سورة آل عمران

الآية 1: الله لا إله إلا هو الحليم الحكيم

الآية 2: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل

الآية 3: من قبل هدى يتبعه ولهما عذاب شديد والله عزيز

الآية 4: إن الله لا يخفى على شيء في الأرض ولا في السماء

الآية 5: هو الذي يصوَّر لكم في الأرجح كيف يشأ لله إلا هو العزيز المحت法规

الآية 6: هو الذي نزل عليك الكتاب منه ما أوحى مهكمت

الآية 7: هن المكتّب وأخر مشهدت فأنا الدين في قلوبهم زين فبيعون ما تشبه منه تشيّعه كتابة وأبيعة تأويله وما يعسلم تأويله إلا الله والرسولون في العالم يقولون عامتا به كل من عبد ربنا وما يذكر إلا أولوا الاعبان

الآية 8: ورسنا إنك جساه العباس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخفى القيماد إن الذين كفروا لن تغيب عنهم أمرهم ولا أولادهم من الله شيئًا وأولادك هم وقوٌ

الآية 9: كنذأب الفيعون والذين من قبلهم كذبوا يقتبتنَا
فَأَخْذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَهُوَ شَدِيدُ الْمُقَابِلٍ ۖ قَلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
سَتُغْلُغُونَ وَتَحْضُرُونَ إِلَّا حَيَّةً وَيَتِمُّ الْمُهَادَ ۖ قَدْ صَنِعَ لَكُمْ ۖ كُلُّ ذِكْرِكَ
قُتْلُهُمُ اللَّهُ وَقُدْ خَلَقَهُمْ لِيُقَدِّرَهُمْ وَأَخْرَى سَكَافَةٌ يَروْنَهُم مُّشَيَّةٌ رَأَيْهِ الْعَمِينَ وَلَلَّهُ يُؤْتِيُّهُ
يَتَصِيرُهُم مِّن نَّيَّاتِهِ إِلَّا ذِي لَّقَاءٍ لِأَوَلِ الْأَبْصَارِ
ۖ زُنِّينٌ لِلْبِشْرِ حُبُّ الْشَّهَوَاتِ وَاللَّيْلُ وَالْفَجَاءَةِ وَالْفَجَاءَةِ الْمُقَطَّرَةِ مِنْ الْدِّيْنِ
ۖ وَالْحَكْمَةِ وَالْمِلْسَأَةِ وَالْمُفْتِنَةِ الْمُسْوَمَةِ وَالأَنْعَامِ
ۖ وَالْحَكْرُ حَذَّةً مَّكْنُوعُ الْحَيَاةِ الْدُنيَا وَاللَّهُ عَنْهَا ۗ حَسَنَ
ۖ الْمَكَابِرِ ۖ قَلْ أَوْحَى لَكُمْ يَعْلَمُ مِنْ زَلْلٍ مِّنْكُمْ لِلَّذِينَ أَتَقَوْاَيْنَا ۗ رَيَّهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَجْرِيَّهَا الأَنْهَرُ حَيَالَاهَا فِيهَا وَأَزْوَاجُ
ۖ مُطْهَرَةٌ وَرَضُوْنَهُ مَرَضٌ للَّهُ وَلَلَّهُ بِصِبْرٍ ۖ ذَلِكَ إِلَّا ۖ إِنَّنَا نَعْفَرُ لَهُ ذُنُوبَكَ وَقَيْماً عَدَابُ
ۖ الْدِّيَارِ ۖ الصَّحِيْفَ ۖ وَالْقُرْآنَ ۖ وَالْمُتَّعَغِّفِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ ۖ ۖ شَهِيدُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
ۖ وَالْمَلَكُ ۖ أَوْلُوا الْعَرْيَةَ قَابِلَا ۖ إِلَّا الْقَطْسُ لَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
الحكمة ـ إن الدين عند الله الإسلام وما أختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعده ما جاءهم القرآن بعينا بينهم ومن ينكر رياضت الله فاقت الله سريعة الحساب فإن حاجوك فقل أسألك وجهي لله ومن أتبعن ولذين أوتوا الكتاب والأمينين أسلمتم فإن أسلموا فقد أهتفدوا وإن تولوا فإنما عليكم البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكرموت رياضت الله ويستغلوت النبيين بغير حق ويستغلوت الذين يأمرا به بالقسط من الدين فقيرهم يعدداً líم بأولئك الذين خلقت أعمناههم في الدنيا والآخرة وما لهم من نصريين آلم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يعانون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى قريض منهم وهم معرضون ذاك بأنهم قالوا لن تمسنا ألكن إلا أياما معدودات وعزم في دينهم ما صنعوا يفترون فكيف إذا جمعتهم ليوم لا ريب فيه ووقيت حكُل نفس ما حسِبَت وهم لا يظلونون قل الله ملك الملكون ملك الملكات من تشاء وتَنْعِمَ الملَك مِمَّن تشاءَ
وَتَصُرُّضُ مِنْ هَٰذَا وَتَصُرُّضُ مِنْ هَٰذَا يِبْدِلُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقِيرٌ

۳۱ُ نُبِيعُ الْيَلِّيَّ في الْيَلِّيَّ وَتُبِعِيْنَ الْيَلِّيَّ في الْيَلِّيَّ وَتُبِيْحِجُ الْيَلِّيَّ مِثْلَ

الْحَيَّ وَتُبِيْحِجُ الْيَلِّيَّ مِثْلَ الْحَيَّ وَتُرِزُقُ مِنْ هَٰذَا يِبْدِلُكَ حَسَبًا

