا كالذين أذوا موسى فبأني الله صبى.
قالوا: لا نؤمن بالله ولا نستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وقلوا: إن السوء لا يضر

ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقتله فأزفر أعظم

إذن عرضنا الأمانة على النحوت والارض والجبال فعلياً

إن يسبحناها وأشفق منها وحملها الإنسان إن كان

ظلمًا محققًا لا يعلو الله المنافقين و المنافقين

والمشركين والشركاء ويبقى الله على المؤمنين والمؤمنين

وكان الله غفوراً رحيماً ٤

ليلى وليلة في الرحمن الرحمن

المحذو للذى له ما في السماوات وما في الأرض ولل

المحذو في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يبلغ في

الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعبر

فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا

لا تأتينا الساعة قل بلى وصيلى لتأتيكما عل الخبيث

لا يعذب عبده من وقال ذكرى في السماوات ولا في الأرض و
لا أضفر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
الذين أمنوا وعملوا الصالحات أوليكم أتمنى مغفرة ورخى
كريم
و الذين سعوا في إيتاء مجنيون أوليكم لحم عذاب
琛 رجاء أليم
و يرى الذين أتو أعظم ديني أنزل
التي من ربك هو الحق وكيدي إلى حرير العزيز الجليل
و قال الذين كفروا هل نذكرون على نجل ينيسكم إذا
مزقتم كل مصرف قل لا أكسب الله مثلك خلق جيد
أفترى على الله كذب أميه جنتها بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في
العذاب والضلل البعيد
وأفسروا إلى ما بين أيديهم
وماخفههم من السماو و الأرض إن شاء أحقض ذهن
ال]<= وأسقاط عليهم كسفاف من السماء إن في ذلك
لاية لكل عبدي مطيع
و لقد ابتينا أود وما نفاض
يجبال أوق في معة الطير وال=http://www.al-olio.com/بأعمال
سيغت وقيل في السرد و أعملوا صلحا إلى يابتعمون
بصبر وسلان
و أسلم الله عين القطر من أجل من يعمل بين يديه
مزنزك
يا ذين رزق، ومن تيغ منهم عين أميران في جاهز
السعي، يعملون لد ما لأتهم من شقاء وتماثيل وجفان
كاغدا، وقدور رسولوا إن داود شكر وقليل من
عبادي الشكورة، فلثا قضينا عليها الموت ما دلهم على
مؤمنة، إلا أرض الأرض تأكل منسنات، فكلها خطر تببين
أجحى أن ليسوا يعلمون الغيب ما لبوا في العذاب
المهمين، لقد كان لسبا في مسكنهم، أي جشت عن
يبين، وشمال، كلاوين ريزق ريكروي، وشكو وآلة
طيبة ورب عفور فأعرضوا فأرسلنا عليه سيل العمر
وابند للمهمين جشتين جشتين يدلت أن كل حط وبأصل وشى
فمن سيد رقيليل ذلك جز كهيفا يما كفرنا وهل بجز
إلا الذور، وجعلنا بينهم وبين القرى التي بركنا فيها
قرى تأهرة وقد رفها السير سير ورفعها لبالي وآيا،
أمين، فتقالوا أطيبا، بعد بين استفارنا وطلمو النفسهم
جعلناهم أحاديث ومرت مهم كل ممزمق إن في ذلك لا مو
فَأَتَبَعُوا إِلاَّ الْأَفْقِيِّةَ مَا مُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لَهُمَا مَعَهُمَا مَعْظُومٌ وَأَفْقِيَةٌ
فَمَنْ سَلَّطَنَّ إِلاَّ الْأَفْقِيَةُ إِلَى الْأَفْقِيَةِ مَا عَلَيْهِمَا بِالْأُخْرَةِ حَسَبًا مَا هُمْ مِنْهَا
فَإِن شَكَّ وَرَبِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَقِيقًا قَالَ ادْعُوا الدُّنْيَا
فَزِعَامُونَ فَمَنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَبْرُونَ وَمَنَافِقُونَ هُمْ نَظَّارُ جَزِئًا فِي الْعِبَادَةِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَالُهُمْ فِيهِمَا مُنْفِقُونَ وَشَرَّاكَانِ مِنْهُمُّ مَنْ مَنَافِقُوا
وَلَا تُنفِقُ الْشَّفَاعَةُ عَنْهُمْ إِلاَّ أَلْبِينَ أَنَّهُمْ أَلَى
وَذَا فَرْعُوجٍ قَالَ فَلْيَكُونَ فِي الْأَرْضِ وَالْأَلْبِينَ قَالَ فَأَلْبِينُ قَالَ حَقُّ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْكَبِيرُ
قَالَ مَنْ يَتَرَكَ فَقْطُونَ فِي الْأَرْضِ وَالْأَلْبِينَ قَالَ اللَّهُ وَإِنَّا وَإِنَّا لَعَلَّيْنَ هَذَى أَوْ إِنَّهُمْ فِي صَلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ قَالُ
لَا تَسْتَعِلُونَ عَلَيْهِ أَجْرَمَا وَلَا تَسْتَيْعَلُونَ عِبَادَتِي أَنَّى أَخْلَصُوْنَ قَالَ جَمَعُ
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَإِنَّا لَبِينَا يَا أَوْلَادِ اللَّهِ هُمْ وَهُوَ الْأَحْقَاقُ الْعَلِيمُ
وَمَا أُرْسِلْتُ إِلَّا كَأُنَّى لِلْدُنيَا مَيْهَنَةٌ وَأَنَا الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
وَمَا أُرْسِلْتُ إِلَّا لِأَيْدِيَ الْأَرْضِ بِشَرِّهَا وَمَزْيَةٌ وَلَكِنَّ أَنَا
الْكَافِرُونَ لَا يُعْلَمُونَ وَيَقْطَعُونَ مَنْ يَقْطَعُ وَهُدْيَانِ الْمُؤْرِخُ إِنَّهُ
دَكَّرُونَ قَالُوا ذَلِكَ مِثْلُ مِمَّا يَكُونُ لَا يَسْتَرْهَنُونَ عِنْدَهُمْ
وَلَا يُجْعَلُونَ وَقَالُ الْذِئْبُ الْأَلْبِينُ قَالَ أَنَّهَا يُؤْثِرُونَ بِهِذَا الْقُرْآنِ
ولا يزال النمل بين يديه ولؤيٌّ إلى إذ الطامرون موقوفين
عنده ريحهم يرجع بعضهم إلى بعض وإن الماء يقول الذي
استضعفوا للذين استكذبوا والولا أنت لم تكثَّم لتوتبهمين قال
الذين استكذبوا والذين استضعفوا أجمعين صد صد عن
الهدى بعد إذ جاءت لهم بن شبيب فجورين قال المسنين
أنت تكفر بالله وتجعل له أنا كذا وأسر العدالة وأنت تفرونا
الذين وجعلنا الأعلى في اعتناق الذين كفرت ها هيل يجوز
لا أكنا ويعسلون وما أرسلنا في قرية من تنصير إلا
قال مترفها اسألها أرسلتم بها كفركم وقالوا خن أخبار
أموال وأولاد وما حن بعدين قال إن ربي يبسط
الرءوع ينهاها وينبذها ولئن أكثر الناس لا يعلمون و
ما أموالا ولا أولادا ألقى لها جزاء الضعف بالسيوف و
هُم في الغرفة منون والذين يسعون في النبات مع حور
أولياء في العذاب محرومون قال إن ربي يبسط الرؤق
ليس يشَاء من عباده ويعيد لة وما أنفق من شيء
فهو يخلاف وهو خير الزرقاءين ويوم يعشره جميع الله
يقول للملك أهلاء أي إن كأنو يعبدون قال السباع
أنتم وليتنا من دونهم بل كأنو يعبدون الحق أكرههم
يهممو منون قال يوم لا يملك بعضكم لبعض تفاؤلا
وألا وقول للذين ظلموا دوقع عدا الضرار التي لم تحسن
وذا تناط عليهم إلا خبيبًا كان يعبد يا أواء وكالا ما هذى
لا ركفا مفترى وقال الذين كفر ووقع معنا لبناء هم إن
هذا إلا سحر مبين وما أتيتهم من كتب يد سوتها وما
أرسلنا اليهم قبل من نذير وكذب الذين من قبلهم
وأما بعذا معنا ما أتيتهم فكلذ بوارسلي كلمة كان يذكر
قل إني أعظكم بواحدة أن تقوموا لله من شيء وفرادي نمو
تناقدروا مما مصلى خلقكم من جهة إن هو إلا أنذر لكم بين
يدى عذر بشرة فقل ما سألكم من أجر فهول لكم
فإن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد فقل
إِنْ رَبُّكَ يَقِينُ فِي عَالَمِ الْغَيْبِ قَالَ جَآءَ الْحَقَّ وَلَا بُدِّيَ الْبَاطِلِ وَلِلَّهِ مَآيِعٌ قَالَ إِنْ ضَلَّلْتُ فَإِنَّنَا أَصِلْنَا عَلَى نُفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَيَمُونَيْنِي إِلَى رَبِّي إِنَّهُ سُمِيعٌ كُرِيبٌ لَّوْ تُرِى إِذْ فَرَغَ غَالِبُ وَأَخْذُوَانِ مَسَاكِنَ قُرِيبٌ قَالَ وَقَالَ أَمْتَرُ قَبْلَهُ وَأَنَّهُ لَهُمُ الْشَّتَائِشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ فَرَغًا بِهِ مِنْ قُبْلِ وَيَقِنُ فَوَنِّي بِالْغَيْبِ مِكَانَ بَعِيدٍ وَحِيْلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنٌ وَلَا يَشْتَهَى كَأَفْعَلُ بِأَشْيَاهِهِ مِنْ قُبْلِ إِنَّهُ كَأَفْعَلُوا بِشَكَّةٍ مَّرِيضٍ صَفُّ الْحَرِيمِ سَوَّهُ اللَّهُ الْهُدَى الْأَرْضَ وَالشَّمَوْسِ وَالْأَرْضَ جَاعِلُ الْمَلِكَةِ رَسُلًا أُولِي أَجْزَاءٍ مَّتِينِي وَتُلُثُّ وَزِيَّدُ فِي النَّافِعِ بِالْخَلْقِ شَايْخًا ﴿۵﴾ ﴿۵﴾ أَلْلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُرَ ﴿۵﴾ ﴿۵﴾ قَالَ أَمَّنْ يُسِّكْنِي لَهَا وَمَا يَمْسَكُ فَلَا مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ وَهُوَ العَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿۵﴾ ﴿۵﴾ يَأْتِيَ النَّاسَ أَذَكُّوا العَمَّةَ الْلَّهُ عَلَى مَنْ خَلَقَهُ وَهُوَ أَعْلِمُ الْأَرْضَ وَالْشَّمَاءِ ﴿۵﴾ ﴿۵﴾ لَأَلِلَّهِ إِلَهُ أَوَّلَ مَثَالٍ وَلَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ يُبْتَسِمَ
ورسل من قبلك على الله ترجع الأمور يا بني الناس إن وعد الله حق فلا تغتركم في الحياة الدنيا ولا يغتركم بالله الخير إن الشيطان لا يغفر إلا لنفسه وولله الذين كفروا من الذين كفرتم معهم عذاب شديد والذين أمنوا وعفاووا الصالحين لهم مغفرة وأجر حسنت إن الله عليهم يتوبون وأمر الله الذي أرسل النبى فتين سأفاوضه إلى بليغ مييت فأحياءها بأن الأرض بعد موتها لكذلک النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا لله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه و الذين يمكرون السياسات لهというもの عذاب شديد ونذر أو ليك هو يسحب و اللهم خلقتوه من تراب ثمرة من نطفة سمح لكم أراها و نحن نحن من أنثى ولاتضع إلا يأله وأن يعصر من معيمر لا ينقص من عمرة إلا في كينك إن ذلك على الله السير وأنا استوى البحرين هذى عدد فرات
سائغ شرابه، وهذا أجل أجمع، ومن كل تأكلون لحماطرية
وستخرجون جلية تذهب منها وترى الغالب فيها. مواخر
لتبينوا من فضيلة وعلامة تشترعون. يوم يلبس النور في النور
وويوم النهار في النيل وسحر الشمس والقمر. كل يجري
لنجل مسنى ذلك نزلة ربك للملك والذين تدعون
من دونه ما يبتغون من فطيره. إن تدعوه لا يسمعوا
دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم. يوم偶像 زين يكبرون
شركم ولا يبتغون مثل خيرهم. جلالة الناس أسماء الفقراء
إلى اللط. والله هو الغني الحليم. إنه يبين لك همهم. يأتي شكلك
جديد. وما ذلك على الله يعذب ولا يرحم ولا يذر. لولا
أخرى وإن تدع منقلة إلى جلها لا يجعل مندمه ضي نولو
كان إذا هب تمتزج الذين يخشون رحمك بالغيب وأقاموا
الصلاة ومن تزن. وإنما تذكر لنفسه ولي الله المصير
وما يستوي الأفعى والبصير ولي لا تظلمت ولا تغور ولا
لا الظلم ولا الحدور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن
الله يسمع من بشر ولا الشياطين من في القبور. إن أنت
الله...
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
يعفوُنَا وَأُفْسِدْنَا بَيْنَناَّ وَبَينَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَيْتَامٍ مِّنَ الْأُمُومِ وَلَنْ نَجَاهُمَا إِلَّا هُمْ يَوْمَ يُنصَبُنَّ.  

كُنْتُمْ أُهْدِينَا مِنْ إِحدَى الْأُمُومِ فَلَمْ تَأْجُبُنَا.  

لكنَّ الْأَنْفُقَاءَ لَا يَسْتَبَقُّونَ في الْأَرْضِ وَمَكَّةَ السَّمِيعَةَ وَلَا يَجْيَعُونَ المَدْرَسَةَ.  

إِلَّا لا يَعْلَمُونَ فَهَلْ يُبْنِئُونَ إِلَّا فَيْلِشِرُونَ إِلَّا سَنَتُ السَّنَوْنِ إِلَّا تَجْدُدُ .  

فَتَكُونِينَ الْأَلْمَاءَ لِيُؤْلِفُونَ.  

إِذَا بَلَغُوا فِي الْأَرْضِ فَلْيَكُونُوا مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانَ اللَّهُ لَهُمْ مَجْمُوعًا.  

فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُ  وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الْعَزَّةُ  وَلَوْ كَبِثَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ.  

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ كَانَ يَعْبُدُهُ بِحُسْبَانٍ.  

فَإِذَا أَجَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يُعَبِّدُهُ بِحُسْبَانٍ.  

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِأَنْفُقَاءَ  وَيَغْفِرُ لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ.  

شَرَاتٌ مُّسْتَقِيمَيْنَ.  

بُيَّنَّا وَالقُلُوبَ الْحَكِيمَيْنَ لَاتِّبَاعَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.  

إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِمَّقْدُورٍ لَّهُ أَنْ يَأْتِيَ مَعَهُ شَيْءٌ.  

مَا أَنزَلْنَا إِلَّا أَبَا وَهُمْ فَهُمْ غَفِيلُونَ.  

لَعْفُدُ حقَّ الْقُوَّلِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَهُمْ لاَيُؤْمِنُونَ إِلَّا جَعَلْنَاهُمَا فِي إِعْتِصَامٍ.  

لِيُقَدِّمَ الْحَجَّاجَيْنِ رَحْمَةً.
أُرِيقُوا فُلُهًا إلى الازْدَقَانِ فَهُمُ مُقْسِمُونَ وَجَعَلْنَاهُمْ
ليَبِنَ أَبِيْهِمْ سَدًا وَمِن خَلَفِهِمْ رَسُلًا وَأَعْضَافُهُمْ
فَهُمُ لاَ يَبَصُّرُونَ وَسَوْاءً عَلَيْهِمْ أَنْذَرتُهُمْ أُرِيكَ لَمْ
تنَبِّئُهُمْ لاَ يَتَبَيَّنَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا أَنتُمْ مِن أَتِمَّ العِدَادِرْ وَخَشَى
الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ يُبَشِّرُونَ يَعْفَرُونَ وَأَجِرَ كُبْرِيَّةٌ
تَجْمَّعُونَ وَكِتَابُ ماَقَدْمُهُ وَعَلَى هُمْ وَكَانَ شَيْ
أُخُصِّبُوهُمْ فِي إِلَيْهِمْ مَعْيَاهَةٌ وَمِنْ أَحْسَنِ الْعَمَلِ
الْقَرْنِ الْأَخِرِ إذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ أَذَا أَرْسَلْنَا الْيَحْيَا
قَالُوا فَعَزِيزُ الْأَشْتَالُ فَقَالُوا أَيْنَ لَكُمْ أَلْبَاسُ الْمُرْسَلُونَ
مَا أَنْقُلُ الْيَتَّكُونُونَ وَاَلْزَلُ الْرَّحْمَنُ مِنْ شَيْ إِنَّ
أَنتُمْ أَلْكِنُو بِذَوْنٍ فَقَالُوا أَيْنَ لَكُمْ أَلْبَاسُ الْمُرْسَلُونَ
وَمَا مَعَانَسِهِ إِلَّا الْبَالُغُ الْعَلِيمُينَ قَالُوا أَيْنَ لَكُمْ تَزْجِيْسُكُمْ وَلِيُسْتَطِيعُوا فَقَالُوا
طَاَبِعُ مَعَكَ إِنَّ ذَرَّةٌ بِلَّلَّهِ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسُرَفُونَ
وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْبَيْتِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالُوا أَيْنَ يَقُومُ أَيْنَ
الْمُرْسَلُونَ أَنْجَعَ مِنْ لَيْكُمْ أَجَرًا وَهُمُ فَهَمُونَ
ومالاً لا أعبد ال koji فطرين وليليت تراجعون 35 أحسبون

دوتًا وهم إن يردن الرحمن يضير لآتٍ ضيع عن شفاعةهم

شياً وليت يقرون 36 إنما إذا تغفر ضلل مميين 37 إن امتٍ

يربك واصمعون 38 قيل لابن البيئة قال ليبيت قؤروي

يعلمون 39 كم ا Zukي رفي وجعلنا من المكرمين 40 وما

أنتن على قومٍ من بعده من جنٍ من السماء وما أثكا

نسلين 41 إن كانت الأحياء واحدة فإنهم خادمون

بضعة على العبادة ما يأتيهم من رسول إلا أنوا بيه

بالمير وكم أهلكنا قبضهم من القرون أعم 42

إلا يرجعون 43 وإن كل لنبجمع لهتنا خضرون و

أيدهم الأرض المبينة 44 بحبيبي وأخرجناها ماجب lia

يا كونون وجعلنا فيها جن حتى تحيي وعند فجرها

فيهم من العيون 45 يا كونون من نير وما أعملت آيتيهم

افلا يشترون 46 سبعون من خلق الأزور وأحكم ما أنشأ

الرض و من أثقلها و مي ماءعالمو 47 و أيهم الئيل

نسلهم المبار من أثولون 48 والثامس يجري لمستقر لهم
ذلك تقدير الرحمن العليم
والقادر عز منازل حتى
عاد كالزوجين القرآن
والسماك يبغي لها أن تردد القمر
ولا ينال ساق النهر وكأن في قلب يسبعون ولا يقدرون
آتى إلينا دنياهم في القلب المشعون وخلقتنا نورا
فأنا بعثناهم وإن تأرجعوا فلا أصفعكم لهم ولهم نقدرون
لا رحمة فيها ومتنا إلى حين وإذ أقبل لهم أقول ما بين إياكم وأنفقوا ما
وأخففتم لعذاب ترجعون وناأتيهم فمن
أئت ربه أن لا كوانعها معرضين وإذ أقبل
لهم أنفقوا منها رجزنا والذين كفر الجن والناس من أمتنا
الله من وشاء أن يطعم إن كنت مضرن مييين
و يقولون من هذا الوعد إن كنت مضرن ما يطرون
الأصبحة واحدة تاحةهم وهم يخصبون فلا يستطيعون
تقضين ولا إلى أهله إم يرجعون وفؤاد في الصور فادا هم
من الأجداد إلى ربه ينسلون قالوا بولينا من بعثنا
مرقينا هذين عد الرحمان وصدق المرسلون إن كانت
الأصبحة واحدة فادا هم جميع لدينا فحصرون قالوا و
لا تنظف نفس شياً ولا تجزون إلاما يسنتمعلون إن أحبب
الجنة اليوم في شغيل فلاكون أصقوا وأزوا أحفظ في ظلال علي
الأموات متكرون لهم فيها فاحكمة لهم دينان
قد قلنا من رابن تحيين ومتنازرو اليوم أيضاً الجرمو
أنه أعله إليكم بنبي أبو دامان لاتعبدوا الشيطان وإن كا
وعجوزين وأنا عبد وني هذا حبشي مستقيم ولقد
أضل منكم جليللاق يا أفلام كونوا يعقلون ها جمع
التي لسكروا عدون إصلاحها اليوم ما كانت كفرت
يختد على أفواههم وتكلموا أبليتههم وتخشى آرافا
كونوا أيسرون ولونشوا لطماسنا على أعيتهما فاستبعدو الطرب
فأنا ميرور ولونشوا لمسنهم على مكانتم فيها استطاعوا
مصدقاً ولا يرعيون ومن تعبرة للكسفة في الحلق أفلا
يعقلون وما على نسطر وما ينغي لي أنن هو إلا الذرف
وقد من ميين لينزد من كان حياً ويجرن القول على
الكفرين أولئك يروا أتاختالتانهم أعدت أيدينا أنغاماً
فهم له مالكون وذللتهم تفنيها ركوبهم ومنها
مئزك
يا أَكُلُونَ وَلَهَمُ هُمُ فيها منَافِعٌ وَمُشَارَكَةً أَفَلا يَشْهَدُونَ وَيَشْهَدُونَ مِنَ الدُّونِ اللَّهِ إذْ أَفَيْلَيْنَتْنَا عَلَيْهِمْ أَلْيَتْنِيْنَ نَصِيرُونَ

وَهُمْ لَهُمُ جَنَّتُهُمُ غَيْرُ مَحْضَرٍ فَلا يُكَوِّنُنَا قُوَّتَهُمْ إِنّا نَاعِمُ مَعَهُمْ

يَسُرُّونَ وَمَالًا يَلَعِبُونَ وَأَكُلُونَ وَمَا يَلَعِبُونَ وَلَسَبُوحَ لَكُمَا وَنَسِى خَلقَهُمْ قَالَ

فَإِذَا هُوَ خَصِيمَ مَا يَتَبَيِّنُ وَنَصِيرُ لَكُمَا وَنَسِى خَلقَهُمْ قَالَ مِنِّي الَّذِينَ أَهْلَهُمُ الْعَظَمُ مِنْ هُمْ رَمَيْةٌ قَالَ جَعَلَ اللهُ مَلَكَ الدُّنْيَا أَوَلَّى الْجَهَرَانِ

أَجْزَاء طَيْبَةٌ فَإِذَا امْتَنَعُونَ مُوَّتِينَ أَوَلَّى الْجَرَانِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضَ يَقِيدُ عَلَيْهِمَا أَنْ يَخْلُقَ وَيَتَشَابَأَ فِيهِ نَفْلًا وَهُوَ الْخَلُقُ

الْعَلِيمُ إِنَّهُ أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شِيْئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كَانَ فَيَكُونَ

فَسَبَحَ الَّذِينَ يَبِدُونَ مُكَتَّبَتَ كُلِّ شَيْءٍ فَوَالْيَاءُ تَرجَعُونَ

يَسَّرُّ اللَّهُ الْرَّحْمَةَ الْمَجِيدَ

وَالْضُّفَاتُ صَفَا فَالْيَهُودُ زَجَّرُوْ يَكُونُ الْيَهُودُ ذَكْرًا إِنَّ الْيَهُودَ

لَوْاحَدٌ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَكُونُ فَوَالْيَاءُ تَرجَعُونَ

إِنَّهُمَا السَّمَاءُ الْدُنيا بِزَيَاءٍ للْكَوْكَابِ وَحَفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
مارد服务区الآلا أعلى ويقع فوق من كلي
جانب دحورا وقيمة عذاب واصبح لا من خطف الخطفة
فأتبع شباب ناقب كاستغلته في أمه اشتدت خلافة أمر من
خلكنا إن خلفهم من طين لازب بل حجبت وليدرون وقلاً ان
لا إغراء وليدرون إذا أرواية يشتهرن وقلاً أوان
هذا الأسرائيلين وقلاً متنا وكتاربا وعظاماً إذا البغرون
أو أبوتا الأرلون قل نعم وأنت ذا خيرر كاماه جزاء
واحدة وإذا هم ينتروون وقلاً ياويلنا هذا يوم الدين
هذا اليوم الفلس الذي كنتم به تكدبون أحضروا الذين
طلمو وأراهم ونا كنوايعدون من دون الله وهم وهم
إلى صراط الجحيم وقفوهم الرحم مستلبون ما كرر
أتراصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم
على بعض يتساءلون قالوا اللهم إن كنت تأتيتنا عن اليهين
قالوا بل لئن كنوا مؤمنين ونا كان لنا عليك من سلطان
أي كنتم قوما طاغين فعليك يا قوم يا إل آقون
فأغويملك إلا كن تغون فإنهم يومئذ في العذاب
{m:n} {n:i} {i:n}

{q} {r}

{a} {b} {c}

{d} {e} {f}

{g} {h} {i}

{k} {l} {m}

{n} {o} {p}

{q} {r} {s}

{t} {u} {v}

{w} {x} {y}

{z}
آمرتُهُ أن جعلتهُ فإنسانيةً لِلَّذينَ إنها شجرةٌ 
تخرج في أصل الجنيين طلعها كان رُوس الشيطان 
فإنهم لا يكتون منها فمالُون من بما البطن 
وإنما ألم على وجهاً من جنيين شُغلتُما لا إلى الجنيين 
أتمهم لِلقوة أبناء هم ضاليين فهمُ على أنهم يتهرعون ولقد 
ضل قبلهم أكثر الأولِين وَلقد أرسلنا فيها متميدين 
قال نور فكان عذابها المُنذرين إلَّا عباد الله الخَاصين 
وقد نادى نوح قُثيمُ المُجيبون ونجِحنا وآهلنا من 
النَّارين وجعلنا نُذُيب همَّ البقين وترناعليته 
في الآخرَين سعَر عليه نوُج في العَلَمين لِإنا كذلك نجري 
المُحسنين أَيُّهُ من عبادنا المؤمنين نُفَرِّقُن الآخرِين 
وَلَنَّم من شيءٍ إنها أَبَهُم إلَّا إِذ جاء رُبٍّ يَقلِب سُلَيمان 
إذا قال لا أتبعهم وَقُومي مَن أَتى عبِدُون إِلَّا يُفَكَّا الهَوَة دون 
النَّارين لَا يُرِيدون وَفَئهم مَضَرِّع الٌعَلَمين نظَرَةً في 
النَّجوم فقال قَال ابن سَيِّم فَتولى عَلَيْه عَلَيْه مَدِير نَبَيّ 
فِرَاغ أَعِيَهُم فِرَاغ أَعُلَّكُم مَا كَرَك لَا نَظَنُونَ فِرَاغ عِليهم
ضر لا يليلين فاقولوا اليهود يؤمنون قال اتبعون ما تحنون ونحلكم ونعملين قالوا ابناؤكم بنينا فاقولوا في الحج فاعبدوا كينا فجعلتمهم الأسرقين قال فإني ذهبت إلى ربي سيهدني ربي هب لي من الصليبين فاستنه بعهد حليبي فلما بلغهم السعى قال يبيبي أي آرني في البناك أني ذهب كنا طرما ذات الرأي قال يآت إفك ما تؤمر تستجدي في أن شاء الله من الصليبين فلتأتي وتأتي ب إليه الجنيين وناديناه أن نأتيه وفدتنا إياك عظيما وترنانا عليه في الآخرين نسله على عبد هم كذا له نجزي الأحسينين إن هذا هو البلاطل الصرييين وفدناه نبلى عظيما ونبرنا عيله وعلاء السحق ومن دينهم محسنين ونجيتيهم وقومهم من الكرب العظيم ونصرهم فيكما وهم الألهلين وأتيتهما الكتاب النسطرين وهم ينهاهم
البنات ولهن البنون أمر خلفنا الملكة إنا أتاها وهم شاهدو
الأئمه فمن إفكهم ليقولون وله الله وعلم
لذى البون أصحب البنات على البنين ما أكره حكيم
كلما كونت أغلب البون أمركم سلطان قييمين كأثنا
ألا تذكرون أمركم سلطان قييمين كأثنا
كيكير أن ننثور قين وجعلوا ببين وبين الجنة نسبت
ولقد علمت الجنة إنما تحور واتعب وعليم
العباد الله المخلصين فاتكما وما تعبدون ما اشتر
عليه يفاتنين إن أمن هو العاص الجبيه وناضنا إلا أن ما
مقام معروف وإن الأخل الصادقون وإن الذين المستعين
وإن كانوا يفسلون لآن عندنا كذكر من الأولين
لتكعأب الله المخلصين فغفر لنا يفسلون
ولقد سبقت كل بشتتنا العباد دا النسلين إنهم المتصورون
وإن جندناهم الغلبون فقول عمام حتى حين وإن أصبهم
فسوف يغسلون إذا استعانوا وإن أصبهم فسون
فسوف يغسلون
فسماء صباح البنين وتوالع عنهم حتي حين
وأعج
وعلى النبي ﷺ وأصحابه رَحْمَةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَأَصْلَحَهُ وَأَهْيَاهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْبَرَاءَةُ

وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ رَبُّ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ

سُورَةُ البقرة: آية 119

وَقَلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْصَرْنَاكُمْ وَأَسْتَفْعَٰلْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ نَارِ بَعْدَ آيَاتِنَا ۖ فَكَذَّبَتْ إِنَّمَا يَذَّرُونَ

وُسَلِّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَأَصْلَحَهُ وَأَهْيَاهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْبَرَاءَةُ

وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ رَبُّ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ

سُورَةُ البقرة: آية 119

وَقَلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْصَرْنَاكُمْ وَأَسْتَفْعَٰلْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ نَارِ بَعْدَ آيَاتِنَا ۖ فَكَذَّبَتْ إِنَّمَا يَذَّرُونَ
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لا أُمَّا أنّنا نَطَلَبُ مِنْكَ رُبُعًا لِلْمَلِكَةِ إِلَى خَالِقِكَ بِشَخْصٍ مِنْ طِينٍ قَدْ أَسْوَيْتُه وَنُقِيتَ فِيهِ مِنْ رُوحٍ فَقِعَّوْا لَهُ

فَسَ وَقَدَ إِضَافَتْ الْمَلِكَةُ كَلِمَتْهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَى الْبَيْنِ إِسْتَبْكِرُ وَكَانَ مِنْ الْكَفَّارِينَ قَالَ لِلَّيْلِيَّةِ نَأَمَنُكَ أَنْ تَسْيِرَ لِحَلَقَتِكَ

يَبْتَغُونَ أَنْ أَكْتَبُ مِنْ الْعَالِمِينَ قَالَ أَنْ أَحْيَيْنَ حَلَقَتِكَ مِنْ كَأْرَى مَحْلَقَتُه مِنْ طِينٍ قَالَ فَأَخْرِجْهَا فَأَنْتَ لِجَهَّامٍ

وَقَالَ عَلَيْهِ لَعَنَّيْنَ إِلَى يوْمِ الْمَطِيرٍ قَالَ رَبّنِي فَأَطْرُفْنِي إِلَى يَوْمِ الْغَيْبَةِ

يَبْعِثُونَ قَالَ فَأَكَلَهُ مِنَ الْمَيْتِينَ إِلَى يوْمِ الْقَيَمَةِ قَالَ فَأَخْفِقْ وَأَخْفِقْ أَقُولُ أَحْلَمُ أَنْ أَجْمَعَهُمَا وَأَشْقَبَهُمَا وَأَخْفَقَهُمَا وَأَشْقَبَهُمَا قَالَ أَجْمَعُينَ قَالَ فَأَكُلُّوا عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِهَا مَا أَتَمَّهَا مِنْ أَخْفَقَ مَا أَخْقَبَ مَا أَخْقَبَ مَا أَخْقَبَ

إِن هِوَ الْأَوْلَى لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَتَعَلَّمُونَ نَبَاهُ بَعْضُهُ بَعْضٍ

يَسْمَعُ اللَّهُ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ يَسْمَعُهُ اللَّهُ فَيَقْضِيهِ بَيْنَهُمَا طَيِّبَ الْعُزَا زَكِيَّةً إِنَّ لَنَا أَلِيْهِ الْكِتَابُ

بِالْحَقِّ وَأَعْفَاهُ الْعَلِيّ مَعَصِيَّةَ الْحَقِّ وَاللَّهُ الَّذِينَ نَعِلَتْهُمْ عَلِيًا وَأَخْلَصَهُمْ إِلَى
الله رَفِعَ إنَّهُ يُحْكَمُ بِحَقٍّ في نَاهِمٍ فَيْيَ خَلَقُونَ ذَٰلِكَ
اللَّهُ لَا يُخْرِجُ مِنْ هُوَ كِرَّ هَذَا لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أن يَكُنَّ وَلَدًا
لاَّ صَفْطُهُ وَبِنْيَةً يُخْلِقُ ما إِلَّا شَيْءًا سَبِيلًا هَوْهَا اللَّهُ أَوَّلُ الْخَلْقَ
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَقٍّ يَكُونُ الْيَلِدُ عَلَى الْبَنَاتِ وَيَكُوَّنُ
الْكَحَارِبَ عَلَى النَّبَاتِ وَمَسْتَرْخَمُ الشَّمَسِ وَالْقَمْرِ كُلُّهُ يُبَيِّنُ لِأَجْلٍ سَعِيٍّ
الْعُزِيزُ غَافِرٌ خَلَقْتُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْتُكُمْ
مِنْهَا زَوْجَاهُ وَأَنزَلْنَا مِنكُمْ الأَمَانَاتَ تَبْنِيَةً رُوْاهُ يَغْلِبُ
فِي بُطُونٍ آمَهَتُكُمْ خَلَقْتُكُمْ بِعَدْلٍ حَيَّ قَبْلَهُ فِي ظُلْمَاتٍ خَيْرٍ
ذِلِكَ الَّذِي رَبِّكُمْ لَا يَطَّلِعُ اللَّهُ كَمَا رَأَى الْعُزِيزُ غَافِرٌ
فَأَنْصَرَّنَّكُمْ قَانُوا اللَّهُ غَفَّيٌّ عَتِمٌّ وَلَا يُضِلِّي لِعَبَرَةَ السَّافِرِ وَإِنْ
تَشَقَّاءَ وَيَضُهِّرَهُمْ لَكُمْ وَلَا تَأْتِرَ عَزَّةَ وَأَرْزُقُهُمْ أُمَّةَ أَخْرَى ثُمَّ يُخَلِّفُ
مَرَجَعُ مَعْلُونٍ فَيَقْتُلُونَ يَأْتِيُونَ عَلَى عِلْمٍ يُنْبِيَهُ بِيَدَتِهِ الْخَيْرُ وَإِنَّ عَمَّا يَأْسِرُوا
وَإِنَّ مَسَّ الْأَسْرَى صَدْرَ عَطَايَةٍ وَسَيَخُذُّونَ أَذَنَّ عَزَّةٍ
فَيْنَا نَشُفُّ وَأَنَا مِنْ فَوْقِهِمْ مَيْنَبَا لَيْكِيَ لَعَلَّهُمْ يَتَّهَادُونَ
فِي سَبِيلِهِ قَلْ لَا تَنْعَمُّ الْيَوْمُ مِنْ أَحْصَابِ الْمَهْدِيَّ وَيَجْزُوهَا
أَنْ هُوَ قَاتِلُ أَوَّلُ الْيَوْمِ سَاجِدًا وَقَلَابُضًا مَّا أَسْحَبُ الْقَارِقَ
مَنْ لأَلْهَاتِهِ يَظْهَرُهُ نَأَيِّهَا الْخَلْقُ أَلْحَقَّ الْعَالَمَ وَيَجْزِيَا
الأجراء: قل هل يستوى الذين يعلمون، الذين لا يعلمون. إنما أعباد الذين أمنوا أنفقوا ربكما.

في الصحراء أجرهم يغيب حساباً. قل إني أمرت أن أعبد الله خاصصة الذين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إن أخاف إن عصيت في عذاب يوم عظيم. قل الله أعلم.

بصراحة، ديني فاعباً وأشد من دونه. قال إن الحرير الذين خسروا القسم واهملهم يوم القيوم. لذلك ها هو الحسن.

يَهْوَفُ اللَّهُ يَهْوَفُ الأَعِمَّةَ وَيَهْوَفُنَّ الْمُكَتَّبِينَ الْمُكَتَّبِينَ الْمُكَتَّبِينَ اسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاتَّبَعُوا الْطَّغُوتَ. قَالَ اللَّهُ أَرْضَتْهُمْ فَضَعْنَاهَا وَأَكَابَرْنَاهَا لِيَتَقُونَ أَنْ يُعَبَّدُ اللهُ وَلَا يُبَذَّرَ. فَبُصِّرُوا بِالْبَيْنِينَ. أَقْضِي عَلَى كُلِّ بَيْتٍ مَا كَانَ مِنْهُ مَا كَانَ وَأَلْبِئِنَّ الْأَمْرَ إِلَيْهِ وَلَنَزَكَّى أَنَّا نُصَيَّبُكَ عَلَى الْأَمْرِ.

فَأَقُلُّوا قَالَ أَمْرُنَا لَنَنَّا أَنْيَذَى لِسُهُلَّةَ عَلَى النُّسُهَّةِ. فَلَا تَحْزَنَّ وَلَا تَفْرَحْنَ عِنَادْهَا. قَالَ اللَّهُ إِنَّكُمْ تَحْترَمُونَ الْوَالِدَ مَا كُنْتُمْ تُحْترَمُونَهُ إِلَّا لِيُقُولُوا مَا يَشَاءُ الْخَالِقُ. فَأَخَذَهَا اللهُ مِنْ فُجُورٍ وَأَخَذَهَا مِنْ كُلِّ ضَلْلٍ.
الأرض بما يخرج ينفر، زرعًا تختلف الألوان، نورًا يرفع من مصدره، مشرفة.

ثم يجعلها حطاماً إن في ذلك لذرى لأولى الألباب.

فإذن شرح الله خفرة الإسلام، فهم على نور من نور فقوله في الفسقة:

قالوا هجمان من ذكر الله أو ألبان في ضللهم ضللهم، في ألبان ضللهم.

كنتا متشابهان قناعة، ن=https://books.google.com/books?id=V9MkCgAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=The+Bible+of+Moses&source=bl&ots=9o8mKmKmKm&sig=ACfU3U1234567890123456789012345678&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi4o-JHwKXbAhUIg80KHbcLD18Q6AEwEnoECAEQAw#v=onepage&q=The%20Bible%20of%20Moses&f=false

ذلك هدى الله إلى مأمون، في مثل الأبقار من نور من نور.

من هاد، من أنصى بوجهه، سوء العذاب يوم القيامة.

فأذان العذاب يوم القيامة.

قله ردوداً، ما كنت كسبون، كذب الذين من قبلكم.

كانت العذاب من حيث لا يشعرون.

فأذان العذاب الآخرة، بأكبر ما كنا نعلمه.

ولقد ضربنا بنازك في هذه القران من كل مطلب تعلم.

أنت دون قرآن، غير ذي عود، لعلهم ينفقون ضرب الله مثلاً، في عرف كيماً، وكأنك نعاد.

هل تعلمون مثلًا، أحبب الله، بل أكثرهم لا يعلمون، إنك فيتش.

وأنت تعلمون، من يعلم قدوم القيامة، عند ركوب تختصون.
فسن أظلم ممن كذب على الله وذكر

بالصدق في الإجابة لايس في جمده من نوى للكفرى

والذي جاء بالصدق وصدق قية أوليك هم

المنتىون 4 لأني ما يشاكمون وعند ربهم ذلك جزء

الحسنينين 9 ل يكره الله عنهم أسوأ الذى عملوا

ويجزيهما أجرهم باحسن الذى كانوا يعملون

الله بكايف عبده ويخفونك بالذيين من

دونه و من يضل الله فيا له من هاد و من يحمد

الله فيا له من مضل الله تعالى يعزى ذي انتقاء

والله سأنتى من خلق السموات والأرض ليقولن

الله تركناها ها لى خصى الله ووادن لا يقال:

هكين مسكت رحمته قل حسبى الله عليه يتوكل

الستوكون 5 قل يقووا يعملوا على مكانتكم إن عامل

فسوف تعلمون ر من يأتين أذاب يعذب ويجعل علي

عذاب مفیع 8 إذا انتعلنا على الملك الكتاب للناس بإحك
فِسْتَهِدْ إِلَى قُلُوبِهَا وَمِنْ صَلَةِ قَابِلَاءِهَا ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ بَعْضِهَا ۚ اللَّهُ يَتَوَارَى الْأَنفُسُ حِينَ مُوتِهَا وَالْحَيَاةِ اللَّتِي كَانَتِ فِي مَيَامَهَا فِي مِعَاهَا ۚ فَمَمَّا كَانَتِ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيَنزِلُ السَّلَامُ الأُخَرُ إِلَى أَجْلٍ مَّسَّتْهَا إِنَّهُ أَنْزَلَهَا فِي ذَلِكَ الْأَبْيَضُ ۖ وَإِنْ أَخَذَ أَمَا مِنْ دُونِ اللَّهِ الْشُّفَعَاءِ قَلْ أَوَ لَوْ كَانُوا أَيْنَ لِكُلٌّ شَيْءًا وَلَمْ يَعْقِلُونَ قَلْ رَبَّنَا ۖ عَلَى الْشُّفَعَاءِ جَمِيعًا ۚ إِلَّا مَلَكَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ۚ نَسْحَّرْ لَهُ ۗ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحَدًّا أَشُدَّ أَشْرَّاتَ قَلْبٍ عَلَى الْذِّينَ لَا يُؤْتُونَ بالْأَخْرَجِ ۗ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قَلْ اللَّهُمَّ فَاذْعَنَّ بِالْأَخْرَجِ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالْشَّهَادَةِ أَنْتَ تَعْكُرُ بَينَ عِبَادِكَ مَا كَانُوا فِيهَا ۖ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ اللَّهُ لَيَأْخُذَ بَيْنَ الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثلًا مَّعَهُ أَفَأَفْتَدَّ وَأَيُّهَا بَيْنَ الْأَرْضِ الْقَيِّمَةِ وَهُدِيَ بَيْنَ الْهَيْمِ لَمْ يَعْمَلُوْا ۚ فَوَٰمَتِينَ ۗ وَوَبَدَ الْحَمْرِ سَيَضْمَعُونَ وَحَاقَ بِهِمْ ۚ هُمْ كَانُوا يَغْتَصِبُونَ ۗ وَإِذَا أَمَسَّ الْإِنسَانُ ضُرُرًا دَا عَا عَا تُمِّنْذِهِمُ ۗ
لا يعلمون، قال قالها الذين من قبلهم فقاها أغنى عنهما ما كانوا يكسبون فاصفاً بسية ما كسبوا وماهم يعجزون أو لم يعلموا أن الله يبسيط الزرق لمن يبتاء ويقدر إن في ذلك لأيتم لقوم يؤمنون قال يعبادي الذين أسرفو على القضرم لا يقنطعوا من تحاصه اللوران الله يغفر الذنوب جمعياً إن هذا الغفور الرحيم وأتبعوا إلى ركمة وأسلموا فض من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تتحرون وأتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربك من قبل أن يأتيكم العذاب بفحة وأنت لا تشعرون أن تقولون نفس يفسرني على ما فرطت في جنب الله وإن كتب في السآرين أنت تقول حين ترى العذاب لا أن الله هذه هي لكتبت من السماكين لا أنت تقول أنت تقول حين ترى العذاب لا أن الله هذه هي لكتبت من السماكين وقول من الحسنين بلي من ذا جائتمت يا أيتي قلبي
بيها وأستقبلت و كنت من المقربين و يوم القيامة ترى
الذين كانوا يذبحون على الله و وجههم متسودة الأمس في جحيم
من كلوهم للملتكرمين و بنيت الله الذين أنفقوا بمفازتهم
لا يمتهم النار ولا ماهم يحزونون الله خالق كل شيء
و هو على كل شيء كريم للملتكرمين
اخرجوا الذين كفرنا بأبيت الله أولئك هم الخسرون
فقل أفيق هذا يا أمرو أعبدي إني أجهلون ورقد
أوحى إليك و روى الذين من قبلك لينشرن لكم
عملكم و لا تلونون من الخسرين بل الله فاعبد و كن
من الشكرين و ما قدروا والله حق قدره للأرض جميعا
قيد الاستياء يوم القيامة و التمهد مطويين يليمينه سبحانه
و تعالى عليك ليشركون و نفخ في الصور فصعق من في
السموت ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه
آخر فأداهم فإذاهم في شيا مبشرون و أشرقت الأرض بنور
ريت و وضع الكتاب و جائزة بالذين و الشهداء و فضي
بينهم بالحق و هم لا يظلمون و وقيت كل نفس ما
عُلِمتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ يَعْلَمُونَ١٤٥٤ وَسِيقُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى
جَهَنَّمَ رَمَرًا أَحْتَيْعَذَبُهَا وَقَالَتِ ابْنَهَا وَقَالَ لِهِمْ
خَزَنُهَا الَّذِي يَأْكُلُ رَسُولُ مَكَّةَ مَثُلُهُ يَأْكُلُ عَلَى
وَيَبْنِي رَوْمَتُهَا لَقَآءًا يَوْمَ كِتَابِهَا هَذَا قَالَ بَلِي وَلَكِنْ حَقَّ
الْجَهَنَّمَ عَلَى الْكَافِرِينَ١٤٥٥٥ قَيْلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَاهِلِيَّةِ
فِيهَا فَيُبْسِتُ مَثُلُ الْمَكَّيِّينَ١٤٥٥٦ وَسِيقُ الَّذِينَ آتَى رَحْمَةَ
إِلَى الْجَهَنَّمَ رَمَرًا أَحْتَيْعَذَبُهَا وَقَالَتِ ابْنَهَا وَقَالَ
لَهُمْ خَزَنُهَا طَلَغَتْ عَلَى قَلْبِهَا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ خَلْدِيَّةٍ١٤٥٥٧ وَقَالَ:
أُمَّيَّهُ الَّذِي حَصْدَ قَتَأَ وَعُدَةٌ وَأَرْضَنَا الأَرْضَ نَتَبِعُونَ١٤٥٨ مِن
الْجَهَنَّمَ حِيَثُ نَشَأَ فَنَعْمَ أَجْرُ الْعَبِيلِينَ١٤٥٩ وَتَرْيِي
المَلِكَةُ حَافِظُونَ مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسِعونَ بِحَجَّةِ رَبِّهِنَّ
وَقَضِيَ بَيْنَهُمَا بِالْأَقْحَاصُ وَقَيْلُ أَمْهَدُ اللَّهُ لَهُ رَبِّ الْعَلَّامِينَ
وَسَوْى الْأَلْوَانِ الْرَّجِحِينَ جَمِيعًا جُنُّوًا سَأَهُمَّ بِالْقُلُوبِ جَزَا
حَرَمٌ تَزَيّنُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ١٤٦٠ غَافِرٌ
الْأَذَى وَقَالِيُ الْمُتَّوَّبَ شَدِيدُ العَقَابِ ذِي الْعَظِيمَةِ١٤٦١ الَّذِينَ
لَا هُوَ إِلَى الْحَكِيمِ مَأْتِيكَ دَلَّ فِي أَيْنَ الَّذِينَ١٤٦٢
كفروا فلا يغفرلهم تقلبهم في الزلزلة كذبنا قبلاً قوم نوح و الآخزاء من بعده هم و هم كل أعلى رسوأل ليأخذوا وجادلو بالبطل ليبد حضوراه الحق فأخذتهم فذك xét كان عقاباً وذكاك حققت كلئل ربك على الذين كفروا أتتهم أصحب النار الذين يحدين العرش ومن حول يسقون بحري رحم ويوذبون ين و ليستغفرون للذين امتى أرثينا وسعت كل شيء رحمة و عطلا فأغفل للذين تابوا و تابعوا سبيلك وقيقه عذاب الحسيمة ربتنا ودخلهم جهنم عدن في إلته وعدتهم ومن صدر من إبليس و ازواجهما و ذرتهم إن أن الحزير الحكيم و قهم السياح ومن نطق السياح يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفر واينادون لبقة الله أبر من مقصود فانسفكوا إذ تنفعون إلى الأملان تكفرون قالوا ربي اسمنا أساتين وأحييتنا أفتنين فاعترفاذا نويا فهل إلى خروج من سبيل ذكره بأيده إذا أدع الله وحدا كفرتم و إن يشرك به تذكروا فلا تدينوا فالفك الله العلي الرب لا هو
(13) فدعاء الله
(14) مخلصين لِهِ "اللهِ إِلَّا هُوَ" كَافِرُونَ
(15) رَيْفَ الْمَذَارِجَاتِ دَوَّارُ العَرْشِ يَلْفِقُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ
(16) يَلْبِسُهُمُ الْمَلِكُ الْعَزِيزُ الْبَارِزُ
(17) يَحْكُمُ الْيَوْمُ الْأَخِرُ إِنَّهُ مَلِكُ الْلَّيْلِ وَالْمَرْيَامُ
(18) يَسَعَى كُلُّ نَاسٍ بِمَا كَسَبَّتْ لَهُ آدمُ إِنَّ الْأَيَّامَ مَعَ اللهِ
(19) أَوْ اسْتَغْفِرْ لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(20) ۚ وَيَسَّرُّهُ إِلَى الْأَرْضِ وَيُمَشَّيَّهُ كَأَنَّهُ عَرَقُ
(21) وَآمَنُوا فِي الْأَرْضِ ۖ فَسَأَحْصِنُهُمْ إِلَّا هُمْ أَشْهَدُونَ عَدْوَاهُمْ
(22) ۚ وَلَقَدْ أُرْسِلْنَا جِنُودًا بَيْنَائَا وَرَسُولًا مَّعَهُمْ
(23) مَّعَهُنَّ أَيَّاتًا وَسُلْطَانًا مُّبِينًا
إلى فرعون وها من وقاؤون فقالوا: "أصحابكما اتبعوا أبناء الذين أسوا معنا وإستصحباً رأساً هم وأسكن الأخرين إلا في ضلل". قال فرعون: "أو أن يظهر في الأرض الساسة؟". وقال موسى: "على تبرك وريثك وعليه تعالى من كل معتكر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل ما نهى من أهل فرعون: "إني أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقلد جاكم بالبيت من ريكتم وإن يكان كاذباً فاعله كذب بيه وإن ياك صادق أي بصيك بعض الذئب الذي يعذبك إن الله لا يعذب من هو مصوف كذراب يقودكم لكم البراكين اليوم الظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من أهل الله إن جاهم ففال فرعون ما أريكم إلا آرئ واللوه لكم إلا اسبيال الرشاد قال اللذين: "وأمن يقول إنه يعذب عليه الكذبين يوم الآخرز مثل دابة قوم نوج وعاد وشيمود والذين من بعدهم وما أنبر يقيد للعباد ويقوم في آخاف".
علىكم يوم النهاة يومنا تولون مذيفين ما لاكم من الله من عاصماء ومن يضله الله فبأله من هادٍ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيت فسبأ لتر في شيا تجاج كرم ب‌ عدد 1493

حتى إذا هلك فلنت لم تيعت الله من بعد نأولركم 1493

يُضلل الله من هو مصرف مرتاب 1493

أبيت الله يعير سلطان أنهم كبر مقترا من الله وعدد الذين أمنوا كل يطبع الله على كل قلب متكابل 1493

وقال فرعون يهاني ابن لي صرح الله على بلغ الأسباب 1493

سبب السماوات فأطلال إلى الدmunي وسبب الإنسان لن يكون سوء عمله وصد يعير السبيل وما كبد فرعون إلا في ناب وقيل الذي أمن يقوم يفزعون 1493

أهلك سبيل التشراد يفزع 1493

وكان الآخرة هي دار القرار من عمل سيئته فلا يجزي إلا مثلاها ومن عمل صالحها 1493

فأولئك يذ من حكوا العينة يرقصون فيها يغبر حساب وليقوم ما إلى أدعوك إلى الوجهة وتدعوني إلى المنار 1493
۳۸- لقد أتى عونك إلی أکفی بالله و أشترک به ما ليس لى به علما و أتاك
۳۹- أدعوك إلی العزیز الغفار لأجبر أنتم أن تدعون مالاي لس
۴۰- لا دعوته في الدنيا ولا في الآخرة وأعان مرتنا إلى الله و أتاك
۴۱- المستورين هم أصحب النار فستذكرون ما أقول لكم و أفصلكم أمرنا إلی الله يصير بالعباد فوقه
۴۲- الله سيأتي مآصدروا و حاكم باي فرعون سوء العذاب
۴۳- التار لعراضون عليها عدوانا و عشيا و يوم تقوم الساعة
۴۴- أدخلوا إلی فرعون أشد العذاب و أذا يتاجرون في النار يفقول الضعفوالي اللذين استكبروا إن كنا تابعين تبعا
۴۵- أمرست مغضون عائدا تصيبتكم من النار قال الذين استكبروا
۴۶- إنما كثر فيها إلی الله قد حکم في حكم بين العباد و قال الذين
۴۷- في النار غزوة جهادا دعوتم ريكم يخفف عنكم يوما من العذاب قالوا أقولوا فأدعو وما أدعو الكفرین إلا في ضلل إثنا
۴۸- لنصر رسلنا و الذين أمرو في الحياة الدنيا و يوم يقوم
۴۹- الأشهاد يوم لا ينقف الوحيزين عليهم و لهم اللعنة
ولهم سوء الدار وَلَقَدْ أَيْتَنَا مَوْسِئُ الْهَالِدِينَ وَأُورُنُسَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَبُ هُدَى وَذِكْرٌ لأُولِي الْأَلْبَابِ
فَاصِرُواً أَنَّ عَلَى اللَّهِ حَقُّ وَأَسْتَغْفِرُوا لِذِينَ لَدَيْنَا وَسَيِّمَرُ عِنْدَهُ
رَزَقَهُمَا الْعُشْاءَ وَالْبُكْرَةَ أَنَّ الَّذِينَ يُبَادِلُونَ فِي أَيْنَ اللَّهُ يَغِيرُ صَلَاطَهُمْ أَنفُسَهُمَا يَسْتَغْفَرُونَ
يَبْعَرَ الْعَلَّامَةُ وَالْبُكْرَةُ يَسْتَغْفَرُونَ فِي صَدَرِهِمْ الْأَحْيَاءَ بَرَمْبَاهُ
يَكُونُ الْمَيْتُ مِثْلَ الْمُتِّئِنَّ مِثْلُ الْمُتِّئِنَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ
فَأَيْمَنُ اللَّهُ وَأَيْمَنُ الْمُتِّئِنَّ الَّذِينَ لَا يَكْفُرُونَ
مَنَافِضٌ الْخَيْرَةَ وَالْبِصِيرَةَ وَالذِينَ
أَسْتَبِيعُوا عِدَالَةَ وَلَا عِدَالَةً وَقَلِيلًا مَا تَأْتِينَ كُرُونَ
أَنَّ السَّاعَةَ لَا بُتِّاءَتْ لَهُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْمَلَائِكَةِ
لَا يَكُونُونَ وَقَالَ رَبِّكَ أَنْعُمَ أَسْتَجِبَ لَهُمْ لِنَكُونُ أَكْثَرَ الْمَلَائِكَةِ
أَنَّ اللَّهُ أَجْعَلَ كَثَرَ الْبَيْلِ لَيَسْتَخْطِفُوا فِيهِ وَالْنَّهاَرَ مِبَابًا
أَنَّ اللَّهَ لَذُّو فَضْلٍ عَلَى الْيَتِيمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْمَلَائِكَةِ
لَا يَكْفُرُونَ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ النَّهَارِ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الَّذِينَ كَانُوا بَيْنَ يَدَيْهِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرِنَّكَ وَاسْتَغْفِرْنَا وَاسْتَغْفِرْ اللَّهُ وَملائِكَهُ وَنَبِيَّنَا وَأَنَبِيَّنَا وَأُمَّنَيْنَا وَلِعِبَادَتِكِنَّنا أَنْتَ رَبُّ النَّاسِ

ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْسَّمَاءِ وَمَنْ بَيْنَهُمَا وَلَا تُضِيعَ اللَّهُ مِنْ أَجْرِ أَيْمَانِ الْعَلِيمِينَ

أَلَوْ كَمَا قُلْتُمْ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ مَا سَىٰ يُزْوَدُونَهُ مِنْ رَبِّهِ ذَٰلِكَ الَّذِي خَلَقَهُ وَلَا تُضْرِبُوا مِنْهُ مَا لَمْ يُضْرِبْ

قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا شِيْعَةَا فَإِبْتَغُوا مَنْ رَأِيَ وَأُمِّرَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ الْحَمِيدُ بِقِبَالٍ

فَإِذَا فَصِلَتْ أَمْرًا فَهُدِيَتْ إِلَيْهِ اللَّهُ كَنَّهُ بِهِ يَسْتَغْفِرُونَ

