سورة الزمر

١٠٠

تميزوا الكعبة من الله العزيز الحكيم.

الجبريل باليحق فاعبد الله مخلصًا له الدين.

آلهة الذين الخالص والدين أنزلوا من دونه أوليكيه ما نعدهم إلا ليقربونا إلى الله زقني إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه.

تحقق فإن الله لا يهدى من هو كذيب كفار.

أوارد الله أن يتخذ ولداً لأصفحه مما يخلق مما يشاء سبحانه، هو الله الواحد الهمدان.

خلق السمنوت والأرض بالحق يكوير الآيل على النهار ويكون للتذكر على النبي وسريع الشمس والقمر سكيل يجري لأجلك تسكن آلا هو العزيز الغفور.

خلقكم من نفس وحده ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعم.

تمايل أروج تخلقكم في بطون أنتم تخرجكم حلقة من بعد حلقه في طلعت ثالث ذلك لكم الله ربككم له الملك لا إله إلا هو فأنصرعون إن تكفرن فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكرن يا رضي لكم ولا تزر وزراءHonda أخرين ثم إلى
ريكُم مرجعُكم فين تُحينكم بما كنتم تعملون إياه. على رَبِّ بَيْات الصُّدُور.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَان ضرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ مَمَّا إِذَا خَوَّلَهُ يَضَمَّهُ مَنّى هَكَمْ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قِبَلِ وَجَعَلَ اللَّهُ آنذاً لَيُضِئَ عِن سِيَاهٍ. قَلْ تَمْمَعَ بِكُفُّرْكُم فَلِيَا إِنَّكُم مِّن أَصْحَب الدَّار.
أَمَّن هُوَ فَنِعْمَ جَانِبَ آللَّي سَجَدَا وَقَلَّا إِنَّما يَحْدَدُ الآخَرَةَ وَيَرُجُو رَحْمَةٍ رَبِّهِ. قَلْ هَلْ يُسَتَّوَى الْرَّيْبَان وَاللَّيْنَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْلَّبِّ. قَلْ لِيَبْعَدَ الْلَّيْنَ أَمْتَنِي أَنْفِقَ رَيْكُم لِلَّيْنَ أَحْسَنَوا فِي هَذِهِ الْدُّنِيَا حَكْسَانًا وَأَرْضِ اللَّهُ وَسَعَةٌ إِنَّمَا يَوْقُ الْصَّبْرُ أَجْرُهُمْ عِيْرَ بَحْسَ. إِنِّي أَمْرَتُ أَنْ أُحْبَبَ اللَّهُ مَنْ حَصَصَآ أَلَّذِينَ وأُمِرَتْ لَنَآ أَكُونَ آوَلُ الْمُسْلِمِينَ. إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ عَصَيْنِي رَبِّي عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ.
فَلَنَآ إِنَّ اللَّهَ أَعَبَضَ مَنْ حَصَصَآ لأَنْ كُنْتَ لَهُمْ مُحْضَرًا. فَاَطِبِعُوا مَا شَهَّمْ مِنْ دُوْرِهِ. فَلْيَسَ أَلْتَحْسِنَ الْلَّيْنَ حَسَبَهُمْ أَنفسُهُمْ أَوْ أَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ أَلَّا هُوَ الْحَسَنُ الْمُبْنِينَ. هُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ طَخَّلُ مِنْ الْسَّالِرِ وَمَنْ تَعَيْشُ مِنْ ذَلِكَ يَحْوَفُ اللهُ بِعَبَادِهِ. يُعِبَادُ فَاَطِبِعُوا وَاللَّيْنَ أَجْتَنَبَا الْطَّرِيْعُوْتَ أَنْ يُعْبَدُوهُا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبَشْرَى فَبِثْرِ عَبْدٍ أَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ.