لا يَتَجَهُّ الْمَوْهُبُونَ الْكَفِيرِينَ أُولَّاَيْهَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ

قَلْ لِلَّهِ مِنْهُمْ تَنْفَعُ بِهِمْ نَفْسَكَ وَيَهْدِّرَكُمُ اللهُ نَفْسَكَ. وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرُ

۳۲ُ قُلْ إِنْ تُحْقِقُوا مَا فِي صَدْوَارِ مَعِيْنٍ أوْ يَبْدِعُهُ يَعْلَمُهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى سَكَّانِ

۳۳ٌ يَوْمَ تَحْدِتُ صُدُورِ بِهَا نَفْسٍ مَا عُلِّمَتْ مِنْ خَيْرٍ فَخَضَرًا وَمَا عُلِّمَتْ مِنْ شَرٍّ نَوُّدُ لَوْ أَنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ قَبْلَ وَيَهْدِرَكُمُ اللهُ نَفْسَكَ. وَاللَّهُ رَبُّكُمُ وَاللَّهُ رَبُّ مَلَائِكَةِكُمْ وَاللَّهُ رَبُّ الْعَرَّافِينَ

۳۴٠ قُلْ إِنْ كُنْتَ تَحْجِبُونَ اللهُ دَّافِعَهُ وَاللَّهُ عَلَى رَضُوٍّ رَحِيمٍ فَقُلْ أَطِيعُوا

۳۵٠ إِنَّ اللَّهَ وَالرَّسُولُ ﷺ إِنَّهُ تَوَلَّاْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْبُبُ الْكَفِيرِينَ

۳۶٠ إِنَّ اللَّهَ أَشْتَقَّ مَأْذِنَهُ وَوَعَادَةً وَعَزَّباً هِيْهُ وَأَوَّالُ عَبْرَهُمْ وَأَوَّالُ عَمَّرَ مَنْ عَلَّمَهُ

۳۷٠ ذِرَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ

۳۸٠ إِذْ قَالَتْ أَمَّا أَمْرُ عَمَّرٍ رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ
العليم ٣٥ فَلَمَّا وَضَعَّتْهَا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَضَعَّتْهَا أَنْتِ وَلَتَّ أَعْلَمُ مِنْهَا وَضَعَّتْ وَلِيُّ الْذَّكَرَ كَأَنْهَا وَلِيَ سَمِيعَتِهَا مُرَيَّمٌ وَإِنِّي أُعْلِدُهَا بِإِذْنِ يَزَّعُمُهَا مِنِّ الْشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٣٦ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا يَقْبُلُ حَسْنَهَا وَأَنزَلَهَا نَبَأً حَسْنًا وَكَفَّرَهَا زَكِيَّةً قَلْمًا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيَّةٌ الْمُحْرَابُ وَجَدَهَا عِندَهَا بِزَكَّاءٍ قَالَ رَبِّ هَبِّي لِنَفْسِي دَرَبًا طَيْسًا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا ٣٧ فَقَالَهُ مُصْدِقًا يَكْلِمُهَا مِنْ أَنفُسِهَا وَلَسَيْدًا وَحُصُورًا وَنَبِيَّا مِنْ الصَّلِيِّينَ ٣٨ فَقَالَ رَبُّ أَنَّ يَكُونُ لِي عَلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْعَكْبِرَ أَمْرَاهُ إِنَّكَ كَذَلِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اسْتَكْبَرْتِ. ٣٩ فَقَالَ رَبُّ إِنِّي أَجْعَلُ لَكَ عَلَى يَدَكَ الْأَلْفَ يَوْمَ أَنْ تُعْكِبْ الْعَالَمَةَ تَلْتَنَّهَا أَيْبًا إِلَّا رَمَزاً وَأَذْكُرُ رَبُّكَ صَبِيحًا وَسَيْحُ يَلْعَبُ وَايْدُوُّ الْمُهْرَبَ وَايْدُوُّ الْمُطْفَفٍ ٤٠ فَإِذْ قَالَتْ المُلْمِحَةُ يَعْلَمُمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَاهُ وَظَهَّرَهُ وَاصْطَفَاهُ عَلَى يَسَاءِ الْعَلَّمِينَ ٤١ يَعْلَمُ إِنَّ اللَّهُ أَفْتَى لَكَ وَأَسْجُدْ وَأَركِعْ مَعَ الرَّكْعَيْنِ ٤٢ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ
‌النبيّ نُوحٍ ﷺ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلمهم أيهم يكشى مرّين وّما سكنت لديهم إذ يختصمون ۴۴ فقامت المللّكة يمرون إن الله يبشركم بكلمة من أسمة المسيح عيسى بن مريم وّجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ۴۵ ويحكم الناس في المهيد وسكهلا ومن الصّبديجين ۴۴ قالت ربي أن يكون لي ولدٌ ولئن يمسّسي بشير قال سكذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرًا فإنما يقول له: كن فيكون ۴۴ وتعلمه الكتب والحكمة والثورة والإنسق ۸ ورسوأ إلى بني إسرائيل أن قد جشتك بِياعة من ربيكم أن آللحك تأله الطائين كهيئة الطير فألمح فيه فيكون طيارا بإذن الله وترى الأحكمة والأجر شاء فينفعد علّك المسنون فينفعد رجل بسيط فأنت تأكلون واما تدخلون في موتكم إن في ذلك لئية لكم إن كنت مؤمنين ۴۵ ومصدقًا لما بنيت بَدَّ مرمَّة التوراة ولأجل تحك بغض الله حسره علىكم وجشتك بِياعة من ربيكم فأنغوا الله وأطيعون ۵۰ فإن الله رفيق وربيكم فأعبدوه هندا صرط مستقيم ۵۱ فلما أحس
عيسى منهم الكافر قال من أنصاري إلى الله قال أهوكربوت
نحن أنصاري الله عامنا الله وأشهد بأننا مسلمون
أمامنا مما أزنت وتبغنا رسول فأكتبنا مع الشهيدين
ومعكرنا ومعكر الله والله خير المكررين
إذ قال الله بنيعسنا إلى متوقيك ورافعك إلى ومشاهرك من الذين سكنوا
وجعل الذين أنبؤك فوق الذين كفرن إلى يوم القيامة ثم إلى
مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنت فيه تُغلَفون
فأما الذين كفرن فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والعسرة وما لهم
بئن نصيرين
وأما الذين اتخذوا وعمليا الصليحت
فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين
ذلك نقول علية من الآيات والذكر الحكيم
إذ مثل عيسى عند الله كمنلي عادم
خلافه من نواب ثم قال له كأن يسكون
الحق من ربك فلا تكن من المممين
 فمن حلقه فيه من بعد ما جاءك من العمر فقل
تعلوا نعه أبناءك وأبناءكم ونساءك ونساءكم وأنفسكم وأنفسكم
ثم نبهل فنجعل لعنت الله على الحكيدبين
إذن هذا
لهنَّ القَصَصُ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ اٰللّٰهُ لَهُ الْعَزْرُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

