قال الملأ الذين أستكبروا من قومه لتخرجهُن يشعيب وذُئين امتوا معك من قرئين أو
لتنعودن في مَلَّكنا قال أو لو كنا كرهين
قُل افترِمِنا على الله كنبا إن عدننا في مَلَّكَنِم
بِعَدَ إذ نحن الله من هنا وما يكون لنا أن ننعود فيها إلا أن يشاء الله ربينا وسع ربينا سُكَل
نبيُّ علِمبا على الله توكُننا ربينا افتح بينا ويبين قومنا بالحق وانت خير الفتيجين وقال
الملأ الذين كفرُوا من قومه لين اتبعهم شعيبًا إنكم إذ أتخيرون فأخذنهم الزيجة فاصبحوا في دارهم جُهُين الذين كذَّبوا شعيبًا كان لِم يغتنوا فيها إلا الذين كذَّبوا شعيبًا كانوا هم الخُسِيرين فتوُّن عنهم وقال يقوون لقد
أبلغناك، رسول الله، يا نبينا، لكما فكيف أستاء
على قوم كفريين وما أرسلنا في قريتي قين نبي
إلا أخذنا أهلهة بالباساء والضراء لعلهم
يضرونون ثم بدلونا مكانت السأنة الحسنة
حتى عقدوا وقالوا قد مسنا أباؤنا الضراء والضراء
فأخذهم بعنتهم وهم لا يشعرون ولا وإن أهل
القرى امتنوا واتنقوا لنفتحنا عليهم بركات من
السقاء والأرض ولا كنن كذبوا فأخذهم بما
كانوا يكسبونن. فأمن أهل القرى أن يأتينهم
باستي بيانا وهم نابيون أو أم أن أهل القرى أن
يأتينهم باستي ضحك وهم يلعبونن وأفمنا مكر
الله فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخسرون
أو لم يهد للذين يربثون الأزمن من بعده
أهليها أن نوَّنَشائأ أصدِبُنهم قُبل نُوبهم ونصب على قُلوبهم قُلب لا يسمعون تلك القرى نقص على يدك من أثوابها و لقد جاء نعمهم رسلهم بالبيت فما كنا ليؤمنوا بهم سددوا من قبل كذلك يطيع الله علل قلوب الخبيثين وما وجدنا إلا كثير منهم عهن فوجدنا أكثرا منهم نفسين فرعون وملائمه فظاموا بهما فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يفرعون إنن رسول من رب العالمين حقن على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم برسالة من ربيكم فأرسلنا منها بني إسرائيل إن قال إن كنت جنت بإله certifications فأنت
"فَإِذَا هَوَيْتُمْ عَلَى عُصَايْنَا مَيْسِينًا وَنَعَيْنَ يِدَّهُ فَوَإِذًا هُم بِيَبْضَاءٍ لِلطَّرِينَ قَالَ الَّذِينَ قَالُوا مِن قَوْمِ فَرْعُوْنَ مَا هَذَا أَنْ يَكْرِحُوا مِنْ أَرْضِكُمْ مَا ذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْحَاءٌ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي المَدَآيْنِ خَمْسَيْنَ يَأْتُوكَ يَكْلِلْ شَجَرَةٌ عَلِيمٌ وَجَاءَ السَّحْرَةُ فَرَعُوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا أَجْرًا إِنَّنَا حَيْثُ الْعَلِيمُينَ قَالَ نَعْمَ وَأَنْتُمْ لَبِنْيَانِ المَقْرِينَ قَالُوا لِيُهَوْسَئُنِ النَّبِيِّ افْتَلِقْ وَأَمَّا أَنْ نَكُونُ نَحْنُ الْبَقِينَ قَالَ الْمَوْئِلُ، قُلُبًا آنْقُوًا قُلُبًا أَنْقُوًا سَخَرُوا آعْيُنَ النَّاِسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءَ وُصُورٌ عَظِيمٌ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى عُصَايْنَا فَإِذَا هُمْ لَتَقُفُّنَّ مَا يَأْفِكُونَ قُوَّةَ الْحَقِّ وَبَطَلُ مَا كَأْنَا يَعْمَلُونَ فَغُلِبَوْا هَنَاكَ وَأَنْقُلُوْا
قَالَ الْمَلَكُ: "وَأَلْقِ السَّحْرَةِ سُجُدٍٖ قَالَوْا: اِسْتَجِنُّوا بِرَبِّكَ الْعَلِيمِ رَبُّ مُوسَىٰ وَهُوَ رَفِيعُ ٱلنَّشَامِ. قَالُوا: فَرَعُونَ أَمَنتُمُّ بِقَبْلِ أنَّا أَذَنَّ لَكُمْ إِنَّهُ نَارٌ تَخْرَجُ مِنْهَا. أَهْلَهَا فَسَوْفَ تُنْتَبِعُونَ لاَ قَطُّ عَنّى أَيْدِي هَمٍّ وَأَرْجِلَكُمْ فِي خَلَايِنِ فِي نَارٍ أَصِبْبَتْكُمْ أَجْمَعِينَ. قَالُوا: إِنَّا إِنَّا لِرَبِّنَا رَبِّنَا لِيَأْتِنَا ۖ رَبِّنَا أَفْرُغْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَتَوْفِيقًا مُسْلِمِينَٖ. قَالَ الْمَلَكُ: قَوْمٌ فَرَعُونٌ أَنْتُمُ ۖ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُصَدَّوْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُّكُمْ وَيَهْتَكُكُمْ ۖ قَالُوا: سَقِيلُ يَا أَيَّةٞ مِّنَ ۗ وَنَسْتَجِي نَسَاءَ هُمْ ۖ إِنَّا فَوْقَهُمْ رُمْحُونَ قَالُوا: مَوْسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَخْتَبَأُوا بِيَٰلِدٍ وَاصِبْرُواٖ إِنَّ
الآية 230
قالوا: أودّينا من قبل، والعقابة للضالين.
قالوا: وما أحسن عدوى عند النصارى.
أن تأتينا وقعدنا عامٍ ماجنتنا، قال عسلى رضي الله عنه.
فهَّل أخدا أنت أنت، فرحعون، يكن السَّنَينَ ونقص من التَّمْرَت لعلهم يدكرون.
فإذا جاء نهم الحسنات قالوا لنا هذى: وإن تصبهم سينية يطيروا بيوسي ومن معه.
فأعملون وقلاو مهما تأتينا به من أيّة، لسحرنا بها، فقلنا عليهما الطوفان والجراد والقمل والضفادع، والدمار مفصِّلت فاستكبروا وكأنه قوما.
لهمِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّكُمُ بُرُوجُ تَجْهَلُونَ إِنَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْجَلِيلُ

مَتَبَرَّرَ مَا هُمْ فِيهُ وَبَطَلُ مَا كَانُوا يُعَلَّنُونَ

قَالَ أَفِي أَهْلِهِ أَبْحَيْكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَلُّكُمْ

عَلَى الْعَلِيمِينَ وَإِذْ أَجَبُوا مِنْ أَلِ فَرُعُونَ

يَسُوْمُونَ كَسَوْءَ العَذَابِ يَقِيِّمُونَ أَبْنَاهُ كَمْ

وَيَسْتَحْيِّيْنَ رَبَّنَا حَكِيمًا وَفِي ذِلِّكَ نَبَاءٌ

مَنْ رَبِّهِمْ عَظِيمٌ وَوَعَدَّنَا مُوسَى ثَلَاثَينَ

لَيْلَةَ قُلُوبِ يِتْمِيْنَهَا بِعِشْرٍ فَتَمَّ مَيْقَاتٌ رَّبِّ أَرْبَعِينَ

لَيْلَةَ ذِيْ قُوْمِ مُوسَى لَا خَيْرَ لَهُ مِنْ هَرْوَانِ ابْنِيِّي فِي

قَوْمِ وَأَصِلُحْ وَلَا تَبْتَغِ سُبُلَ المُفِسِّدِينَ

وَلَيْنَى جَاهِلٌ مُوسَى لِيَقِيِّتَا وَكَتَبَ رَبُّهُ رَبُّ أَرْضِيَ أَنْظِرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنِنْ تَرَاهَا وَلَكِنْ

