سُورَةُ الْيَسَاءَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَأَقَلِّبُهَا الْقَدْسَ أَتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءٍ وَأَتْقُوا اللَّهَ الَّذِي ثَسَاءَلَ عَنْهُ وَإِلَّا الْرَّحْمَانَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى هُدَايْهِ رَقِيبًا ۚ وَعَادُوا الْيَتِينَى أُمَوَّلِيْهِمْ وَلَا تَنْتَبَّدِلُوا الْحَيَاةَ بِالْأَيَنَّةَ ۚ وَلَا تَأْتِلُوا أُمَوَّلِيْهِمْ إِلَى أُمَوَّلِيْهِمْ إِنَّهُ كَانَ حُبُّ الْكَبِيرَ ۖ وَإِنْ خَفُتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتِينَى فَأَنْصِحُوا مَا طَابَ لَحْكَمَ مَنْ الْيَسَاءُ مَثْيَى وَتَلَكَ وَرَبَّعَ فَإِنْ خَفُتُمْ أَلَّا تَعْتِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلِكْتَ أَيْمَنَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعْتِلُوا ۖ وَأَتَوْا الْيَسَاءَ صَدْقَيْهِنَّ وَرَبَّعَهُنَّ فَإِنَّهُ عَن شَيْءٍ مَّنْهَا فَتَفْكُرُوهُ هُنَّ ذُرُّتُكُمْ مَرَيًا ۖ وَلَا تَنْتَبِئْوُا الْسَّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَحْكَمَ قَيِّمَةً وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَحْسُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قُوَّالًا مَّعْرُوفًا ۖ وَأَتَبَّلُوا الْيَتِينَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الْيَكْفِ ۖ فَإِنَّ يَسَاتُمُ مِنْهُمْ رُسُدًا فَأَذُفُّوهُمْ إِلَيْهِمْ أُمَوَّلِيْهِمْ وَلَا تَأْتِلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَادًا أَن يُسَكِّبُوا وَمَنْ كَانَ غَنيًا فَلِيُسَتَّعْفِفَ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلَيْتَ أحْكَمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتَ إِلَيْهِمْ أَمُوَّلَهُمْ فَأَشْهَدْتُهُمْ عَلَيْهِمْ وَكَفِيَ بِاللَّهِ حَسُنًا ۖ لِلِّجَالِ تَصِيبُ مَثْنَا تَرَكَ الْوَلِيدَانَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَذَاكِ ۚ تَصِيبُ مَثْنَا تَرَكَ الْوَلِيدَانَ وَالْأَقْرَبُونَ مِثْنَا قَلِ مِنْهُ أَوْ كَثِرْ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا ۖ وَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمَةُ أُولُو الْقَرْبَى وَالْيَتِيمَةَ وَالمَسْكِينِ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقَوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَيْخَشِيَ اللَّهُنَّ إِذَا تَرَكَهُمْ مِنْ حَلَفِهِمْ دُرِّيَّةً ضَعَفًا حَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلَتَقْعُوا أَلْلَهَ وَلَتَقْعُوا قَوْلًا سَيِّئًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَأْتِكُونَ أَمُوَّلَ الْيَتِيمَةَ ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْتِكُونَ فِي بَطُونِهِمْ نَارًا وَسَيْصَلُونَ سَعِيرًا ۖ يَوْصِيَهُمُ اللَّهُ فِي أَوْلِيَادِهِ لِلذَّكْرِ مَثْلُ حُجُّ الْأَنْتَيْنِ إِنْ حَكَّى نِسَاءً فَوَقَ أَنتَيْنِ فَلْهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةُ فَلْهَا الْيَتِيمُ وَلَا بَوْيِهِ لِكَلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِثْنَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ وَلَدُ وَوَرَثَهُ ؛ أَبْوَاهُ فَلَمْ يَحْكُمْ لَهُ الْثَّلَثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِحْوَةٌ فَلَمْ يَحْكُمْ لَهُ الْثَّلَثُ فِي مَتَاعِهِ الْيَتِيمُ نِسَاءٌ مِّنْ بَعْدِ وَصْيَةٍ يُوسِىُ يِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَاوَابٌ وَأَوْلاَوَاحُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيْتَمُ أَقْرَبُ لَحُكُمُ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنْ أَلْلَهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيَّمًا حَكِيمًا ۖ وَلَحْكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُهُمْ إِنْ لَمْ يَحْكُمْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنَّ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَمْ يَحْكُمُ أَزْوَاجُهُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصْيَةٍ يُوسِىُ يِهَا أَوْ
يموثون وهم كفار أو آتِبتك أعتدتنا لهم عذابًا أليمًا (14) يتأتِيها الذُّين
عامتوا لا يجل لحكم أن ترثوا الْبِسَاسة كَرَهُا ولا تُعَضَّلُوهُنَّ يثْدَبَُونَ
بِبَعْضِ ما عاتيتموهُنَّ إلا أن يأتين بِفِحْشَة مَبيِّنة وعاشِروهنَّ
بالمعروف فإن كرهتموهُنَّ فعسى أن تَكْرُهُوا شَيّا ويجعل الله فيه
خيرًا كبيرًا (15) وإن أردتم أستبِدَال زوج مكان زوج وعائتمهم إِحدِنَهم
قِنْطَارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتاخذونه بِهِنَّا وأثنا مُبيِّنًا (16) وكيف
تأخذونه؟ وقد أفضَّل بِعضَّكُم إلى بَعض وآخذَ منحك مِيمَّيَّقًا
عليَّة وَلا تنكيحوا ما تُحَتِّهَا عابآوُطُكُم من الْبِسَاسة إلا ما قد
سلف إنَّه كان فِحْشَة وْمُقَنَّة وْسَاء سِيِّلًا (17) حْرَمَت عليَّكُم
أَمِهَتْكُم وَبَناتكُم وأَحْوَاتكُم وَعَمْشَكُم وَخَلَّلَكُم وَبَنات الْأَخ