فَإِنَّكُمْ تُقَدِّرُونَ فِي الأَجْلِ يُقَدِّرُونَ فِيهِ فَلْتَؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا تَشْتَرَكُوا مَا لَكُمْ فَيُّولُونُ

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا يُخْفِي مِنْهُ حَتَّىْ يَحْزَنَ عَلَيْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يُعْلِمُونَ
من قبل شيء كذ لك يُحضِّن الله الكفرَينَ الذين يَتَفِقَونَ في الأرض بغير حق، وهم كثيم تمرحنون أدخلوا أبواب جِهَاد خليدين فيها فينس من مثوى المتكفيرين
قاصر إن وعد الله حق فإما نريِّنكم بعض الذئب نعى مائتون وتوفيقكم فالينا يرجعون ولا أرسلنا رسولًا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لنقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا يأذن الله فاذجاء أمير الله فرضية يأبه وحبس
هناك المبطلون بعده الذي جعل لكم الأعماج لتنزا منهما ومنها تأكلون وليك فيها منافع ولتنفعها عليها حاجية في صدوبرك ومنها وعلي الفلك تعملون ويركوبون في كعب من ذلك الذي كان عاقبة الذين من قبليهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأناز في الأرض كما أنو كنوا يكسبون فلنها جاءتهم رسله بالبينات فرحوا بما عند هم من العلي وحاق بهم كنوا ب
يُذْهِبُونَ فَلَيْسَ رَأَوْا بَسْتَأْنَا قَالُوْا امْنَأْنَا بِاللهٰ وَحِيدٌ وَكَفَّارِيْهَا أَصْحَابُهَا مُشَارِكُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ بَسْتَأْنَا قَالُوْا امْنَأْنَا بِاللهٰ وَحِيدٌ وَكَفَّارِيْهَا أَصْحَابُهَا مُشَارِكُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ فَلَمَّا يُذْهِبُونَ فَلَيْسَ رَأَوْا بَسْتَأْنَا قَالُوْا امْنَأْنَا بِاللهٰ وَحِيدٌ وَكَفَّارِيْهَا أَصْحَابُهَا مُشَارِكُونَ فَلَمَّا يَفْتَرُوا يَنْفَعُهُمْ رَبُّهُمْ يَسْتَهْلِكُنَّهُمْ لِيُسَيَّرُونَ
للسماوات وَالْاَرْضِ عَجْبًا وَكَرَّهَا قَالَتْهَا الْآٰتُ النَّبِيُّ عَلَيْهُمَا فَبِئْسٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يُومِينِ وَأَوْحَى في كُلِّ سَمَاءٍ أَفْرُهَا وَزَزِيْنَهَا

السَّمَاءَ الذَّيْنَا بِمَصَابِيبٍ وَحَفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزُ

العُلِيِّرِ فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذِرُهُمْ بِصَعِيقَةٍ مَّثَلَ صُعِيقَةِ

عَادٍ وَتَمَّودُ إِذِ جاءُوا نَبِيُّ عُلَيْهِمَا سُرَءَالُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَصَنَّعَهُ

خَلَفَهُمْ الْآَلِعَبُوَادُ وَاللَّهُ قَالَوا الْوُسَائِلُ أَنْ يَعْلَمُوا وَلَكِنَّ الْلَّهُ

قَالَ كَيْبًا أَرْسَلْنَاهُ يَكَبُّرُونَ قَالَتْهُمْ وَقَالَ ﷺ أَعْلَمُوا وَكَانُوا فَسِطَبُوا فِي الْأَرْضِ

يَغْطَسُوا وَقَالُوا مَنْ أَشْدَدْ مِنْ أَشْدَدْ سَيْفَةٍ أَوْ لَمْ تَجِرْوا أَنْ يُؤْتُوا

اللَّهُ الْمَلَكُ المَلِيَّةُ يَقُولُ رَبِّي إِنِّي خَلَقْتُكَ مِنَ السَّبْعَةِ مِنْ نَفْسِي وَكَانَتِ الْبُطُورَ

قَالُوْا ﷺ فَأَخْرِجْنَا عَلَيْهِمُ الْجَاهِلِيَّةَ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرِيٌّ

وَهُمْ لَا يَهْتُمُونَ وَأَمَّا تَمَّودُ فَهُدْيَتُهُمْ وَأَمْسِكُوا الْعَدْيَ الْعَذَابُ الْأَهْوَنُ يَبْكُونَ

يَكَبُّونَ وَخَتَمْتُ الذَّيْنَ أَمْنَوْا كَانُوا يَقْبَلُونَ وَيُوحِّنُونَ

أَعْلَى الَّذِينَ اعْبَدُوا الْأَلَّهَ وَأَعْلَى الْأَلَّهَ الْأَلَّهَ عَلَيْهِمْ هَٰوَى هَٰذَهُمْ
عليهم سمعهم وابصارهم وجلوؤهم يا كأنويعملون
وقالوا الجلوؤهم ليومشهد تصدقنا قالوا أقطنا الله الذي
انطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة ولي ترجعون
وما كنتم تستتروون أن يشهد عليكم معمكما وآ
ابصاركم واجلوؤكم ومنذ لكم في ضنك الذي طنشتم
كشيا منكم تعملون وذلة فطقكم من الخبيرين فإن يصيروا فالسارد
متفوي لهم وان يستعتيبوا فإنهم من المعتين
وقيقنا لهم فتنا فتينا الهجرة نا بين أيديكم ونازلهم
وحق عليهم القول في أمير قد خلت من قبلهم
اجن ولياس إنهما كنا خبيرين وقال الذين كفروا
لا تستمعوا الهجر القبرز وغوا في الإله ومعكم تخليون
فلكني يقين الذين كفر وعليها أعدا باليتود وأبجريدهم
أسو الذين كنوا يعملون ذلك جزاء أعدا أرسل الله
التار لهم فيها دار الخلد جزاء لهما كانوا يابلبتنا
يبعدون وتال الذين كفر وربي أرنا أتعينين
فيض الإبطال 24

أصلنا من الجن والانسان نجعلهما تحت أقدامنا إلّا من الآسماءين إن الذين قالوا لا إله إلا الله نعم استقامتاً

تفضل عليهم الملكة إلا أنها تقول ولا تجتازها وابنها بنو أليفة بك في الحيوة الدنيا والآخرة وله فيهما ما شاءه من الغفران و

وكل فيهما ما تدعون نزلوا من خفافير الجحيم و من أحسن قولنا دعا إلى الله وعلى صلابت قال إن

إن كتبت بالبديهي هي أحسن قلّى الذي بينك وبيني عداوة

كأنك ولي حميم وما يلقيها إلا الأشجعان صبروا و

ما يلقيها إلا ذو حظع عظيم و إنما ينزعجات من الشياطين نزع قاستعين بالله إنما هو السحيم العلامة

ومن أتينا النحل والتهار والشمس والقمر لا تهجروا

بالمسمى ولا بالقمر ولا النحل إنما الذي خلقه أن

كنتم آيتنا تعبدون فإن استكبروا فإن الذين عند

ربكم يسجدون الله بالليل والنهار وهم لا يسمعون
وَمِنْ أَيْتَآتِ اللَّهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً وَالْآسمَاءِ اهْتَرَتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِينَ أَخَافُوهَا نَجْعَلُهُمُ الْمَيْتَى الْمُحْيِينَ الْمُلْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِنَّ الَّذِينَ يَتَجَلَّوْنَ فِي أَيْتَآتِ اللَّهِ لَأَيْخَافُونَ عَلَيْهَا فَمُسْقِطُهَا يَلْقَىُ فِي الْأَيَّامِ الْخَيْرَةِ أَمَرَنَّ يَتَّقِىَ أَيْمَانَهُمُ اللَّهُ قَبْرَهُمْ وَلَا يَأْتِيَهُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّهِ وَلَا مِنْ خَارِجِهِ نَزَيَّلُهُ مِنْ حَكِيرٍ حَمَيدٍ مُّبِينٌ قَالُوا لَكَ الْإِلَامُ قَلِيلٌ لِلنُّسَيْلِ مِنْ قَبْلَهُ أَنْ رُبَّكَ لَذُو مُعْفَرَةٍ وَذُو عَقَابٍ أَلِيمٍ وَأَيْمَانِهِ الْإِلَامُ قَلِيلٌ لِلنُّسَيْلِ جَعَلْنَاهُ قُرُونًا أَعِجَابًا لِقَالَانِ أَلاَّ فَلَصَلْتُ إِبْتِهَ مَحْجُونًا وَقَالَ عَرْقٌ قُلُوْنَ هُوَ لِلَّذِينَ أَصْنَوْا هُدَايَةً وَشَفَافٌ لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَنَامِهِمْ وَقَرَأُهُمُ عَلَيْهِمُ عَمَّا أَوْلَاهُ وَيَنَاوُونَ مِنْ مَكَانٍ بِعَبْيِهِ وَقَلَّ أَتَيْتَ مَوْسِنَ الْكِتَابِ فَخَلَتْ فِيهِ وَلَوْ لَكَ كَلِمَةٌ سَبَقَتَ مِنْ يَدٍ لَفَضُّي بَيْنَهُمْ وَإِنْ تُمَتَّعُونَ فَشَكَّ مَنْ يَمِيرُ مِنْ عَمَلِ صَالِحٍ فَلَنَفَسِهِ وَمَنْ أَسْأَلَ فَعَلَّهُ فَوَمَرَّ بِيَدٍ لِلْعَبَيدِ
الله تعالى علم الساعة وما تخفيه من شرور من إلهامها وناحية فيها ولا أنثى ولا فتى ولا إله إلا هو وليست نعمة لشريكه قلوا أذكرنا ناحية من شريكه وحنا المولى وناحية من مخلصه يملكون من قبل وظفناكما لله من خيرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم من بعد ضربة مسجية ليقولون هذا هو وما أطلت الساعة قلما وإن لا يعقل إلى ربي إن إلى عين الدمين الحسن والحسني فلذبح هنا الذين كفروا إياها أعملوا منذ ليقتهم وعند أبي عليط على الإنسان أعرض وناهجانية وإذا مسجت الشرفة ودعا عزير فقل اتبعتم إن كان من عند الله ثم كفرتم من أصل عين هو في شقاق بعيد سأبتدا مع إعادة في الأفاق وفي الفسحة حقيقة يبين لهائم ألم اتبع ارتكب برiards إن على كل شيء شهيد إلا أنهم في مريض من لقاء راعهم إلا أنهم بكثي يقينه حمهم عشيق كذاك يوجي إليها لنلي إلى الذين من قبل
الله العزيز الحكيم
لا مأ في السموات وما في الأرض وهو
العزيز العظيم
كأن السموات لا يطغون من فوقهن والملكة
يسكونون بما قدروا ويستغفرون لدن في الأرض الآسر
الله هو العفو الرحب والذين أændوان دعوة أولياء الله
حفيظ عليهم وما أنت عليهم بولي.
ونذاك أوجيننا
إليك قرأ عرباً إلى التنزير أمر القارئ ومن حولها وتنبأ يوم
إجمع لا آية في يوم فريق في البصيرة وفريق في السمع.
ولو شاء الله جعلهم أمة واحدة وليك يد خلف من يشرده في
رحمته وظلومون ما له من قرية وولائيهم أمهما.
أمهما من دونه أوراءه قال الله هو الوحي وهو ناجي البونى وهو على
كُل شيء قدير وما اختالفتم فيه إلا حقيقة إلى
الله ذلك الله ربي عليه توكلت وليه أنيب.
فأطر السموات والأرض جعل لكون أسماك الزواجة ومن
الأعماة الزواجة يذروت وفياً ليس كنفته شئ.
وهَو السمع البصیر
له مقاتل السماوات والأرض يبسط
الرحم من يشاء ويقدر إنما يفعل شيء عليكم.
فَضِلْتَ مَا وَصَيْتُ يَا نُودُوحَا وَاللَّهُ يَعِينُنَّكَ وَأَنَّى أَحْيَىٰ اللَّهُ وَمَا
وَضِيَّنَا يَا إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعَلَيْهِمْ أَنْ آمَنُوا بِاللَّطِينِ وَلَا
تَفْغِرُوا فِي ظَلَاءِ اللَّهِ كُلَّ مَنْ عَلِيَّ الْمُشَارِكِينَ مَا كَانَ عَلَيْهِمْ
يَبْرَأُونَهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ لَا يَبْرَأُونَهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَلَى
مَا نَصْرَهُ مِنْ شَأْنٍ وَيَهْدُنَّهُ إِلَى الْيَوْمِ الْأَخِرِ مِنْ يَوْمِ الْمَغْرِبِ وَتُقَدِّرُوا
إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُدًى الْبَيْنِينَ لَا تَرْفَعَ الْكَبْرُ مِنْ بَعْدِهِمْ
وَلَا تَخْلِفُوا إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي يُحَقُّ لَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُقِلُّ
وَيَسْتَقِيمُ كَمَا أَرْتُ وَلَا ضَحَىٰ أَهْوَاهُ هُمْ وَقُلْ إِنْ كُنْتُم مَا أُنزَلَ
الْكِتَابُ مِنْ بَعْدِ هُمْ لَقَلْ فَيَا نَاسُكَ قَرِيبٌ وَفِي لَاتُكَ فَأَذَّنْ
أَنْتُمْ لَوْ كَتَبْنَا عَنْهُمْ لَعُلِّ أَعْمَالَكُمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا يَكُونُ الْحَمْدُ إِلَّآ
أَنْعمُ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ لَكُمْ فِرْجٌ أَيِّنَّ يُضِلُّ الْهُدَايَ وَلَا يَلْهَبُ
وَالَّذِينَ يَعْطَيْهِمْ فِي الْأَحْيَاز مَا بَعْدَ مَا نَقُولُهُ مَنْ يَنَبِيعُ
وَلِيَّةَ الْمَحْرُورٍ وَالَّذِينَ يُجَابُونَ في اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِمْ وَبَشَّرْنَاهُمْ
لِيَتَبَيَّنَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِالْأَمْرٍ فَرَبِّيٓ إِنَّ الْحَقَّ مَا لَأَنَّ ابْنَيَ الْيَوْمِ حَتَّى يَأْتِيَ الْيَوْمُ الَّذِي يُقَدِّرُ
وَمَا يَدْرِيُ لَهُ الْهَيَةُ كَلَّمَا أَتَأْتُوهُ غَضَبٌ يُسَتَّعِجِلُ بِهَا الْذِينَ
لا يَأْتُونَ بِهَا وَالَّذِينَ أَصابُوا مَشْفُوقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ
إِنَّهَا الْحَقَّ الَّذِي أَنَّ ابْنَيْنِي يَبَارُوَنَ في السَّاعَةَ لَغَيْبٌ ضَلِيلٌ تَعْبُدُونَ
من كان يريد حرص الآخرة تزدهر في فيها ومن كان يريد حرص الدنيا نوته منها وأنا في الآخرة من نصيب
أمرهم شركوا أشرعوا الهجر من الذين ما نزلdatetime-ly بذل الله
ولا الكبيرة الفضل لقضي بينهما فإن الطليبين لهم
عذاب الله ترى الطليبين مشفعين ممّا كسبوا وهو
واقع بهما وذئلا أمنو وعملوا الصلاة في روضت
اختلف لهم آياتنا وعند ربيما ذكأن هو الفضل الكبير
ذاك الذي يبشر الله عباده الذين أمنو وعملوا الصلاة
قل لا استقل به علية أجر إلا الموعدة في الغرئ ومن يقترف
حسنأ أزدها لئ ذهب بها حسنأ فالله غفور رحيم
أمر يقولون افترى على الله كذب فان يبن الشيطان على
قليلك وصيح الله الباطل ويحق الحق بكليته إبّ الله تعالى
يذات الصدر وله الذي يقبل التوبة عن عباده و
يعفو عن السيءات ويعلمه ما تفعلون ويسعيب الذين
أمنو وعملوا الصلاة ويزيدهم من فضله وتكفرون
له جزاء عادب شديد ۚ ولبسط الله البزغة لعباده لبغوا
في الأرض و لكن بزل يقدّر ما يستائه ۚ إن بعباد حيٌّ
بصيرٍ وهو الذي ينزل الغيث من بعمن ما أفطنوا و ينشر
رحمةته و هو الوحي الحميد و من إبّان خلق السموت
و الأرض وما باهت فيهما من دابة و هو على جميعهم
إذا ايشاء قد أفرض و ما أصابك من مصيبة قبِّي، كما أسّب
يمينك و يعفو عن كثير و ما أتّن من معجزين في الأرض
و ما كُر من دون الله من ولي ول لاصير و ممن أتّن
الحوار في البحر كالأعلا و إن بني آدم كنبر في ظلال
و ركّد على ظهره ۚ إن في ذلك لايت تكل صباي شكوى
و ينهون في يهود كسبوا و يعف عن كثير و يعف لأ الذين
يجدون في إيتامهم لحوم من جيّص فما أوتّين مون
سَي فتَنَ خِيْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا و ما عِنْدِ الله خِيرَ و أبقى للذين
أمسوا و على رُيهم يتوكلون و والذين يجنبن كبر
الأئِمَّ و الفواجِح و إذا ما أغضباَّهُم يغفرون و والذين
استجابوا لبيهم و أقاموا الصلاة و أمرُهم شورى بينهم.
وما رزقتهما ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي
هم ينصرونهما، وجزوا اسمهم سبعة سفينة، فضلها فمن عقلا
وأصلح فأجره على الله إنا لنجيب الطبلين، وبنين
انتصر بعدهم، فأولئك ما علهم من سبيل، فتبعا
السبيل على الذين يظلمون الناس، ويعقوبون في الأرض
بغير الحق أو أولئك لهم عذاب الزيتون، ولن يصبر وغفر
إن ذلك ليس عزيز الأموات، ومن يضلل الله فابعد
من وحيه فلن بعده وترى الطبلين لنا رأوا العذاب
يقولون هل إلى مرجع من سبيل، وترى عليهم الخسaria
حتى يقنعون من الذين ينظرون من طريق خفيف، وقال الذين
أمنوا إن الخسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم
القيامة، إن أن الطبلين في عذاب مقیم، وناكأن لهم
من أولياء بيصرفونه عن دوين الله ومن يضلل الله
فما له من سبيل، استجيبوا إلى الركوب فقبل أن يأتي
يوم لا مرد له من الله ما كثر من ملياً يومئذ وقامت
من كبدٍ. فإن أعصوا أهلو سلطانك عليهم حفظاً ما بين
لمة.
علينا إلا البلاء وإننا إذ ذاقنا الإنسان من آلمه فرح بها(
وإن تصدحه سينبض بما قاله الإمام في غيره فإن الإنسان لو
كانت العلماء والأرض أعلقت ما يشيء يذهب لمن يشاء
إذن أن يذهب لمن يشاء الدور او يرجع إذ تركناه إننا
ويجعل من يشأ عقينا وإن الله عليه قد يأمر وما كان لنا
أن يكمله الله إلا وحينا أو من أولى حجاب أو ليس روحا
فلاجئ بإذنا ما يشيئنا وله على حكيم وكذلك وحينا
إذن الله يرفع من أمرنا ما أجز من عرائهم من عبادنا وإن
ولكن جعلنا نور النهدي به من نشرنا من عبادنا وإن
لناوه إلى صراط مستقيم صراط الله الذي لم في
السماوات ولياً في الأراضي إن الآيات إلى الله تصير الأمور

۲۹۸۷

۱۶۱۷

۲۹
ما تلهم بذئك من عليهم إن هم على يفتروصون 39 أفرت عمهم كتبنا
 فمن قبيلته قهره بمستمسكون 40 بل قالوا إن أتاك أبدا稚نا
 وعلى أتاك أبدا稚نا أفره قهره 41 وكدنا ما أرسلنا
 فتباك في قنانية من تزيير إلا قالوا مترفونه لا 42 وجدنا
 ابدا稚نا أبدا稚نا أبدا稚نا أبدا稚نا أبدا稚نا أبدا稚نا 43
 فأنتم لنا من ينفقنا منه وانكسركف كان عاقبة البكروين
 فاذقان مثابة ورجعنا عليه أبدا稚نا أبدا稚نا أبدا稚نا أبدا稚نا أبدا稚نا أبدا稚نا 44
AESiRHa darBهY الما 45
 وذالذي فطري فيه سهيدين 46 وجعلها كنية باقية في
 عقية لعلهم يرجعون 47 بل منعته حوله وأبدا稚نا أبدا稚نا أبدا稚نا أبدا稚نا أبدا稚نا أبدا稚نا 48
 جاة يحق ويستنبلين 49 ولما جاءهم مهاج قالوا هذا
 سمعو 50 وأباها كفرعون 50 وقالوا لا 50 نزل هذا القرآن على نجل
 من الفريدين عظيما 50 أخبرهم ليقومون رحمت ربك لئن قسمنا
 بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض
 دارب ليتاجن بعضهم بعضها سعريا ورحمت ربك خيرج 50
 50
 وولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا من

منزل
لا يُعَلَّمُ النَّارِ النَّارَ، وَلا يُقَلْلُنَّ النَّارِ النَّارَ، أَوْ يُقَلْلُنَّ النَّارِ النَّارَ. كَلِّمَاهُ مَعَهُ عَلَى مَعَاهُ، وَخَرَجَهُمُ النَّارُ مَيْلاً مِّنَ النَّارِ. وَلَمْ يَعْلَمُ النَّارِ النَّارَ، وَلا يُقَلْلُنَّ النَّارِ النَّارَ، أَوْ يُقَلْلُنَّ النَّارِ النَّارَ. كَلِّمَاهُ مَعَهُ عَلَى مَعَاهُ، وَخَرَجَهُمُ النَّارُ مَيْلاً مِّنَ النَّارِ. وَلَمْ يَعْلَمُ النَّارِ النَّارَ، وَلا يُقَلْلُنَّ النَّارِ النَّارَ، أَوْ يُقَلْلُنَّ النَّارِ النَّارَ. كَلِّمَاهُ مَعَهُ عَلَى مَعَاهُ، وَخَرَجَهُمُ النَّارُ مَيْلاً مِّنَ النَّارِ.

وَلَمْ يَعَلَّمُ النَّارِ النَّارَ، وَلا يُقَلْلُنَّ النَّارِ النَّارَ، أَوْ يُقَلْلُنَّ النَّارِ النَّارَ. كَلِّمَاهُ مَعَهُ عَلَى مَعَاهُ، وَخَرَجَهُمُ النَّارُ مَيْلاً مِّنَ النَّارِ. وَلَمْ يَعَلَّمُ النَّارِ النَّارَ، وَلا يُقَلْلُنَّ النَّارِ النَّارَ، أَوْ يُقَلْلُنَّ النَّارِ النَّارَ. كَلِّمَاهُ مَعَهُ عَلَى مَعَاهُ، وَخَرَجَهُمُ النَّارُ مَيْلاً مِّنَ النَّارِ. وَلَمْ يَعَلَّمُ النَّارِ النَّارَ، وَلا يُقَلْلُنَّ النَّارِ النَّارَ، أَوْ يُقَلْلُنَّ النَّارِ النَّارَ. كَلِّمَاهُ مَعَهُ عَلَى مَعَاهُ، وَخَرَجَهُمُ النَّارُ مَيْلاً مِّنَ النَّارِ.
لا عللهم يرجعون وقلوا يا بني إسرائيل العذاب إذا هم يتقينون
إبن البستون فليكفنا عنكم العذاب إذا هم يتقينون
وأنادي فرعون في قومه قال يقوم آليس يلي ملك مصر
هذى الآمر تجري من تحتى أفلا تبصرون أرأيتأخير من
هذا اللدوى هو عينين دوا للكاديين فقولا ألقى عليكم سورة
فأطعوها إنه كأنها أقواها في אשרين فلا أسفوا انستقمها
فأنتم فأفرقتها عدة جموعين فجعلته سلقا ومضاكا
ولك من ضرب ابن مزلم مثلًا إذا قومك منا يصدون و
قالو اليهود أين هو ماضى ألا يعبدوه شعبه كالأجداد ألا
خصيبون إن هو إلا عبد الله علية وجعله مثلًا لبني
إسرائيل إنه للساعة فلا تنتمرن بها وأتبعون هذا إضرام
ومستقيم ولا يصدكم الشيطان إلا كفرت وما بين
وينة جاء عيسى بالبيت قال قد لحقت بالحمى ولا تعلم
بعض الذين يختلفون في وعدهم وأطيعون إن الله هو
الخيراب من بينهم قويلٌ للذين ظلموا من عدا ب يووه
أليمٌ هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعثةٌ وهم لا يشعرون بالخلال يوانيش بعضهم لبعض عددٌ ولهذا
ثمقبض يعبد لأخوف عليهم اليوم ولا أنتم تحنون الذين أمنوا يا بيتنا وكأنما مسلمٌ أدخلنا الجنة أنتما وأزوجا
تحبرون يطاش عليهم بصائر من ذهب وأكبر وفيها ما تشهده الأ نفس وذل الأعين وانتم فيهم خليد وو
تلك البعثة التي أورشموها يأتمون يعملون يذكرنا فكا فحكم
كثيراً فس منها تأكلون إن المنجرمين في عراب حقان خليدون لا يفتر عنهم وهم في يام مبلى ومعالأضلهم ولكن كا فهم
الظلبة والنان يبقي على ياربك قال إنكم
ما كنون لقد جندهم باحق وذكركم للحق يرهون
أم أرموا أمرنا في أبمرون أما يحسرون أنا انسلمهم و بيجوه يل ورسالتنا يدهم يكتبون قال إن كان للرحمن
ولد كا أول العديدين يسعون رس السموات والأرض ريا
العَرْشُ عَيْبَةٍ يُصَفُّونَ فَنَزُرُهمْ يُغَضِّبُونَ وَيَلْعِبُونَ أَحْتَيْنَ يِلْقُونَ بِعِيْضٍ الَّذِي يُؤْعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ إِلَّا تَبَارَكَ الَّذِي أَمَّلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَثَابَنَهَا وَعِنْدَهُ عَلْمُ السَّاعَةِ وَالَّذِي يُرِجُعُونَ وَلَا يَلِكُ الَّذِينَ يُدْخَلُونَ مِنْ دُونِهِ الْعَبْدَةَ إِلَّا أَنْ شَهِدُوا بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَوْ سَأَلَهُمُ اللَّهُ مَنْ هُوَ الَّذِي قَدْ أَقْتُلَنَّهُمْ فَأَضْرَابُهُمْ فَقَالُوا عَلَى هَمَّٰرٍ وَقَالُوا سَلَامٌ فَوُسْفَ يَعْلَمُونَ يُكَلِّفُ اللَّهُ بِرَجْعَةِ الرَّحْمَٰنِ يُحْمِدُ اللَّهُ الْكُتُبَ الْمُبِينَاتُ يُلْهِمُ اللَّهُ الْكُتُبَ الْمُبَيِّنَاتُ أُنْزِلَ في هَٰذِهِ مُبَارِكَةٌ إِنَّا كُنَّا مُهَدِّينَ فُرْقًا فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمَّرٍ كُلٍّ أَمَّرٍ فَعَلِيٌّ نَٰسِقٌ عَلَى أَنَا كَانَ مُرْسِلًا رَجُلٌ فَٰرَجُ مِنْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ رَبُّ الْأَرْضِ وَالْأَمْرِ وَلَا يَأْتِيُهُمُ الْأَوَّلُونَ يَمْسِكُ الْكَاسِحِينَ فَإِذَا الْكَاسِحُ الْأَوَّلُ بِيَوْمِ الدِّينِ يَقُولُ أَيُّهَا الْأَوَّلُ الَّذِي قَالَ لَن يَوْمَئِذٍ تَأْتِي الْخَيْرَةُ أَيُّهَا الْأَوَّلُ الَّذِي قَالَ لَن يَوْمَئِذٍ تَأْتِي الْخَيْرَةُ فَإِذَا الْكَاسِحُ الْأَوَّلُ بِيَوْمِ الدِّينِ يَقُولُ أَيُّهَا الْأَوَّلُ الَّذِي قَالَ لَن يَوْمَئِذٍ تَأْتِي الْخَيْرَةُ أَيُّهَا الْأَوَّلُ الَّذِي قَالَ لَن يَوْمَئِذٍ تَأْتِي الْخَيْرَةُ
بِجَيْرٍينِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَيْنِينَ أَلَّا يَأْخُذُوا مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَأْخُذَ وَلَا يُنَادُونَنَّهُ إِلَّا يَوْمَ الْفَصِّلَ مِيَاتَهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لا يَغْرَبُ عَنَّى شَيْئًا عَلَى أَهْلِهِمْ يَنْصُرُونَ إِلَّا أَنَّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ أَنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الرَّقْمَ تَعَمَّرَهُ الْمَيْلُ إِنَّ دُخُولَهَا قَالَ الْمَلِيَّةُ يَعْلَيْنَ يَبْطُونَ كَغَلْبِيَ يَجَّلُ حَجَرٌ مَّلِئٌ عَرَجَةً إِلَى سَوَاءَ الْجِهَوِيرِ نَصْبُ صَبْوا فَوْقَ رَأسِهِ مِنْ عَدَابِ الْجِهَوِيرِ ذَقَّ أَنَّهُ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا اسْتَتَمَّ بِهِ نَبِيُّونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمْيَنِ فِي جَنِّ وَعَيْيَنٍ يَلِبْسُونَ مِنْ سَنَدٍ وَإِستَبِرُّ قَمْتَيْنِ كَذَٰلِكَ وَزَوْجَتَنِهِمْ يَخْذُوهُ عَيْنٌ يَدْعُونَ فِيهَا بِكَلِّ فَأَيْهَا الْعَزِيزُ الْأَمِينُ لَا رَيْبَ وَقُومُهُمْ عَذَابُ الْجِهَوِيرِ فَضَلَّ لَهُمْ إِنَّهُ الْفَوْقَ العظِيمُ وَفَأَيْهَا يَسِيرُنَّ الْمَسَى أَيْنَ كَلَّمُكِ لَعَلَّهُمْ يَتَّبِعُونَ فَأَرْتَقِبُ إِلَهَهُ مَرْتَقِبٌ بِئْسَاكُمُ اللَّهُ الَّذِي حَمَّلَ الْأَرْضَ الْحَكِيمُ رَبُّكُمُ الْقَهَّارُ
والارض لآيت للمؤمنين، وفي خلقكم وعبادتكم من دابه
آيت لقوم يؤمنون، والاختلاف الليل والنهار وما أنزل الله
من السماء من رزقه فأحياه الأرض بعد موتهما، وصرف
الرزق لقوم يعقلون. تلك آيات لله نثبتها علماً بالحق
فما في قلبي بعد الله وآياته يعقلون ويله بكل كلامه
المسارح. باتباع آيات الله تعالى، ثم يصير مستكبراً كأن لم يسمعها
فيسخر به بعد إلهاً يداً عذابه من آياته التي جمعها لا يعفون
ولا تلاحظوا من دون الله أولاً، وليتم عن عظيمه
هذا هدى ولذين كفروا باله، رههم عذابهم من عجلت Alonso
الله الذي سحر لكم الأعراب لتجري الفلك في ظلمتكم، ولتبتغوا
من فضيله وتعالكم تتشلون، وسهر لكم بها في التحتو، وما في
الأرض جميعاً من أن في ذلك آيات لقوم يعقلون، فلِلذين
امتنعوا وذئين لا يرجعون أياً من أهالي الله ليجزي قوماً ما كانوا
يسبون من عمل صالحاً فلينفخه وصون أساء فعلها مما تنة
إلى ربك ورجعون وآياته بما أرسل الكتاب والحكم.