أَنْظِرْ إِلَى الْجِبَلِ فَإِنَّ أَسْتَفْقَرْ مَكَانَةَ فَسُوْفَ
قال النبي: "فلما تحقّ ربيّ للحبل جعله دكًا وحَرَّر موسى صعقة، فلما افتح قال سبخنك نبتي إليك وآنا أول المؤمنين، قال يموسى إنه اصطفيناك على الناس إرسالتي وبيكلى فقد ما أنتينك وكون من الشكرى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلة، يكل شئا فخذها قفو وآخر قوم يأخذوا بأحسينها، ساور نكم دار الفسقين، صارف عن أيته الذين ينكرون في الأرض يغيرو الحق وان يروا كل إية لآيتهم يؤمنون بها، وان يروا سبيل الرشاد لآيتين و سبيل، وان يروا سبيل الغي يتجذرو سبيل ذلك بآيتين كذبوا بها علينا وكانوا عن عفرين والذين كذبوا بها علينا وليقاء الأخرة".
الأُخْرَى حَيَّتَ أُمَّاهُمْ ۛ هَلْ يُجْزِوُنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّا كَانَ نِعْمَةُ مُّوسَى وَاتَّخَذْ قَوْمَهُ مُوسَى مَنْ بَعْدِهِ مَنْ كَانُوا يَعِلَّمُونَ ۛ وَلَبِّي نُسْطِقْ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأِوْا أَنْتَهُمْ قَدْ ضَلَّوا قَالُوا لَبِنَ رُبِّنَا رَبِّنَا وَيَغْفِرْلَآ إِنِّي لَمَّا رَجُعْتُ إِلَى قُوَّمِي عَضِبانَ أَسَفَا قَالَ بِنَسَا خَلَفُصُو نَيْ مِنْ بَعْدِي أَعْجَلْتُكُمْ امْرُ رَبِّكُمْ وَأَلْقِي الْجِلْثُ وَالْمَلِكَانِ إِنِّي رَأَيْتُ أَمْرًا فَأَخْذَتْ أَيْنَهُ بِأَخْبَاهِهِ قَالَ ابْنُ أَمْرَانَ الْقُوْمَ اسْتَضْعَفْوُني وَكَادُوا يُصَلِّونِي فَلَا تُشْيَبِ النَّفْعَةِ وَلَا تَتَجَلَّلِي مَعَ الْقُوْمِ الْضَّلَّارِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْنِي وَلَا تَجْعَلْنِي مُنَٰصِلًا
في هذه الدنيا حسنة و في الآخرة إنها مدناء
إليك قال عذراถنا أصيبة به من آشأ
وحينئم و سمعت كل شيء فضا كتبها للذين
يتمنون و يؤمنون الرسول والذين هم بإيتيت
يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي
الأمر الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في
النبي و الإ픽يل يأمرهم بالمعرفة و يهتم
عن البنكر و يجعل لهم الطيب و يحرم عليهم
الطيب و يضع عنهم آصرهم و الأغل اللى كانت
عليهم قال الذين أمنوا به و غزروه و نصروها
واتبعوا النور الذي أنزل معة أوليكم هم
المفلكون قلل يا أيتها الناس إني رسول الله
لهم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض
لا إله إلا الله مُوحِّي وَبيِّنَت سَفِينُوا بِالله وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأَحْمَدُ الَّذِي يُؤْمِنُ بِالله وَكُلِّمَهُ وَاتَّبَعَهُ لَعَلَّكُمْ تُخْتَذَونَ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أَمْمُهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَيَهْدُونَ لِيُلُودُونَ وَقَطَعُونَهُمْ أَثْنَى عَشْرَةٌ أَسْبَاطًا أَمِينًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذْ اسْتَسْقَى قُوْمَهُ أَنْ أَخْرَبْ يَعْصَاكَ الْحَجْرُ فَأَنْبِجْسَ مِنْهُ أَنْتَا عَشْرَةٌ عَيْنًا فَقَدْ عَلِمْتَ كَنْ أَنْفَسُ مَشْرِبِهِمْ وَقَطَعْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ زُرْفًا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ السَّلَوُى كُلُّو مِّن طَيْبَتِ مَا رَزَقْنَهُمْ وَمَا ظَلْمُونَا لَكُنْ كَانُوا أَنْسَهُمْ يُظْلَمُونَ وَإِذْ قَيِّلَ لَهُمْ إِسْكَنَتْ هَذِهِ الْقَرْنِيَّةُ كَذَٰلِكَ سَجَدُوا لِكُمْ خَطْبِيُّكَمْ سَنَرْزِيدُ الْبِحْسَنِيَّةِ
فَبَدَّلَ الَّذِينَ طَلَّبُوا مِنْهُمُ قُوَّةً غَيْرِ الَّذِي قَيِّلَ
لَهُمْ فَأُرِسِلْنَا عَلَيْهِمْ رَجْعًا مِّنَ السَّبَاءِ يَا كُنُوا
يُظْلِمُونَ وَسَأَلَاهُمْ عَنِ الْقُرْنِيَّةِ الَّتِي كَانَتِ
حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبِيعِ إِذْ
تَأْتِيهِمْ حِيَانَهُمْ يَوْمَ سَبِيعَهُمْ شَرْعَا وَ يَوْمٍ
لا يَسِيرُونَ ۛ لَا تَأْتِيهِمْ ۛ كَذَلِكَ نَبْوُهُمْ إِنَّا
كَانُوا يَفْسَقُونَ ۛ وَإِذْ قَالَتْ أَمْثَالُ مِنْهُمْ لِمَ
تَعْتُمُّونَ قُوَّةً ۛ إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا قَالَوْا مَعْزِرَةً إِلَى رَيْكِمْ وَ لَعَلَّهُمْ
يَتَنَقُّونَ ۛ فَلْيَا نَسُواْ مَا ذَكَرْنَا بِهِ أَنْجِيْنَا الَّذِينَ
يَنْهُوُنَّ عِنْ الشَّوْقِ وَ أَحَدُنَا الَّذِينَ طَلَّبُوا
بِعَذَابِ بَيْضِينَ بِيْنَاهُمْ كَانُوا يَفْسَقُونَ ۛ فَلَسَّنَا
عَتْبًا عَنْ مَا نَهَوْا عَنْهُ فَلَيْنَا لَهُمْ كُونُوا قَرَداً
239