وَبَنات الْأَخِت وَأَمِهَتْكُم الَّتِي أَرْضَعَتكُم وأَحْوَاتكُم مِن الْرَّضَعة
وأَمِهَت نِسِآَيْكُم ورَبْتَيْبحُكُم الَّتِي في حُجْوِركُم مِن نِسآيَكُم الَّتِي
دَخَلَتْهُم يَهِين فَإِن لَّم تَكْوِنُوا دَخَلُّتِهِم يَهِين فَلا جِنَاح عَلِيْكُم وَحَلَّي بُل
أَبِنَآياً يَتَعَرَّفُونَ مِن أَصْلِهِكُم وَأَن تَجَمَّعوا بِبَين الْأَخِتَين إِلاَّ مَا قد
سلف إنَّ الله كان غفرًا رَجٕيمًا (18) وأَلْمُحَصَّنُتْ مِن الْبِسَاسة إِلاَّ مَا
ملكَتُ أُينَّكمْ كَتَبَ الْلَّهُ عَلَيْكُمْ وَأِجْلَ لَحْمٌ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ حُكْمٌ أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ حُصُنَينَ عْرِضَ هُنَّ مُسْلِمِينَ قَمَا أُسْتَعْتِمَتْ بِهِ مِنْ فَاقْهَوْهُنِ أُجْوَرُهُنَّ قَرْيَةً وَلَا جَناحٌ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْقَرْيَةِ إِنَّ الْلَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوَلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَا مَلَكَتُ أُينَّكمْ مِنْ فَتْيَتَهُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمَ يَأْبَى رَبُّكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْتُمْ حَوْنَ يِبَذِنَ أَهْلِهِمْ وَأَتْوهُنَّ أُجْوَرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ حُصُنَتَ غَيْرُ مُسْلِمِينَ وَلَا مُتَبَيْنَاتِ أَخْدَانِ إِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتِينَ بِفِحْشَةٍ فَعَلَّاهُنَّ يَقْسَمُ مَا عَلِ الْمُحْصَنَتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لَمْ يَكْهَبْ أَحَدٌ مِّنْ حَشْيِ الْعَنَتِ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِيرُواْ خَيْرًا لَحْمٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يُرِيدُ الْلَّهُ لِبَيْنَنَا لَحْمَ وَيَهْدِيْنَهُمْ سَتِينَ الْذِينَ مِنْ قَبْلَهُمْ وَيَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَيُرِيدُ الْذِينَ يَتَبَيْنُونَ الْشَّهَوَاتِ أَنْ يَتِمَّلُواْ مِيَالًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُقَفَّ بَعْضُكُمْ وَخَلِيقُ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا يُتَبَينَهَا الْذِينَ عَامَّنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ بِبَيْنَتَهُمْ بِالْبَطَّالِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْتُ جَنَّةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمْ وَلَا تَقْتَلُواْ
أنفس‌حكمم فإن الله كان يحكم جريماً و Ministério يفعل ذلك عنواناً وظلماً فسوف نصلبه ناراً وكان ذلك على الله يسيرًا إن تجتنيبوا كبار ما نتهون عنه نصيرو عنكم سياسكم ونذلِحكم مدخلًا كريماً ولا تنتموا ما فضل الله بِه بغضكم على بعض للرجال نصيب ممأ أتصينبوا وليلباساء نصيب ممأ أستعين وسلوا الله من فضله إن الله كان يصليه علماً ولكل جعلنا مولى ممأ ترك أولادان والقربون والذين عقدت أيمنكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيداً الرجال قومون على الساء بِما فضل الله بغضهم على بعض ويبا أنفقو من أمولهم فاصليحت قيننت حفظت لِلْعَيْبِ بِما حفظ الله والله الذي تخافون نشورهن فعظوهن وأهجروهن في المصادج وأصربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علىهن سبيلاً إن الله كان عليماً كبيراً وإن خفتم شفائق بينهما فأبعتوا حكماً مم أن الهه وحكماً مم أن آهله إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً واعبدوا الله ولا تشركوا بِه شياً وبالويلين إحسناً وبِذى القربى وال晰ى والمسكين وأelijke ذي القربى وألحار
أجْنِبٍ وَالصَّاحِبِ بِالجَنَّةِ وَأَبِينَ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ آيَةً نَصِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُجبِرُ مَن كَانَ مُتَحَالًا فَخُورًا ۚ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبَحْلِ وَيَسْتَهْمَلُونَ مَا خَالَتْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِيرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۗ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُمْ رَتَاءً لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاللَّيْلَ وَالَّيْلَمَا أَخَرَّ وَمَن يَسْتَيْعَبُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرْيَتَا فَصَاؤَ قَرْيَتَا وَقَدْ أَلَّهَ عَلَيْهِمْ لَوْ عَامَّنَوْا بِاللَّهِ وَاللَّيْلَمَا أَخَرَّ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ يَغْفِرُ لَهُمْ عِلْمًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مُّقَالًا دَرَجَةً وَإِنَّ تَكُ حَسَّةً يُضَعِّفُهَا وَيَوْتُ مِن لَّدْنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ فَكَيْفَ إِذَا جَنَّتَا مِن كُلِّ أُمُّةٍ يَشْهِدُ وَجَنَّتَا بِكَ عَلَى هَيْطَلاَءٍ شَهِيدًا ۗ يَوْمَ يَوْدُ الَّذِينَ سَكَرَوْا وَعَصُوْا الرَّسُولَ لَوْ تَسوِّى بِهِمْ الْأَرْضَ وَلَا يَجْتُنُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۙ يَتَأَايِّهَا الَّذِينَ عَامَّنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سَكَرْرُؤُوا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقْفُلُونَ وَلَا جَنِبًا إِلَّا غَارِيْرَ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كَنْتُمْ مُرْضِيًا أَوْ عَلِىْ سَقِرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَلْبِ أَوْ لَمْ يَسْتَمُرْ الْيَتَّاسَ فَلَمْ تَجْدُوا مَا فَتَيَّمُوا ضَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِجُوعَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًٌ مُّغْفِرًا ۚ أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نِصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ
الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أنْ تَضَلُّوا السَّبِيلَ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْمَالِهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۜ مَنَّ الَّذِينَ هَادُوا يُحْرِفُونَ الْكُلُّمَ عِنْ مَوَاضِيعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمَعْنا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرِ مُسْمَعِ وَرَعَنَا لِيَا بِالسَّيِّئِهِمْ وَطَعَنَا فِي الْبَيِّنَتِ ۖ وَلَوْ أَنْ كَانُوا قَالُوا سَمَعْنا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْنا وَرَعَنُوا وَانظُرُوا لَكُنْ عِيْنَا لَهُمْ وَآفِقٌ وَلَيْسَ كَانُوا لَعْنَهُمْ اللهُ يَحْسَبُهُمُ الَّذِينَ يُؤَمِّنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۛ يُبَيِّنُهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ عَامِنُوا بِهَا ۖ فَمَا نَزِلَتْ مَصِيدًا لِّمَا مَعْكَمُ مِنْ قَبْلِ ۗ أَنْ تَظْمِسْ وَجْهَهَا فَنَفَرَّدُهَا عَلَى أَدَابَّرِها أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ الْسَّبِيثِ ۖ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشَرَّكَ بِهِ ۛ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يُشَاءُ وَمَن يُشَاءُ بِاللَّهِ فَقَدْ أُفْتَرِئَ إِنْمَا عَظِيمًا ۔ أَلَمْ يَزِّرَ الْخَيْرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكِرُونَ أَنْفُسَهُمْ بِلِلَّهِ يَزِكَّيْنَ مِنْ يُشَاءُ ۝ وَلَا يُضَلُّلُونَ فَتْيِلًا ۚ أَنْظَرْ كَيْفَ يُقَتَّرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكِتَابِ ۖ وَكَفَى بِهِۦۛ إِنْمَا مُبِينًا ۔ أَلَمْ يَزِّرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْقَرْآنِ ۖ أُتْلِيَ الَّذِينَ لَعَنُونَ عَلَى عِلْمِهِمْ وَحَمَّلْنَهُمْ عَلَى الْأَمْلِكِ وَمِنْ يَلْعِنَ اللهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۚ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمَلَكِ فَإِلَّا لَا يُؤَمِّنُونَ الْعَالَمَ تَقْرِيرًا ۛ أَمْ
يَحْسُدُونَ الْقُرْآنَ عَلَى مَا عَلَّمَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، فَقَدْ عَادُوا عَلَى عِينَتَنَا عَالِمِينَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَةَ وَعَادُوا عَلَى مَلْكِ عَظِيمٍ ﴿۷۶﴾ فَيَنْهَوْنَ مَنۡ عَامَّنَ بِهِ وَيَشْهُدُونَ مَنْ صَدَّ عَنْهَا وَكَفَى بِمَهَابِهِ سَعِيرٌ ﴿۷۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ صَفَرُوا بِهِ ﴿۷۸﴾ سَوَفَ نُصْلِيهمُ نَارًا كَلَّمَا نَضَجَّتْ جُلُودُهُم بِذَلِلْنِّهِمْ جُلُودًا عَيْنًا لِيُذْوَقُوا عَذَابٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَرِيرًا حَكِيمًا ﴿۷۹﴾ وَالَّذِينَ عَامَنَوْا وَعَمُلُوۡا أَلْصَلَحَتْ السَّنَدُّ خَلَقُوا مِن مِّنْ هَٰئِلَةِ الْآخِرَةِ خَلِيَّاتٍ فِيهَا أُبْدَأَ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّظَهَّرةٌ وَسَخَّرْنَاهُمْ ظَلَّةً ظَلِيمٍ ﴿۸۰﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَؤْمَنُوا عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَمِيمًا يَعْلَمُ حُكْمَ مَهَابِهِ وَإِذَا حَكَمَ مَهَابٌ بُيُنَّ الْقُرْآنَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿۸۱﴾ يَتَأْيِهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أُطِيعُوا اللَّهَ وَأُطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلَى الأَمْرِ ﴿۸۲﴾ مِنْ هَٰذِهِ ﴿۸۳﴾ فَإِنَّكُمْ تَتَّبَعُونَ فِي شَيْءٍ فَرَّدَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ إِنَّ لَكُمْ هَٰذُ التَّكْفِيرُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُوَفِّقُنَّ إِلَّا مَنْ يَشَاءُ وَزَرَعُونَ أَنْ خَلَقُوا إِلَى اللَّهِ صُلُطُنًا لَّا يُؤْمِنُونَ مِنْهُ مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِن قَبْلِكَ رُيِّدُونَ أَنِ يَتْحَا كَمْوًا إِلَى الْقُلُوبِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَصْفَرُوا بِهِ وَيَرْقُدُ الرَّسُولُ ۚ إِنْ يُصَلُّبُنَّ فَمَعَ رَبِّهِ وَأَنْزَلَ إِلَيْهِ وَإِلَيْكَ