فَإِنْ تَوَلَّواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى مَنْ كَانَ شَرَّ الْغَرْمِينَۚ فَلْيَتَأَهَّلُ الْكِتَابُ تُعَلَّمَواْ

إِلَى سَكِيلَةٍ سَوَاءً بَيْنُنَا وَبَيْنُكُمُ ۖ أَلَا نَصِبُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَشَارِكُ بِهِ

شَكَّةً وَلَا يَتَخَذَّذَ بَعْضُهُ بَعْضَاً أَرِيَبَاً فَمِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّواْ فَقُولُواْ

اَشْهَدُواْ ۖ إِنَّا مُسْلِمُونَ ۖ يَتَأَهَّلُ الْكِتَابُ لِمَ تُحَاجَّجُونَ

فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا آَنَلَتِ الْمُزْدَمَةَ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

هَتَأْتُمُ هَذِهِ الْحَجَّاجِنَ فِي مَعْرُوفٍ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَمٌ فَلْمَ

تُحَاجَّجُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عَلَمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَآنَثِمُ لَا تُعْلَمُونَ

ۖ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُهْوِيَ وَلَا تَصْرَافٍۚ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًاۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ۖ إِنَّ أَوْلِي الْأَلْلَهِ يُهْوِيُّهُ لِذُئْبِيْنَ أَنْبِعُوهُ وَهَذَا الْنَّبِيُّ

وَذَٰلِكَ عَآمِناً وَاللَّهُ وَلَّٰهُ ۗ وَلَبِنَاءُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَدَّتُ طَابِقَةٌ مِنْ أَهْلِ

الْكِتَابِ لَوْ تَضَلَّوْاْ وَمَا يُضَلُّونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

ۖ يَتَأَهَّلُ الْكِتَابُ لِمَ تُكَفِّرُونَ ۗ فَتَأَبَّى اللَّهُ وَآنَثِمُ تُشْهَدُونَ

ۖ يَتَأَهَّلُ الْكِتَابُ لِمَ تَلِسَوْنَ ۗ أَقِيمُواْ الْحَقَّ بِالْبَيْنِ وَتَعْقِلُونَ الْحَقَّ وَآنَثِمُ