قلماً قال:

وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبّكُ لِيَبْعَثَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ يَسُوْمُهُمْ سُوءَ العَذَابُ

إِنَّ رَبّكَ لِسَرِيعِ الْعِقَابِ ۛ وَإِنَّهُ لِقَوْمٍ رَحِيمٍ

وَقَطَّعَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْسَىً ۛ مِنْهُمْ الصَّلِحُونَ،

وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ۛ وَبَلَوْهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسُّوءِاتِ

لَعَلَّهُمْ يُرِجُعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفٍ

لَوْ رَأَيْتُوا الْكِتَابَ بَاحْدِثُونَ عَرَضٌ هَذَا الْأَدْنَى

وُبَيِّنَوْا سَيْغَرُونَ ۛ وَإِن يُأْتِيهِمْ عَرَضٌ مُّشْتَهٍ

يَأْخُذُونَهُ الَّذِي يَوْحَدُ عَلَيْهِمْ مِنْ نَصْرَ الْكِتَابِ

أَنَّ لَا يَفْقُوُنَّ عَلَى اللَّهِ الْحَقَّ ۛ وَدِرْسَانَا فِيهِ

وَالْخَيْرُ الْأُخْرَى حُبُّ الدِّينِ الَّذِيْنَ يَنْتَقُونَ ۚ أَفَلَا

تَعْقِلُونَ ۛ وَالَّذِينَ يَسِيرُونَ بِالْبِكْرِ ۛ وَأَقْامُوا

الصَّلَاةَ ۗ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُسْلِمِينَ وَأَذُّ
نَتَّقَنَا الْجَبَلَ فَوَقَّهُمْ كَأَنَّهُمْ خَلَقَةً ۖ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ
فَاقِهِمْ بِهِمْ ۖ حَذَّرْنَّاهُمْ مَا أَتَيْنَاهُمْ ۖ فَذَكَّرُوا
مَا يَشَاءُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۖ وَإِذْ أَخَذْنَا رُبَاكُمْ مِنْ
بَيْنِيِّ ادْمٍ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدْنَاهُمْ
عَلَىٰ نَفْسِهِمْ ۖ أَلْسُتُ بَرِيكُمْ ۖ قَالَ الْوَابِلُ ۖ هُوَ شَهِيدُ نَا
أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كَانَ عَنْ هَذَا ٱلْغُفْرَانِ
أَوْ تَقُولُوا إِنَّا أَشْرَكْنَا إِبَآؤَنَا مِنْ قَبْلٍ وَكَنَّا
ذُرٍّ يَّ بِنْ عَدْنَاهُمْ ۖ أَفْتُهَاتْنِا ۖ إِنَّا فَعَلْنَاهُمْ
لِبَيْتَكُمْ وَكَذَٰلِكَ نُقِسَلُ الْأَيَّةَ وَلَعَلَّهُمْ
يُرَجِّعُونَ ۖ وَأَيَّامُ عَلَيْهِمْ نَبِيُّ الَّذِي أَتَيْنَاهُ
لِيَتَّنَا فَنُسَلِحَ مِنْهَا فَاتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ
مِنَ الْغَوَّانِ ۖ وَلاَوْشَقْنَا لِرَفَعَتْهُ بِهَا وَلَكَنَّهَا
أَخَلَّدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْهُ ۖ فَيُثِّبَهُ كَمَثْلَ
الْحَكِيمُ يَقُولُ عَلَيْهِ يَلَهُتُ أوَّلًا تَنْتَرِكَةُ ۖ يَلَهُتُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقُوَّمِ الْذِينَ كَذَّبُوا بِاِيَتَنَا ۙ فَأَفْصِلَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ۙ سَأَءَ مَثَلًا الْقُوَّمِ الْذِينَ كَذَّبُوا بِاِيَتَنَا وَأَنْفَسْهُمْ كَانُوا يَظَلُّمُونَ مِنْ يَهَادٍ ﷺ فَهُوَ الْمَهْتَدِيُّ ۚ وَمَنْ يُضَلُّ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْخَسَرُونَ ۙ وَلَقَدْ ذَرَّانَا إِلَيْهِمْ سَكِينًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۚ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۙ وَلَهُمْ عَمُّينَ ۗ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا رَوْمَاهُمْ أَذَانَ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ أُوْلَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمُ الْأَصِلُّ ۖ أُوْلَٰئِكَ هُمُ الْعَفِيلُونَ ۚ وَيَلُوَّ الْأَسْمَاءَ الْحَسَنَاءِ فَادْعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ وَذَرُوا الْذِّينَ يَلَجُدُونَ فِي أَسْبَابِهِمْ ۚ سُجُرُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۙ وَمَنْ خَلَفَاهُنَّ ۡ
أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَلَوَّنَّ
وَ الْذِّينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَكَنتُوا جَنَّاتُهُمْ مِنْ
حِيْثْ لَا يُعْلَمُونَ قَالَوْا لَوْ أَمَلُي لَهُمْ قَالَ إِنَّكُمْ
مَنْ مِنْ أُمَّةٍ أَلَمْ يَتَفَكَّرُوا أَيُّهَا الْمُتَّقُونَ أَوَلَمْ يَتَبَيَّنَّ
فَجِّهِتُونَ هُوَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَ ابْتَرَبَ إِلَى
مُلْكَ الْسَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَحْلُوقِ اللَّهِ
شَيْءٌ وَ آيَةٌ حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مِنْ يَسْتَلِمُ
قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا عِبَادِي حَلَّتُ الْيَوْمُ وَ نُعَمَّرُهُمْ
فَيَعْمَهُنَّ هُمْ يَسْلُكُونَ عَنِ السَّاعَةِ أَيْامَ
مُرْسِلًا قُلِ إِنَّا عَلَّمَهَا يُنَبِّئُهَا يَلِيَّتُهَا
لَوِّفُهَا إِلَّا هُوَ هُوَ نُقِلْتُ زِيَادَةً فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ
لَا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بِغَيْبَةٍ يَسْلُكُونَ كَانَتُ كَحَفُّ عِنْهَا
قل إنبأ علمها عند الله ولكن أكثَر الناس لا يعلمون 
قل لاأنتلك تنفسى نفعا ولا ضرر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستذكرت 
من الخير وما مسني السوء فإن أنا إلا نذير 
وتبشير لقوم يؤمنون هوى الذي خلقكم من نفس واحد فجعل منها زوجا ليستكن إليها فليتبغها حبلا حفيفا فتمرت 
بها فسأ أنشقل دعاوا الله رجحهما لين أتتهما صالحا ليكون من الشكرى فلبن اثنهما صالحا جعل لى شركاء كيفما انشهها فتعلى الله عمبا يشركون ما لا يخلق 
تبين وهم يخافون ولا يستطيعون لئهم نصرا ولا أفسمهم ينصرون وإن تذعون إلى
الهُدِيَ لا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءً عَلیَّكُمْ أُدْعُوْبَهُمْ
أمْ أُنُثِّبَ صِامِدانَ؟ أَنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
الله عِبَادَ أمِثالَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَيْسُوا جِبَالًا
إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَّهُمْ أَرْجَلْ يَبْيَشُونَ
يَهَاذَ أَمْ لِهُمْ أَيْدِي يَبْيَشُونَ يَهَا ذَٰلِكَ لِهُمْ أَعْيَنٌ
يُبْصَرُونَ يَهَا زَامُ لِهُمْ أَذَان يَسْبَعُونَ يَهَا قُلْ
ادْعُوا شَرْكَاءَ كُمْ ثُمَّ كَيْدُونَ فَلاَ تَنظُّروْنَ
إِنَّ وَلِيَّاَللهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ الْيَتَمِّنُ
الصَّلِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا
يُسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أِنْتَ مِنْهُمْ يَنْصُرُونَ
وَإِنَّ تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ لَا يَسْبَعُونَ وَتَرَبُّهُمْ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خَذَ العَفُوَّ