الرسول رأى المنافقين يصدون عنك صدودًا فكيف إذا أصببهم مصيبةً بما قدَّمت أيديهم ثم جاءوك يכולك بِنَبْلِهِ إن أردنا إلا إحسنتا وتوفيقًا أولتكم الذين يعلمُ الله ما في قُلوبهم فأجَرَّنا عِندهم وعُظِمْنا وقِل لهم في أنفسهم قولًا نبيلًا وما أرسلنا من رسول إِلا ليطاع بِاِذنِ الله وَلَو أنتم إذ ظلِمْوا أنفسكم جآءوك فأَستغفروا الله وأَستغفر لهُم الرسولُ لوجدوا الله توابًا رجيمًا فلا وَرِيكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيهما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حِرَجًا مِمَّا قضيتم وتيسروا تسييماً وَلَو أنتم كتبنا عليهم أن أقنعوا أنفسكم أو أخرجوا من ديركم مَا فعلوه إلا قليل مِنْهم وَلَو أنتم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لِلهم وأَشد تثبيتاً فإذا لما يئينتم مِن لدنِ أجرًا عظيمًا ولهدينهم صرَّاطًا مُسَتقيمًا ومن يطع الله والرسول فأولتكم مع الذين أنعم الله عليهم من النَّبيين والصِّديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولتكم رفقة ذلك الفضل من الله وكفى بِإِلهِكم عليمًا يتأييها الذين عانمو خذوا حذركم فأنفروا ثبتًا أو أنفروا جميعًا وإن منحكم لمن يبطئن فإن أصببتم مصيبةً
قال قد أَنْعِمَ اللَّهُ عَلَّيْ إِذْ لَمْ أُحْكِن مَعْهُمْ شَهِيدًا وَلَيْنَ أَصَبْحُكُمْ فَضْلَ مِنَ اللَّهِ لَيُقُولُنَّ كَانَ لَمْ تَحْكِن بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ. مُؤْدَةٌ يَلَيْتِي كُنْتُ مَعْهُمْ فَأَفْوَرَ قُوَّةً عَظِيمًا قَلْيَقُتُلُ في سَيِّبِيلِ اللَّهِ أَلَّذِينَ يَشْرُونَ الحَيْوَةَ الدُّنْيَا بِالْاَخْرَجِ وَمَن يُقُتِّلُ فِي سَيِّبِيلِ اللَّهِ فَقَيْتُلْ أَوْ يَعْلَبَ فَسَوْفُ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَحُكْمُ لَا يُقُتِّلُونَ فِي سَيِّبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْتَضْعَفَيْنِ مِنْ الرِّجَالِ وَالْبَيْتَاءِ وَالْوَلِدَانِ أَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الْظَّالِمِمْنَ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَا مِنْ لَدَنَا وَلِيًا وَأَجْعَل لَّنَا مِنْ لَدَنَا نَصِيرًا أَلَّذِينَ عَامَّؤُوا يُقَتِّلُونَ فِي سَيِّبِيلِ اللَّهِ وَالْذِينَ حَكْرُونَ فِي سَيِّبِيلِ الْطَّغْوَةِ فَقَيْتُلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَحَيَّاً أَلَّمْ تَرِ إِلَى أَلَّذِينَ قَيْلٌ لَهُمْ كُفُوْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَقْيِمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوهَا الْزِّكْرَةَ فَلَا مَكَّنَّا كَبِيْرُهُمْ عَلَى هُمْ كُفُوْنَ أَيْدِيهِمْ يَجْهَشُونَ أَلَّذِينَ كَحْشَيْةٌ أَلَلِّهِ أَوْ أَشْدَّ كَحْشَيَّةً وَقَالُوا رَبِّنَا لَمْ كُتْبَ عَلَيْنَا الْقَتَالُ أَلَّمْ تَزَدَّكُمْ أُحْرِتُنَا إِلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ فَلْ مَتَّعُ أَلَّذِينَ قَلِيلٌ وَالْاَخْرَجُ حَيَّرُ لِمْ أَتَقُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ قَتِيلًا أَيْتَمَا تَكَزُّوْنَ يَدْرِكْهُمُ الْمَوْتُ وَأَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُجِ مُشْيَدٍ وَإِنْ تَصْبِهْنَ حَسَنَةٌ يُقُولُوْهَا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَإِنْ تَصَبَّحُمُ سَيِّئَةٌ يُقُولُوْا هَذِهِ. مِنَ عِنْدِ الَّذِي قَدْ قَدَّرَهُ فَمَالِ هَذَالِئِآ الْقُوَّمُ لَا يَعْقِلُونَ يَقْرِهِنَّ حَدِيثًا ۠مَا أُصِبَّكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فِيَّنَّ الَّذِينَ أُصِبَّكُمْ مِنْ نَفْسِكُ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلْمَلَائِكَةِ رَسُولًا ۖ فَكَفِّ كَبِلَ السَّلَّامُ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزَوْا مِنْ عِنْدِكَ بِيَتٍ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ عَيْنَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْبِثُ مَا يُبْتَيْلُونَ فَأُعْرَضَ عَنْهُمْ وُكَتَّلُ عَلَى الَّذِينَ كَفَّارٌ بَيْنَيْهِمَّ وَكَفَّرْتَ مِنْهُمْ أَفَّا لا يَتَبَيَّنُونَ ؛ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْنٍ عَيْنِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْتِلْفاً كَثِيراً ۚ وَإِذَا جَاءَ هُمْ أَمْرٌ مِنْ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ اَذَا أَذَاعُوا بِهِ ۙ وَلَوْ رَدَّوْا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمْ أَلْقَوْا ظَيْلَهُ وَرَكَّزَهُ وَلَأَتَبَيَّنُ الَّذِينَ يَسْتَبْطَأُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوَلَا فَضِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَكَّزَهُ وَلَا تَعْمَلُ الَّذِينَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ فَقَطَّلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَتَكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِيضُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكْفَنَّ بِأَلْدِنَ يَكْفُرُوا وَاللَّهُ أَشْدَ أَبَساَ وَأَشْدَ أَتِمُّكِلاً ۖ مِنْ يُشْفِعُ شَفَعَةً حَسَنَةٌ يَكْفُنَّ لَهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمِنْ يُشْفِعُ شَفَعَةَ سَيِّئَةٍ يَكْفُنَّ لَهُ كَفَلَ مَنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۖ فَإِذَا حَبِّيَّمَ بِتَحْيِيَةٍ فَحَيْوَا بَأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ
رَّدوُهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَئٍّ حَسَبًا ﷺ. اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ﷺ لِيَجْمَعَنَّسُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبَّ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِيثًا ﷺ. فَما لَكُمْ فِي الْمُنَفِّقِينَ فَسَوْبَاهُ أَرْكَسُهُمْ يِمَا كَسَبُوا ﷺ. أَتَرَى الدُّنْيَا أَن تَهْزَوُّ مِنْ أَصِلٍّ اللَّهُ وَمَنْ يَصِلْلُ اللَّهُ فَلَنْ تَحْذَى لَهُ سَيِّيْلاً ﷺ. وَدَوَا لَوْ تَحْقَرُونَ كَمَا كَسَبُوهُ فَتَكُونَنَّ سَوَاءً فَلَا تَجِدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يَهِاجُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدُنَّهُمْ وَلَا تَتَخَذُوا مِنْهُمْ وَلَا تَمَتَّعُوا مِنْهُمْ وَلَا يَصِلُوْنَ إِلَّا قَوْمٌ يَبْتَغُونَ عَلَيْهِمْ عَلَى الْبَيَانِ وَأَقْتُلُوهُمْ مَنْ يَنقُضُ مَا كَانَ مُنْذِرًا ﷺ. إِلَّا أَلَّذِينَ يَصِلُوْنَ إِلَى الْقَوْمِ يَنْتَهُونَ وَبَيْنَهُمْ مَيْلُقٌ أَوْ جَاهِدُوْمُ حَصِرُّتِ صُدُورُهُمْ أَن يَقْتِلُوا أَوْ يُقْتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ فَلَمْ يَقْتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَيِّيْلاً ﷺ. إِنَّ الْأَوْلِيَاءِ الْمُتَّقُونَ مُحِيِّنٌ إِلَى الْأَرْضِ وَأَرْكَسُوْنَ فَايَامُ الْقِيَامَةِ ﷺ. وَلَمْ يَقْتِلُوا أَوْ يُقْتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ فَلَمْ يَقْتِلُوا أَوْ يُقْتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ فَلَمْ يَقْتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَيِّيْلاً ﷺ. إِنَّ الْأَوْلِيَاءِ الْمُتَّقُونَ مُحِيِّنٌ إِلَى الْأَرْضِ وَأَرْكَسُوْنَ فَايَامُ الْقِيَامَةِ ﷺ. وَلَمْ يَقْتِلُوا أَوْ يُقْتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ فَلَمْ يَقْتِلُوا أَوْ يُقْتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ فَلَمْ يَقْتِلُوا أَوْ يُقْتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ فَلَمْ يَقْتِلُوا أَوْ يُقْتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ فَلَمْ يَقْتِلُوا أَوْ يُقْتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ فَلَمْ يَقْتِلُوا أَوْ يُقْتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ
ودية مُسَلَّمة إلى أهله. إلا أن يصدِّقوا فإن كان من قومٍ عدُو لحكم
وهو مؤمن فيتحرير رقَبة مُؤمِّنتة وإن كان من قوم بتحكم وبيتهم
مُثتَق قديم مُسَلَّمة إلى أهله وتحرير رقَبة مُؤمِّنتة فمَن لم يجذ فصيا م
شهرين متتابعيين توبة من الله وكان الله عليمًا حكيمًا 46 ومن يقتُل
مؤمنًا متعمّدًا فجزأوه جهنم خليدا فيها وغضب الله عليه ولعنه
وأعد الله عذابًا عظيما 47 يتأثِّرها الذين أبَنوا إذا ضربتهم في سبيل
الله فتبتينوا ولا تقولوا لمن الله إلا يبحث مسلم لست مؤمنًا تبتثون
عَرْض الأَحِيَّة الدُنيا فعند الله معاني كثيرة كذلك كهك كنست من قبل فمَن
الله علَيْهِ حكَم فتبتينوا إن الله كان بما تعمّلون حَبِيرًا 48 لا يَستوى
القاعدون من المؤمنين عَرْض أولى الصَّرر والمجاهدون في سبيل الله
بأمولهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على
القاعدين درجة وكلًا وعد الله أحسنى وفضل الله المجاهدين على
القاعدين أجرًا عظيمًا 49 درجت منه ومحفورة ورحمة وكان الله عفوًا
رحيمًا 50 إن الذين توغلهم المليئة ظالمين أنفسهم قالوا فيم كنست
قالوا كن مصدِّقين في الأرض قالوا آلم تحكُن أرض الله وسعة
فَنَهَاجِرُوا فِي هَذَا فَأَوْلُوْتِكُم مَّأْوُٰلُهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّآ أَلْمُسْتَضَفَعِينَ مِن الْرِّجَالِ وَالْإِنسَاءِ وَالْوَلِيدَنِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيَّةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبْيَلاً فَأَوْلُوْتِكُم عَسَى أَلَّهُ أَن يُعْقُوْبَ عَنْهُمْ وَكَانَ أَلَّهُ عَفُوًا غَفُورًا ۖ وَمَن يَهْاجِرُ فِي سَبِيلِ أَلَّهٍ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مَرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى أَلَّهٍ وَرَسُولِهِ ۖ نَّمَّ يَذْرِكَ أَلْمَوْتٌ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى أَلَّهٍ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلْيُسْ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَن تَقْصُوْرُوا مِن الصَّلَاوَةِ إِنْ خَفَتْ أَن يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَفَّارِينَ كَانُوا لَحُكُمٍ عَدُوًا مَّبِينَاتٍ ۖ وَإِذَا كُنتُمْ فِي هَٰذِهِ فَأَقْمُتُ لَهُمُ الصَّلَاوَةَ فَلْتَفْقِهُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلَيْاَخْذُوا أَسْلِحَتْهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونَوْا مِن وَرَآيِهِمْ وَلَتَأْتُوا طَائِفَةٌ أُخْرَى مِّنْهُمْ يَصُدُّوا فَلْيُصِلُّوا مَعَكَ وَلَيْاَحْذُوْا جَذَرَهُمْ وَآسِلِحَتْهُمْ وَدَّ الأَلَّذِينَ صَفَرُوا لَوْ تَغْفِلُوْنَ عَنْ أَسْلِحَتْهُمْ وَأَمْتَعِتْهُمْ قِيْمَيْلَوْنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةَ وَلَا جَنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بَيِّنٌ أَدِّي مَنْ مَيْتٍ أَوْ كَنْشٍ مَّرْضٍ أَنْ تَضَعُّوْا إِنَّ أَسْلِحَتْهُمْ وَجْدُوا جَذَرُكُمْ إِنَّ أَلَّهَ أَعْدَ لِلْكَفَّارِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۖ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاوَةَ فَاذْكُروُا أَلَّهَ قَيْيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَّ
جَنُوبِهِمْ فَإِذَا أَطْمَأَنتُمْ فَأَقِيمُوا الْصَّلَوَةَ إِنَّ الْصَّلَوَةَ كَانَتَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كَتِبًا مَّوْقِعًا ۚ وَلَا تَهْيَأُوا فِي أَبْتَغَاءِ الْقُوَّةِ إِنْ تَحْكُمُونَا
tأَلْمَعُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَثِيرًا وَتَرْجُونَ مِن اللَّهِ مَا لَا يُرِجُونَ وَكَانَ
اللهُ عَلَيْهِ حَكِيمًا ۖ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَتَحْكُمَ بِهِ
الْأَسَاسِ يَمَا أَرْتَكَبَ اللَّهُ وَلَا تَدْخُنَ لِلْخَانِقَينَ حَصْيًا ۖ وَاسْتَغْفِرِ اللهُ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ وَلَا تُجَدِّدَ عَنِ الْأَذَانِ يُحَتَّاَنَ أَنْفُسَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحَبُّ مَنْ كَانَ خَوَاتِهَا أَثْمِينًا ۖ يُسْتَخْفِفُونَ مِنْ أَنْتَاسِ وَلَا
يُسْتَخْفِفُونَ مِنْ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبِينُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنْ القُوَّةِ وَكَانَ
اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۖ هَاتَأْنِمْ هَذُؤْلَا جَنِّدْلُكَ عَنْهُمْ فِي أَحْيَاء
الْذَّنِيّةِ فَمِنْ يُجِدِّدُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مِنْ يُسْتَخْفِفُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلَا
ۖ وَمِنْ يُعَمِّل سَوَاءَ أَوُّوْ مَلْلُ نَفْسِهِۚ ثُمَّ يُسْتَغْفِرُ اللَّهُ يَحِيدُ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا ۖ وَمِنْ يَحْسِبُ إِنَّمَا يُحَسِّبُهُ عَلَى نَفْسِهِۚ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ وَمِنْ يَحْسِبُ خَطِيَّةً أَوُّوْ أَنْفُسُهُۚ ثُمَّ يَرَى بَعْدَهُ بَرِيقًا فَقَدْ
أَحْتَمَلَ بِهِمْ وَإِنَّمَا مُبيِّنًا ۖ وَلَوْلَا فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۖ لَهُمْ
طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضَلُّواۚ وَمَا يُضَلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَهُمْ مِن
شَيَّدْ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَهُدِّيْكَ عَلَى ٱلْمَسْتَقِيمِ ۛ ۛ ﴿۱۳۹﴾ ۝ ۝ ﴿۱۴۰﴾ لَا حَيَرٌ فِي كَثِيرٍ مِّن حُجَّوْنِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرْ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِسْلَاجٍ بَيْنَ ٱلَّتَانِسِ وَمَن يَفْعَلْ ذُلِّكَ أُبَيِّنَ أَمْرُهُمْ ۛ ۛ ﴿۱۴۱﴾ وَمَنْ يَشَاقِقُ ٱللَّهُرَّسُولَ ﷺ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُۥ ٱلْهَدْيَةَ وَيَتَبَيَّنُ عَيْنِ سَيِّئِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولَىٰ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ ۛ ۛ ﴿۱۴۲﴾ وَسَأَلَتْ مَصِيرًا ۛ ۛ ﴿۱۴۳﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُقَرِّبُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۛ ۛ ﴿۱۴۴﴾ يُغْفِرُ مَا دُونَ ذُلْكَ ۛ ۛ ﴿۱۴۵﴾ إِن يُدْعَوْنَ مِن دُونِهِ ۛ ۛ ﴿۱۴۶﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَخَذِّنَ مِن عَبَادِهِ مَصِيبًا مَفْرُوضًا ۛ ۛ ﴿۱۴۷﴾ وَلَا َّضْلَلُۢنَّهُمْ ۛ ۛ ﴿۱۴۸﴾ وَلَا يَمِيتُهُمْ وَلَا يَمْنِعُ ۛ ۛ ﴿۱۴۹﴾ خَالِقُ ۛ ۛ ﴿۱۵۰﴾ وَمَن يَتَخَذِّنَ ٱلشَّيْطَانَ وَلَيْسَ مِن دُونِ ۛ ۛ ﴿۱۵۱﴾ يُغْفِرُ ۛ ۛ ﴿۱۵۲﴾ مُّسِئِيْنَ ۛ ۛ ﴿۱۵۳﴾ يَعْبُدُهُمْ وَيَمْنِيْهِمْ وَمَا يُعْبِدُهُمْ ۛ ۛ ﴿۱۵۴﴾ أَوْلَٰٰٓىٰكَ مَأْوَهُمْ ۛ ۛ ﴿۱۵۵﴾ جَهَنَّمُ ۛ ۛ ﴿۱۵۶﴾ لَا يَجِدُونَ عِنْهَا مُحَيِّصًا ۛ ۛ ﴿۱۵۷﴾ وَلَا يَدُنُّونَ عَنْهَا حَيْسًا ۛ ۛ ﴿۱۵۸﴾ وَعَمِلَۡنَّ أَوَّلَٰٓيْكَ ۛ ۛ ﴿۱۵۹﴾ ۛ ۛ ﴿۱۶۰﴾ إِلَّا ۛ ۛ ﴿۱۶۱﴾ وَغَلِبَۡ ُهُمْ ۛ ۛ ﴿۱۶۲﴾ لَقَدْ أَكَثَّرَ ۛ ۛ ﴿۱۶۳﴾ أَيْضًا كَدَفَّٰٓأَنَّهُمْ خَلَٰٓئِيٰنَ ۛ ۛ ﴿۱۶۴﴾ فِيهَا ۛ ۛ ﴿۱۶۵﴾ أَبْدًا وَعَدُّ اللَّهُ حَقًّا ۛ ۛ ﴿۱۶۶﴾ وَمَن أُصِدَّقُ مِنْ ۛ ۛ ﴿۱۶۷﴾ لَيُّسَ ۛ ۛ ﴿۱۶۸﴾ ۛ ۛ ﴿۱۶۹﴾
لا يمكنني قراءة النصوص العربية بشكل طبيعي من الصورة المقدمة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في شيء آخر، فلا تتردد في طرحه.