مزمجر
وَالْبُيَاءَ وَإِلَيْهِمَا يَكُونُ عَلَى الْعَلِيمِينَ
وَأَتَبَعْتُمُوهَا فِي الْأُمَّةِ مَا أَخْتَلَفُوا عَلَىٰ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعَلِيمُ.
كَانَ فِيهَا يُخَالِفُونَ امْئَالٌ عَلَى شَريَّةِ مَا أَخْتَلَفُوا عَلَيْهَا
وَلا تَتَبَعُوا أَهْوَاهُمِ الْأَثْرَاءِ إِلَّا إِذَا أُعِلنَٰهُمُ الْعَلِيمُ.
هَذَا إِبَاسُ أَپُرْنِسَةَ وَهَذِئٌ وَرَحْماً لَوَٰمَثُونَ أُحْبَاسِ
خَلَقَ اللَّهُ الْأَيُّوهَانَ لِيَزَوِّجَهُمَا فَكَأَنَّهُمَا أَلْقَاهَا فِي سَوَاءٍ
وَالدَّرَضَ أَصْحَابُ الْحَقِّ وَالْبَيْعُ جَنَّةٌ كُلُّ ْخَيْرٍ ٌ فُسُبُتْ وَهمُ الْأَلْبَاطُ
اِنْتَخَبُونِ الْأَجْرُهُمْ وَأَضْلَالُ اللَّهَ وَأَتْمَمُوهُمْ وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا
قَرَأُنَّهُمْ فِي كَلِمَةٍ عَظِيمَةٍ مَا عَلِيَّتُهُمْ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ أَمْرٍ.
فَوَلَوْ كَانَ الْأَرْضُ عَلَىٰ عِلْمِهِ كَأَنْ تَطَيِّبُوا عَلَيْهَا فَمَا كَانَ فِي سُبُبٍ
وَمَا يَأْتُ بِهِ مِنْ عَلِيمٍ إِلَّا كَأَنْ يُنَبِّئُنَّهُ بِمَا لاَ يَشْكُرُونَ
وَلا تَمَنَّى بِهِمْ أَنْ يَذَرُّوا فِي الْأَرْضِ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا عَلَّهُمْ
قَالَ لِلَّهِ فَذَلِكَ الْأَرْضُ وَالْمَبَتِّحُ كَأَنْ تَطَيِّبُوا عَلَيْهَا فَمَا كَانَ فِي سُبُبٍ
وَلَا يَمْتَنَّى بِهِمْ أَنْ يَذَرُّوا فِي الْأَرْضِ عِندَ اللَّهِ وَمَا عَلَّهُمْ
وَالْيَطِيرُ وَلا تَمَنَّى بِهِمْ أَنْ يَذَرُّوا فِي الْأَرْضِ عِندَ اللَّهِ وَمَا عَلَّهُمْ
لا يعلمون، وليست كنف اللهم والأرض، وليست تقوم الساعة.
فومد يُحسر المبطلون، وترى كل أمة جائحة، كل أمة.
تدعى إلى كنيتها، يوم يُخرجون ما كفروا بعقولهم.
فإنما علىك يا厥نا، نستند على ما كنت تعقولنا، فمما.
لأن الذين أمنو وعملوا الصالحين فيد خلهم رحم، في حميتهم.
ذل هو الفوز عليهم، واما الذين حرفوا أفلم تكن أين.
تستقل عليكم فاستقرأنتم، وكنتم قopensslesيمين.
فإذا قيل:
إن وعد الله حق، والساعة لا أرب فيها قلتمان نذر ي ما.
الساعة إن تنطق إلا أثنا وما حَصْنٌ يُستقيماني.
وبدا الهم، سيات مأجوراً وحاق بهما ما كافروا به يستهرعون.
وقيل:
اليوم ننسكون كن نسيتم لقاء بيمكرون، وما أولكم الكثار.
ما كفر من اليمين، ذلك إن بأيامك، ثم الابن اللهم ورحمة
الحقيبة الدنيا، قال يوم لا يخرجون منها، والأهم يستعتبون.
قيل: إلهم حضارة السماوات ورب الأرض رب العالمين وله
الكبر في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
يسأل الله الرحمن الرحيم

حمدًا تنزيل الكتاب من الله العزيز الكريم ما خلقنا النحو والماء وما بنياً بينهما إلا بالحق وأجل مستقيم

والذين لهب عينهم أنزولاً لمغفرةً قال أطيعتم قاتعةً من دون الله أروبي ما ذا خلقنا من الأرض أم لهم شريك

في السماوات وذكرت يكتب من قبل هذا أو أثرته عن علوم إن كنت صديقين ومن أصل من أهديت عين دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاءهم

غفلون وإذا أحسنت الناس كأودى بهم أغراء و.asListوب عليهم كفرى وإذا أتست عليهم يستنبطت قال الأئمة حكفاً

له مثل جاء هده سمعت بعين أم يقولون أدرك قل إن أفترىت فلا تأتيكون في وصين الله شيخاً هو أعلم بها تفيضون فيها كفى به شهيداً ببيني ويبتكر وهو الغفور الرحيم قال ما كنت بعذارين النرسل ونا أدرى ما تافعل

ي ولا يكفر إن أعطى الله ما يجلي إلى وما أنا إلا نذير قومين
قل أرأيت إن كان من عبد الله وكونتم به وشهداً

شايع على بني إسرائيل على مثله أمان وأستكباره

إن الله لا يهدى القوم الطالبين وقال الذين كفر الذين

أسلموا وكان خيراً للناس سبقو الدلتا وأذكرت فيهم فسخقولون

هذا أوفق فإنكِ وجه النبأ ومن قبلك كتب لموسى إماماً ورحمة و

هذين كتب صدقة للناس أداًً نينب الذين ظلوا وبشر

للمحسنين وإن الذين قالوا أربأ الله ثم استتعاونوا فلا أخوون

عليهم ولاهم محتربون أو ليك أصحب الجنة خليلين

فإذا أجريت مما كنت أعملون ووصينا الإنسان بالدية

أحسن حملت أمة كريمة ووضعك كريمة وحبلة وفصيلة

انثرون شهراً حتي إذا بلغ أشهده وبلغ أربعين سنة

قال ربه وعنى إن أشتركم بعومناك النبي أنعمت علي

وعلى والدي وإن آن أعمل صالحاً ورضي واصحبي في

ذريتي إن تثبت إليك وأتي من المسلمين أو ليك

الذين ننقيب عنهم أحسن ما فعلوا ونجوا وعند سياتهم

في أصحب الجنة وعد الصيد الذي كانوا يوعدون والذين

منزل
قال لولدين أيا تسموا تخديني أن أخرج وقد خلت الأقوار
من قبري وهمة يشعفنيان الله ويلك أبن إبٍ إن وعده الله
حقّ فقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولاً الذين
حقّ عليهم القول في أمير قلد خلت من قباههم قمر
الجبن والأنس إنهما كانا خبيرين وعليهم درجت فتى علا فأول
ولى قومه وأصابه وقالا لأبطون وهم يعرض الدينين
لفرعون على التيار أذهبت قطبهما في حياء كتب الدنيا واسمعت
نه Hampshire يذرو عذاب الهون بما كنت تشتكيون في
الأرض يغير الحق ويا أنت لتفسرون وأذر أخواني إذ
انذرت قومك بالحقوق وقد خلت التذكر من بين يديها و
من خليفه لا تعبده إلا الله التي أُهلك عالمه عذاب يوم
عذبي قالوا أيمنا لنا أو أتقومون غداً الموعودة فلساً أوه عازرون
كنت على الصديقين قال إني العلم عند الله وأبلغكم
أرسلت به وليك أنك قوما تجعلون فلما رأوا عارضاً عارضاً
مُستقبل أو أنتيه قالوا هذا عارض مبطنًا بكل هوا
استجلبهم يا خير فيهما أعد أب ألبر وقد كت اللب شغفً
لا أرى إلا مسكينهم، وذل ذلك جزى القوم

الخُرَّاجين وَلَوْلَأ مَكَّنُوهُمُ فَيُبْتَغُونَ مَن يَمْكُنُهُمُ فَيَجِدُونَ

هُمُ السَّمَاوَاتُ وَالْبَصُورُ وَالْأَفْدَةُ فَيَأْتِيهِمْ عُنْقُهُمْ سَعَمٌ وَلَا

بُصُورُهُمْ وَلَا أَفْدَادُهُمْ فَيَأْتِيهِمْ بِذِنَابِهِمْ وَمَا كَانَا يَبَيِّنُونَ وَلَقَدْ أَهْلَنَا مَا

خَوْلَكَ مَثَّرَ الْقُرْآنَ وَصَرِّفَ فِيَاهُ الْأَلْيَاتُ لَعَلَّهُمْ يَرَجُونَ فَكَرَّ

قُرْآنُ الْذَّينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قَرَبَانًا أَهِمُّهُ بِضَلَّالٍ عَنْهُمْ وَذَلِكَ أَيْضًا الْأَلْيَاتُ

فَلَمَّا فَضَلُّوا وَلَوْلَا قَوْمُهُمْ مِنْ دُونِهِمْ مَيْتَى قَالُوا يَقُومَنَا إِنَّا

سُبْحَانٌ أَنْبِيَتُها نَزُولًا مِنْ بَعْضِ مَوسَى مُصَوَّرٗا قَالَ أَلَا بِمَا بَيْنَاهَا بَيْنَ يَدٰهَا

يَهُدِيُنَّ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى الْطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ يَقُومُنَا مُجَبَّرًا ذَاتِي

اللَّهُ أَمَانِيَ يُعَزِّرُ نَزْلَتْ مُذَوَّبَةً وَيَجْرِكَ مَنْ عَذَابٖ

أَلِيُّ وَمَنْ لَا يَمْتَحِبُّ دَعَاهُ اللَّهُ فَلَيْسَ بِمُجَابِرٖ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوَّلَاءَ أَوَّلَاءَ فِي ضَلِيلٖ مُتَيَّنٖ وَلَمَّا

يَرَآهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يُفْتَحْ بِهِ صَبْرٌ
سَيَهِيَ يُهُمْ وَيُصَلِّ بِالْجَهْرِ يَوْمَ يَلِيَ الْمَرْبُوعَةِ عَرَفَهَا الْهَمَّ
الذِّينَ أَمَنَوْا إِنْ تُنَذِّرُ التَّمْرُ فَاللَّهُ يَنْصَرَكَ وَيَبْحَثُ عَنَّكَ أَقْرَأْ آخَرَ آثَارَهُ
وَالذِّينَ كَفَرُوا وَافْتَنَّا الْجَهْرَ وَأَضَلُّ أَعْلَمُ الْجَهْرَ ذَلِكَ بِالْحَمْرَاءِ كُدِّرُوا
مَا آتَى اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْلَمُ الْجَهْرَ إِلَّا مَا نَبَيَّيْنِ وَيَأْتِنَّهَا فِي الأَرْضِ فَيَنْطَرُوا
كَيْفَ كَانَ عَلاَقَةُ الْذِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مُّخْتَلِفَ مَا رَآهُمْ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُفَّارِ
أَمَّثَلَهَا ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مُوَلَّى الْذِّينَ أَمَنَوْا وَأَنَّ الْحَكِيرِينَ
لَا أُوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ الْجَهْرَ يَخْلُدُ الْذِّينَ أَمَنَوْا وَعِبَارًا الصَّلِيْبِ يَجْعَلُ
جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ ثَمَرَتِهَا الأَنْهَرُ وَذُلِّيْلُ يَصُبُّونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْسَمُ وَالنَّارُ تَمْرَةَ لَهُمْ وَكَأَنَّمَا قَرِينٌ
هُمَا أَشَدُّ قَوْةً مِنْ قَرَبِيْنِ الَّذِينَ أَخْرَجْنَ أَهْلَكُهُمْ قَالَ نَاسِرُ لَهُمْ أَفْسَنُ كَانَ عَلَى بَيْنِيَّ مِنْ رَيْفٍ كَمْ نَزَّنِي لَسْوَعَ شَغْبَا
وَأَنْبِعُ أَهْوَآءُ هُمْ مَثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَّ الْمُتَقَنِّينَ فِيهَا أَنْهَرٌ
فَمِنْ مَاءٍ غَيْرِ آبِيْنِ وَأَنْهَرٌ مِّنْ لَّبِنٍ لَّمْ يَبْعَرِ تَعْفَةُ وَأَنْهَرٌ مِّنْ
خَمْرٍ لِّلشَّرِّيْنِ وَأَنْهَرٌ مِّنْ عَسلٍ مُّصْغُرٍ وَأَنْهَرٌ مِّنْ كُلْهَا وَمَعْطَرٌ مِّنْ رَيْفٍ كَمْ حُوَّالَ في الْقَارَ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَجِبُ إِلَيْكَ
فاتحى اذ حزناً على الذين أذن الله رفعوا أهلهم، فأتى نصرهم، فلهم ما كانوا يكسبون.

وأولئك الذين بطى الله عليهم فعلمهم، واتبعوا أهلهم، فكأنهم نظروا لأولئك الذين رأوا هدى واتباعهم تقولهم، فهل ينظرون إلا أن ساعتهم أن تأتيهم مثقة فان جاً أخبرهم قل لهم إذا جاءتم، فذرو نفسيفاً فأتهم الله لا ألل كتب واكتسبوا الله وبيكم، وجعلوا النور في كتيمهم، وجعلوا النور في كتيمهم، وأمضوا لا يزورون سورتي أذن الله، فذكر فيهم القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر

المبتعث علبهم من الهواء فأولى لهم طاعة وقال مبروف: قد أدرك أمرهم، فاتساع توصيت موسى فكان خيراً لهم، فهل عسيتم إن توقيتم أن تفسدوا في الأرض وتتقطعوا أنتمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصبهم وأعمل أعصارهم، فلا يتبرون القرآن أفي خيوب افتقدها إن الذين ارتدوا على أذكروا لهم فذلك بأن لهم قالوا الذين كرهوا ما أنزل الله ستعظم في بعض الأمر والعبد سوارهم، وقوله إذا أتوههم ملأه، يضرون.
وجوههم وأذى أصابهم ذلك بأنهم استمعوا ما أتسخط الله وكرهوا
رضوانه وأحبب أعملهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض
أن لن يخرج الله أضفانهم؟ ولن نشأ إلا رينك لهم فاعرفنهم
بسببهم وأتعرقنهم في خير القول والذيدبعما وأعمالكم
ولن تولد حتى نعلم الجهادين من تذكر والصدريين ونبال الأحباء
أن الذين كفرنا وصدوا وعن سبيل الله ونفخوا الرسول من بعد
ما أتىت لهم الهداي لن يضروا الله شياً وسيعين أعلمهم
بأيدها الذين من أطيع الله واجتازوا النسول وانتظروا أعلمنا
إن الذين كفرنا وصدوا وعن سبيل الله زترنا بهما وكثراً
فإن أتى الله لهم فلا تفخوا وننتego إلى السلم وناتم الأغوان
واللهم معنا وان يذكر أعباءك أغربا أحياء من الحياة الدنيا عليك ولهوه
وأن توعمنا ونفقنا وعاصمة أجكي وليست لنا أموالكم
إن يسلمكها فخافكم تبغوا ويخرج أضفانكم هنا ضمن
هؤلاء الدعوة لننفخوا في سبيل الله فيكنكم من يغفل و
من يغفل وأتكن يا غل على نفسه والله العزيز والله القيوم
وإن تنقولوا ليست بالقوم المالكين ولا أريد أن استذكركم
من القرآن
الحمد لله الرحمن الرحيم

إنه يفتقحالك فتلقينا له اغفر لقدر ما تتقدم من ذنبك

ولا تثبترك ولينت بتعبد علائه ويكفيع صراطاً مستقيةً

يحرص الله نصر عزيزاً هو الذي أنزل السكينة في قول

المؤمنين ليزيدوا الأيام ما إياهم به جنود السقوط

وال дерنم وكان الله عليهما حكيمًا ليبد خل القدامين والمؤذيت

جنت تجري من تحتهم الزهر خليدين فيها ويكفر عنههم

سيأتيهم وكان ذلك عند الله فوزًا عظيماً قيديت بني مغتربين

والمغتربين والبشركيفين والشركاء الفئتين يلمع الشكل

عليها دارة السوء وغبض الله عليهما ولهن واعتنى

جهنم وسأبت مصرية وجل جنود السقوط والأرض وكان

الله عزيرًا حكيمًا إننا إرسالنا شاهداً ومباشراً ونعزي

إياكم يا بنا فإياكم يا بنا يا عفو الله يباعون الله يد الله فرغ

أيبها فمن تلك وانتباينها على نفسه وسأ في يمها

عبد عليه الله فسيأتيه أجر أعظمهما سيفولاً لآك الخلقون
من الأعراب شغلتني آمانتاً واهلونا وأعنفنا فإن يقتلونا.

بأسنتهم ملائس في قولهم: قل فمن يملك نكودك عين الله.

شيتان إن أراد cây ضرنا أو أراد ديننا: فقلا: بل حكمن الله.

تغلون خبيراً بن thiệnهم إن أن تنقلب الرسول والمؤمنون.

إلى أهل مه يأباؤوا وأمرؤين ذالك في قولهم: ونحن نقدر.

ومن قوماً يغوراً ومن وليين من بائعين ورسولهم فإن أعتنبا

لنا غيرون سعيروا وله نملك السموات والأرض يغورون من شباؤ.

ويعدب من يشاء: وكان الله غفوراً تجرباً.

靥اً على الخلفين من الأعراب: فسقون إلى قومٍ: أو لبم؟

فسيقرون بن تعهد وننا بن أتبعنا: فلن أเศรون إلا ألغياً.

قل للخلفين من الأعراب: ستندعون إلى قول: أو لبم؟

فإن تبتعون فيهم أتسلون فإن تتبعنا: أو جبروتكم الله أجرًا.

حسناً وإن تستلون أتسلون فلن تبتعون بأي قبرك.

ليست على الأحكام حرب ولا على الأجر حرب ولا على الأرض حرب.

ومن يطيع الله ورسوله يد خلة جنت جبروت من تجربا.
لا يغفر الله إلا أن يممَّن يغفر له من يؤمن بآياتنا ويعمل صالحاً sequentemente
وقد رضى الله عن المؤمنين إذ دعوا ساعون تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم
فإنزل السكينة علىهم وأثبتهم فقريناً ومغافرين
تأخذونها وكان الله عززاً حكيمًا وقد ثور الله مغافرًا كثير
الله تعالى نعمة بلغهم ولهم نعم مُستَقيبًا وأخرى لم تبقوا
بعلها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير
ولا قال لكم الذين كفروا والأذناب لم يهدوا ولا يهدوا ولا يعفون
لأنصروا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجدلين
لله توكلًا وهو الذي كف أيديه عذاباً ويدبه عنهم
بطن ملكة من بعده أن أطرفكم عليه وسكون الله مسخر
تعصبون بصائر هم الذين كفر واصدروا عن النصرين
أصبح ولهذيان مغفرون أن يبلغ من عمله ولولا إعجاز مؤمنون
ونساء مؤمنات لتقلدهم أن تэффدهم فنصبهم معرفة
معرفة لا يغير عليها ليد خل الله في رحمته من يشاء أو تنزيله
لعدمت من الذين كفرنا وهم عدا أبو الليث أذاع الله أن كفروا
في قولهم الحمسة جملة يهاجرون فأنزل الله سكينه عليه
رسوله وعلي المؤمنين والمؤمنات كلمة النعمة وكأنها أحق
بها وآهلها وكان الله يكلفها عليه Urbana لقد صدق في الله
رسوله إذا أحق لله خلق المسليد الحرمر إن شاء الله
أمين مخلوقين وفساء ومقصرين لا تحفون فعلتهما
تغلبوا فجعل من دون ذلك فقيرا فع لما أرسل رسول
يا للهدى ودين الحق ليظهر على الدينين كلهوه كفي بالله شهيدا
محمد رسول الله الذي معنا أشد أعلم على الكفار ر약ا ببنهم
زرتهم وركعوا سجد أتبتعون فضلا على الله ورضوا أنا نبيهم
في وجوههم من أثر السوء وذلك مثلكم في التوراة ومنتم لهم
في الإنجيل نزهة أخرى شطة فازرة فاستغفلوا فاستوى
علي سوقكم يعجب الزوار ليغفظ بهم الكفار وعلل الذين
أمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجر إعجبيا
نذروا الله التحتمين الرحمن
يا لأهل الذين أمنوا أنتم الأتقين من بين يدي الله ورسوله واجتقو
الله ﷺ أن الله سميع عليم ۪ ۪ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أصْوَاهُم۪ ١٠٠ فَوَقَ صُوْرَةَ النَّافِئِيِّنَّ وَلَا تَجِهُوا وَلَا تَتَشَيَّرُوا ﴿۲۵۴﴾ أن الذين يغضون أن تمحط أعينكم وانتم لا تشعرون ١٠١ أن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وعليكم الذين امتثلن الله تعالى لهم ١٠٢ للنصوقي لهم مغفرة وآخر عظيم ﴿۲۵۵﴾ إن الذين ينادونك من وراء الجحيرات أكثرهم لا يعقلون ١٠٣ ولأتمهم صبر وحتمي ١٠٤ تخدم إليهم لكان خير لهم وله غفور رحيم ١٠٥ ﴿۲۵۶﴾ أمنو إن جاءكم فاسق بناء فتبينوا أن تصرحوا قوما جهالة ١٠٦ فنصووا على ما فعلتم شندين واعملوا أن فيكم رسول الله ﷺ بيطغوك في سبيلين الأمة ليعتمد وكأن الله حبب البطل ١٠٧ إلا أنان وزنابة في قلوبكم ودرة الديم اليوم الفسوق و ١٠٨ العصاة أن عليك هم السعدون فضل الله ونعمة ١٠٩ والله عليم عليكم ۪ ۪ وإن طلعت من المؤمنين اقتضوا ١١٠ فأصلحوا بينهم وكن بغير إخوهءا على الآخر فكاتبا أي ١١١ بحقي فتساء إلى أمر الله فإن كنت فأصلحوا بينهمما بالعدل واقسطوا وإن الله يحب المقسطين ۪ ۪ إسم العلمين ١١٢
خُذوا فَادْخِلْوا زِيَادَةً إِلَىٰ أَخْوَيْكُمْ وَأَنْقِلُوا اللَّهُ لَكُلَّ مَنْ يَرَىٰ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ يَحْكِمُ شَيْئًا عَلَيْهِ يُبِينُ عَلَيْكُمْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
عَلَى إِسْلاَمٍ مَّكْرُ اللَّهِ بِغَيْبِهِ يَسْمَعُ اللَّهُ مَعَهُ إِلَى رَيْحَةٍ فَهُمْ نَّاسٌ
لِلَّهِ الْهُدَى وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ بِحِبْسِهِ يَصِيرُ يَمَاتَا عِبَادَهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ
الْقُرْآنَ الَّذِي آتَيْنَاهُ الْقَرْنِ الْكَبْرَى وَمَا أَنْصَرَهُ وَنَفْسَهُ مِنْ دَوَارٍ
m:n
فَقَالَ الْكَفِّرُونَ هَذِهِ أَشِيَّةُ عَجِيبٌ إِذَا اقْتُبِسُنا وَكُنْتُمْ إِنَّ ذَلِكَ رَجُلٌ بَعِيدٌ
فَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ آتِنَا مَا نَفْقَصَ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعَنَّا كَنَّا حَفِيضٌ
فَقَالَ الْكَفِّرُونَ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَنْتُمْ مَا نَفْقَصَ النَّاسُ مِنْهُمْ
فِي أَمَرٍّ مَّرِيضٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقُهُمْ كَيفُ بِحِيْئَتِهِ وَلَا نَظُرُوا إِلَى النَّاسِ وَأَنْتُمْ مَا نَفْقَصَ
فِي رَوَاسِي وَأَشْتَبَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بِنَهَىٰ تَبَصُّرُ وَذَلِىٰ
فِي عِبَادٍ عَلِيَّ بِعِبَادٍ وَأَنْتُمْ مَا نَفْقَصَ الْعَبْدُ إِلَى الْحَبِّ الْمُحَصِّرِ
فَقَالَ الْكَفِّرُونَ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَنْتُمْ مَا نَفْقَصَ الْقُرْآنُ إِلَى الْحَبِّ الْمُحَصِّرِ
قُومَوْ نَجِّ وَأَصْحَبِ الْخَلِيفَةِ وَمُحْمَّدٌ وَعَادَةٌ وَفُرُوعٌ وَإِخْوَانٌ
لِوَطْ أَصْحَبِ الأَيْدِيَةِ وَقُومَ يَنْبِيعُ كَانَ لُذُبُّ الْبِرَاءِ يَقْعَدَ
وَعِيدٌ خَوْفُ الْأَمْرِ بِالْأَخْلَقِ الْأَوَّلِ بِلِيْمٍ فِي لَبِسَةِ مَنْ خَلَقَ
جَاَلِيلٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الأَرْضَانَ وَعَلَمَانَا تَوْسُعٌ فِي فَضْشَةٍ
وَخَصَّ آكَرَهُ مِنْ حَبَيلِ الْوَرَيْبٍ إِذْ يَتَلَقَّى الْمَتَلَقِّيْنَ عَنْ
الَّذِي عِنْدَهُمْ وَعَنْ الشِّهَابِ قَعْدٌ مَا يَلْعَظُونَ فِي قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ
رَقِيبٌ عَيْنِهِ وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْحَيَاةِ يَلْهَيْلٌ كَذَلِكَ نَكَتَ
مُنَّةُ مُعْجَبٌ وَفَخْرُ الْبَيْنِ فِي الْفَصْرِ لَمْ يَمْنَعْ الْوَعْيِ وَجَآءَ كَلِلْ
نَفَسُ مَعْهَا سَايَقٌ وَتَشَهَّدُ وَلَدَى لَكَتَ الْقُولُ مِنْ هَذَا
فَكَتَشْنَا عَنْكَ عَطَاةٍ أُبَيَّن فِي الْيَوْمِ الْحَرِيمِ وَقَالَ قَرْبِيّ
هذَا ما ظَلَّ عَيْنِي الْقَيْمَةِ فِي حِمَارٍ كَانَ كَمَا عَيْنِي مَنْتَعَجُّ
لَكَ لِيُغَدِّي مُعَتَّرِيْنَ مُثْبِرٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ الْيَوْمُ أُخْرَىٰ
فِي الْعَذَابِ الْمُقَدَّسِينَ قَالَ قَرْنُى رَبِّيَا ؛ أُطْفِئَىْ ثُمَّ كُلُّهُ عِنْدَ الْعَذَابِ
قَالَ يَوْمُ قُريْبٍ قَالَ لَا تَحْتَسِبُوا الْيَوْمَ وَقَدْ فَذاكَ مِنْ الْيَكْمُ
مُبَيِّنَ يَوْمُ الْوَعْيِ بَلْ يَأْبَى الْقُوَايٌ لَدُيٌّ وَنَا أَنْتَ عَزِّ الْيَكْمُ
يَوْمُ نَقُولُ لِجَهَدِهِمْ هَلْ أَمْتَلَّتُمْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَرْيَمٍ وَأَرْفَعَ
اجْتَمَعَ الْمُتَّقِينَ عِنْدَ يَعُودٍ، هَذَا أَماَّتَوْنَ لِكُلِّ أَوْلِيَاءِ
حَفِيظٍ مَّنْ خَشَى الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ وَجَاتَ يَقِلَبُ مَنْ تَنَبِّئُ
دُخَلْهُ إِلَى يَوْمِ الْخَلْوَةِ لِهِمْ لَمْ يَظْلَّوْنَ فِي أَوْلِيَاءِ
مَزْيِدٍ وَكَمْ احْتَلَّكَ أَقْلِبهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَـُوََ أَشْدَ أَمْـهُ مِنْهُمْ بَـُجُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُ~
أعمرُ أباً تعودون لصادق { وَأَنَّ الْرَّحْبِينَ لَوَافِقَةً وَالسَّعِيرُ