وَأَمَّر بِالْعُرْفِ وَأَغْرَضْ عَنِ الْجَهَلِينَ وَإِمَّا
يَنْزِعُنَّكَ مِنَ الشَّيَاطِينِ نَزْعًا فَأَسْتَغْفِرْ بَاللَّهِ ۛ إِنِّي أَنْتُوُا إِذَا هَمْسَتَهُمْ طِيفًا
سُمِّيَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الَّذِينَ اتْخَذُوهُمْ مُّبَصِّرَةً مِنَ الشَّيَاطِينِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُّبَصِّرُونَ
وَأَخْوَاهُمْ يَبْدِعُونَهُمْ فِي الْغَيْبِ ثُمَّ لَا يُقْسِرُونَ
وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بَابِيَةً قَالُوا لُؤْلُؤًا اجْتَبَبْتَهَا ۛ فَقُلْ اِنَّا أَتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ سَرِّيَّةٍ ۛ هذَا
بِصَبِيرٍ مِنَ رَبِّكَ وَهَدِيَ وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤَمِّنُوا ۛ وَإِذَا فُرِقَ الْقُرْآنُ فَأَسْتَغْفِرْهُمْ لَهُ
وَأَنْصَرُوا لِعَلَمَكَ مَتَّعْكُمْ تَرَحْمُونَ ۛ وَأَذَكَّرُوا إِنْ زَكَّاكُمْ فيَنفِسُكُمْ تَضَرِّعًا وَخَيْفَةً وَدُونَ الْجِهَرِ مِنَ السُّوْفِ
بِالْغُدُوِّ وَالْصَّلَاةِ وَلَا تَتَكُّنَّ مِنَ الْغِفُّلِينَ ۛ إِنَّ الَّذِينَ عَنَّهُمْ رَبِّكَ لا يُسَتَّجِبُونَ عَنَّهُمْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيَّهُونَهُ وَلَهُ يُسْجَدُونَ
وَهُمْ يَنظُرُونَ ۛ وَإِذْ يَعْدُوكُمُ اللهُ أَحْدَى
الْطَآئِفَتَيْنِ فَأَنتَا لِكُمْ وَتَوَّدُونَ أَنْ غَيْرَ دِينِ
الشَّوْكَةَ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحَقِّقَ
الْحُقَّ يَسِيلِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْخَفَرِينَ ۛ
لَيُحَقِّقَ الْحُقَّ وَيُبْطِلْ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرَتُ الْمُجَرَّمُونَ
ۚ إِذْ تُسْتَغْفِرُونَ رَبَّكُمْ فَإِسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّـ
مُهَدِّكُمْ بَالْفَ‍ِي مَنَّ الْمَلِكَةِ مُرْدِفٌ ۛ وَمَا
جَعَلَ اللهُ ال‌الّهُ الْأَكْبَرَ وَلَتَشْكُرْنَ بِهِ فَالْبَيْتُكُمْ
ۚ وَمَا النُّصْرَ ۚ إِنَّ عِنْدَ اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ۛ إِذْ يَهْشِبْكُمُ السَّمَّاءَ وَيَلْتَحَرَّكُمْ
ۚ وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَّاءِ مَآءَ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
ۚ وَيُدْهِبُ عَنْهُمْ رَجَعُ الشَّيْطَانِ وَلِيُرِيَ عَلَيْكُمْ
قَلِوبَكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۛ إِذْ يُوحِيٓ
ربِّ إِلَيْكَ الْبَلَدُ لَيْكَ مَعَكَ فَتَيَّنُوا الْذَّينَ أَمَنُوا وَسَأَلَّ قِنْطُورٌ قَالُوا الْرَّجُلُوا فَأَضَرُّبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَصِبُّوا
مِنْهُم يُصْلِبُونَ بِنَحَائِيَّاتِهِمْ ذَلِكَ مَا أَنَّهُم شَأَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمِنَ يُشَافَقُونَ اسْتَجْمَلَ اللَّهُ عِدَّةً عَقَابٍ فَذَلِكَ مَا فَذَوَّقُوهُ وَأَنَّ
لِلَّكِفَّارِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الْذَّيْنَ أَمَنُوا إِذَا أَقَطَّعُتُمْ الْذَّيْنَ صَفَرَوْا ثُمَّ فَالَّذِينَ أَقَطَّعُونَ الْأَدَبَّارِ وَمِنْ يُولَّهُمْ يُوَسَّعُ