الأرض، ولقد وصيّناً الذين أوثوا الكتاب من قبلهم وَإِيَاهُمْ أنّهُمْ أتَقُواُ اللهِ وَإِنّهُمْ لا حِكْمَةٌ لَّهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَأَرْضٍ، وَكَانَ اللهُ غَنيٌّ حَمِيدٌ وَلَٰهُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَأَرْضٍ، كَانَ فِي الدُّنْيَا وَالَّذِينَ يُدِينُونَ وَمَا فِي الدُّنْيَا وَالَّذِينَ يَعْقِبُهُمْ إِنّمَا يَعْقِبُهُمْ أَيُّهُا النَّاسُ وَيُبَاحُ بِؤَرَاهُمْ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مِن كَانَ يَرِيدُ تَوَابٌ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ تَوَابٌ الدُّنْيَا والآخرة، وكان الله سريعًا بِصِيرَةٍ نَٰتَأَهُا الْدُّنْيَا عَامِنُوا كُونُوا قَوْمٌ بِالقُسُطِ شَهِيدَاءِ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفَسِهِمْ أَوْ الْوَلَادِينَ وَالأَقْرَبِينَ، إِن يُحْكِمُ غَنيٌّ حَمِيدٌ أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلُى بِهِمَا فَإِلَّا تَتَبَيِّعُوا الهُؤُولَ فَإِنْ تَعَجَّلُوا وَإِنْ تُتْبَعُوا أَوْ تُعْرِضُوا فإن الله كَانَ يَعْقِبُهُمْ حَسِيرًا نَٰتَأَهُا الْدُّنْيَا عَامِنُوا كُونُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالْكِتَابِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِى أَنزَلَ مِنَ الْقُبْلَ وَمَن يَسْتَغْفِرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكَٰنُوا فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ صَالِحُ قَارِئًا، إِنَّ الْدُّنْيَا عَامِنُوا ثُمَّ حَافِرُوا ثُمَّ عَامِنُوا نَٰتَأَهُا الْدُّنْيَا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ بِبَيِّنَةٍ لِّلْمُتَّقِينِ بِأَنَّ لَهُمْ عَدَابًا أَلِيمًا، الْدُّنْيَا يَتَخَذُونَ الْكُفَّارَ أَوْلِيَاءٍ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْتَغْنَونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّة
فإنَّ الْعَرَةِ لِلَّهِ جَمِيعًا ۛ وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ أَنَّ إِذَا سَيَعَمُّ عَايْنِتُ اللَّهُ يُصَفِّرُ بِهَا وَيُسَتَّهْرُوا بِهَا فَلا تَفْعَدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يُحْوَضُوا فِي حَدِيثِ غَيْبِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَيَتُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُتَنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۛ أَلْذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِهِمْ فَإِنَّ كَانَ لَحَكِيمَ فَتَحَ فَمِنَ اللَّهِ قَالُوْاَآ إِلَّا مَعَكُمْ وَإِنَّ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوْاَ إِلَّا مَتَّخِذُونَ عَلَيْهِمْ وَتَمَتَّعُوكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بِيَدَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۛ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَيِّئًا ۛ إِنَّ الْمُتَنَافِقِينَ يُخَذِّبُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيجُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الْصَّلَاةَ قَامُوا كَسَالِيْيٍ وَرَاءَوْنَ الْنَّاسِ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا عُدْدِينِ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هََّيْلَاءِ وَلَا إِلَى هََّيْلَاءِ وَرَأَوْنَ اللَّهَ وَرَأَوْنَ اللَّهَ ۛ وَيُضَلِّلُهُمْ فَلَنْ تَجِدَ لِلَّهِ نَجِيًا ۛ يَتَأَلَّمُهَا أَلْذِينَ غَفَّوْنَآ لَا تَتَخَذُّوا الْكَافِرِينَ أَوَّلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُتِيدُونَ أَنْ يَجْعَلُوْنَ لَهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۛ إِنَّ الْمُتَنَافِقِينَ فِي الْذِّرَّكَ الْأَسْقَفِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لِهِمْ نَصِيرًا ۛ إِلَّا أَلْذِينَ تَابُواٰ وَأُصِلْحُوا وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواٰ دِينَهُمْ يَلِدُونَ فَأُوْلُوا بِمَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسُوَّفَ يُوْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۛ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ مُسْتَبْرَكًا
شكرِّتمْ وَافْتَمِنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمَا ۛ لَا يُحبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالْسُّوءِ مِنَ الْقُولِ إِلَّا مِنْ ظَلَمٍ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيْمَا ۛ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ ثَقْفَتْ أَوْ عِقْوَةً عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا ۛ إِنَّ الَّذينَ يَكْفُرُونَ بِلَّهَ وَرَسُولِهِ وَيَرِيدُونَ أنْ يُقْرِفُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ۛ وَيَقُولُونَ نَوْمُونَ بِعَضْعٍ وَمُحْفَزُ يُعْصِمُ يُعْصِمْ وَيَرِيدُونَ أَنْ يَتَطَخَّذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَيِّئًا ۛ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَّارُ حَقًا وَأَعْتَدَّنَا لِلْكَفَّارِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۛ وَالَّذينَ عَامَلُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يَقْرِفُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوَافُ يُؤْتِيهِمْ أُجُورُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غُفُورًا رَحِيمًا ۛ يَسَلُّكُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ يَنْسِلُ عَلِيّهِمْ كَتَبًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلَّوْا مُوسَى أَسْحَبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَأَيْنَا اللَّهَ جَهَرًا فَأَخْدَمُوهُمُ الصَّعْقَةَ بِظَلَّلِهِمْ ثُمَّ أَخْذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْتُ فَعَقَوْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَعَادُوْنَا مُوسَى سُلَطَنًا مُبِينًا ۛ وَرَفَعَتْهُ فَوْقَهُمُ الْطُورُ بِمِيقَانِهِمْ وَقَلَّتْهُ لَهُمْ آدَخُوْا الْبَابَ سَجَدًا وَقَلَّتْهُ لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي الْسَّبِتِ وَأَحْدَنَا مِنْهُمْ مَيْخَفًا عَلِيْظًا ۛ فَيَمَا نِزْقُهُم مَّيْخَفُهُمْ وَكُفُّهُمْ بِمَا بَيَّاتِ اللَّهِ وَقَتُلتِهِمْ الْآتِيَانَ ۛ بِعَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُهُمْ غُلْفٌ بُلْ طَبَّ اللَّهُ عَلَيْهَا بِصَفْرِهِمْ فَلَا
يؤمنون إلاّ قليلاً ويعتبرون قولهم علّى مريمٍ بنهثنا عظيمًا.
وقولهم: إنّا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وعلّك شنة لهم وإن الذين أختلفوا فيه ليفش شك منّه ما لهم به من علم إلاّ أتباع عظيمًا وما قتلوه يقيّنا.
ولرفعته الله إليه وكان الله عزيزا حكيمًا وإن من أهل الكتاب إلاّ ليؤتمن به قبلاً.
ويوم القيامة يكون علىهم شهيدًا فيظلم ممن الذين هادوا.
حزمًا علىهم طيبته أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرًا.