ذَاتِ الخَبَرَةِ ارِكَمُ لَقَلِ فَوَيْلِي مَخْتَلِفُ { تَوَفَّى عِنْهُ مِنْ أُولِي الْقُرْءَانِ

كَحْلِي قَتِيلُ الْخَرَابِيّينَ الْذِّينَ هُمُّ مُحْرَمُ فِي عَصِيَّةِ سَاهِنُونَ { يِسْتَقُونُ أَيْنَ يُرِيدُونَ الْذِّينَ يَوْمَ هُمُّ عَلَى الْعَلَاءِ يُقَبَّلُونَ

ذَوَقُوا وَنُفَسَّكُمُ هَذَا الَّذِي كَتَبَنَّى يَتَسَاعُونَ إِنَّ الْمَتَّقِينَ { وَقَبْلَ ذَلِكَ مُخَفَّضِينَ كَانُوا قَبْلًا مِّنْ اللَّهِ مِا يَهْجَعُونَ وَبِالسَّلَّامُ عَلَى هُمْ يَغُفْرُونَ وَبِالْأَمْرِ أَيْتَ لَيَتَوَفِّيْنَ { وَقَبْلَ إِلَى الْعَلَاءِ يُقَبَّلُونَ وَكَفَّرْتَ الْمَيْلَ لَوَأَنْعَمْتَ عِنْهُمْ وَأَقْرَبَ الْأَرْضِ إِلَى الْجَهَّالَةِ وَالْمَأْمُومَ { وَكَفَّرْتَ الْمَيْلَ لَوُاللَّهِ إِنَّ هَذَا حَيْثَ ضَيْفُ إِنَّهُمُ

كَفَّرْتَ الْأَرْضِ إِلَى هُمْ فِي الْأَرْضِ إِنَّ شَيْءًا مَّثْلٌ مَا أَنْتَ خَلُّقُونَ { هُمُّ أَنتُمُونَ حَيْثُ ضَيْفُ إِنَّهُمُ

انتَكُلُونَ فَأَجِدُوا عَلَى فِقِيرِ السَّمَاعِ فَقَالُوا اسْتَمِعْنَا فَقَالَ الْهَيْرُ { اسْتَمِعُوا فَأَجِدُوا عَلَى فِقِيرِ السَّمَاعِ فَقَالُوا اسْتَمِعْنَا فَقَالَ الْهَيْرُ { اسْتَمِعُوا فَأَجِدُوا عَلَى فِقِيرِ السَّمَاعِ فَقَالَ الْهَيْرُ { اسْتَمِعُوا فَأَجِدُوا عَلَى فِقِيرِ السَّمَاعِ
قال قات عيونكم أيها المرسلون قللو إن أرسلنا إلى قوم

فجيئين لترسل عليهم جزاء فمن طين مسوم على

رئي للمرض فين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتردنا فيها أيه

للذين يخفون العذاب الأليم في موسى إذ أرسلنا إلى

قرون سلطان قرين فأتي ببركية وقال سحور ومجنون

فأخذنه ومنه فنبرد نهر في اليام وهو مليم وقابز

في عاد فرسنا عليهم العقيم ما تذر من شيء أنت علي

الاجعلتنا كالزمردي في تسود إذ قيل لهم متجوعات حبين

فعتوا عن أمر ربيهم فأخذنهم الضيقة وهم ينتظرون فما

استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح فعند

قبل أن أصو قوما ففي بين أوراقها ونهرها بينهما يا بني إسرائيل

لجميعن و趁着ها فتغصها فيهما الأهلون ومن كلي شي

خلقنا وجيل علواً تذرونا في الليل إلى الليل فجاهن

فميم والارض أفقهم فتنعموا فيها ويتفرقون

كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الله يا أبا Bucket
جعل أو ترقص يقولون: بل هؤلاء عطاءون فتولوا عنهم فأنت بطل، وذكر فأن الذلدين تنفح المؤمنين وباختلافاً بين الأناس إلا يعبدون ما أريد منهم من رزق و يا أردنان. يیطمدون أن الله هو الأزرق ذو القوة العميقة فإن الذين ظلوا دنوراً فقتل دنور أصحبه فلا يستعجلون فويل للذين لغوا ابن يومهم الذي يوعدون.

والطور وكتب مسطور في رقيق مسحور و البيت البعيد و السقيف البحر و البحر السجور وإن عذاب ركیه لواقعة ما من دفع يوم تطور السماوى فترس أبد اسماعا.

فويل يوم يديعون إلى تاريخهم دعاً. هذه الفقار التي تستシュها. تكذبون أفسر هذا. ثم أن لا ينصرون إصلوها فاصروا.}

وأولى قصد ومعاً علية الذابج الذين نحنهم ما تهمهم. وذقهم ريبة عذاب الجحيم. كلما أشروا به ثابتة. 10
 تعالى مُتَّكِينٌ على سرِّ مَصِفَافٍ ورُجُنِّا مَحْرُونٌ
والذين أمنوا وابتعثتم ذريتهم بِيَابان الحكماِّي بهم ذَرَّيتهم
وَما أنتَ في قُونِهِم مَن شَيْءٌ كَالَّذِينَ يَكْسِبُهُم
وَأَمَّدَ ذَهَبَ فِي قَلْبِهِم وَقَلْبَ يَكْسِبُهُم يَتَارَبِحُونَ فِيهَا كَأَسَا
لا لغوفيها ولا تأتيها ويطوف عليه عَلَيْهِ غَيْبُهُم لَّهُمَا كَأَسَا
فَوَأَقِبٌ بعضهم على بعض يَسَّأَلُونَ فَوَأَرَائِثَانَا
فَأَقِبَ أَهْلُ الْشَّمَوْسِ فَرَضَ الله عَلَيْنَا وَقَسَمَانَا
إِنَّا كُنْنَا قَبلٌ نَذَاعُوتَنَّاهَا أَنَّهُ الأَبْرَزُ الرَّجِيمُ فَذَاعَتِ النَّعْمَة
ذَيَكَ يَكْسِبُونَ وَلَا يَجْنُونَ أمْرَكَوْلا أَمْرُكَ وَالشَّمَوْسِ يَقُولُونَ بَلْ
النَّبِيِّ قَالَ تَرْبِضُوا فَأَمْرُكَ مَعْمُودٌ فَأَمْرَكَ ذَلِكَ نَقُولُ بَلْ
أَحَلَا مَهْدُهُم بِهَا أَمْرُكَ قَوْمُ طَاعُونٍ أمَّرَكَوْلا قَوْمُ تَنْبَؤُونَ بَلْ
لا يَجْنُونَ فَأَلَائِهِمْ عَدْيَ مِثْلُهَا إِنَّ كَانَ صَدَقَينَ
أَمْرُكَ خَلَصَهُم مِن غَيْرِ شَيْءٍ أمْرُكَ أَخَالِقُونَ أمْرَكَ أَخَالِقُونَ أَخَالِقُونَ
وَالآرَضُ بَلْ لا يَجْنُونَ أمَّرَكَ وَالْأَرْضُ بَلْ لا يَجْنُونَ الرَّجُلَ الَّذِي أَمْرَكَ
العَسْطَطِرُونَ أمَّرَكَ سَلَامُونَ أمْرُكَ سَلَامُونَ في قَالِبِي مَسْتَعْعِبُونَ
يَضُلُّونَ مَيْئُونَ أمَّرَكَ الْبَيْتِ وَلَكِ الْبَيْتَ بَلْ تَقِمُوا إِجْرَاً
فهم فی من مغرم متنفیون امر عند هم الSizePolicy فی میکتبون
امیریرون کیلدا قائلین كفر واههم الکیرون امر اهم
الله علیه السلام الحکم علیه آخرین هم وان یروآ کیف تا میذام
السماء ساقطة تقولوا سباب ممرور فن رهم حتى تلقیواهم
الذي فيه يصفعون يوم لا يغنى عنههم کیف تلقینهم شیآ و لهم
ینصرن وأوان اللدین خلیلوا عذاب بادون ذاك ولک لانفر
لا يغون واصیر لحکم ریت وانک باعینا و سیرین هزیر ریت
حین تقومون ومن البیل فسیعه و اذبار التجریه
پیسمر الدین الرحمان الرحیم
والتجیر إذا هؤیو ماضی صاحبکم وناغوی وماينطعن
الهوی إن هو الا وحی يوحی علیها شیبید الفوی دومری
فاستوا وهو بالافین الأعلى ونذنم نتتدی فكان قاب
فوسینو أو دیوی فادیحی إلى عبدی وما اوجی ماکذب الفواد
ماری افتشرونة على مایزی ولقد راء نزلة أخرى
عند سیدة المنتظمی عند ها حجنة البایوی إذ يغشی
السیدة مایزی مازیب الصبر وماطفی لقد راء من
قال فيا خطبك

في نور النور

أو أرى آخر الستين

ومنهًا مثلثة

وأما أخرى

الموردة لألف

وله القسمة ضياء

إن هى إلا السماء مستتمهاها أنتموا بإياها كأنزل الله

بهما من سلطان إن ينبعون إلا القلق وما أذهى الأنس

ولقد جاءهم من ركعتهم الهدى أم للإنسان ما تصنع

فبذلك الآخرة والأولى وكيف من ملك في السموات لا يغفر

شفاعهم نبئه الآمر إن يهون لله لمن يشاء ورضى

إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليستمونون البديلة تنبيهًا

وما لكم به من عين إن ينبعون إلا القلق وإن القلق لا يغفر

من أحق شياً فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يضرب إلا

حيوة الدنيا ذلك مبلغهم من الع电子信息 رتبه هو عالٍ علي

ضلل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وبدلاً في السموات

وما في الأرض ليجزيه الذين أساء وليموا عالوا ورجعى الذين

أحسنوا بالحسنى الذين يحتبون كبر الأثم والفاحش إلا

الله من ركبت وأسع المغفرة هو أعظم بك إنما إذا أشيا كفرق

الأرض وإذ أنتم أجتنب في بطونك أمهتنك فلا تزد أنفسك
هو أعلم إن الذين أطعى 
أذون العرش الذي تولى و أعطني قليلاً 
أذني أعطى عالم الجحيم فهويدي أمر لموينبنا بما في 
صفح موسى وإبراهيم الذي و في لا تزوروارص ورداً 
أخرى و أنا ليس الإنسان إلا مسالم في و أن يسعي سوتف 
يرى تنفيجاجة الجزء الأموي في و أنها إلى ربيع المستقبل و 
و أنه صنعت و أتكي و رحولها و وانغامات و أحياناً و آلهة خلق 
الروائح المذكر والأثاث من تنصف إذ تشني و أنا علية 
النشاهة الأخرى و أنها عانغان و أغاني و أنها هو سب 
الشعراء و أنه أهلك عاد الي الأولى و نموذج أنها أغاني و وقوق 
نوج من قبل إنه كانوا هم أظهار و أطغى و المؤفحة 
أهوى فغشها ما عاشي في أي الآل رك تتمارى هذا 
نذير من النذير الأولي حيث الأذنة ليس لها من دون 
الله كشفها ففي هذا الحديث تجبون و تضحكون و 
لا يكلون و لأن تمسوا و ما فسجدوا و الله و اعبدو و 
أقرت الساعه و اشتكى القمر و أن يروا يا يعرضا ويقولوا
سِرْعَةً مِّنْكُمْ وَلاَ تَبْعَثُواْ أَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مِّنْ كُلٍّ أَمْرُ مِّنْهُمْ لَهُ حَكْمٌ بَالْغَةٌ فَاً
وَلَقَدْ جَاءُ فِيهِمْ الْأَبْنَاءُ مَا فِيهِ مِّنْ مُّزَدِّجٍ حَكْمَةٌ بَالْغَةٌ فَاً
نُفْتَلَ النَّذِرُ فَيُهْرُتُ عَنْهُمْ يُوْمَ يَدْعُونَ الْإِنْكَرَةَ إِلَى شَيْءٍ يُكَرَّرُ
خَشِيَّةً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجَدَاثِ حَتَّى لَمْ يَكُنَّ جَارِدًِا
مُّهَطِّعُونَ إِلَى الْدِّيْنِ يَقُولُ الْكَفِّرُونَ هَذَا أَيْمَ عِسْرٌ
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قُوْمُ يَوْمَ وُجُوبٍ فَلَمْ يُعْلَهِنَّ وَقَالُواْ مُحْجُونَ وَأَدْجِرَ
فَدَعَارَةً أَنَّى مُغْلَوْبَ فَالْمَصْرِ فَفَغَتْنَى أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ يُطِبَأُ
مُّهَيْرُ بِنْ مُهَيْرِينَ إِلَى الْأَرْضِ عَيْنُونَ فَالْمَتَقُّى الْبَيْاءُ عَلَى أَمِيرٍ قَدْ
قَدْ عَنْى وَحَمِيدَةُ عَلَى ذَاتٍ الْيَوْمِ وَدَسَرِ يَطْرَجُ إِبِيْعِينَا جَزَاءٌ
لَّمْ يَكُنْ لَفِرَأ وَلَكَدْ تَرْكَهَا أَيْبَةً فَهَلْ مِنْ مُّذَكَّرٍ فَكَبِيْفَ
كَانَ عَذَابٌ وَنَذِيرٌ وَلَقَدْ يَسَّرَنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّيْكُرِ فَهَلَّ مِنْ
مُّذَكَّرٍ كَذَّبَتْ عَلَى كَفِّيْفَ كانَ عَذَابٌ وَنَذِيرٌ إِنَّا أَرْسُلْنَاهُ
عَلَى هِمْ رِيَاعًا صَرِيحًا فِي يَوْمِ يَمْسَحُ مُسْتَمِرًا تَنْزِعُ النَّاسِ
كَانَ مَعْجَازًا مُّخْلِصَ مُنْفَعِرًا فَكَبِيْفَ كَانَ عَذَابٌ وَنَذِيرٌ وَلَقَدْ يَسَّرَنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّيْكُرِ فَهَلَّ مِنْ
فَقَالَ اِبْنُ إِسْحَاقَ وَأَحَدُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّا أَذَاقَنَّكُمْ ضَلَالًا وَسُعُورًا
الذكر علیه من بییننا بعل هاکرب اشر سیغبلون عدّاً من
الداب الاغرسو اتمار سولو التاقیتنا فنشة تهتم فارقیهم
واضطرت و نیام نم ابأقآریا بینههم کل شرب فختضر
فتادوا صاحبهم فتعالی فعقیر فلیفت کان عذرب و ندزد
ان آرسلننا علیهم صیحة و احیدة فكانوا لهشیم الحیظ
ولقد قیت قین القران للذی نفیل من مکر کذبتب قوم لنیطا
بالتدبیر ان آرسلننا علیهم حاصبا الا ان لوط نجیبهم لیسر
نپه فی عینی نا کنیا تجری من شکر ولقد انذ رهم
بسترشنا بفیماروا بالاندیر ولقد راودوا عن ضیفه فطیسنا
اعیتهم فذ وفوعاذن این وندیر ولقد صحیحه مکرة عن یاب
مُستعیر فذ وفوعاذن این وندیر ولقد يشعروا القران لیبیک
فقل من مکر ولقد جاء ال فروعون النذر کذببا بالیتتانا جلها
فاحذ هادم اخذ عزیز مقتدر الاقلیر خیر من وليلکما ارک
برآیة في الیبر امریقولون من حیم مبنتصر سیهرم
جیم ویولون الدیبر بیل الساعه موعودهم والساعه أدھی
وامر ان المجریمین في ضالی وفسر يومیسعبون في
بسم الله الرحمن الرحيم

خلق الإنسان، علماء البينان، القمر وดวง الشمس، وزهرة الليل، ونجمة الفجر.

وَقَالَتْ رُسُلُهُ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَقُولُونَ عَنَّيْنِ الْمُتَّقِينَ، فَمَنْ تَوَلَّىْ مِنْهُمْ فَأُوْلَىْ بِهِمْ مَّا ذَٰلِكَ إِلَّا الْمُتَّقِينَ
وَالرَّجُلُانَ فِي أَيِّ الْآرَى رَكَبَتَانِ بَيْنَهُمَا وَلَكِنَّ أَجَوَابَ الْبَشْرِ
في البحر كالسموت وفي أي الآرية ركبتان بينهم كأنهم
عليهما قابٌ وبيفف وجهة يركّذ الذليل والآجر على
فيا أي الآرية ركبتان في السموت والأرض كأنهم
هو في شأن فيا أي الآرية ركبتان في السموت والأرض كأنهم
ينعتنون ان ينفذوا واحسن أقواس السموت والأرض فاندرو
لأن ينفذون الأرسلان فيا أي الآرية ركبتان ينفاذ
عليهما شواطئ قرن نارى وحاس فلا تستمرون فيا أي الآر
يركبتان فإن انشقت الشاطئ فكانت وزدة كالبيضاء
فيا أي الآرية ركبتان في ميدان لا يسلم على ذهنيه الس
وأيما في آي الآرية ركبتان يعثر المجرمون
بسيهم في يوجد بالتواح ويفا أي الآرية ركبتان
تكذب بن هذه جفنين التي يكرذ بها المجربون يبطون
بينها وبين جفنين فيا أي الآرية ركبتان وليستاً أفنان
 مقام رقباً بينان فيا أي الآرية ركبتان ذقاتاً أفنان
قَفَايَّ الْآخِرُ رَكَّزَتْ بَيْنَ يَدَيهِمَا عَيْنَينِ تَجَرِينِ فَقِيَّةَ الْآخِرُ رَكَّزَتْ بَيْنَ يَدَيهِمَا فِي كُلِّ فَاقِهٍ زَوِجَةٌ قَفَايَّ الْآخِرُ رَكَّزَتْ بَيْنَ يَدَيهِمَا عَبْرَ أَحَدِهَا عَلَى فَرْشٍ بُطَاطِسَهَا مِنْ أَسْتَبِقِ فَقاَرَ بَعْضُهَا نَجَارَ وَجَنَّا الْجَنِّينِ دَانِ قَفَايَّ الْآخِرُ رَكَّزَتْ بَيْنَ يَدَيهِمَا قُصُرَتُ الْمُرْفُ وَالْمُرْفِ عِندَ الْقُدُسِّ بِمَكَانِ ذَٰلِكَ الْحُقُّ وَالْقُدُسِّ قَفَايَّ الْآخِرُ رَكَّزَتْ بَيْنَ يَدَيهِمَا وُجِبَانِ الْمَجَانِينِ وَالْمَجَانِينِ قَفَايَّ الْآخِرُ رَكَّزَتْ بَيْنَ يَدَيهِمَا حَسَنُ وَالْحُسَنِ حَسَنُ الْعَمَلُ وَالْحُسَنُ قَفَايَّ الْآخِرُ رَكَّزَتْ بَيْنَ يَدَيهِمَا فَلَيْمَا الْمَثِينُ الْمَثِينُ الْحُسَنُ وَالْحُسَنُ قَفَايَّ الْآخِرُ رَكَّزَتْ بَيْنَ يَدَيهِمَا وَيَدُوهُمَا أَجَانِينُ وَالْأَجَانِينُ قَفَايَّ الْآخِرُ رَكَّزَتْ بَيْنَ يَدَيهِمَا عَبْرَ وُجِبَانِ قَفَايَّ الْآخِرُ رَكَّزَتْ بَيْنَ يَدَيهِمَا وَخُصُرَ عَمَّى حَسَنُ قَفَايَّ الْآخِرُ رَكَّزَتْ بَيْنَ يَدَيهِمَا حَسَنُ الْحُسَنُ وَالْحُسَنُ
إذا أُنذِّرنا أن نَغْيَبَنَّ عَنْ أَبَكَارٍ عَرَبَابَةٍ
فَأَفْتَرَّبَ بِلَيْلَةٍ ثُلُثٍ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلُثٍ مِنَ الْآخِرِينَ
وَأَفْتَرَّبَ الشَّمَالُ وَمَا أَفْتَرَّبَ الشَّمَالُ فِي سَمُوَّةٍ وَحَمِيمٍ
فَوَضَلَّ مِنْ يَمِينِهِ لَآ بَيْنَ دُوَّارٍ وَلَا كَرِيرٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبَلَ
ذلِكَ مِنْ فَرِيقٍ وَكَانُوا يُصَبُّونَ عَلَى الْجِبَّةِ العَظِيمَةِ
وَكَانُوا يَكُونُونَ ذَا أَيْدَى وَمَنْ تَكُونُ أَرْبَاءٌ وَعَظَّمَانِ إِنَّا
لَبَعْوُونَ أَوْ أَبَوَا النَّوْلِ دَلَّ أَنَّ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ
تَجَمَّعُونَ إِلَى مِيَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ثُمَّ أَخَذُوهُمْ
أَلْكَانُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَقَوسٍ فَبَكَّالَونَ
مِنْهَا الْبَطُونُ فَشَقَارُونَ عَلَيْهَا مِنْ الْأَحْيُورِ فَشَقَّارُونَ
تَشْرِبُ الْهَيْرُ يَنْتَهُ الْأَزْهَرُ الْبَيْنِينَ مَخْنَى خَلَقُكَ
فَأَنَصِلُ عِبَادُكَ فَأَفْرِقُوا مَا تُنَزَّلَنَّ مِنْ آتِيهِمْ مَخْلِقُكَ
أَمَّنْ أَخَلَقُونَ مَنْ قَدْ زَرَأْنَاهُمَا الْمَوتُ وَمَا نَعْنُ
يَبْسُبُونَ إِلَى أَنْ يُنُبِّئَ أَمَيْتَانِكَ وَنُشْتَكِكُمْ فِي مَا
لَأَتَعْلُمُونَ وَلَقَدْ غَلَبَتْ النَّشَأَةُ لأَوَلِي فَلَوَلَّا أَذْكَرُونَ
أَفَإِنَّ تَأْوِيرَنَا تَحْتَرَّنُونَ أَمْ نَعْفَ اَلْخَرَاعُونَ
حقٞ الٌّقينٞ فِسَاسٞ يَأْسِرُهُ رَبُّكَ الْعَظِيمُ
سَّبِّهٞ لَّهُ مَثَلَّ الْجَهَّلَةِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرِضَ الْعَلِيمُ
لَهُ مَلْكُ الْجَهَّلَةِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يَصِبُّ وَمَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَّا كَانَ
وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْخَيْرُ الْبَاطِنُ وَهُوَ يَكِّيِّ نَيْلٞ عَلَى
الَّذَى خَلَقَ الْجَهَّلَةَ وَالْأَرْضَ فِي بَيْنَتَهُ أَيْنَ تَأْضَرُّ مَنْ عَلَى
الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَأْلَجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمُوتِ وَمَا يَأْخُذُ مِنْهَا وَهُوَ مَعْمَّكَ أَيْنَ مَا أَنتَ مَنْ لَهُ مَا
تَعْلَمُونَ بَصِيرًا لَّهُ مَلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى الْحَيَّةِ
الْأَمُورُ يُؤُولَ الْيَلِدُ فِي الْجَهَّلَةِ وَيُؤُولَ الْيَتَمَّارُ فِي الْأَيْلِ وَهُوَ
عَلِيِّ الْبَيْنَاتِ الصَّدُورُ وَأَمْرًا بِالْأُمَّةِ وَرَسُولًا وَأُنْفَقَ فِي مَعَاكِمَ
مَعْتَلِفُينَ فِيْهِ الَّذُّينَ أَصَنتُوا مِنكَ وَأَنْفَقُوا مَالَكَمْ
وَمَا لَكُمْ فِي الْكِتَابِ مَنْ كَانَ مُتَمَوَّنٗا وَأَنْفَقَ الْأَمَامَاتِ أَجْرِيْكُمْ
قَدْ أَخَذَ مِنْهَا قَمَّةً فَإِنَّمَا تَأْوِيلُهَا لِيُنظِّرَ جَاهِلُ الْمَجْهَرُ
عَبْدَاهُ بُرْيَتٞ لَّهُ وَيَغْنِي مِنْ عَمَالِهِ إِلَيْهِ لَنْ تُنُولَ عَلَى
وَمَا لَكُمْ فِي الْكِتَابِ مَنْ أَنْفَقَ وَأَنْهَى مَا أَنْفَقَ عَلَى
قال في ذلك:

لا يُستوى من أنقى من قلّ

وأتيت وأتيت وأولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد

وقتَنا وكتَنا وعلَن الله أحسنت وعذب يوماً للذين أتَوا

من هذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً في ضعفته له ولله

أجْرِكِهِ يوْمَ يُرِى المؤمنين والمُؤمنِّين يسغَّي نورهم

أي بَيْعًاٰ وَأَيُّمًاٰهُمْ بَشَراً كَيْمًا يَوْمَ جَمَعَتَهُ مِنْ تَحْتِهَا

الأُعْشَرَ الخَيْرِينَ فيها ذلِكَ هو الفوز العظيم يَوْمَ يَقُولُ

المنتفون والمتفقَّطون اللذين من أهواؤهم تغتفر أو تغفر

قُبِل ارجعوا وأركعوا فالنتيمسا نورًا فضل بهم فسرُ للد

باب باطنه فيها الرحمة وظاهرها من قبلة العذاب

يئدونهم المراك أعارقاً وقأواً وألَّلوا فلتبتن لنفسكم

وتنضحو وأرتدوا وعُرِّتو الأماكن حتي جاء أمر الله و

عُرِّتو بالله الغفور فاليوم لا يخف من وئلاء ولا من

ذَٰلِكَ لَوْلَا أُولُو الْكُلَّ وَسَبْعَةً الْمُكَبَّرُ وَبَشَّرَ المُحْصِنِينَ

المؤمنين للذين آمنوا أن خشتم قلوبهم لذكر الله ونازل

من الحق ولا يَكْوَنَّوا كاذِبِينَ وَلا يَكْتُبَ من قبَلَ فَطَال
علما أن الأمة فقدت قلوبهم وكيماً، فسقون. إعلموا أن الله تحي الأرض بعد موتها قد عينها كبر الأيت لعلكم تتقولون إن المصدقين والمصدقين واقرأوا الله قرضا، حسنًا يضعف له كم أعجز إليه. و الذين أمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصادقون والشهداء أعيد رحمة الله عليهم. أحقهم وعونهم. و الذين كفروا وكذروا باللète أولئك أصحب الجحيم. إعلموا أن النبوة الدنيا أعب وله ورينه. وتفاخر ببنك وتكنثرن في الأموال والأولاد كمستغل غبي. أعجب الكفار بنائه، نسره قربة مصفرة تسيرون حطامًا. ما في الآخرة عداب شديد وعفورة من الله ورضوان و في الأجر عزرا و علم العرور سايقو إلى معجزة. ماذية المدينة المنورة آمنها لا كعرض السماوات والأرض أعدت للذين أمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله فيهم من يشآ. والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبته. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما أتكم ولا تفرحوا.
يليهَ التّكَرُّرُ وَ اللَّهُ لَا يَحْبُبْ كُلّ مَخْتَالٍ فَنَحْوُهُ الَّذَينَ يَبْغُونَ
وَيُؤْمِنُونَ النّاسَ بالْبَعْلِ وَ مَن يَتَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الْحَجِّيْبُ ﷺ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا بِالْبِينَتِ وَ آنَّا لَأَوْحِيْنَا النِّسْبَةَ
وَالْمُيِّنَانَ لِيُقُومَ النّاسُ بِالْقُسْطِ وَ آنَّا الْمُرْسَلُونَ فِي بَيْنِكُمْ
سَنِدْرُ بَيْنَكُمْ وَ مَنِيَّةٌ لِلّمُتَّقِينَ وَ لَيُعِيدَ اللَّهُ مَن يَتَصَبَّرَ وَ يُسُرَّ نَبِيًّا
إِنَّ اللَّهَ قَوِيمُ عَزِيزٌ ﷺ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسَى وَ إِبْرَاهِيمَ وَ جِلْدُهُ فِي نَفْسِهِ
ذُرِّيَّتِهِمَا الْبَيْتُ وَ الْكِتَابُ فَمَا كَٰفِهَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ وَٰلِدِهِمَا وَ كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ
نَسْرُونَا عَلَى إِدَارِهِمَا وَ رُسُلَنَا وَ قَبْلَهُمَا يَعْيَسِي أَبَيْنَ مَرْيَمَ وَ لَعْيَنَاءَ
الْجِبَلُ وَ جَعَلْنَا فِيهِمَا دُمَيْرًا وَ رَحْمَةً وَ رَحْبَاءً ﷺ لَيْغْرَبُوا فِيهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءً رَضْوَانَ
لِلَّهِ فَ يَعْرُوهَا حَقًّا رَعَايَتَهَا ﷺ قَانُونُ الْذَّيْنَ أَمَّوَاتُهُمْ أَجْرُهُمْ
وَ كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ ﷺ يَأْلِهُهَا الْذَّيْنَ أَمَّوَاتُهُمْ أَمَنَّاهُمْ لِلَّهِ وَ أَصْنَأَ
بِرَسُولِهِ يُؤْتِهِمَا كَفُّلُينَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلُ أَكْرَمَ رَحْمَتِهِ
يَهُ وَ يُغْفِرْ لَهُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﷺ لَنْ يَعْلَمَ آخَرَ أَهْلِ الْكِتَابِ
الْيَقِينُ رَوَنَّ عَلَيْنِ مِثْلِ فَضْلِ اللَّهِ وَ أَنَّ الْفَضْلُ يَبْيَدُ
اللَّهُ يُؤْتِيهِمْ مِنْ يَتَّقَانَ وَ اللَّهُ دُوَّاءُ الْفَضْلِ العَظِيمِ
ليس هو الله الرحمن الرحيم

قال سمع الله قول النبي تجادل في زوجته وتشتكي إلى الله والله سمعها تعاود بما أن الله سبحانه بصير

الذين يظهرون ومنكرون من يسآههم قا هن أمهتهم إن آمهتهم إلا الله ولدهم ولهه الله ليقولون مندر من قولوا وزوروا وإن لله أعفو غفور و الذين يظهرون من نسآههم ثم يعودون لياقالوا فتخير رقبة من قبل آن يبتسمها ذلك توعظون به وليتما تعلمون خير_{8} فمن لمن يجد فصياً ومثيرين لمن تتابعين من قبل آن يبتسمها فمن لمن يستطع واطعام ستين مسكيطاً ذلك لئن سنعا يا الله ورسوله وبذلك حذو ده الله و يلكفرين عذاب أليم عن الذين يعذرون الله و رسوله لكيروا كما كيت الذين من قبلهم وقد أنزلنا يبتدء و يلكفرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعاً فينضهن بما علوا أحصنة الله ونسود مانزل
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ مَعْهُ كَاتِبٌ إِلَّا هُوَ الرَّاعِعُ الْأَكْبَرُ}

وَمَا في الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَيْنِ تَلَكْنَاءَ

وَالْأَتَّخِذُ أَنفُسَهُمْ مَكَانَاءً لَا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى

مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعْهُ وَأَيْنَ مَا كَانُوا نَمُّوا

بِيَتُهُمْ بَيْنَ عَمَالِيْنِ الْقُرْآنَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُكَلِّفُ شِيْئًا

مَا أَرَأَيْتَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَلِيَّ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّ الْأَقْلَصُ

إِلَى الْذَّيْنَ نُهِيَوْا النَّجَوُى فَثُمَّ يَرْجُوونَ

لَيَلْهَوُا عَنْهُ وَيَنْتَجَوُونَ بِالْأَشْرَى وَالْعَدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ

الرَّسُولِ وَإِذَا آتَيْهِمْ عَذَابًا حَيْبًا فَبَلَدُ مَا يُحِجَّبُونَ فِيهَا

وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَا يَعْفُونَ بِاللَّهِ مَا نُنْفِقُونَ فِيهِ

فَهُمْ يَلْهَوُونَ فِي الْحَيَاةِ الْأَكْبَرِ ۖ فِي سَيْسَاتِهَا يَأْتِيُّهَا النَّجَوُى

إِنَّ اللَّهَ يُخْبِرُ عَنيْهَا الْأَشْتَدَّاً وَالْبَشْرَى وَيَحْكُمُ اللَّهُ النَّجِيُّ

وَأَيْمَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِلْكُفَّارِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

فَإِذَا تَناَجَيَتَا فَلا تَنْتَجِهَا بِالْأَشْرَى وَالْعَذَابِ وَمَعْصِيَتِ

وَأَيْمَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِلْكُفَّارِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

أَيْمَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِلْكُفَّارِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَيَلْهَوُونَ فِي الْجَحْدِ

فَإِذَا تَناَجَيَتَا فَلا تَنْتَجِهَا بِالْأَشْرَى وَالْعَذَابِ وَمَعْصِيَتِ

لِيُعْفُوَوَ إِنَّ اللَّهَ وَالرَّسُولُ مَبْلَغُونَ بِنَفْحَةٍ مِّنْهُمْ لِيُعْفُوَوَ إِنَّ اللَّهَ وَالرَّسُولُ مَبْلَغُونَ بِنَفْحَةٍ مِّنْهُمْ لِيُعْفُوَ وَاللَّهُ عَلِيُّ الْحَقِّ
أشعروا وإن شروى يرفع الله الذين أمنوا منكم ولا الذين
أوتو العلم درجتُ وذكرتُونا تعلمون خيراً يأبنها
الذين أمنوا إذا ناجهم الرسول فقد موا بني يدا
تجوكم صدقة لذلك خير لكم وأطهر فإن لم
عجبوا فإن الله عفوا رحيمًا
شافتنا أن تقبلوا وتاب الله عليك
فأما هو الصلاة وأتموا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله
والله خيرًا يعلمون
المرت إلى الذين تولوا أفواه
غضب الله عليهم ما هم فسائمهم وأغلمهم ويهجرون
علي الذيب وهم يعرلون
أعد الله أعدم عداً ناساً
إنهما ساءا ما كانوا يعملون
أتخذوا أيمنهم جننة
فسدوا عن سبيل الله فانهم عذاب مهين
لأن
تغبني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شباً وهلفاً
أصبح النار هم فيها خلدون يوم يبعثهم الله جميعًا
فيهم لم كم يعفون لكثير ويحسبون الهمم على
نشي الار انهم هم الكذبون إستحتوى علىهم الشيطان
منزل
قَآمِسُ حُمَّامَةَ. ذَكَّرَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ حَزْبَ الشَّيْطَانِ السَّيِّدِينَ أَلَّا إِنَّ حَزْبَ
الشَّيْطَانِ هُمَّ الخَسُروُنَّ ﴿۷۴﴾ إِنَّ النَّاسَ يَجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أَلَّا إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۷۵﴾ لَا تُحَدَّ قَوْمِيَّ عَبْدُونَ بِاللَّهِ وَمَعَهُ 
الَّذِينَ يَأوْدُونَ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَلَوْ كَانُوا أَبَاءَ هُمْ
أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشَرَيْنَ مَنْ كَتَبَ فِيهِمْ
قُلُوهُمُ الْإِيمَانَ وَيَبْعِثُهُمْ يُرِيدُهُمْ يُرَجُّو قَبَلةً وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّةً
مُّجِرِّيَ مِنْ فَتَحَّهَا الأَنْهَرَ خَلِيلِينَ وَيَرَى اللَّهُ عَلَّمَ 
وَرَضَى عَنْهُمْ أُولَٰئِكَ حَزْبُ اللَّهِ أَلَّا إِنَّ حَزْبَ اللَّهِ هُمْ
المُفْلِحُونَ ﴿۷۶﴾ 

۱۱۹۰۲

١٥٢٠ فُرُوجُ النَّجْرَةِ مُنْتَظِرُونَ مَنْ أَعْطَى مَنْ أَعْفَى وَأَعْتِبَرَ 
١٥٢١ إِنَّ اللَّهَ الْحَجَرِ المَفْتَرِيِّي
۱۱۹۰۲

١٥٢١ سَبَّرَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْخَلِیقُ
١٥٢١ هُوَ الَّذِي أَخُذَّ الْدُّنْيَا لَتْبَارِىءٍ مَّا أُخْرِجَ مِنْهَا وَهُوَ الْخَالِقُ مِنْ
١٥٢١ دِيْرَاهِمْ لَأَوَّلِ الْخُضْرَاءِ مَا تَأْتَهُمْ آنِ النَّخْرَ جَعَلْوَاهُ وَطَوَأَهُمْ
١٥٢١ مَأْتِهِمْ حَصْوَةً مِّنْ اللَّهِ فَأَتَهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ أَتَمَّ
{ قل: "قل هو الله ورسوله وصدقواclinica في أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله "}

{ يحببنا وقذف في قلوبهم الرعب يخرون بيدهم بأيديهم وآيدي المؤمنين واعتقروا يأولى الأطباق { ولا أ أن كتب الله علهم من الجحيم ملائكة للذين في الدنيا { ولهما في الآخرة عذاب النصارى وذلك بأنهم شاقوا الله { وكبسته عما يشأ في الله فإن الله شديد العقاب { ماقطعتهم من لبنته أورتكاموها فأبنهم على أصولها { فيذان الله وليحزن الفسقين وما أفاء الله على رسوله ومنهما فما أوجفتم عليه من حيبل ولا ركاب ولا قرد { والله نسأ صلالة على من يشاء وله على كل شيء قدر { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فيثوب ولترسل { وليد القرني والياسمي والمسكينين وابن التميمي { كي لا يكونون دولة بين الأغنياء منكم وما أنتم لهم الرسول قنوده وما تنسكم عنه فإنههم 3 وإتقوا الله { نزل الله نزل العقاب { للفقراء المهجرين من الذين { اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلًا من { الله ورضوانا ونصر ورسول الله أولئك هم { من
الصّدّيقون، والذّين يبّوؤون الدّار، والإيمان من قبلهم.

يّجبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدّ ورهام.

حاجةّ منهما أوّلًا ويأثرون على أنفسهم، فلو كان بهم خصاصة، ومن يوق شعر نفسهّ فأولئك هم المفليون.

و الذين جاءون من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذّين أمنوا علينا أن نأكل رزوت رحيم.

الذّين نافقوا يقولون لأخوانيهم الذين كفروا من أهل الكتاب لين أخرجون لنجرح معكم ولا نطيع فيكم.

أحداً أبداً قرآن قوتلتم لنصركم والله يشهد أنهم

كذبون، لين أخرجوا لا يخرجون معّكم ولا يفتولوا

لا ينصرونهم، ولين بصرون ليّدون الآذان لابني وثٰن.

لا أنسجم أن شهد في صدّ ورهام من الله ذاك يا أه م

قوم لا يفقهون، لا يقتلونك، جمعيّاً، إلا في قرى فصين.

أو من وراء جدران، بأسهم بينهم شهد تحسبيّهم.

جميعاً وفلاً بهم شيء، ذاً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
عندما قتل الذين من قبلهم قريبًا، دافعوا وبالآمرهم، ولهما عراب البرام، كان الشيطان إذ قال للإنسان: لا تأكلوا، كفر قال ربي بري، فرفعت إلينا إخفاء الرشد. بل بلغواً جزءًا العقليين، بل هم الذين أمنوا أتقوا الله، وانتظر نفس ما قد مث لغد، واتقوا الله إن الله خير وما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسو الله فأنت لهم نفسهم أولى هم الفسقون، لا يستوى أصحاب النار، وصاحب الجنة أصحب الجنة هم الفائزن، إن إننا هذا القرآن على جبل لرأيته خاصعةً متصدعةً من حقيقة الله، ومن الأمثال نضريحها للناس لعلهم يتفلؤون. هوا الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، هو الرحمن الرحيم. هوا الله الذي لا إله إلا هو وحده الرب illuminos البار يحترم المخلوقين. هو سيد السجود، هو المهمين العزى الجبار المتكون. لا يسبح له إلا الرسولون. هو الذي يسمح لمحمد عليه السلام. ليس له في السموات والأرض، وهو العزيز الكريم.
يساء الله الرحمن الرحيم

يا بني إسرائيل أمتنوا الأسد واعدوا وعدوا أولياء
تلقون لههم بالسودة وقد كفرناهم جاءهم من الحق.
خرجوا الرسول وآياكم أن تؤمنوا بالله ريكم إن
كنتُ خرجتُ جهادًا في سبيلي وابتعوا مرضاي.
تسرُون إليهم بالسودة وإنا أعلم بما أخفيتكم وما
اعتنتم وعند يقعلا منكم فقد ضل سوا السبيل.
أن ينفقونكم كفرق أعداء وبسطوا اليد ليديهم.
و تسنتهم بالسوء وودوا الولاهون أن تنفعكم أجهاكم.
ولا أذكر يوم القيامة يفصل بينكم واة الله بما
تعملون بصيرٍ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم.
و الذين معها إذ قالوا القومُ منهم إنابر و منهم ومسا
تعبدون من دون الله كفرناكم وبداء بيتنا وبيكم.
العدوة والبغضاء أبدا حتى تؤتيوا بالله فمرة إلا
قول إبراهيم لأباه لا استغفرن له وما أملك لك.

مظفاه
من الله من شئِ ريبنا علىك نورتنا وإليك أنيتا ولية ل讀取
المسيرٌ ريبنا لا نجعلنا فتنة للذين لفرّوا واغفر لنا
ربنا أنت العزيز الحكيم لقد كان نكرم فيهم
أسوأ حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن
يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسي الله أن يجعل
بيتك وبيت الذين عادينص منهم مودة والله قريب
والمحمد غفور رحيم لا يهلكم الله عن الذين لام
يقاتلونم في الدينين ولم يخرجوا فمن دياركم ان
تبروا ونقتضوا إليه ين أن الله يحب المنقسمين إلما
ينهكم الله عن الذين قاتلونم في الذين وآخرهم
فمن دياركم وظهروا على راحلكم أن تولوه ومن
يتمتهما فأولئك هم الطيبون يأيدهم الذين أمنوا إذا
باجوا كالمؤمنين فما ترجعوهن إلى السكاة
فإن أعينهم مؤمنة فلا ترجعوهن إلى السكاة
لا همن حسن لهما ولامهم يجوع لهما وانهوهما أفقوًا
cولاجنح عليك إن تكلوهن وإن تبيههن إذ أتيموهن أجورهن

{ مثنى }
ولا تنسوا أعيص في الكوافر وتعلموا ما أنفقتم وليستوا مأوى انفعالكم وليستوا مأوى انفعالكم ذلك حكماً حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن كنتم شيخ من آزوا اجتمعت إلى الأفايق فأتوا الذين ذهبت آزوا اجتمعت قشل ما انفقوا واتقوا الله الذي أسخر له مأمون يَا أيها النبي إذ جاءك الموتنب فيا سكنك على أن لا يثيرك بالسورة ولا يركن ولا يزنين ولا يقتلون أولادهن ولا يأتين بجثمان يفтрен بين أيديهن وأزجحهن ولا يعصينها في معرفة بنيةهم وآستغفر لهن أن هن أن الله عفو رحيم يَا أيتها النذير من أتبتوا من الأخرة كما أييس الكفار من أخطأ القبور سيئة الصورة بينهم فليتعالوا وما لا تفعلون يس彦 الله الرحمن الرحيم
سبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يَا أيتها النذير أتينوا يا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتنا عند الله أن تقولوا لا تفعلون إن الله يعذب مانزل
الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان متقوسان
وإذ قال موسى لقومه: يقوموا لئن تودون نبي وقدمون
أني رسول الله إليكم فليست ولازمه أراها آراء الله قلبهما وله
لا يهدي القوم الفاسقين
وإذ قال عيسى ابن مريم
بني إسرائيل: إني رسول الله إليكم مصدق قلبي بابكين
بدر من التوراة وميشرا برسول يأتي صورة أسمه
 أحمد فقلاً يا هرمل البين قلوا هذا اسمه موعين
ومن أظلم من منف برئاي على الله القذب وله يدقي
إلى الإسراء وله لا يهدي القوم الظالمين
يريدون ليطفنوا نور الله يفوقوه وله من نوره وله كر
الغفران هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الذين كله ولولا كر المشركون
يا أيها الذين أمنوا هل أذكر ملكا على تجارة تجيك من عزاب
الميه تؤمنون بالله ورسوله وتقاهون في سبيل
الله بأم مカー وانفساكما ذاك خير لكم إن كنتم تعلمون
بغفر كرا ذؤوبكم ويد خالد وإن جنت تجري من نحية
الورود ومسكن طيبة في جنات عدن إن ذلك الفوز العظيم
وأخرى تببونها نصر الله وفتح قريب ويشير المؤمنين بِ أناها الذين أمنوا كونوا أنصار الله كما قال
عيسى بن مريم للحوارثين من أنصار الله فأصابت طائفة من بيئ
إسحاقًا وکفرت طائفة ف/vnd نا الذين أمنوا على
عدد وهما أصبهما ظاهرین

سورة البقرة 20

ليس يسجد الله ما في السماوات وما في الأرض من الملك العظيم
العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأفئين رسولًا منه
بينكما علمه وأيته وشركاؤهم وعلمه كتاب ومعرفة
إن كانوا من قبل على ضلائل مبينين وأخرين منهم ليأت
يأخذوه ويوم العزيز الحكيم ذلك فضل الله يوتيبه
من ينهر وصل الله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا
التوارية نعمًا كذبحوا كبدل الحمار يحمل أسقاها يبذل
الزائرين 105
منزلة القلوب الذين كُتِبَتُوا يا علَّم الله وَللهُ لا يخرج الغوام
الظن فيهم، فَلََى رَبِّهِمَا لله ما نَفَسَّرُونَ لَهُمَا وَلَن يَنْتَيَهَا آلولأ
بُدُونَ التَّفَاشِيْحٍ فَلَِّي رَبِّهِمَا لَن يَنْتَيَهَا عَلَى الْمَهِيدَةِ فَوَاللَّهِ عَلِيمٌ
وَالَا وَلِيٌّ مِّنَ الْكُفَّارِ فَكَثِيرًا. فَلَِّي رَبِّهِمَا عَلَى الْمَهِيدَةِ لَن يَنْتَيَهَا عَلِيمٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُنصُرُونَهُمَا وَالرَّحْمَةُ رَبِّهِمَا يَغْفِرُونَ لَهُمَا وَاللَّهُ 
يُوْمَ الْغَيْبِ تَحْتَ الْغَيْبِ وَالْبَيْعَةَ فَوَاللَّهِ عَلِيمٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُنصُرُونَهُمَا وَالرَّحْمَةُ رَبِّهِمَا يَغْفِرُونَ لَهُمَا وَاللَّهُ 
يُوْمَ الْغَيْبِ تَحْتَ الْغَيْبِ وَالْبَيْعَةَ فَوَاللَّهِ عَلِيمٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُنصُرُونَهُمَا وَالرَّحْمَةُ رَبِّهِمَا يَغْفِرُونَ لَهُمَا وَاللَّهُ 
يُوْمَ الْغَيْبِ تَحْتَ الْغَيْبِ وَالْبَيْعَةَ فَوَاللَّهِ عَلِيمٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُنصُرُونَهُمَا وَالرَّحْمَةُ رَبِّهِمَا يَغْفِرُونَ لَهُمَا وَاللَّهُ 
يُوْمَ الْغَيْبِ تَحْتَ الْغَيْبِ وَالْبَيْعَةَ فَوَاللَّهِ عَلِيمٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُنصُرُونَهُمَا وَالرَّحْمَةُ رَبِّهِمَا يَغْفِرُونَ لَهُمَا وَاللَّهُ 
يُوْمَ الْغَيْبِ تَحْتَ الْغَيْبِ وَالْبَيْعَةَ فَوَاللَّهِ عَلِيمٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُنصُرُونَهُمَا وَالرَّحْمَةُ رَبِّهِمَا يَغْفِرُونَ لَهُمَا وَاللَّهُ 
يُوْمَ الْغَيْبِ تَحْتَ الْغَيْبِ وَالْبَيْعَةَ فَوَاللَّهِ عَلِيمٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُنصُرُونَهُمَا وَالرَّحْمَةُ رَبِّهِمَا يَغْفِرُونَ لَهُمَا وَاللَّهُ 
يُوْمَ الْغَيْبِ تَحْتَ الْغَيْبِ وَالْبَيْعَةَ فَوَاللَّهِ عَلِيمٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُنصُرُونَهُمَا وَالرَّحْمَةُ رَبِّهِمَا يَغْفِرُونَ لَهُمَا وَاللَّهُ 
يُوْمَ الْغَيْبِ تَحْتَ الْغَيْبِ وَالْبَيْعَةَ فَوَاللَّهِ عَلِيمٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُنصُرُونَهُمَا وَالرَّحْمَةُ رَبِّهِمَا يَغْفِرُونَ لَهُمَا وَاللَّهُ 
يُوْمَ الْغَيْبِ تَحْتَ الْغَيْبِ وَالْبَيْعَةَ فَوَاللَّهِ عَلِيمٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُنصُرُونَهُمَا وَالرَّحْمَةُ رَبِّهِمَا يَغْفِرُونَ لَهُمَا وَاللَّهُ 
يُوْمَ الْغَيْبِ تَحْتَ الْغَيْبِ وَالْبَيْعَةَ فَوَاللَّهِ عَلِيمٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُنصُرُونَهُمَا وَالرَّحْمَةُ رَبِّهِمَا يَغْفِرُونَ لَهُمَا وَاللَّهُ 
يُوْمَ الْغَيْبِ تَحْتَ الْغَيْبِ وَالْبَيْعَةَ فَوَاللَّهِ عَلِيمٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُنصُرُونَهُمَا وَالرَّحْمَةُ رَبِّهِمَا يَغْفِرُونَ لَهُمَا وَاللَّهُ 
يُوْمَ الْغَيْبِ تَحْتَ الْغَيْبِ وَالْبَيْعَةَ فَوَاللَّهِ عَلِيمٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُنصُرُونَهُمَا وَالرَّحْمَةُ رَبِّهِمَا يَغْفِرُونَ لَهُمَا وَاللَّهُ 
يُوْمَ الْغَيْبِ تَحْتَ الْغَيْبِ وَالْبَيْعَةَ فَوَاللَّهِ عَلِيمٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُنصُرُونَهُمَا وَالرَّحْمَةُ رَبِّهِمَا يَغْفِرُونَ لَهُمَا وَاللَّهُ 
يُوْمَ الْغَيْبِ تَحْتَ الْغَيْبِ وَالْبَيْعَةَ فَوَالل*
يعلمه أنك لرسوله وَالله يشهد أن المنافقين كاذبون

اتخذوا أيهما نهجه فصداً وَاعن سبيل الله رأهما ساء

ما كانوا يعكرون فذاك يأتيهم أمنوا أخترا كفر واخبر علي

قلوبهم فلم لا يفقهون وَإذا رأيتهم تصنعون أجسامهم

وَلأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب فسندية

يحسنون كل صبيغ علىهم هم العدو واحد رحم قاتهم

الله ألي فكرون وَإذا قيل لهم تحملوا واستغفر لمسول

بلى روحهم ورائههم مصدون وَهم مستكبرون

سواء عليهم استغفرت لهم أم لا تستغفر لهم لينبقر

الله لحرم إن الله لا يبقي من الباطل الفسقين هم الذين

يقولون لا نتفقون علية من عند رسول الله حتى يتفقوا

وَبلى خيراً السموات والأرض ولحكمن المنافقين

لا يفقهون يقولون لين تجمعنا إلى المدينة ليبخرون

الأجز منها الأذال وَالله العزيز وَرسوله وَالمؤمنين و

لكن المنافقين لا يعبدون يليهما الذين أمنوا أتتكم

أموالكم ولا أولاكم عن ذكر الله وَمن يفعل ذلك

فَهُم اذكروا
قالوا: هم الغسرون وانفقوا من تأريثكم من قبلكم.

أن تأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرجني إلى أجل قريب.
 فأصدق وأكن من الصليبين.

أن يخرج الله.

نفساً إذا جاء أجلها وله الخير ما يعملون.

ليس من الله الرحمن الرحيم.

يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض له البالغ وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

هو الذي خلقكم في كفر ومتلك مثلكم من وأنتما تعملون بصدق.

خلق السماوات والأرض بحق وصُوركم فاحسن صوركم.

وإليه المصير يعلم مما في السماوات والأرض ويعمل.

ما أنترون وما تعلمون وله عليكم يد ذات الصدر رحمة.

أن يأبكم نبؤ الذين كفرنا بهم قبل فذا أفوا وبايل.

أمرهم وله عذاب النار.

ذل ذلك يا الله كن تأتيهم.

رسلهم بالبينت فقالوا أبشر بهم ونكلموا وتبولوا واستغفروا الله وآله غنيم حميد.