فيَسَبِّحُونَ أَحْسَنَهُمْ أُوْلَيَّاهُ هَذَا هُدَى هُمْ أُوْلِيَّاهُمْ هُمْ أُوْلِيَّاءُ ۚ اَلْأَلْبِبِ ۖ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كُلِّمَةٌ الْعَذَابِ أَفْنَى سَيَقُدُّ مِنْ فِي الْأَنْثَارِ لَا تَكُونُ أَنْثَارًا ۖ وَلَا يُخَلُّفَ لَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ مَثْنَى فَرْجٌ مِنْ فُرْقَةٍ عَرْفُ مَبَانِيهِمْ تَجْرَبَ مِنْ تَحْيَبِهِمْ الْأَلْهَمِ ۖ وَعَدَّ اللَّهُ لا يَخْلُفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ۖ أَلْمَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسِلَّكَهُ ۖ يَنْبِيعُ فِي الْأَرْضِ مَثْنَى فَرْجٍ رَّزَعًا مُّثَخَلِفًا أَلْوَاهُ. ۖ تَحْيَبَ فَمَا مَضَكْرَ أَنْ تُجَعَّلْهُ. ۖ حُكْمُهَا إِنَّهُ فِي ذَلِكَ لِذِكْرِ اللَّهِ أَوْلِيَّاهُ ۖ أَفْمَنْ شَرَّ عَلَى اللَّهِ صَدَرُهُ. إِلَّا اللَّهُ سَمِعَ. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ ذَكْرِهِ. قُوَّٰلُ لِلْقَانُوْنِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذَكْرِ اللَّهِ أُوْلَيَّاهُ في صَلَّلُ مَيْيِّنِ. أَلْلَهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْمُحِيْثينَ كُنُّا مَثَّبٌ فِيْهَا نَقْشُرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رُسُلَهُمْ ثُمَّ تَلْيَانَ جُلُودُهُمْ وُقُولُوْهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَاكُ هُدَى اللَّهُ يُهْدِي بِهِ مِنْ يَسِئَانَ مُنْ يَضُلُّ اللَّهُ فَهَآ لَهُ. مِنْ هَادِ ۚ أَفْمَنْ يَقِي بَيْحَةِهِ. سُوءُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِبَاسِ وَقَبِيلَ الْظَّلَمِينَ ذُوبًا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۖ كَذِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنْقُلُوْهُمْ العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يُشْعِرُونَ ۖ فَأَذَاقَهُمْ اللهُ الْخَيْرَةَ فِي الْحَيَاةِ الْدُنْيَا وَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۗ كَأَوْنَ يَعْلَمُونَ ۗ
وَلَقَدْ ضَرَّبَ أَلْسَانَهُ لِلَّذِينَ نَادَوْنَ \n۳٧ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا عَيْنَ ذِي عَرِجٍ لَّهُمْ يَكُونُ \n۳٨ ضَرِّبُ عَلَيْهِمْ يَكُونُ وَرَجَالُ حَيَّةٌ مِثَالًا \n۳٩ وَرَجَالًا فِيهِ شَرَكاءُ مَتَشْكَسُونُ وَرَجَالًا سَلُّمًا لَّرُجَالِ هَلْ يَسْتَنَوِيَانُ مَثَالًا 
۴٠ لَّهُمْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \n۴١ إِنَّكَ مِثْلُ وَإِنَّهُمْ مَسْتَنَوُونَ \n۴٢ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ سَكَبٍ عَلَى اللَّهِ وَكَذِبَ بِالْصَّدِيقِ إِذْ جَاءَهُ الْيَسُّ فِي 
۴٣ جَهَنَّمِ مَثْوَى الْكُفَّارِينَ 
۴٤ وَلَدَى جَاءَ بِالْصَّدِيقِ وَسَادَقَ يِهَا 
۴٥ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ 
۴٦ لَهُمْ مَا يَسْتَثْنَوْتُ عند رَبِّهِمْ ذَلِكَ 
۴٧ جَزَاءُ الْمُحِسَّنِينَ \n۴٨ لِيُحْكِمَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسَوَأَ الَّذِينَ عَمِلُوا \n۴٩ وَيَجْرِمَهُمْ أَجْرِهِمْ بِأَحْسَنِ الَّذِينَ سَكَّنُوا يَعْمَلُونَ 
۵٠ أَلِّيَسَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ مَنْ يَضُرُّهُ 
۵١ وَيَحْفُظُونَكَ بِالْذَّيْنِ يَمَنْ دُونِهِ \۵٢ وَمَنْ يَضُرْهُ بِعَبْدِ اللَّهِ \۵٣ لَا يَضُرُّهُ مَإِرْجَانٌ ذِي أَنْتِقَامٍ 