وأخذهم أربابا وقده نهوا عنه وأصحبهم أموال الناس بالبطل وأعتدنا للكفرين منهم عذابا آليماً للهين الرسخون في العليم منهم.
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبله والمقيمين
الصلوة والمؤمنون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أوأطيب
سنوتيهم أجرًا عظيمًا وإذا أوجبنا إليك كما أوجبنا إلى نوح
والنبيين من بعده وناحيا إليه إبراهيم واسمعيل وسحبق ويعقوب
والأسواد وعيسى وأبيوس وهرون وسليمان وختان داوود
زبورا ورسلا قد قصدت بهم عليكم من قبل ورسلا لم نقصصهم.
عليك ِ، ِوَكَلَّمَ ِاللَّهُ مُوسى ِتَطِيعُهُ ِرَسُولًا مُبْشِرًا ِوَمُنذِرًا ِلَقَلَّة ِيَجْعَلُونَ ِلِلتَّابِعِينَ ِعَلَى ِاللَّهِ حَجَةً ِبَعْدَ الرُّسُلِ ِوَكَانَ ِاللَّهُ غَزْيَرًا حَكِيمًا ِلِلَّهِ ِيُشَهِّدُ بِمَا أَنْزُلَ إِلَيْكَ ِذُنُوعُ ِيَعْلَمُ الْمَلَأِ ِيَشْهَدُونَ ِوَكَفَى بِبِلَادِهِ ِشَهِيدًا ِإِنَّ ِذُنُوعَ ِكَفَرُوا ِوَصَدُّوا ِعَنْ ِسَبِيلِ ِاللَّهِ ِقَدْ ِضَلُّوا ِضَلَّالًا ِبَعِيدًا ِإِنَّ ِذُنُوعَ ِكَفَرُوا ِوَظَلَّمُوا ِلَمْ ِيَعْلَمُ ِاللَّهُ لِيَعْفَرُ ِلَهُمْ َوَلَا ِيَلَهِدُوهُمْ ِطَرِيقًا ِإِلاَّ ِطَرِيقَ ِجَهَنَّمَ ِخَلَيْدِينَ ِفِيهَا ِأَبِدًا ِوَكَانَ ِذَلِكَ ِعَلَى ِاللَّهِ ِيَسِيرًا ِيَتَأَيَّمُهَا ِآَلَاتُهَا ِقَدْ ِجَاءَ حَكِيمُ ِرَسُولُ ِبِالْحَقِّ ِمِنْ ِرَبِّهِ فَأَمَّنَّوْا ِخَيْرًا لََّحَكِيمٍ ِوَإِنْ ِكَفَرُوا ِفَإِنَّ ِلِلَّهِ ِمَا ِفِ ِالْسَّمَوَاتِ ِوَالأَرْضِ ِوَكَانَ ِاللَّهُ عَلِيّمًا حَكِيمًا ِيَتَأَهَّلُ ِالْكِتَابُ ِلَا ِتَغَلُّوْا ِفِي ِدِينِهِ ْوَلَا ِتَقُولُوْا ِعَلَى ِاللَّهِ ِإِلاَّ ِالْحَقَّ ِإِنَّمَا ِالمُسْلِمُ ِعِيسَى ُآبَنُ ِمَرْيَمَ ِرَسُولُ ِلِلَّهِ وَكَلِمَتُهُ ِآَلَّتِهَا ِإِلَى ِمَرْيَمَ ِوُقُودُ ِمِنْهَا ِفَأَمَّنَّوْا ِبِيَدِهِ وَرُسُلِهِ ِوَلَا ِتَقُولُوْا ِكُلُّ ذَلِكَ ِإِنَّهُوْا ِخَيْرًا لََّحَكِيمٍ ِإِنَّمَا ِلِلَّهِ ِإِلَّهٌ وَحَدٌّ ِسُمْحَنَّهُ ُأَنْ ِيَجْعَلُونَ ِلِلَّهِ ِوَلِدًا ِمَا ِفِ ِالْسَّمَوَاتِ ِوَمَا ِفِ ِالأَرْضِ ِوَكَفَى بِبِلَادِهِ ِكَيْلَ ِلَنْ ِيَسْتَنْكِفَ ِالْمُسْلِمُ ِإِنْ ِيَجْعَلُونَ ِعَبَدًا ِلِلَّهِ ِوَلَا ِإِلَّهَ مَعَ ِلِلَّهِ ِمَا ِمَلَاتِيَةُ ِالْمُقْرِئُونَ ِوَمِنْ ِيَسْتَنْكِفَ ِعَنْ ِعِبَادَتِهِ ِوَيَسْتَكْبِرُ ِفَسَيْحُشُرُوهُمْ ِإِلَيْهِ ِجَمِيعًا
قَامَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوْقِيَهُمُ الْجَوْرُهُمْ وَيَزِيِّدُهُم مِّنْ فَضْلِهِ. وَأُمَّامَا الَّذِينَ أَسْتَنْفِكَوْا وَأَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيَّمًا وَلَا يُجِدُونَ لَهُم مَّن دُونِ اللَّهِ وَلِياً وَلَا نَصِيرًا ☪ يُثْبَتُّ أَنَّ الْعَالَمَ قَدْ جَآءَهُم بَرَهْنٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَأَنزَلْتَا إِلَيْهِمْ نُورًا مُّبِينًا ☪ فَأُمَّامَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيَنَّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مَّتِنَّهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ☪ يَسْتَفْتَنُنَّكُمْ قَلِ اللَّهُ يُفْتِحُ كَمَّا تَرَكْتَ وَهُوَ يَرَيْنَهَا إِنْ أَمْرُوْا هَلَكَ لَسْ لَهُ وَلَدَ وَلَدَ أَخْتُ فَلَهَا نَصُفٌ مَا تَرَكْتَ وَهُوَ يَرَيْنَهَا إِنْ لَمْ يَسْكُن لَهَا وَلَدَ فَإِن كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الْمَلَكُانِ مِمَّا تَرَكْتَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ رِجَالًا وَنِسَاءٌ فَلَلْذِّكَرِ مَثْلُ حَظِ الْأُنثِيَانِ بِيَبْنِ اللَّهِ لَحْكَمُ أَنْ يَسْلُوا وَاللَّهُ يَبْلُغُ شَئًا عَلِيمًا ☪