تَعْلَمُونَ ۖ وَقَالَتِ تَطَابِقٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عَايِنُواْ بِأَلْذِيْ أَنْزَلْ عَلَّ
لا يذكرون إلا لينن تبعَ يبنْكَر قَلِ يَنْهُدِي هَذَا اللَّهُ أَن يَؤَذِّهِ احْدُ مِثل مَا أُوتِيَتْهُ مَلَكُ عَذَابٌ قَلَّ يَنْهُدِي اللَّهُ يَبِيدَ اللَّهُ بَيْنَ يَنْهَدِي مِن يَبِيدُ اللَّهُ وَيَحْمِدُ عَلَيْهِ مَن يَجِيبُهُ وَلَهُ دُوَّرْتِ إِلَيْكَ وَمَنْهُم مَّن يَأْمَنَهُ بَيْنَ عَدَا نِّ يَؤُودِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَتْ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا لَيْسُ عَلَيْنَا فِي الْأُمُوَّى سَيْبَلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكِتَابَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلْ مِنْ أُوْلِي الْؤُثُنَ دِيَارَهُ وَآمَنُونَهُمْ نَمَمًا فَقَلَّ أَوْلَٰٰئِكَ لَا إِلَّا خَلْقُ لَهُمْ فِي الأُخْرَى وَلَا يَحْكِمُهُمُ اللَّهُ وَلا يُنْظِرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْآخِرَةَ وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرْقُ بَيْنِهِمْ يَلُونُ أَلسَنَتِهِمَ بِالْكِتَابِ لِيُتَحَسَّبُوهُ مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِثْلُ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ يَنْهَدِي اللَّهُ وَمَا هُوَ مِنْ يَنْهَدِي اللَّهُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكِتَابَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِيُشْرِكُ أَن يَؤَذِّي اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْبَشْرَىَتْ ثُمَّ يَقُولُ
للتکاس كُونوا يكادًا أي من دون الله ولكن كُونوا رَبِّينِينِ يَمَا
كُنْتُم تُعْلِمُونَ الكِتَابَ وَيَمَا كُنْتُم تُدْرِسُونَ ۴۷ وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَن
تَنْخُذَوا الْمَلَكَةَ وَالْأَمْوَاتَ أَرَاءُوا أَيَامَكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ
۸۰ وَإِذْ أَحَدُ اللَّهِ يَشَّقِ أَلْيَاءَنَّهُ لَمَّا عَاتِيَتْكُم مِن سَكِينَةٍ
وَحِيَّةٍ فَنَّمَ جَاءَ كُلُّ رَسُولٍ مُّصِيدًا لَّمَّا مَعَكُم مَّوْقِعًا بِهِ
وَلَتَمْتَصُّرُّنَّهُ، قَالَ أَقْرَرُنَّهُمْ وَأَقْرَرْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا قَالُوا أَقْرَرُنَا
فَأَفَشَّلَهُمْ وَأَنَا مَعْكُم مِّن النَّشَهَدِينِ ۸۱ فَمَن تُولَّى بَعْدَ ذَلِكَ
فَأَوْلَتْهُمُ الْفَنِسِّقُوَاتُ ۸۲ أَفْغِيَ دِينَ اللَّهِ وَيَجِبُونَ وَلَدَوَّةً
أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَسَكَرًا وَإِلَيْهَا
يُرْجِعُونَ ۸۳ قُلْ عَامِنَا بِلَادُهَا وَمَا أَنْزَلْتُ عَلَى نَبِيٍّ وَمَا أُنْزِلْ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعَيْقُوبَ وَالأَسَاطِرَ وَمَا أُنْبِثَ
مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن دُونِهِمْ لَا تَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۸۴ وَمَنْ يَبْدِعْ عَلَى الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنَ يُقبِلَ
يَدُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ۸۵ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ فَوَامًا
صَفَّرُوْا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهَّدَوْا أَنَّ الْرَّسُولَ حَقًّا وَجَاءُهُمْ أَلْيَأَنَّهُۚ
وَلَهَّ لا يَهْدِيهِ الْقُوْمُ ٱلْظَّالِمِينَ ۙ ۚ أَوْلَٰٰئِكَ جَرَؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمَ
ۖ لَعَفْكَةٌ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰكَةَ وَٱلْأُمُورَ أَجْمَعَةٌ ۙ خَلِيلَٰٓنِ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمْ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۙ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ
وَأَصِلُّوهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْتِجْنٰبِهِمْ
نُشُرُّ اٰمَداً كَفَرُوا لَنْ يَقْبَلْ نَوْبَتَهُمْ وَأَوْلَٰٰئِكَ هُمُ ٱلضَّالِّعُونَ
ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّلَّةٌ
ٱلْأَرْضِ ذَهِبًا وَلَوْ أَقْتَدَى يَدُ أَوْلَٰٰئِكَ لَهُمْ عَدَدٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِن
ۗ ۚ عِیْضَةٌ ۙ لَنْ نَنَادُوا إِلَّآ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ كُلُّ ٱللَّهِ أَكْبَرُ
ۖ إِسْرَئِیْلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَئِیْلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ ۖ أَن يَذْهَبَ ٱلْأَتْرَةُ
ۗ فَلْفَتْ ٱلْأَتْرَةُ إِلَّا كَذِبٌ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ
۔ فَمَا أَفْتَرَى
ە عَلَى ٱللَّهِ ٱلْکَذِبُ ۖ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ
ۖ فَلْصِدَّۗ ۚ آنِئِنَّ ٱللَّهَ فَأَتِيَهُمْ بِمَلَأٍ إِِرَّهٌمْ حَسَنِيًا وَمَا كَانَ مِنْ ٱلْمُشْرِكِينَ
ۗ إِنَّ أَوْلَىٰ بِنِسٍ لِلسَّنَّاتِ لِلَّذِي بِسَبْکَةٍ مَّبَارِكَةً وَهُدْیٌ لِلْعَلِيمِينَ
فِيهِ ۗ ۚ إِنَّهُ بِئِسٍ مَّقَامٍ إِِرَّهٌمْ وَمِنْ دَخْلِهِ كَانَ عَمّا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلسَّنَّةِ جَمِیٓ
البيت من استطاع إليه سبيلًا ومن كفر فإن الله غني عن العناصر
77 فقل باهله الكتب لم تكفرون يعاقب الله والله شهيد على ما تعملون 88 فقل باهله الكتب لم تصدوق عن سبيل الله من
إيمان تبغونها عوجًا وانت تشهد آلهة وما الله يتنفّل عما تعملون يتأتىها الذين هم أهل الكتاب فإن طمعوا قريبًا من الذين أثناوا الكتب يريدون بعد إيمانهم كفرًا وكيف تكفرون وأنتم تعتلّيون على نطق الله فيهكم رسوله ومن يعنصم بإلهه فقد هدى إلى صرط مستقيم
91 يتأتىها الذين هم أهل الكتاب عن الله حق تقاليه ولا تموتون إلّا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقو وأذكرو
يعم الله عليكم إذ كنتم أعداء فأعداء فأعداء فأنتم كأنتم كأنتم عيسى بعثه إخوانًا وكنتم على شفا حفرًا من النار فأنذركم فمنها كذلك بنيت الله لكعمة عائلتيه لعلكم تهتدون 101 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وآولائكم هم المفتيون ولا تكونوا كالذين تضرقوا وآخلموا فإن بعد ما جاءهم اليتيم وأولئك هم عذاب عظيم يوم تبيض وجهه
12
وَنَسْوَدْ وَجُوَّةٌ فَأَلْهَيْنَ آسَوَدُت وَجُوَّهُمْ أَكَفَّرُتْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
فَذُوْدُوا الْعَذَابَ يَمَا كُنْتُمْ تَكْفِرُونَ ۗ وَأَلْهَيْنَ أَيْضًا وَجُوَّهُمْ
فَقِيرَ رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ ثَلَاثُ مَائَيْتُ اللَّهِ نُبُوُّهَا عَلَيْكَ