ومع الذين كفر أو أن.
تَنَبَأُوا فَلَيَّبَتْنَى لِتَبَيَّنَّنَا ثُمَّ لَتَنَبَأُوا بِمَا عَلِمْتُمُّمُّ الْعَزِيزُ}

وُلِيَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْكُلِّيْلَ وَرُقِّيَّةَ لَتَبَيَّنَّنَا ثُمَّ لَتَنَبَأُوا بِمَا عَلِمْتُمُّمُّ الْعَزِيزُ}

وَذَلِكَ عَلَى الْكَلِمَةِ الْمُبَشِّرِينَ فَأَصِلُونَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْقُوُرِ الْخَيْبَةِ

إِذْ يُنَبِّئُونَهُمْ وَيُجَعَّلُونَ لَهُمْ مَا عَلَى الْجُلُودِ عِشْرًا

ذَلِكَ يُنَبِّئُونَهُمْ وَيُجَعَّلُونَ لَهُمْ مَا عَلَى الْجُلُودِ عِشْرًا

فَأَنْتَنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعَمَّلُونَ خَبِيرُونَ وَاللَّهُ يُعَلِّمُ مَا يَشَاءُ يُؤَاخِذُونَ

فَأَنْتَنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعَمَّلُونَ خَبِيرُونَ وَاللَّهُ يُعَلِّمُ مَا يَشَاءُ يُؤَاخِذُونَ

عَنْهَا سَيَاتِهِ وَيُعَدِّلُهَا جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تِلْبِيسَهَا الْأَضْرَارُ

عَنْهَا سَيَاتِهِ وَيُعَدِّلُهَا جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تِلْبِيسَهَا الْأَضْرَارُ

خُلِّقُوا فِي هَذَا الْقُوُرِ الْعَظِيمِ وَالَّذِينَ كَفَّارٌ كَذَّبُوا بِلَيْنا أُولِيَاءَ الْبُطُورِ الْخَيْبَةِ فِي هَا وَيَسْتَتَرَّ

خُلِّقُوا فِي هَذَا الْقُوُرِ الْعَظِيمِ وَالَّذِينَ كَفَّارٌ كَذَّبُوا بِلَيْنا أُولِيَاءَ الْبُطُورِ الْخَيْبَةِ فِي هَا وَيَسْتَتَرَّ

مَا أَصَابَ مِنْ مَصِيبَةٍ إِلاِّ بِذَاتِ الْلَّهِ وَمِنْ يَوْمِ يُقَدِّرُونَ

مَا أَصَابَ مِنْ مَصِيبَةٍ إِلاِّ بِذَاتِ الْلَّهِ وَمِنْ يَوْمِ يُقَدِّرُونَ

لَيْنَا بِذَاتِ الْقُلُوبِ قَلِيلٌ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُلاَ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فَإِنْ نُظُرُ لَهُمْ فَإِنَّهَا عَلَى رَسُولٍ مُّبِينٍ

لَيْنَا بِذَاتِ الْقُلُوبِ قَلِيلٌ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُلاَ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فَإِنْ نُظُرُ لَهُمْ فَإِنَّهَا عَلَى رَسُولٍ مُّبِينٍ

الْهُمَّ نٌأَمُونَ اْلَّذِينَ أَصَابَتْهُمْ مِنْ آذَانِهِ وَأَوْلَادُ كَانُوا عَذَابًا لَّكُمْ

الْهُمَّ نٌأَمُونَ اْلَّذِينَ أَصَابَتْهُمْ مِنْ آذَانِهِ وَأَوْلَادُ كَانُوا عَذَابًا لَّكُمْ

فَأَوْحَرُوهُمُّ وَإِنْ تَعْفَوُوا وَتَصِفَّوْهُمْ فَتَغْفِرْنَا عَلَى رَبِّنَّا عَفْوٍ رَحِيمٍ

فَأَوْحَرُوهُمُّ وَإِنْ تَعْفَوُوا وَتَصِفَّوْهُمْ فَتَغْفِرْنَا عَلَى رَبِّنَّا عَفْوٍ رَحِيمٍ

اللَّهُ أَنَّا إِلَّا مَا قَدْ نَزِلَتْ عَلَيْنَا مِنْ يَوْمِ الْخَيْرِ عَلَى اللَّهِ عَلِيمٌ

اللَّهُ أَنَّا إِلَّا مَا قَدْ نَزِلَتْ عَلَيْنَا مِنْ يَوْمِ الْخَيْرِ عَلَى اللَّهِ عَلِيمٌ

مَا أَتْبَعْتُمُّمُّ الْخَيْرَ أَنْ تَفِنَّى تَفْنَّى وَعَابِداً وَأَطِيعُوا وَأَفْقَدُوا

مَا أَتْبَعْتُمُّمُّ الْخَيْرَ أَنْ تَفِنَّى تَفْنَّى وَعَابِداً وَأَطِيعُوا وَأَفْقَدُوا
505  
"أن تقضي الله قرضاً حسنةً يضعفها لكل ويعفف لكل بالله  
شكوراً لحيب  
علم الغيب والشهادة والعزاء  
اللهم"  

"вести الله الرحمن الرحيم  
يسمع الله الرحمن الرحيم  
يأتيها النبي إذا طالقت النساء فطالتُهنُ فهُنُ  
أحبصوا العدة والقصة ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا  
يخرجهن إلا أن يأتينِ يفاحبشان مبيناً وتلك حدود  
الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تنذر  
لعله نجده بعد ذلك أمرًا فإذا بلغ أجملهن  
فأمسكوهن معرف ظاء فاتروههن معروف وأشدهن أذوق  
عذل تنكر وآقيمو الشهداء لله ذلك لم يعطهم كان  
يوف من يبناه واليوم الآخر وحن يتقين الله يجعله  
خرجنا لا يوزنه من حيث لا يحسب ومن ينطكل  
علي الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعله لكل  
شيء قدرًا والذين يجلسون من الخبيض من زينكم إن  
انتبهر فعند تنذر ثلاثة أشهر ولي لم يحضن وأولات  
الأحلام آجلهن أن يضعهن خانهن ومن يتقن الله يجعل  
"
لله من أمره يسر ذلك أمر الله 안زله إليكم وممن يتقين
الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره وأسكنوها من
حيث سكنتم من وجوهكم وانضموا وهرن لتصبقو
عليكم وان كن أولئك حانل فانفقوا عليهم حتي
يضمن حانل فان أضمن لكم فان تتوفر أجورهم وان تثيروا
بينكم يعrovers مين فان تعسرت فمسترضع لأخرى
لبنفق من سعيته ومن قدر عليه رزقه
فيلنفق منها ائته الله لابكفت الله نفسا ائتها
سبيطل الله بعد عصر ليصر وكمين من قريب عند
عن أمرها ورسيله فناسىها حسابها عدليت
وذاك أعزها وفال أمرها وكان عاقبة أمرها
حسره أعز الله لهصر عذاببي فانقوله يا أولي
الأرباب الذين أسوا قد أنزل الله اليكم ذكره
رسولا
بتللو عليكم أيت الله مبينا ليخرج الذين دنوا وعملوا
الصلوات من القبلة إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل
صاعدا يعدل خلقه جنب تجري من تجmez الأنهار خليين فيها
ابداً قل أحسن الله له رزقاً {8} الله الذي خلق سبع سموات و من الأرض مشهورين ينزل الأمنية هم لتعلموا آيات الله على كل شيء قدير و أن الله قد أحاط بكل شيء علمًا {9} يسأله الله الرحمن الرحيم يفتي بها النجوم ما أحل الله تنبغي مرضات أزواجنا و الله غفور رحيم {10} فلقد فرض الله لكم تحية إيمانكم و الله مستعان و هو العلي الحكيم و إذا أمر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلبنيت به وأظهرت الله عليه عونها و أعرض عن بعض فلبينيهم به قالت من أبتكاهما هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تنوبتم إلى الله فقد صغت فلو بنتم إن تظهر رأي乐园 فإن الله هو مولى وبشير وصلاح المؤمنين والمتابئة بعد ذلك ظهير عيسى رضي الله عنه طلبق أن يبدي الله أن يبديله أحداً جهيرًا مسلسلة مؤمنة قدنت تثبت عيدت سبحة فاطمته و أبكارها يليها الذين أمنوا قو المؤسرين وأهل التم ناراً و فدوها الكأس و الجيارة عليها ملكة غلاظ شداً
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمنون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم فإنما تجزؤون بالذنوب.

أن يَكَفِّرُ عَنْكُمْ سِيَانَكُمْ وَيَغْفِرَ لِلَّهُ اللَّهُ الْغَفُورُ رَحْمِيٌّ.

أوّلًا: لا يَخُزِّيَ اللَّهُ الْلَّهَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ أَسْلَمُوا نَعْمَ الْأَخْبَارُ.

وَثُمْ ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَنَا وَنِعْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَقُولُونَ رَبّنَا أُنزِلْ لَنَا آيَةً نَجِدُونَ

وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَا إِيَّاهَا النَّبِيُّ جَاهِدْ

الْمُجَاهِدُ ضَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ لَفَوَّضُوا اِمْرَاتَ نَجَاتِ

إِمْرَاتٍ لَّمْ تَكُونَ كَانَتُ مَحْتَكَرًا عَبْدٌ مَنْ عَبْدُ دَا صَانِعٌ

فَقَانَتْهُمْ فَلَمْ يَغْنِيَ عَنْهُمَا مِنْ اللَّهِ وَفَقَيْلُ إِنَّهَا النَّارُ

مَعَ الدَّلَّائِلِ وَضَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ أَمَنَّا إِمْرَاتَ

فَوَعَفَ إِذَّ قَالَ رَبُّ الْيَوْمِ لَيَكُونُ عِنْدَكُ بِيَتًا في الْيَمِينِ وَجَهَّزْ

مِنْ فَوَعَفَ وَعَمَاهُ وَجَمِيعٌ مِنَ القَوْمِ الْمُلْحِيِّينَ وَمَرَّهُمْ

إِبْنُ عُمَرَ الَّذِي أَحْسَنَتِ فَرْجًا فَنَفَفَأَفِيهِ مِنْ رُجُجٍ

وَصَدَّقَتْ بِكُلِّ نَبِيٍّ وَكُلِّها وَكُلِّمَا مِنَ الْمُتَّقِينَ.
سَوَاءَ اللَّهُ الْبَرَّ الْعَزِيزِ

سَبِيلُهُ الْمُوسَى وَفِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَالذِّي خَلَقَ الْبَوْتَ وَالْحِيَاءَ لِيُنُفِّقُوا كَيْفَ إِمَاضَ عُلَا

وَهُوَ العَزِيزُ الغَفُورُ الذِّي خَلَقَ سَبِعَ سَمِوَاتٍ طَباَقًا

مَا تَردُّ فِي خَلَقَ الْرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوِيفٍ فَإِنَّ الْبَصْرَةَ

تَزِيِّنُ فِي فُطُورٍ ثُمَّ أَرِجُ البَصْرَةَ سَكَّرَتْنِينَ يَنْقُلُبُ إِلَى الْبَصْرَةَ حَاسِنًا فَيَحْمَسُ

وَلَقَدْ زَيَّنَتُ السَّمَاءَ الْدُّنِيَا وَالْاصِبَابَ

وَجَعَطْنَاهَا رَجُوًّا لِلشِّيْطَانِ وَأَعَنَّنَا الْأَمْعَالَ السَّعِيرَ

وَلَلْدِينِ لَا فُرُوشَ لَهُمْ عَذَابَ جَهَنَّمَ وَيَخِيفُ الْمُسْتَقِيرِ

إِذَا الْقَوَامِيَتَ هِيَ سَمَعَتْ وَهَا شَهِيقًا وَهَا تَفْوِيرٌ لَّقَدْ تَكَادَ تَحْزَرُ

فَنَسَبْ عِنْدَهُ مِنْ الغَيْظِ كُلُّ أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَمُهُمْ خَزِيتِي الْعُرَايْنَ

ذَٰلِكَ قَالَ عِبَادُنَا قَدْ جَاءَنَا شَرٌّ فَلَنَكُنْ نَتَّبِعَنَا وَقَالَوا الْوَكَّالُ

نَسَمَعُ وَنَعْقِلُ مَا أَكْتَبْنَا فِيهِ الْأَعْمَى السَّعِيرُ كَفَايَٰفُوا بِذَٰلِكَ

فَمَا أَصَابَ السَّعِيرُ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهمُ بِالْعَفْوِ
بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
بِأَنفَسِكَ وَعَهْدِكَ وَمَا أَعْطَيْتُكَ وَأَجْهَرُ وَأَنَّكَ أَحْكَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

فل أرءيتهم إن أهلكنا الذي من خلقا أو رجينا فلمن يبعون الأكبرين من عزراب الليل. قل: هو الذي من خلقا أو رجينا فلمن نصر giàuين. قل أرءيتهم إن أصبحنا وأوجو أبين 

أنيكم بعدهم يعينون 

اقرأوا في نوركم: يسمع الله الرحمن الرحيم 

وقد تأثموا وما بين وطرون ما أنت من وراءه ربك يعينون 

ولقد كفر ليجر_ge عمنون وليت لعلي خلق عظيم 

فاستبص ويبصرون بأيكم المفتوحون إن ربك هو أعلم 

وبين كل من سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاتطع 

أيادي يهديها مما يعلمون ولا تطع 

بعد ذلك زنيت أن كان ذا مال قهرين 

إذا ابتلى عليه أينما أقبل أساطير الأولى سئمهم على 

أينما ابتلى عليه أينما أقبل أساطير الأولى سئمهم على
سلسلة دروعها سبعون ردًا، فاسألوا إن كان لا يؤمن
بالله العظيم و لا يعض على طعام اليشكرين فليس
له اليوم هانئين و لا طعام إلا من غسلهن.
لا أكله إلا المحاطون فلا يقسم بحاصرعون وما
لا تتصرون إنا لأتقول رسول كريم فيقول شاعر
قليلا ما تؤمنون ولا يقول لك كاهن قيليلا ما تذكرون
تنزيل من ربي العليمين و لا تقول علينا بعض
الاقول في أحد عمن حاجزون و إنما ننداد يذكر
للشامحين و إننا نعلم أن مبتكر عُمله و ربي
عن الكفرين و إن الحق لباقين فصدرا بسربه العظيم
سورة الآخرة و هي التي لا تخفي فسيصرب
بسم الله الرحمن الرحيم
سأسلم بعدد واقع للفترين ليس له دافع
فمن الله ذي المعجزة تخرج الململكة والروح التي في
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة و كاص رضب

24/8
قهيلاء إنهم يرون بعنداءٍ ومنة碎 حكيمته يضيرونهم بوجهٍ لوطن فين
السماكم كالمهر وسكون نيبال كالعهن ولا يسلن حكيمته
عذاب يوم الدين ينذره وصاحبته وأخاه وفسله الطبي نية فين
ومن في الأرض جميعاً كثيَّة كلاً إنها لزاعة للطوى تدعوا من أذير وتولي وجمه
فأوحي إإن الإنسان خلق هلوسًا إذآ مسّه الشر
جرواء وعما مسأة الآخرين منه ماالثرين الذين
هم على صلاةهم دأيمون والذين في أموالهم حق
معلوم للسالكين والمкурرون والذين يصدرون يوم
الذين والذين هم من عذاب ريبهم فامسقون
إذا عذاب ريبهم غير مأمون والذين هم لفر وجهم
حفظون إلا على أز واجههم أوما ملكت أبينهم فانهم
غير ملومين قبس ابتغي وراء ذلك فأولى ههم
العذون والذين هم لائمتهما وعهدهم راعون
والذين هم يشهد تسهم قايسون والذين هم على صلاهم
يُحافظون على لِيلك في جَنَّة مَكْرُمَة رَبّ الأَلْبَيْنِ
فَقُولوا قَبْلُ مَهْطِعِينَ لَا عِن الْيَمِينِ وَعَن الْشَّمْالِ عَزِينَ
يُطِيعُ كُلُّ أَمْرٍ صَمِيمٍ أَن يَدْخِل جَنَّةٌ نَعِيمٍ كَلَّا
إِما حَلَقَتْهُمَا يَعْلِمُونَ فَلَا أَقْسِم بِرَبِّ الْمُشْرِقِ وَالْبَغْرِ
إِنَّمَا أَنْبِيَّةُ لَّوْلَا نَبِيٌّ خَيرٌ مِنْهُمَا وَلَا نَحْنُ
بِبَسْبُوقِينِ فَذَٰلِكَ يُغَضِّضُوا وَيَلْعِبُوا أَحَدٌ يَلْقَؤُهُمَا
اللَّهُ يَوْعَدُونَ أَيْمَن يُخْرِجُونَ مِن الأَجْدَاثِ بِسِرَائِا
كَأَنَّهُمْ كَانُوا يَوْعَدُونَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانَ رَبُّهُمْ
قَبْلَ أن يَتَأْتِهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا حَكَمَةٌ نَعِمُّ بَيْنَ كَيْمَتِينَ
أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ أَلِيِّهِ وَأَقْوَةٌ وَأَطِيعُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ مِن ذُنْوِكَ
وَيُعَجَّلُ كَمْ تُعَجِّلُ إِلَّا أَجِلٌ مَّسْمِيٌّ إِن أُجِلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لاَ يَعْفَرُ
لَوْ نَحْنَ تَعَلَّمُونَ قَالُ رَبُّ مَعْذَرَةٌ إِلَّا الْفَارْقُ أَنْ كُلَّ اسْتُوْعَهِمْ لِتَغْفِر لَهُمَا
جعلوا أصبعهم في إذائهم واستغشوايةهم وأصرعوا واستكبروا واستكبروا شررين دعواهم جهراً شم إثم أعلنت لهم و أمرت لهم لحرير السماة عليهم أذرعراً فقدت استغفروا أركب انة كان غفاراً لا يرسل السماة عليك أذرعراً فقد خلقنا أطرافاً أظم ترووا كيف خلق الله سبع سلويت طباقاً وجعل القمر فيهم نوراً وجعل الشمس سراجاً والله أنت بهم فمن الأرض نباتاً ثم ميعداً كفيها وخرجناهان إلى راجاً وله لا يربون جعل لكم الأرض وضعاً ليتسندوا منها أسبالاً فبجاً قال نوح ربي أنهم عصوين وابتعوا من لمر اذدة مالك وولدوا أخذسراً ومكرروا مكرراً نبار وقالوا أتذرون الهلكة ولا أذرن وداؤن لا سوءة وآرك يغوت ويعوق ونسر وقد أضلا أشياء وأزن أزد الفيليين الأضللاً مما خطاهم أغرقوا فأدخلوا النار فكله يجدون الأظلم من دون الله مناصراً وقال نور رب لا أنذر على الأرض
كَرَآءَتِي قَدْ قَدَّرُونَ 
وَأَنَا ضَيْغُكَ أنَّنَى أَنْ لَنْ نَجْزِي الْحَرَامِ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ 
نَجْزِي الْحَرَامِ هُرْبَا وَأَنَا لَا سِيَعَانَا الهَدَايَةَ نَمَائِيَةً فِي مَنْ يَقْبَضُ 
فَلَيَضْعِفُوا بَخْسَا وَلَا رَهْقاً وَأَنَا لَمَّا مَسَّتِي الْمُسْلِمُونَ وَمَسَّتِي 
الْقَاطِعُونَ فَهَبُّوا أَسْلَامٍ فَأَوْلِيكَ تَحْرِيرُوا رَبِّكَ وَأَنَا القَاطِعُونَ 
فَكِانَوا يَمْشُونَ حَتَّى وَعَانُوا لَوْ أَسْتَمْتُمْ أَمَامَ الْقُطُّمِ 
مَأْمُومُ قَدْ رَفَعُوا فَيَبْيِباً وَمَنْ يُغْيِرُ عَنْ ذِكَرِيّ يُسَلَّلُ 
عَدَّةً بَاسِعًةً وَأَنَّ السَّيِّدَ السَّيِّدَانَ 
وَأَنَّ السَّيِّدَ السَّيِّدَانَ فَلاَ تَذَرُوا مَعَ الْحَرَامِ أَحْدَاهُ 
وَأَنَّ السَّيِّدَ السَّيِّدَانَ فَلاَ تَذَرُوا مَعَ الْحَرَامِ أَحْدَاهُ 
وَأَنَّ السَّيِّدَ السَّيِّدَانَ فَلاَ تَذَرُوا مَعَ الْحَرَامِ أَحْدَاهُ 
وَلَيْنَ أَنِّي مُتَّلَقَّر مَعْنَاهُ وَلَا تَفْتَرِنَّ بِهِ بَيْنَ أَحْدَاهُ 
وَلَيْنَ أَنِّي مُتَّلَقَّر مَعْنَاهُ وَلَا تَفْتَرِنَّ بِهِ بَيْنَ أَحْدَاهُ 
وَلَيْنَ أَنِّي مُتَّلَقَّر مَعْنَاهُ وَلَا تَفْتَرِنَّ بِهِ بَيْنَ أَحْدَاهُ 
وَلَيْنَ أَنِّي مُتَّلَقَّر مَعْنَاهُ وَلَا تَفْتَرِنَّ بِهِ بَيْنَ أَحْدَاهُ 
وَلَيْنَ أَنِّي مُتَّلَقَّر مَعْنَاهُ وَلَا تَفْتَرِنَّ بِهِ بَيْنَ أَحْدَاهُ 
وَلَيْنَ أَنِّي مُتَّلَقَّر مَعْنَاهُ وَلَا تَفْتَرِنَّ بِهِ بَيْنَ أَحْدَاهُ 
وَلَيْنَ أَنِّي مُتَّلَقَّر مَعْنَاهُ وَلَا تَفْتَرِنَّ بِهِ بَيْنَ أَحْدَاهُ 
وَلَيْنَ أَنِّي مُتَّلَقَّر مَعْنَاهُ وَلَا تَفْتَرِنَّ بِهِ بَيْنَ أَحْدَاهُ 
وَلَيْنَ أَنِّي مُتَّلَقَّر مَعْنَاهُ وَلَا تَفْتَرِنَّ بِهِ بَيْنَ أَحْدَاهُ 
وَلَيْنَ أَنِّي مُتَّلَقَّر مَعْنَاهُ وَلَا تَفْتَرِنَّ بِهِ بَيْنَ أَحْدَاهُ 
وَلَيْنَ أَنِّي مُتَّلَقَّر مَعْنَاهُ وَلَا تَفْتَرِنَّ بِهِ بَيْنَ أَحْدَاهُ 
وَلَيْنَ أَنِّي مُتَّلَقَّر مَعْنَاهُ وَلَا تَفْتَرِنَّ بِهِ بَيْنَ أَحْدَاهُ 
وَلَيْنَ أَنِّي مُتَّلَقَّر مَعْنَاهُ وَلَا تَفْتَرِنَّ بِهِ بَيْنَ أَحْدَاهُ
بيدها ومن خلفه رصد ألي缄و يعلمان قد أبلغوا رسول رئي
واحاطهما بالديهم وأحصى كل شيء عددًا

يا أيتها العورات ففرك النيل إلا قليلاً نضفته أو انقص
منه قليلاً أورزع عليه ورقي القرآن ترتيبًا إن عطبقًا
عليك قولاً ثقيلاً إن تأشتنا النيل هي أشد وطاً وأقوم
قيلاً إن لك في النهر سبباً طولًا وذلًا إسم ربك و
تباكر إليه تبتينًا رتب الشرقي والمغرب لا اللهم إلا هجراً
فأتخذه وكيلاً وأصير على ما يقلعون وأهجرهم هجراً
جميلًا وذرني والكلد بين أولي التعبئة وفيه قليلاً
LANE: أتاني الكاف لوجمًا وأطعمك من غصص وعذاب البني
يوم ترجب الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرًا مهيبة
إن أرسلنا إلى يوم رسولنا فعصى فرعون الرسول فاختذنها أحدًا
وينبأ فكنت تنقرون إن كفرتم يومًا يجعل حولد
شيءاً منفطرًا كان وعدًا مفعولاً إن هذى
ذِكرَةٌ مِّن شَاءَ اهْتَدِىٰ إِلَى رَبِّكَ رَبِّكَ يَعْلَمُ
أَنَّكَ تَعْقُومُ آذَنِي مِّن نَّذَقِي الْيَلِِلِّ وَنَصْفِهِ وَنُنَاسِيَةٍ وَطَابِعَةٍ
فَمَنَّ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَُغْلِبُ الْيَلِِلَّ وَالْيَوْمَ الْيَهِيرَ عَلَى مَنْ أَلْهَبَ
فِي مُحْصُونٍ قَتَابٍ عَلَيْكُمْ وَقَرَأْتُونَا مَا تَسَيَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ عَلَى
أَنْ يَسَعُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يَبْتَغُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يَقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَقَرَأْتُونَا مَا تَسَيَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ وَأَقَامُوا الصُّلْوَةَ وَأَتَاوْا الزَّكَاةَ
وَأَفْضِلُوا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقْلُبَ مَعَ الْأَنفِيسِ كَتَّبْنَا
خَيْرًا تَحْدُونَ عَن يَدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا أَوْ أَعْظَمَ أَجْرًا وَإِنْ تَسْتَغْفِرُوا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ
بِنَسِيَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَأْتِيهِا النُّورُ وَرَبِّ بَكَ فَكَلِمَهُ وَنَبِلَ فَطَهِرَ
الرَّحْمَانِ فَأَهْجَرُ وَلَا تَنَاسِيَ تَسْتَكْبِرَ نَكَّ وَلَيْكَ فَاصِرَ
فَأَذَّنَ فِي الْيَوْمِ الْقَيِّمِ فَذَلِكُ يَوْمُ يَوْمِ عُسْرَةٍ عَلَى
الْكُفَّارِينَ غَيْرِ يَسِيرٍ ذِرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحْيًا وَجَعَلْتُ
لَهُمَا الْأَمَامَ وَدَأْبُوبَينَ شَهُوَاءٍ وَبَيْنَ يَدَيْنِ
{سنتر ين ذكر}

{هناك آياً كله إن كان لا يبتاعي أبداً صلى الله عليه وسلم

{صعوداً وإن كله فذر وقير فتقين كيف قدَّر ثم قُبل

{كيف قدَّر ثم نظر ثم عيس وبسر ثم رد واستكر

{فقال إن هذا الأسرتون إن هذا الأقول البشري ساصلين

{سقر وما أدريك مسقر لابنلي ولأبدين لأحمر للبشر

{عليها تسعة عشر وماجعلنا أصعب التأار الأملتكة

{وأماهلنا عادت في الافتاتة للذين كفر والمستيقيين الذين

{أوتو كتاب ويزواد الذين أمنوا اللدنو لا يربتون الذين

{أوتو الكتاب والمؤتيون وليقول الذين في قلوبهم ضض

{والمقرر ماذا أرد الله بهذا افتاراته وكبيرة النحس لله

{من يشانه وهم يديرون من يصاين وماiumون بجود طرق الاهو

{وأماهي إلا نار للبشر كلا والقمر والليل إذ أدير

{والمصور إذ أسرق فإنها الأحادي الذي نزيز للبشر لمن

{شاع منكم إن ينطلق ما أورتأه كأن نفس بما سببته رهيبة

{لا أصحب اليهود في جنب يتسلكون عن الجبرين

{ماسكلت في سقر قالوا أياً نبتك من البيتين ولماهك

{المكاير 2
تُطْعِمُ الْيَسِيلُكِينَ وَكَثِيرًا مَّنْ عَذَابَ الْكَفَّارِينَ وَكَثِيرًا مَّنْ}

يَوْمَ الْيَوْمِ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْيَقِينَ لاَ كَانَ مَعَهُمْ}

شُفَاعَةُ الْشَافِعِينَ فَيْنَاءُ الْهَمْرِ عِنْ النَّذِيرَةِ مَعْرُوفٌ كَأَنْ هُمْ}

حَمْرٌ مُّسْتَنَفِرٌ قُرْطَةٌ مِّنْ قُصْرَةٌ بَلْ يَرِيدُ كُلُّ أَمْرٍ}

مَتْنُهُمْ أَنَّ يُؤْتِي سُحْفًا مَّنْشَرَةٌ كَلَّا بَلْ لَا يَجَابُونَ الْأَخَرَةَ}

كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرَةٌ فَقُونِ شَاءَ ذُكَّرَةٌ وَمَا يَذَّكَّرُونَ إِلَّآ أَنْ}

يُقِيمُ الْأَهْلُ الْعُجْفِ وَأَهْلُ الْمَعْلُوْفَةَ}

بَيْنَ آبَآءِ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ الْبَقُوَّةِ وَأَهْلُ الْعُمُّرَةَ}

بَيْنَ الْمَلَكِ وَالْمَلَكِ إِنَّهُمْ في النُّجُومِ إِنَّهُمْ}

فَلا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقُيَمَةِ وَلا أَقْسِمُ بِالْفُتُوحَةِ إِنَّ الْإِنسَانَ أَنَّهُ تَجْمَّعَ عَظَامَةً

بَلْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ نَسْعَى}

يَنْبِئُهُ بِأَنَّهُ الْإِنسَانَ لَيَعْجِرُ أَمَامَةٍ يَسْكُنُ إِبَانَ يَوْمَ يُقِمُ الْقُيَمَةَ فَإِذَا بُرِقَ الْبَصِيرَ وَخَسِفَ الْقُمَرَ وَجُمِعَ الشَّمْسُ

وَالْقُمَرُ يُقْلِلُ الْإِنسَانَ يُمِيدُ إِنَّ الْبَعْرَ كَلِاً لَا وَزَرُ

إِلَى رَبِّكَ يُوَمُّودُ الَّذِي يَرْسَلُ الْإِنسَانَ يُمِيدُ إِنَّ الْأَرْيَةَ

وَأَخْرَجَ بِالْإِنسَانِ عَلَى نَفْسِهِ بِبَصِيرَةٍ وَلَوْ أَلَقُيَ مَعَاذِيرَةٍ لَا شَكُّ فَيَكُونَ لِسَانُكَ لِتَجَلِّي بِهِ إِنْ عَلِيَّ ضَمَعُهُ
كَمْ كَانَ مَراَجِعَهَا كَأَفْوَارُكَ ۖ عَن يَشْرَبُ بِهَا عَبَادُ اللَّهِ يَقُوَّمُونَ
ۙ يُقِيرُونَ بِالنُّذْرِ يَقِيتُونَ يُوفِونَ ٱلْبُيُوتِ ۖ كَانَ شَرَاءَ ۚ "مَسْتَطِيْرَ"
ۙ وَيَطْعِمُونَ السَّمَّاعَ عَلَى حُجْرِهِ مُسْكِيْنَا يُنْتِهِ وَيَخْمِلَانَ يَأْسِرُونَ
ۙ وَنُطْعِمْكُمْ لَوْ جُهَّازٌ لَّمْ تَجِدُوا مِنكَ مَن يُصْلِبُ وَلَانَشْكُرُونَ ۚ إِنْ ۖ أَنْفَقْتُمْ
ۙ مِنْ أَرْبَى آبَائِكُمْ عَيْنَوُا كَفْتَىٰ ۖ وَقُوْهُمْ ۗ اللَّهُ شَرَكْذَكَ ٱلْيَوْمَ
ۙ وَلَقُوهُمْ نَضْرَةٌ وَبِسْرَةٌ وَجَزِيهِمْ وَبِمَا صَبَرُوا وَاجْتَنَبُوا
ۙ وَمَتَكِينِينَ فِيهَا عَلَى الأَرْبَى لَا يَأْتِونَهَا فِي شَمْسِهِ وَلَا شَمْسِهَا
ۙ وَدِانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظَلَّلَهَا وَذُوقَتِهَا قَطُوفُهُمْ تَذَرُّبُوا وَيَطَأَنُوا
ۙ عَلَيْهِمْ يَأْتِيهِمْ بَأْسٌ مِن فَضْلٍ وَأَكْبَرُ كَانَ قُوَّارِيٰا قُوَّارِيٰا
ۙ مِنْ فَضْلٍ قُدِّرَ وَهُوَ قُدِّيٰرٌ وَيَقِيرُونَ فِيهَا كَأَسَآكَانُ بَرَاجِمٌ
ۙ زَجَّيْلاً ۖ عَيْنَاً فِيهَا سَلْسُلٌ سَلِيْسٌ ۖ وَيِطْوَفُ عِلْيَهُمْ وَلَدَانُ
ۙ وَذَلِكُ بِمَا كَانُوا يَأْتِيهِمْ ۖ لَوْ لَمْ يَأْتِهِمْ وَلَدَانُ
ۙ رَأَيْتُ نُحَقَّمُهُمْ وَمَا كَبَرَنَّ ۖ عَلَيْهِمْ شِيَبَ سَنَدِيٰانَ حُضْرٌ وَۗ إِسْتَبَاَرُوا وَحَلَّوْا أَسِئَلَةٌ مِنْ فَضْلٍ وَسَقِهُمْ رُبُعُهُمْ شَرَآبٌ
ۙ طَهُورٌ ۚ أَن هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سُعِيْمًا مُفْشِكُورًا
ۙ إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سُعِيْمًا مُفْشِكُورًا
ۙ قَاتِرُ لَحَكِيمٍ رَيْكَ وَ
ورما أن نصرت بكرة واصيلًا  
ود أن أفورا وسحبت أبلاء الطيال  
ان هؤلاء يجدون  
لأنه يرزقهم  
والدهم ويدرون وراءه يرسبون ثقيلا  
يمح خلقهم و  
شدها أسرهم  
ود أن نصبت لندن أمنا لهم تبديل  
إن هنا  
تذكرة فمن شاء انتقم إلى رابط سيبيما  
وماتشأون إلا  
أن يืนب الله إن الله كان علينا حكما يدخل من نبأكم  
في رحمته وفضله أعدنا لهم عدا بهذا  
وحورا  
رسالت عزرا الفاحص عصاها وشمس نشر  
فالقرط فوزا فالباليقينذ أذر  
ة لحد ابتدأ  
وئذ نسرة السماومرتعت  
وأذا الجبال نسافر وذ والفص  
أيام أيام أنجح  
ليوم الفصل وما أدرك ما يوم الفصل وليل يوم  
للمكذبين  
الأولين  
ثم نتبعهم  
الأبناء  
كذلك نفعل بالجرمين  
وليل يوم  
للمكذبين  
المتغفكين من ما قهرون قبالة في
قراركم في إلزامهم، فنيدم غنهم. قد يمكرون، فستأتي عليهم إن ألمعن من الدنيا.