ذَبِيرَةً إِلاَّ مَغَّلِّبُهُ إِلَى الْكِتَابِ أَوْ مُتَحَجِّرُ إِلَى فَتَاةٍ فَقَدَ بَآءَ بِغَضَبِ قَيْمَتَ اللَّهَ وَمَا أُوْلِيَ الْجَهَّامَ
وَيَسِرُّ الْبَصِيرُ فَلَمْ تَفْتَنُوهُمْ وَلَكِنَّ
اللَّهُ قَتَلَهُمْ وَفَأْرَمَتْ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ
رَبِّ بِلَيْبَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَّهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللهَ سَبِيعُ عَلَيْهِمْ ذِي حَكَمٍ وَأَنَّ اللهَ مُوَهِّنٌ كَيْبٌ الْكَفَّارِينَ ۚ إِن تَسْتَفْتَحُوا فَيُقِدِّنِ فَمَّا أَفْقَرَ ۗ فَوَادْمِلُوا ۖ وَأَنَّ النَّارَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبَعُوا اللهَ وَرِسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۙ وَلَا تَظْنُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَيْعَنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۙ إِنَّ شَرَّ الْدُّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصَّمُّ السَّهُلُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۙ وَلَوْ عَلَمَ اللهُ فِي هِمْ خَيْرًا لَا يَسْمَعُوهُ وَلَوْ أَسْمَعُوهُ لَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعَرَّضُونَ ۚ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَجِبُوا بِرَبِّكُمْ وَلَنَسَوُّ إِذَا دَعَانَا
لِبِّا يَحْيِيهِمُّ ۖ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحْوَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلنَّاسِ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ ظَلَّلَهُمْ عَلَى بَيْنِي وَهُمْ هُمُ ٱلْيَتَّجِرُونَۖ وَأَنَّهَا فَتْنَةٌ لِّلْكُفَّارِ لَا نَصِيبُهُمْ مَنَّا خَاصَّةً وَۖ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَجَدَ يَدَيْهِ ٱلْعَقَابَۖ وَذَٰلِكَ رَبُّكُمْ إِذَا أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ فَخَافُوْنَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلْأَدْنَاسُ ۗ فَأُولَٰئِكُمْ أَيْدَىٰكُمْ وَأَيْدَىٰكُمْ بِذُؤُرِي ۗ وَزَوَّنَّكُمُ ۗ مُنَفِّقِي ۗ وَذَٰلِكَ لِتَشْكُرُونَ ۗ يَا يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَخَوَّلُواْ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَلَا تَرِسُنَّ وَتَتَخَوَّلُواْ أَمْلَاكَكُمْ وَأَنْثَىٰ تَعلَّمُونَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّهَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَتْنَةٌ وَۖ أَنَّهُ عِنَادُهُۖ أَجْرُهُمْۖ يَا يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنْ تَتَخَوَّلُواْ ۗ اللَّهُ يَعْلَمُ ۗ فَٱتَّقُوهُ وَيَتَفَكَّرُونَ ۗ ۚ وَٰإِذْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ
يَمْكُرُونَ الَّذِينَ كَفَّارٍ لِيُذْهِبُوا بِهِمْ أو يَفْتَشُّوَُّهُمْ أَوْ يَخْرُجُونَ عَنْهُمْ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُهُمْ ﴿119﴾ ﴿120﴾ ﴿121﴾ ﴿122﴾ ﴿123﴾ ﴿124﴾ ﴿125﴾ ﴿126﴾ ﴿127﴾ ﴿128﴾ ﴿129﴾ ﴿130﴾ ﴿131﴾ ﴿132﴾ ﴿133﴾ ﴿134﴾ ﴿135﴾ ﴿136﴾ ﴿137﴾ ﴿138﴾ ﴿139﴾ ﴿140﴾ ﴿141﴾ ﴿142﴾ 