۵٤ وَلَنَ سَأَلَّهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ \۵٥ وَذَلِكَ مَا تَسْتَدُوِّنُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ 
۵٦ أَرَادَيْنَ اللَّهُ يَضُرُّ هَلْ هُمْ سَكْبُضْتُ ضِرْهُ أَوْ أَرَادَيْنَ يَحْمِيَهُ هَلْ
هَوْنَ مَمَسَّكَ رَحمًيّةً قُلْ حَسَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ يَوْمٍ مُّنْتَوْكَلُونَ
قَلْ يَنْقُوِّرَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانٍ كَبِيرٍ إِنِّهُ عَمِيلٌ فَسُؤُهُ
تَعْلَمَوْنَ ۳٢ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزَبُهُ وَيُجَلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ
مُقَيمٍ ۴٠ إِنَّا أَرْزَعْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَنْتَ أَلْحَقَ بِالْحَقِّ فَمَنْ أَهْتَدَى
فَلَنَفِسِهِ وَمَنْ ضَلَّ قَانِمًا يُضَلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَتَّ عَلَيْهِ
۴١ يَوْصِيُّهُ إِلَّا أَنْ يُؤْتِيَ الْمَوْتَ كَيْفَ قَضِيتُهُ فَأَنْتُ عَلَىٰ
۴٣ الْآخِلِ مُسَمِّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتَ لِقَوْمٍ يَنفُكُرونَ
۴٤ أَمْ أَتَغْدِيَّوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعاءٍ قَلْ أَوَلَوْ سَكَانُو لَا يَنْفِكُونَ
۴٥ شَيْعًا وَلَا يَعْفَعُونَ ۴٣ قَلْ لِلَّهِ الْشُّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ
الْسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۴٤ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ
۴٥ وَجَدُّ أَشْهَارَتٍ قُلْوَ الْذِّينَ لَا يَوْمُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ
الْذِّينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشَرُونَ ۴٥ قَلْ لِلَّهِمْ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَاتِ
وَالأَرْضِ عَلَيْهِ عَلَمُ وَالْقَبْلَةُ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا
۴٦ فِيهِ يَجَلُّونَوْتُونَ ۴٦ وَلَوْ أَنْ لَلَّذِينَ ظَلَّمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
ومثلاً، معه، لأفندوا يهود من سوء أفعالهم يوم القيامة، وبذا هم قبائلهم لم يكونوا يحتسبون ٧٧ وبذا لهم سينات ما كسبوا وحلفاً بهم ما كانوا به يستهزئون ٨٨ فإذا مس الإنسان ضرر دعاهم ثم إذا حوَّلته نعمة مِنَّا قال إنيما أونيته. على عِليمَ بِهِ فسنته ولكن أكثرهم لا يعلمون ٩٥ قد قالنا الذين من قبِيلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكبسون ٩٠ فأصابهم سينات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سينات ما كسبوا وما هم بمعجِينين ٩٥ أولاً يعلمنا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لا يدَ لقوم يؤمنون ٩٥ فَل يعبادِ الذين أسرَوا على أنفسهم لا ينفطنوا من رحمة الله إن الله يغضِ النَّوَب جميع إلهٌ هو الغفور الرحييم ٩٣ وانبيوا إلى رِيَّكم وأرسلوا لله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تتصرفون ٩٤ وأتَّبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربهكم من قبل أن يأتيكم العذاب بعنته أنشم لا تشعرون ٩٥ أن تقول نفساً بحسرة على ما فرطت في جنبِ الله وإن كنت لِين السَّنيدين