وإذ يومنا، نجعل الأرض كفانًا، الحياة وتاعباتها فيها. رواة شهدوا وآسفيتكم.

ما أقسم من يومنا، ويل يومين منكم، إن أطلقوا إلى ما كنت بهم نضل. إن أطلقوا إلى خلق في نفل.

شئوب لا ت拴يل ولا يغنين من النعيم، إنها ت hamstring.

كالقصر، كانت جبلت صفر وليل يومت يوميذ للحلكيين.

هذا اليوم لا ينطرون ولا يؤذن لهم فيعنصروا رون.

وويل يومهم للحلكيين، هذا اليوم الفضل جمعهم ونون.

فإن كان لكم يريد فليهدون، وليل يومت يوميذ للحلكيين.

وأولئن إنهم في خليل وعيون، وفواه.

كذاك نجزي الخمسين منكم، وليل يومت يوميذ للحلكيين كانت تعاملو، إن أذ أقبل لهم لإرساكوا لا يركعون وليل يومت.

فيا أي حديث بعد هؤلاء للحلكيين.
يسُسَبِّبُ اللهُ التَّرْحُمُ الرَّحِيمُ

عُمَّرٌ يَبْتِسَمُ آُنَّاً فِي النَّبَاءِ العظِيمِ الَّذِي هُوَ فِيهُ

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَنْ نَجِلُ

الْأَرْضِ مَعَهَا وَالْجِبَالِ أُتْنَى أَنْ نَجِلُ

وَخَلِفَتْهُ آزِجاً وَقَدْ جَعَلْنَا

الْأُرْضَ وَسَبَاً وَجَعَلْنَا الْيَلِداً وَعَلَى الْبَيَاسِ وَجَعَلْنَا

وَنَقَمْنَ سَبَاً وَجَعَلْنَا الْبَيَاسَ وَهَاجَاً وَأَنْزَلْنَا

مِنَ الْبَعْصَاتِ مَأْوَىً وَقَلْبًا لِلْحَيٍّ وَنَقَمْنَ

الْفَقْهَةِ اِنْ يَوْمَ الْفُضُلَّ كَانَ فِي مَيَا وَقَانَا بِالْيَمِّيْمَ دِيْنَاءً وَلِيْكُنْ

الْفَظُوْئَةَ فَوَاجِجًا وَفَحْيُ السَّمَاوَاتِ فَكَانَتْ آبَابَا وَقَسَدَتْ

الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا وَكَثَرَتْ كَانَتْ وَرَصَدًا وَلِلْطَّغِينِ

مَا لَهُ شَرَفٌ فِيهَا أَحْيَاً وَفَقَانَا فِي هَذَا أَوْلَى وَلَا آثَارًا

الْأَحْيَا وَغُسِّاَتَا بِجَزَاءٍ وَفَقَانَا وَهُمَّرَ كَانَتْ آنَ وَالْأَيْجَوْنُ

حُسْبَاكَ وَأَعْتَبَبَا وَكَوْعَبَ آثَارَا وَوَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصِيَيْنَا كِلَّ بَيْنَهَا

فَذُو عَا كُنْ تَرْيِيْدُ الْعَذَابِ وَلِلْمُتَّقِينَ مِفَازًا

حُدَّتْ آنَ وَأَعْتَبَبَا وَكَوْعَبَ آثَارَا وَوَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصِيَيْنَا كِلَّ بَيْنَهَا
لا ينعمون فيها الغوافر ولا الكذبة حياء من ربك عظاماً.

رب السموت والأرض وما بينهما الرحمن لا يطلعون منه خطاً.

يوم يقوم الروح والملكـة صفاً لا يتكلمون إلا من آمن لذر الرحمن وقال ضواباب ذلك اليوم الحق فمن شاء فالتخدد إلى رتِّيه مما به أنا أذن بعذاباً قريباً يوم

ينظر المهج ما قلت مت يدته و يقول الاغريق ليست أعظم فين ما يناظرهم منكم من بشر.


بسم الله الرحمن الرحيم

والترغب غرقال كثيراً والنشطت نشطاً والشيعت شيعاً فليس كذلك نبأ في الأغريق يسمى و يقوم تزجف الزاما في

السيدة سبقاً فالهدى بيرت أمراء ينجب تزجف الزاما في

نبعها الراذفة قولها يميش و أمجفة أبصرها حنفيّة

يقولون عران مودون في القارعة عاذ أستعماً

نجة قال تلك إذ أذن خاسرة فإنها هي تزجف و احدها

فاد أُهم بالإساهرين حمل أتينك حديث موسى إذ تدارك

ردب بالواد المقت الوضيّ إذذهب إلى فرعون بإنك طغي

فقال هل تلآ للذين تنزل و أهديوك إلى ربك فتخشي

منزلة
فارسية

قائمة الأيتاء الكبيرة: فلذب وعاصي نورودبريسي

قشر صعدي. قال قارئ: أنا أكبر الأعلى. فأخذ الله الكمال

الأخرى والأولى. إن في ذلك عبارة عن نعمة فحشة. وانتقم

أرسل خلقنا أو السماوات. بذنها. رفع سبكها فسؤلها.

أو أضحى ليتها وأخرج صخورها. والارض بعد ذلك دحها.

أخير منها ماءها ومرعها. والجبال أرسلها المتجاوز

ولا ينقذها. فإذا جاءت السماوية الكبيرة. يوم يئت

الإنسانية. فأمسى. وبرزت الجبيرة. ليس يرى فأسا من طغي

أو أثر الحياة الدنيا. فإن الجبيرة هي الهواي. وآمنا من

خاف مقطار ربي. وتجيء النفس عن الهوى. فإن الجبيرة

هي الهواي. يسمعونك عن الساعية. يا أيان. موضوعها فيهم. إنن

من تذكرها إلى ربي. ومنهمها إذا ما أنت منذ من يشأها.

كأنهم يوم يرونها. ليلبتو الأعشية. وأوضحيها

سريع داريا. فهم يا سلوك. إن جائزة الأعيان وناديراً لعل وتر

يَسْمَع الله الرحمن الرحيم

عبس وتولى. أن جاء الأعيان. وناديراً لعل وتر.
أوَّلَىٰ نَفَتٍ فَنُفِّتْهَا الْحِرْثُ إِنَّا مِنْ أَسْتَغْفِينَهَا كَانَتِ لَكَ
تُحْدِيثٌ وَمَا عَلِيّكَ الْإِيَزَادُ وَأَمَا مِنْ جَاءَكَ يَسْعِيٌ
وَهَوْيُخْشَىٰ فَأَقْتُلْهُ عَنْهُ تَلْهِيٌّ كَلَّا إِنَّهَا تَذَكَّرَةٌ
فَيَحْذَرُ فَأَقْتُلْهُ فِي صُحْفٍ مُّكْرَمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَّرَةٌ
سَفْرَةٌ كُرُوبٌ بَرَاءٌ فَقَتِلَ الْإِنسانَ مَا أَكْرَرَ مِنْ آيَٰتِهِ
نَحْلَةٌ مِّن نَّفَطٍ فَخَلَقْهَا فَقُدْرَةٌ ثُمَّ السَّبِيلُ
يُمْسِكُهَا ثُمَّ أَقْتُلْهَا ثُمَّ شَآءَ أَنْشُرَهَا كَلَّا إِنَّا
بَقَى مَا أَمَرَّهُ فَلِينْظِرِ الْإِنسانَ إِلَى طَعْمِهِ أَنْتَ أَصْبِنَا
اَلْبَاءُ صَبْحًا فَمَ شَقِيقُ الْأَرْضِ لَقَدْ شَقَّاهَا فَأَتَبَنَا فِيهَا حَبَّاءٌ
وَقَضَا وَقَضَا وَزْيًا وَمَنْ خَلَأَ فَحُدُدٌ أَيْقَ عَلَبلُوَّةٌ وَفَأْتَهَا
وَأَباٰا مَتَّاعًا لَّكُم وَأَلْعَوَامُ فِي أَجَازِ الْصَّالِحَةٌ
يَوْمَ يُرْفَعُ الْبَرَاءُ مِنْ أَخْيَاهُ وَاَبْيَاهُ وَصَاحِبَهُ وَبِنِيهِ
لِكُلِّ أَمِرٍّ يَمْنُونَ يَوْمَ يُصْنَى ذِي أَنْفُسِهِ وَجُونَهُ
يَوْمُ يُمْسِكُ مُسْفِرًا ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوَجُوَّةٌ
يَوْمُ يُمْسِكُ عَلَيْهَا غَبَرًا تَرِهَقُهَا قَتْرَةٌ أَوْلَٰٰيُّ هُمُ
الْكَفْرَةَ الْفَجْرُ
إذا الشمس كورت و إذا النجوم انكِرت و إذا الجبال
سَتُّر وت إذا العشام عطلت و إذا اللوحوش حشرت و
إذا الجبار شجرت و إذا النفوس زجشت و إذا السوءة
سُبِّلت و إذا ذئب قُتِلت و إذا الصعف نشَرت و إذا
السباء لفتت و إذا الجاجير سررت و إذا الجنة أليفت
عليته نفس لما أحضرت فلا أقسم بالحسين الجوار
الكذّيس و البئر إذ عسّس والضياء إذ تنفس إنّه
لقول رسول كريّم ل ذي قوّة عند ذي العرش ملكين
مطاع ثم آمين و ماصاحبكم بجَنْوَن و لقد رأى
بالعفو البيتين و ماهو على الغيب يضنيين و ماهو
بقول شيطان تجيم فأين تذهبون إنّه هو الاخر
للعالمين ليس بشاء منكم أن يستقيمان وما تشاءون
إلاّ أن يشأ الله رَبّ العالمين
لا يُؤَثِّر عليه إن يشِيع الله الرحمن الرحيم
هُوَ يَهْدِي عِبَاده الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِسُولَهُ
الإنسوقاء

لا إله إلا الله، محمد رسول الله، 

الإنسوقاء

لا إله إلا الله، محمد رسول الله،
يَبْلِيَهَا الْأَنْسَانُ اِنَّكَ كَادَتُ إِلَى رَبِّكَ لْحَقًا فَلْيَقُلْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا عِبَادُ اللَّهِ يَتَّبِعُونِ
أَوَ اتَّبِعُوا نَبِيًّا فَسَوْفَ يُعْتَبَرُ حَسَبًا بَيْنَكُمْ وَيَنْقِلُ
إِلَى أَهْلِهِ مَسْتَوْرِرًا وَأَمَّا أَنَّكَ اتَّبَغْتَ حَسَبًا فَسَوْفَ يُرَاءُ
يَدِغُوَّانُو بُرْوًا وَيَصِلُ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ بِأَهْلِهِ مَسْتَوْرًا
إِنَّهُمْ كَانُوا يَحَوَّلُونَ إِلَيْهِمْ بِصَيْرَةٍ 
فَلا أَقِمُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ يُقَامُ وَلَمْ يُقْتَمَ 
لَتَرَكْنِ طِبْقَةٍ عَنْ طِبْقَةٍ فِي الْهَيْمِ لَا يَؤُمُّونَ وَلَدَى الْقُرْآنِ 
وَلَا الذُّلُّ عَلَى الْمُتَّقِينَ لَيْنَ أَيُّهَا الْأَهْلُ الْقُرْآنَ لَا يتَذَكَّرُونَ 
وَاللَّهُ أَعْلَمَ بِمَا يَأْتِيُونَ فَبَشَّرْهُم بِغَدِّ يَوْمِ عَذَابِ الْآخِرَةِ الَّذِينَ 
أَمَّنَأُ وَعِيلَوْ الصَّلِيحِ لَنْ أَجْرِيَنَّهُمْ
وَالْسَّمَاءَ ذَاتَ الْبَرِوجِ وَالْيَوْمَ الْعَلَوِى وَشَاهِدٌ وَمَهْدٌ 
قُتِّلَ أَخْبَرْ الْأَخْدُودُ وَالْكَتَارُ دَايِ الثَّوَابِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا 
فَعَادُ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهَوَاتٌ وَمَأْ 
غَفَّوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَوْمًا بَيْنَيْنَ اِنْبَغَتْ عَلَى الْأَرْضِ 
لَيْدَ مَلَكِ السَّمَوُاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ نَمَّا لَهُمْ يُؤْتُوهُمْ عَذَابٌ كَبِيرٌ

أَنَّ الَّذِينَ أَمَنَوْا عَلَى الْعَلَمَةِ وَجَاهَدُوا فِي رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ كَبِيرٌ

وَالَّذِينَ أَمَنَوْا عَلَى الْعَلَمَةِ وَجَاهَدُوا فِي رَبِّهِمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ فَخَرُّوا مِنْهَا لَهُمْ فَوْزٌ كَبِيرٌ

وَالَّذِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا حَقَّ فِيهِمْ مِنْ وَلَاءٍ مَّعْجِبٌ

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا حَقَّ فِيهِمْ مِنْ وَلَاءٍ مَّعْجِبٌ

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا حَقَّ فِيهِمْ مِنْ وَلَاءٍ مَّعْجِبٌ

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا حَقَّ فِيهِمْ مِنْ وَلَاءٍ مَّعْجِبٌ

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا حَقَّ فِيهِمْ مِنْ وَلَاءٍ مَّعْجِبٌ

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا حَقَّ فِيهِمْ مِنْ وَلَاءٍ مَّعْجِبٌ

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا حَقَّ فِيهِمْ مِنْ وَلَاءٍ مَّعْجِبٌ

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا حَقَّ فِيهِمْ مِنْ وَلَاءٍ مَّعْجِبٌ

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا حَقَّ فِيهِمْ مِنْ وَلَاءٍ مَّعْجِبٌ

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا حَقَّ فِيهِمْ مِنْ وَلَاءٍ مَّعْجِبٌ

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا حَقَّ فِيهِمْ مِنْ وَلَاءٍ مَّعْجِبٌ

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا حَقَّ فِيهِمْ مِنْ وَلَاءٍ مَّعْجِبٌ

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا حَقَّ فِيهِمْ مِنْ وَلَاءٍ مَّعْجِبٌ

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا حَقَّ فِيهِمْ مِنْ وَلَاءٍ مَّعْجِبٌ

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا حَقَّ فِيهِمْ مِنْ وَلَاءٍ مَّعْجِبٌ
به الله الرحمن الرحيم
سُبْحَانَ اللَّهِ الْبَارِيِّ الْخَبِيرِ
الذِّي خَلَقَ فَسُوَىٰ وَأَلْجَيَّ
أَسِرُّ رَحْمَتَكَ الْأَعَلِيّ
مَا أَحَدٌ فَهَذَا إِلَّا أَنَّ الَّذِي أَخْرَجَ السَّرِيرَ فَيَبْعَثُ عَنْهَا أَحْوَى
سَقَرْنَةَ فَكَانَتْ لَا يَتَشَاءَ الْلَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهَرُ وَمَا
يَنفَعُ وَيَبْسُرُ لِيَسْرَىٰ فَذَٰلِكَ إِنَّ تَفْصِيلَ الْيَكْرَىٰ
سِلْبَهُمْ مِنْ يَخْشَىٰ وَيَتَجْبَعُهُمَا الأَشْقَىٰ الَّذِي يُضَلُّ
النَّارُ الْكَبِيرُ شَتَتُ الْأَبْوَاتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى فَقَدْ أَفْلَمْ
مِنْ يَنْزِكُ وَذَكَرُ أَسِرُّ رَحْمَتَكَ فَسُلَيْمَٰنَ بَلْ عُورُونَ الْحَيَوَةُ
الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ خَيرٌ وَأَبْقِيْنَ إِنَّ هَذَا لْغَيْرِ الصَّحِيفَ
الأُولِيٰ صَحِيفَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ
سُبْحَانَ اللَّهِ الْرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسَّعُ اللَّهُ الْأَزْمَةَ فِي الْأَزْمَةِ
فَهَلَ أَنتُ حَدِيثَ الْغَالِبِةِ وَجَوْهَةُ يَوْمِيَةٍ خَالِشَةٍ عَالِمَةٍ
نَاصِبَةٌ تَصِلُّ تَأْرَ حَامِلةٌ تَمْسِكُ مِنْ عَينٍ أَنْيَنَ لَيْسَ
لِيُطِعُ مَلَأَ الْأَمَامِ ضَرِيعٌ لَّا يَسِيِّنُ وَلَا يَعْفُيَ مِنْ جَوْعٍ
وَجَوْهَ يَوْمِيَةٍ تَأْرَةٌ لَّسْـَـِيزُها رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
لَا أَسْمَعُ فِيهَا لَغَيْرَ إِنَّهَا عَينٌ جَارِيَةٌ فِي هَا سَرِيرٍ
لا أدرك من السماوات ولا الأرض ويغيب عن معرفتي ملك وأمراء ورؤاي

فباستي عجائب ومتنية في الكون بكلام واحد وطاعة واحد

كيف رفيعت  ولي الصبر والصبر في اللوزة وودت إلى الجبل

فذكرت إنما كنت مذكز أستعينا عليه

ويمضي نصحته في كل قلوب ينطلي فيها الله العدا

أكبر حقا لن إلا أباكم يا بكم إنما خلقنا لي[now translate]  }
ولا تأكلوا من الخمر ولا تجستوا في الأرض دكاكينًا.

كلاً، إذا ذكروا الإنسان ونافذة راكب والملك صف صفا.

وجاعي يومئذ يجمد السوء يومئذ ينتصر الإنسان وآله.

الذكرى يقوله يليثيئي قد مات لياليه في يومئذ يعبر.

عدابة أحد ولا يوثق ونافذة أحد يؤيه الله النفس.

المطينة أرجعي إلى ربك راضية فرضية قادحي.

في عبدي وأدخلي جنتي.

بسم الله الرحمن الرحيم.

لا أقسم بهذا البلد، وان جهل يهدى البكيل، ووالد.

وما ولد فقد خلقنا الإنسان في بديع، يحسب أن.

لن يقدر عليه أحد يقول أهلك كث هؤلاء بدأ.

يحاسب أن لزيرة أحد الله يجعل لعينين ولسانا.

وسهبتين وهبى منه التجديد فلا اقتسم العقبة وها.

دارك ما العقبة، فكل رقابه من أطعمن في يوم دين.

مسمكة بيتها دامرة، أو وسكتها ذامرة، ثم.

كان من الذين أمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا ا.
بالمرحمة: أولئك أصحاب السنة، والذين كفروا
بابيتنا هم أصحاب السنة، عبرت بوقوف
يسهم الله الرحمن الرحيم، فجعل بين قايت
الشمس وضعاً، والقمر إذا تلها، والنهر إذا أتله
والليل إذا غشها، والسما، وما بنيها، والأرض وما بنيها
ونفس وما سوتها، فالهمها فجورها وتقويها
قد أفلح من زلتها، وقد خاب من دشها، كذبت موم
يطغونها، إذ اتبعت أشقةها، فقال لهم رسول الله
ناقة الله وسقيها، فلم بو دعوة، فدمهم علىهم
رثهم رثاً، لما فسواها، ولا يأت عقبها
يسهير الله الرحمن الرحيم، أحد وحيد
وأكل إذا غشى، والنهر إذا أتله، وما خلق الذكر
والأنثى، إن سعيد كسر لشفي ih آمين من أعطى
وصدى بالحسني، فسنييرة لليسرى، وأليمن بعل
وستغنى، وكذب بالحسني، فسنييرة للعصر
وما يغني عنه ماله إذا أتريد، فإن علينا الهداي
ولا يدخلها إلا الأشقي الذي كذب وتولى وسبعتها الأشقي الذي يؤتي ماله ينذر وما الأحيد عبده من يعمرة تنجي إلا بدعو وجاء ربي الأعلى ولسووف يرضي

{يسيب الله الرحمن الرحيم} {والصلاة والسلام إذا أصب ما وذعك ربك وما قال} {للآخرة خير لكل من الأولي ولسووف يعطيك ربك فترضي} {الميجد يتيما فأواي} {وجددك ضلال فهدى} {ووجدك عايلا فاعن فيما اليتيم فلا تنهر} {وأما السائل فلا تنهر} {وأما يغمي ريك ففيك} {يسير إن مع العسر يسر وإذا فرغت فإنصب} {إلى ربك فارغب}
سُوسُ الله ٱلرَحْمَٰنُ الرَحِيمُ ﷺ

و۱۰۷۸۱ وَٱلْحَقِّ وَٱلذِّينَ ۛ وَ۱۰۷۸۲ وَ۱۰۷۸۳ وُظِيفَتَيْنِ ۛ وَ۱۰۷۸۴ وَ۱۰۷۸۵ وَ۱۰۷۸۶ وَ۱۰۷۸۷ الَّذِينَ أَمَنُوا وَ۱۰۷۸۸ وَ۱۰۷۸۹ وَ۱۰۷۹۰ عَمَلُهُمَا ۖ فَ۱۰۷۹۱ جَزَ ۛ إِنَّ حَبَسَهُمَا أَيَّامٌ مَّن۱۰۷۹۲ ۛ فَ۱۰۷۹۳ فَ۱۰۷۹۴ أَيَّامٌ مَّن۱۰۷۹۵ ۛ فَ۱۰۷۹۶ أَيَّامٌ مَّن۱۰۷۹۷ ۛ فَ۱۰۷۹۸ أَيَّامٌ مَّن۱۰۷۹۹ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۰۰ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۰۱ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۰۲ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۰۳ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۰۴ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۰۵ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۰۶ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۰۷ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۰۸ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۰۹ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۱۰ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۱۱ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۱۲ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۱۳ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۱۴ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۱۵ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۱۶ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۱۷ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۱۸ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۱۹ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۲۰ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۲۱ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۲۲ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۲۳ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۲۴ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۲۵ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۲۶ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۲۷ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۲۸ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۲۹ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۳۰ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۳۱ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۳۲ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۳۳ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۳۴ أَيَّامٌ مَّن۱۰۸۳۵ أَيَّامٌ مَّن
لا تجعل الله الرحمن الرحيم
هنجين أبد
إذا أنزلت في ليلة القدر وما أدركت مالي للقدر ليلة
القدر خير من ألف شهير تنزل الملائكة والروح فيها
بأذن رأياً من كل أمر 1 نزل مبكرة هيتا مظلمة الفجر
سيتم بالبيئة 2 يسدر الله الرحمن الرحيم 3 هيملاً أياً
لا يكين الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين
منفكون حتى تأتيهم البينة 4 رسول مأجوم
بصفة طاهرة 5 فيها كتاب حقية 3 وما تفرق الذين أنتوا
الكتب إلا من بعد ما جاءته البينة 4 وما أمروا إلا
ليعبد وله عظامين للذين لا حتفاً ويقيموا الصلاة
ويؤدون التروة وذلك دين القيم 6 إن الذين كفروا من
أهل الكتاب والمشركين في نار جميع خليدين فيها أولئك
هم شر البرية 7 إن الذين أمنوا وعملوا الصليبات
أو ليك هم خير البرية 8 يزيدونهم عند ربه جدنت
عذار تجري من تحتها الأنهار خليدين فيها أبداً رضي
الله علهم ورضوا عنهم بذلك لن حسب ربي 9

المعلقة
لاضيةٌ و آمنٌ خفت موانعة فأمهُ هاويةٌ
و ما أدريك ما ماهيةً نازحاتٌ
سُوق التكاثرٌ ليُسم الله الرحمن الرحيم قُومي أن أَدُعُوهُ على التكاثرٌ حيًّا إلى زعمهم البقاير كلاً سُوق تعلموه
ثم كلاً سُوق تعلموه كللو تعلموه علم اليمين لنروهم الجميل ثُم لتتروثها عين اليمين ثُم لتسعلن
يومٌ يُذِّب عين التعبير
سُوق الثقيلة يُسم الله الرحمن الرحيم هذه الصدأ و الهزء و هزاء
و العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الله و ذوي و أمن و عملوا
الصلحه و تواصوا باصح و دعواصوا باصبر
سُوق الهدر الكبيرة يُسم الله الرحمن الرحيم
وَٰلِكَ لِكُلِّ هُمْرَةٍ لِبَيْتٍ لَّذِي جَمَع مَا لَوْ وَعَدَة
یَسْعِى آن ما لاه أَخْلَدَة كَلَّا ليَنْبِئَنَّ في الخطيئة و
ما أدريك ما الخطيئة نذ الله الموصدة التي تظل على
الأفزة إلها عاهم موصدة في عيد مبتدأ
الله الأرحمان الرحيم

اللهم تبارك فعمال ربك وأصحب الفيل

في تضليل وآرس على طير البائبل تزولهم

نجارة فمن سجبل فعلهم لضعف أول

سورة الفيل: يسمو الله الرحمن الرحيم

لليلت قوريش فهم رحلي الشياث وصفاء

قيل بين ورب هذا البيت الذي أطعمه من جوع

وأمنهم من خوف

سورة الفيل: يسمو الله الرحمن الرحيم

الذي خلق باليدين فذللك الذي يدعون إليه

ولا يحص على طعام العسكيين فويل للمصلين

الذين هم عن صالاته مساهون الذين هم يرآون

وينعنون الداعون

سورة الفيل: يسمو الله الرحمن الرحيم

قرأنا أحدكم يخلق النباتات فصل لزيك وأسرائ

ما أطم أحكم هو الأبتث
بسم الله الرحمن الرحيم
فقل أعوذ برب الفلق من شر المخالق ومن شر التمثيل في العقد و من شر حاسد إذا أحسد
سورة الكافرون
فقل أعوذ برب الكفاس من كل الكفاس إلإ الكفاس من شر الوسواس لآدم الكفاس الذي يوسوس في صدور الكفاس من عين الكفاس والكافاس
بسم الله
دعاء ختم القرآن
الله لا إله إلا هو الحكيم 至圣
ف أخذ الله في القرآن الاصطحاب ألا ألا ألا
تلاوته أتى أتى أتى إلى جمع الغالين