بِاللِّيْلِ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ عَلَى الْعَالَمِينَ ۖ وَلَيْسَ مَا فِي الْكُتُبِ وَمَا فِي
الأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۖ كُنْتُمْ خَيْرَ أَمْثَالِ أَخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمَكْرِ ۖ وَتَوَهَّمُونَ بِاللَّهِ ۖ وَلَوْ
أَمَّنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤَمِّنُونَ
وَآصَاتُهُمُ الْمُقْسِمُونَ ۖ لَن يَضْرُوُّكُمْ إِلَّا أَذَكَّرُوا ۖ وَإِنْ
يَقْلِلُوكُمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنْصُرُوكُمْ ۗ ضَرِيبَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ
أَمَّنَ مَا فَتَقَوْا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَيَاءٍ وَيَغْضُبُ مِنَ اللَّهِ
وِضْرِيبَ عَلَيْهِمْ الْمَسْكِنَةُ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ يَكْفُرُونَ
اللَّهَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ يَغْيُرُ حَتَّى ذَلِكَ يُصَلُّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
لَيَسْوَءُ سُوَاءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَالَهَا يَتَلُوْنَ عَابِدَيْنَ اللَّهِ
ءَانَاءَ الْيَلِدِ وَهُمْ يُسْجَدُونَ ۖ يَوْمُوْنَى بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُكَرِّ وَيُسْرَعُونَ فِي
لا يخفى ولا على من الصالحين وما يفعلون من خير فإن يکشفونو والله عليهم بالمنتقبين ۱۱۵ إن الذين كفروا إن نحن عنهم أمونهم ولا أولادهم من الله شيا وآوائلك أصحبنا فها خلدون ۱۱۶ مثل ما ينقفون في هذه الحيوة الدنيا سكتم يريج فيها صر أصابت حرص قوم طمعوا أنفسهم فأهل سنة وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ۱۱۷ يتأثرون الذين عموه لا تخدعوا يطانة من دونهم لا يألوهم حبالا ودوا ماعينم فد بدأ البعض منهم أفوههم وما تخفى صدورهم أكثر قد بينا لكم ال آيات إن كنتم تعقلون ۱۲۸ هناثم أولاء تجبونهم ولا يجيبونكم وتؤمنون بالكتب كله و إذا لكم فالوا عمنا وإذا خلوا عضوا علىكم الأناشك من العيش قل موتوا يغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ۱۲۹ إن تمسكم حسنة تسودهم وإن تصحبهم سينته يفرحوا بها وإن تصيروا وتنفوا لا يضركم كيدهم شيا وإن الله بما يعملون محيط ۱۳۱ و إذ عدوت من آهلك تبوئ المؤمنين مقعد للقتال والله سميع عليم ۱۳۱ إذ هممت
طَلَّا يَفْتَنِينَ بِنَفْسِكُمْ أَن تُفَشَّلَا وَلِيْثُمَا وَعَلَىٰ اللهِ قَلِيلًا
الْمُؤْمِنُونَ ۚ وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِهِ دِيَارٌ وَأَنْثَى آدِيُّهَا فَاتَقُوا اللَّهَ لِمَلَكُتُكُمْ
تَشْكِرُونَ ۔ إِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَن يَكْفَفِيكُمْ أَن يُمِدَّدُكُمْ رَيْكَمْ
بِثَلَثَةِ عَالِفٍ مِّنِّ الْمَلَكَةِ مَنْزِلٍ ۙ بَلْ إِنْ تَصِرُّوا وَتَنفَقُوا
وَيُؤْمِنُوا مِنْ فُورِهِمْ هُذَا يُمِدَّدُكُمْ رَيْكَمْ بِحُسْنَةِ عَالِفٍ مِّنِّ الْمَلَكَةِ
مُسَؤُولِينَ ۚ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بَشْرَى لَكُمْ وَلِتَظْهَرُوا فَلِوِكَمْ
ۚ وَمَا الْتَّصِرُّ إِلَّا مِنْ عِنْدَ اللَّهِ الْعَظِيمِ الْحَكِيمِ ۚ لَيْقَطِعَ طَرَفًا مِّنِّ الْيَوْمِ
كَفِرُوا أَوْ يَكْفُرُونَ فَيُنَفِّذُوا حَلَايِنَّ ۙ لِئِلَّا لَكُمْ مِّنَ الْأَمْرِ شِئُ أو
يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْبُدُوهُمْ إِنْ فَلَمْ يَظْلِمُوا ۗ وَلَلهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
ۚ وَمَا فِي الْأَرْضِ تَعْفِرُ لَهُ مِن نَّيَّاءٍ وَيَعْدِبُ مِن يَبْشَأٍ وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ
ۚ يَتَأْلِفُهَا الْيَوْمُ ۗ عَانِمَتَوْا لَا تَأْتِيَّ أَلْيَوَأَ أَضْعَفَاءُ مُضْعَفَةُ
وَأَنْفَغُوا اللَّهُ لِمَلَكُتُهُ نَفِيحُونَ ۚ وَأَنْفَغُوا النَّارُ أَلْيَوَأَ أُدْهَتُ لِلْكَفِيرِينَ
ۚ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لِمَلَكُتُهُ نُرْحُمُونَ
وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفَرٍ مِّنَ رَيْخَاتِ مُجَانَّةٍ عَيْضَهَا السَّمَعُوتُ
وَالْأَرْضَ أُعْدَتُ لِلْمُبْتَغِينِ ۗ الْيَوْمُ يُفِقِّيْنَ فِي السَّرَأَةِ وَالْبَصَرَاءِ
والشكٌظين الفيظ والفاكين عن الناس والله يحب المحسنين ۶۳. والذين إذا فعلوا فتحشه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفاً لهم وهم فيغيرون الذنب إلا الله ولم يصبوا على ما فعلوا وهم يعلمون ۱۳۵. أو لتغِيب جراحهم مغفرة من ربيهم وحجت تجري من تحتها الآخرى خليَّين فيها ويعم أجر العاملين ۶۶. قد خلت من قبلكم سنن قسيسوا في الأرض فأنظرُوا كيف كان عقابُ الكافرين ۱۳۷. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ۱۳۸. ولا تنهوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنت مؤمنين ۱۳۹. إن يمسكَكم قلُب فقده منس القدر فمجرَح مسجده وَلِذاكِ الآيات نداء له بين الناس وليعلَّم الله الذين عامِموا وليبتَغ منكم شهداء والله لا يحب الطليبين ۱۴۰. وليمَحص الله الذين عامِموا وليمَحَ الكُفرين ۱۴۱. آمِّن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلو الله الذين جهنَّموا منكم ويعلِم الصادِرين ۱۴۲. ولقد كنت ممنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأينتموه وانتم نظرون ۱۴۳. وما محمد إلا رسولٌ الله خلت يمن
قبل الرسول أفئذ مات أو قبيل أنقلبتم على أعقبكم ومن ينقلب على عقببكم فإن يصر الله شيا وسخرجى الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتب ما موجلا ومن يرذ نواب الدنيا نوته منهما ومن يرذ نواب الآخرة نوته منهما وسخرجى الشاكرين وكائن من نسي قتلت معه ربيعون كديم وهموها لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصادرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فهي أمهما وثبت أقدامنا وانصرا على القوم الذين قتلهم إن فتانهم الله نواب الدنيا وحسن نواب الآخرة والله يحب المحسنين يتألبها الذيين إن تطيعوا الذين كفروا يردونكم على أعقبكم فتنمليوا خسرين بل الله مؤنةكم وهو خير الملثمين ستغلق في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرحوه بإله ما لم ينزل به سلطنا وما أوزهم النصارى وبين منى الظلمين وفقد صدقكم الله وعده إذا
تحصُّونهم بإذنِه، حقَّناً إذا فشيّلُتم وتَنذرُتم في الأُمر، وعِصيَتكم يَن بعَدَ مَا أَرْتُكم مَا تنحبُورُونَ. يَمكِنُون مَن يريِدَ أنْوَعكم وَيَحُكم مَن يريِدَ الأُخرِ. ثُمَّ صَرَفْكُم عَنْهُمْ لِبَيْتِيَكُم وَلَقَدَ عفَكَ عَنْهُمْ وَاللهُ دُوَّ عُسْفِه عَلَى التُّوَّمِينَ.