\(\text{٧٠} \text{أو تقول لَو أتَّلَهُ هَدَتْنِي لَحَكِنْتِ مِنَ السَّمِئِينَ} \text{٧١} \text{أو تقول} \text{٧٢} \text{جَنَّ تَرَى الْعَذَابَ لَو أتَّلَهُ لِي حَكِرَةً فَأُكْتَبَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} \text{٧٣} \text{فَلِيَ فَذَاكَ عَلَى كَفَّارَتِهِنَّ فَكَذَّبْنَنَّهَا وَأَسْتَكْبَرْنَ} \text{٧٤} \text{وَكَتَبْنَ لِلْكَفْرِينَ} \text{٧٥} \text{ويَومَ الْقِيَمَةِ تَرَى الْدِّيَارَ كَذَّبْنَ} \text{٧٦} \text{أَلَّلَهُ وَجَوَهْرُهُ مُسْوَدَّةً أَلْيَسُ فيْ جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ} \text{٧٧} \text{وَنَزَعَجْنَ أَلَّلَهُ أَلْيَنَّ أَنْفَقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمْسِكُهُمُ السَّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} \text{٧٨} \text{اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَبِيلٍ} \text{٧٩} \text{لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَلْيَنِ كَفَرُوا يَعَايِنُونَ اللَّهَ} \text{٨٠} \text{أَوْلَيْكَ هُمُ الحَسَرُونَ} \text{٨١} \text{فَلَأَفْعَيْنَ اللَّهُ تَأْمُرَوْنِ أَعْبُدْ أَيْنَا} \text{٨٢} \text{الْجَهَلُونَ} \text{٨٣} \text{وَلْقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الْأَلْيَنِ مِنْ قَبْلَتِكَ لَنْ أَشْرَكْنَ} \text{٨٤} \text{لِيَحْلَقَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} \text{٨٥} \text{بِلِ اللَّهِ فَأَعْبُدُ وَكَنْ} \text{٨٦} \text{يَسَّرَكَ الْشَّهِكَرُ} \text{٨٧} \text{وَمَا قَدَّرُوا اللَّهُ حَيْثُ قَدْرُهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا} \text{٨٨} \text{قَبْضَتْهُ} \text{٨٩} \text{يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالْسَمَوَاتُ مُطْوَتُهُ بِيْسَمِهِ} \text{٩٠} \text{سَبَحْنَهَا وَتَعَالَ عَمَّا يُشَرِّكُونَ} \text{٩١} \text{وَيَفْغِحُ فِي الْصُّورِ فَصَعِيقٌ مِنْ} \text{٩٢} \text{فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَفْغِحُ فِيهِ أَخْرَى}
فإذا هم فيهم ينظرون٨ وأشرقت الأرض بينه وبينهما ووضع الكتب وجوامعه بالنيكين والشهداء و قضى بينهم بالحق وهم لا يُظلمون٧ وقِيت كل نفس ما عُلمت وهو أعلم بما يفعلون وسبق الَّذين سققووا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فيحت أبوابها وقال لهُم حزنُهُم ألم يأتيكم رسول منكم يئلون عليكم ياينت رَبكم ويتذروكم لقاء يومكم هندا قادوا بلى ولكن حقت كلمة العدا على الكافرين قبل أدخلوا أبواب جَهْنَم حِلْيَةً فيها فيتَّسّف من عَبْدِهِنَّ السُّبُلَين بِوَسْعٍ وسبق الَّذين انقروا بهم إلى الجنة زِمْرا حتى إذا جاءوها وفَيحت أبوابها وقال لهم حزنُهُم سلم عليكم طبعُ فأدخلوها حليَةٍ وقِلَوا الحمد لله الذي صدقنا وعدِه وأورثنا الأرض نبأَ من الجَنَّة حِيث يَشأُ فَيَعِيم أَجْرُ العاملين وترى الملائكة حافِين بين حول العرش يسبحون بحمد ربه ٥٩ وقضى بينهم بالحق وقَيلَ الحمد لله رب العالمين ٦٠