وَإِذَا نَثَّى عَلَيْهِمْ اِبْنَتَانِ قَالَتْنَا مِثَالٌ هَذَا إِنَّ هَذَا اللَّهُ أَسْأَاطِرُ الْأَوْلِيَاءِ ﴿143﴾ ﴿144﴾ ﴿145﴾ ﴿146﴾ ﴿147﴾ ﴿148﴾ ﴿149﴾ ﴿150﴾ ﴿151﴾ ﴿152﴾ ﴿153﴾ ﴿154﴾ ﴿155﴾ ﴿156﴾ ﴿157﴾ ﴿158﴾ ﴿159﴾ ﴿160﴾ ﴿161﴾ ﴿162﴾ ﴿163﴾ ﴿164﴾ ﴿165﴾ ﴿166﴾ ﴿167﴾ ﴿168﴾ ﴿169﴾ ﴿170﴾ ﴿171﴾ ﴿172﴾ 

هَكَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَمَطْرُرُّيْنِا ﴿173﴾ ﴿174﴾ ﴿175﴾ ﴿176﴾ ﴿177﴾ ﴿178﴾ ﴿179﴾ ﴿180﴾ ﴿181﴾ ﴿182﴾ ﴿183﴾ ﴿184﴾ ﴿185﴾ 

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْدِدُهُمْ وَآتَيْنَاهُمْ ﴿186﴾ ﴿187﴾ ﴿188﴾ ﴿189﴾ ﴿190﴾ ﴿191﴾ ﴿192﴾ ﴿193﴾ ﴿194﴾ ﴿195﴾ ﴿196﴾ ﴿197﴾ ﴿198﴾ ﴿199﴾ ﴿200﴾ ﴿201﴾ ﴿202﴾ 

مَعْدِدُ بِهِمْ وَمِنْهُمْ يَسْتَغْفَرُونَ ﴿203﴾ ﴿204﴾ ﴿205﴾ ﴿206﴾ ﴿207﴾ ﴿208﴾ ﴿209﴾ ﴿210﴾ ﴿211﴾ ﴿212﴾ ﴿213﴾ ﴿214﴾ ﴿215﴾ ﴿216﴾ ﴿217﴾ ﴿218﴾ ﴿219﴾ ﴿220﴾ ﴿221﴾ 

أَلَا يُعْدِدُ هُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصَدُّونَ عَنِ الْبَصِيرَةِ ﴿222﴾ ﴿223﴾ ﴿224﴾ ﴿225﴾ ﴿226﴾ ﴿227﴾ ﴿228﴾ 

أَلَا وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَ ﴿229﴾ ﴿230﴾ ﴿231﴾ ﴿232﴾ ﴿233﴾ ﴿234﴾ ﴿235﴾ ﴿236﴾ 

بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَةَ النَّاسِ ﴿237﴾ ﴿238﴾ ﴿239﴾ ﴿240﴾ 

صَلِّي لَهُمْ عَنْدَ الْبَيْتِ إِلاًّ مَحِكَّةٌ وَتَصْدِيَةٌ ﴿241﴾ ﴿242﴾ ﴿243﴾ ﴿244﴾ ﴿245﴾ ﴿246﴾ ﴿247﴾ ﴿248﴾
فَذُوَّقُوا الْعَذَابَ يَا كُنُّتمُ تَكْفُرُونَ
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنفُقُونَ أَمْوَاهُمْ لِيُشْرَكُوا
عَلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَ يَتَقَلَّبُونَ هُمْ تَقْلِبُونَ
عَلَىٰٓهُمْ حَسَنَةٌ نَّمَّٓؤُنَّ يُعَلَّبُونَ هُمْ كَفُرُّوا
إِلَى جَهَنَّمَ يَخَشِيُّونَ لِيَبْيِئِيَ اللَّهُ الْجَهَنَّمَ
الأَطْيَابِ وَيَجِعَلَ الْخَيْبَةَ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي رَيْكَهُ
يَجِعَلُهَا فَيَجِعَلِهَا فِي جَهَنَّمَ أَوْلَٰٓيَّةَ هُمْ
الْخَسِرُونَٰ فَقُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُعَفَّرُ
لَهُمْ مَا فَقَدْ سَلَفَ ۛ وَإِن يَيْغُرُوا فَقَدْ مُضَطْرُبُ
سُّنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۛ فَأَيْتَآوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِي نَفْتَهُ
وَيَكُونُ الْأَوَّلُونَ كَلِّهَا بَلَدٌ ۛ قَلِ اسْتَهْوَى فَرَّنَ اللَّهُ
بَيْنَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۛ وَإِن تَوَلَّوا فَأَعْلَمُوا
ۛ أَنَّ اللَّهَ مُؤَلِّكُمْ ۛ نَغْمُ النَّبْوَى وَنَغْمُ النَّبْيِ
وَعَلِيمُ ۚ مَاتِل١٢٤٠٢٥٢