إذ نصُعُودُون وَلَا نَكْرُونَون عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُم في أَخْرِنكُمّ فَأَنْبِهَكُم عَمَّا يَغَيِّرُ ليحِيَّالا تَحْزُنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمّ وَلَا مَا أَصَبَّكُمّ وَاللهُ حَيّ بِمَا تَعَمَّلُونَ. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ الغَيْرِ أَمانَةً لَعْمَا تُعَمَّلُونَ طَائِفَةٌ مَنْ كَانَ فِي نَفْسِهِمْ يَنَبِعُونَهُمْ وَطَائِفَةٌ أُسَمِّهَا آمَنَهُمْ يَنَبِعُونَهُمْ يَتْبَعُونَ بِاللهِ عِلْيَ الْحَقِّ طَنَّ يَتَبَعُونَ هِل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَئٍّ فَلَئِنَّ الْأَمْرَ كَلَّهٍ. فَلَيْحَفْوِنَّ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَيُبْدُوَن لَكِ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَئٌّ مَا فَتَنَا هُنَا لَوْ كَنَّا فِي بَيُوتِكُمْ لِبَرَدَ الْذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقُتُولُ إِلَى مُصَافِحِهِمْ وَلِبَيْنَيْنِ اللهُ مَا فِي صُدُورِهِمْ وَلِيُفْصِحَ مَا فِي قُلُوبِهِم وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

إِنَّ الْذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقِيَّ اجْمَعَانَ إِنَّمَا
لا يُصَرَّفُ كَالْأَرْضِ بِعِضْعٍ مَّا كَسَبَّوا وَلَقَدْ عَفَّاً عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ ١٠٥٥ وُقُوْمِ حَليْمٍ ﴿۸۶﴾ يَقُولُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَا نَكُونُ كَاذِبِينَ كُفَّرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَّبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غَزَّى لَوْ كَانُوا عَنْهَا مَا مَالُوا وَمَا قَيِّمُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ رُكُوبَ الْمُتَّقِينَ ﴿۸۷﴾ وَلِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِصِيَّرٍ وَلِلَّذِينَ يُقِيمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتَّمُّونَ لِمَعْفُورةً مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٍ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلِلَّذِينَ مُتَّمُّونَ أَوْ فُتِلُّهمْ إِلَّا أَنْ تَطَوَّرَنَّ ﴿۸۸﴾ فَيَمَّا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَهُمْ وَلَوْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَنْ يَلْبِسُهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذَا عَبَرَهُمْ فَتَوَلَّى عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۶۹﴾ إِن يُصَرَّفُ اللَّهُ مَا فَلَا غَلِبَ لُكُمْ وَإِن يُخْرِجُ لُكُمْ مِّنْ ذَٰلِكَ ﴿۱۷۰﴾ وَمَا كَانَ لِي نَعْمَهُ أَنْ يَعْلَيْنَ وَمَنْ يَعْلَى يَدُ اللَّهِ وَيَا عَلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴿۱۷۱﴾ ثُمَّ نُقِيَّتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿۱۷۲﴾ أَفَمَنْ أَنْتَبِعُ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَا بَدَأَ يَسِحَّرُ ﴿۱۷۳﴾ مِنْ أَنفُسِهِ وَمَا أَوْنَهُ جَهَنَّمَ وَيَسِيرُ الْمُصْتَرِ ﴿۱۷۴﴾ هُمُ الَّذِينَ دُرِّجَتْ عَلَيْهِمْ عَنْ اللَّهِ وَلَا يُعْمَلُونَ ﴿۱۷۵﴾ لَقَدْ مِنْ أَنفُسِهِمْ
إذ بُعِثُ فيهم رسولًا من أنفسهم يَنْذِرُونَهم عَلَىٰ ما بَيِّنَاهُمْ، ويُرِيكُونَهم
ويُعْلِّمُهُم الكِتابَ والْحَكْمَةَ وإن كَانُوا يَقْبَلُ لَهُل فَدَفَعَتْهُم
ضَلَالٌ مُّبينٌ ١١٤ أَوْلَمَ أَصْبَحُتْ مَعْبودَةً فَدَفَعَتْهُمُ السَّيِّدَةُ قَلَمْ
فَأَنَّ هَذَا قُلُوًهُم مَّنْ يَأْتِي عَالَمُ الْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَمَا أَصْبَحُكُمْ يَوْمُ الْآثَامَةِ جَمِيعٌ فِي أَيْنَاءِ اللَّهِ وَلِيُعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ
وَلِيُعْلَمَ الْآخِرَةَ لَا يَنْتَخِبُونَ فَقِيلٌ لَهُمْ نَطَالَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ أَدْفَعُوا
قَالُوا لَنْ نَظْلِمَ فَتَنَآءاً لَا يَنْتَخِبُونَ هُمْ مَنْ يُحْكِمُهُمْ بِيَوْمِ الْآثَامَةِ أَقْرَبَ مِنْ هُمْ
لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ إِنَّكُمْ لَا مِلِيسَ فِي قَلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَلَبًا
يَكُنْمُونَ ١١٧ أَلَيْنَ قَالُوا إِلَّا أَحَوْرَهُمْ وَقَعَدْنِى لَوْ أَطَاعُونَهُمْ قَلَلَ مَا قَالُوا قَلَل
فَأَذَرُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ أَلْمَانَةَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١١٨ وَلَا يَتَخَسُّبُ أَلَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِمَّامًا بَلْ أَحْيَاءَ أَحْيَاءٍ عِندَ رَبِّهِمْ يُزَفَّونَ
فِي جَنَّتِ بَيْنَ يَدَيْهِمْ عَمَّا أَطَمَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيُسْتَبِيْنُونَ بِالْذَّيْنَ لَمْ
يَلَّلَهُمْ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا حَوْرَ نَعْلُومَهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
يُسْتَبِيْنُونَ يَنْفَعُونَ مَنْ اللَّهُ وَفَضَّلَ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُؤْمِنِينَ ١١٩ أَلَيْنَ أَعْيِنُوا بِيَدٍ وَأَلْسُنَ مِنْهُمْ بعْضُ مَا أَصَابُهُمْ
القرآن الكريم

الله يعلم أن الناس قد جمعوا لكم أحسنهم فأخذهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فاتقوا بينمئة من الله وفضل لمن يمسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.

ولما يهدر الذين يسبعون في الكفار إنهم أن يضرروا الله شيطاناً يزيد الله آلا يجعل لههم حظًا في الآخرة وهم عذاب عظيم.

ولما يحسبن الذين كفروهم أنما نملي لهم خير لآلفيسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إنسما وهم عذاب مهين لما كان الله ليقدر المومنين على ما أنتم عليه حتى يعبر الأفيفون من الطيب وما كان الله ليطلبعهم على اللبيب ولكن الله يحنى من رسله من نشرة فقاموا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتفقوا فكلم آخر عظيم ولا يحسبن الذين يبحلون بما عنهم الله من فضله هو خير لهم بل هو سر لهم سيطوفون ما بخلوا به يوم القيامة والله ميرث السمنوت.
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَا تُمَّلِحُونَ خَيْرَ {٦٨} أَلَذِينَ سَبَعَ النَّارَ قَالَوْا إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ النَّارَ قَالَوْا يُهَيِّنُونَ الطَّيْلَةَ سُكْنَتُكُنَّ ما قَالَوْا وَقَتَلُوهُمُ الآخِيَاءَ يَعْقِبُ حَقَّا وَنَقُولُ ذَوَّابُ عَذَابٍ الْحَرِيْيِ {٨٠} ذَلِكَ يَا قَدَمَتُ آدَمُ وَأَلَّا ذِلِكَ يَا نِظَالَمَ الْعَزِيزِ {٨١} أَلَّهُمْ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْهِمَا أَلَّا تُؤْمِنُوا لِلرَّسُولِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْيَدِينَ يَفْرَأْنَ تَأْسِفُهُمُ الْكَافِرُ قَلْتُ فَإِنَّكُمَا رُسُلُ مِنْ قَبْلِي يَلَّيْيْنَى وَيَلَّيْيْنَى قَلْتُمُ فَعَلَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ صَدِيقُينَ {٨٣} فَإِنْ كَدَّبْتُمْ فَقُدْ كُذِّبْتُمُ الْكَافِرُ قَلْتُ فَإِنَّكُمَا رُسُلُ مِنْ قَبْلِي يَلَّيْيْنَى وَيَلَّيْيْنَى وَالْقُرْآنَ وَالْكِتَابَ الْمُبَشِّرِ {٨٤} كُلُّ نَفْسٍ ذَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا تَفْقَدُّونَ أُجُورَهُمْ يَا لَيْيْنَى الْكُتُبُ فَمَنْ رَفَعَ عَنِ الدُّنْيَا وَآتَى الْجَهَّاَلَّةَ فَلَبَّ أَخْرَجَهُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَنْ طَعَمَ الْغَمُورِ {٨٥} لَتَبْلُغَنَّهُ فِي أَمْوَالِهِ وَأَفْتَسِحُوهُ وَلِسَمَعُوهُ مِنَ الْأَرْبَعِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلَهُمْ وَمِنَ الْذِّيْكَرْ أَشْرَكُوا أَذْكَرُوا كَيْسَيْرًا وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَسَلَّفُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَمَّارِ الْأَمْوَرِ {٨٦} وَإِذَا أَقَامَ اللَّهُ مِيقَامًا الْذِّيْكَرَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لَبْيَيْنَى لِلثَّانِي وَلَا تَكْتَمَمُوهُ فَسُبْدُوهُ وَرَأَهَا
ظرَّورَهُمْ وَأَشْرَنَّ يَا مُنَٰمًا قَلِيلًا فِيّنَّا ما يَشْتَرَوْنَ، لا َتَحْسَبُهُمْ أَلَّذِينَ يَقْرَءُونَ يَمَا أَنْوَى وَيَنْجَبُونَ أَنْ يَحْمَدُوا إِنَّمَا لَمْ يَقْتَلُوا فَلَا تَحْسَبُهُمْ يَمًَا قَلِيلًا مِّنْ الْعَذَابِ وَلُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَلَهُمْ مَّلَأُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلَنْ يَنفَى ۖ وَلَا يُؤْذَى أَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ۗ وَفُجُودًا وَعَلَى جَنُوبِهِمْ وَيَنفَقُونَ ﴿۱٠٦﴾ ﴿۱٠٥﴾ ﴿۱٠٤﴾ ﴿۱٠٣﴾ ﴿۱٠٢﴾ ﴿۱٠١﴾ ﴿۱٠٠﴾ سَبَحَنَّكُمْ فِي ﴿۱٠٩﴾ ﴿۱٠٨﴾ ﴿۱٠٧﴾ ﴿۱٠٦﴾ ۗ وَمَا لِلْظَّلَمِيِّينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۱٠٥﴾ ﴿۱٠٤﴾ ﴿۱٠٣﴾ ۗ يَنَادِي لِلْيَتَّمِينَ أَنْ حَمِّئْنَا ۗ وَفَاعِلْنَا فَأَعْفَرْنَا لَهُمْ وَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَبَوَاتِيْنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿۱٠٥﴾ ﴿۱٠٤﴾ ﴿۱٠٣﴾ ۗ وَعَدَّنَا عَلَى رَسُلِكَ وَلَا تُخُذْنَا يَوْمَ الْقِيَامةِ إِنَّكَ لَا تَعْلَفُ الْبَيِّعَةَ ﴿۱٠٤﴾ ﴿۱٠٣﴾ فَأَسْتَجِبْ لِهِمْ رَبِّهِمْ إِنَّ آ نُعْمَ مَعَهُمْ عَمَلٌ عَنِّي ﴿۱٠٣﴾ ۗ أَنْتِ بِعَضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرُجُوا مِن دِيْرِهِمْ أُوْدُّوٌ فِي سَبِيلِهِ وَفَتَنُّوْا وَفِتَيْلُوْا لَا كَفْرُنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
ولاَّ لاَّ خَلَّتْهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي بِمِنْ ثَلَاثِيْةِ الْآنِهَرِ فَوَابَ أَنْ يُعْرِضَ الْأَزْهَبَ الْحَدَّى فِي أَلْبَأَنِدٍ ۚ مَتَعَ قَلِيلَ تَمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنْمَ وَيَبْسَ الْمِصِيبُ لِكَانَ الْذِّينَ أَنْفَقُوا رَبِّهِمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِنْ ثَلَاثِيْةِ الْآنِهَرِ خَلَّتْهُمْ فِيهَا قَلِيلَ آنَّ اهْلَ الْحَكِيمَ بَلْ لَمْ يُؤْهِمُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ خَشِيَّةً لَّا يُشْرَوْنَ يِعْتَبِرُونَ الشَّهْدَةِ ۖ تَمَّ قَلِيلَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ إِبَّانَ أَلْهَيْنِ ۚ يُأْتِيُهَا الْذِّينَ أَصْنَعُوا أَصْرُفًا وَصَبَأْرُوا وَرَايَطُوا وَاَنْتَقِوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