وَالَّذِينَ أُمِّنَواْ مِنْ بَعْضٍ وَ هَاجَرُواْ وَ جَهَدُواْ مَعَ مَعْمَكَ فَأَوْلَٰٰئِكَ مِنْ كُلٍّ وَ أُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضٌ مِّنْ أُولِي الْأَمْرِ بِأُولِي الْأَمْرِ بِلَا نَظَرُواْ إِلَّا نَظَرًا بَعْضُهُمْ أُولِي الْأَمْرِ بِبَعْضِهِمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌٍ

بِبَعْضٍ فِي كُتُبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَكْلِلُ شَيْءٍ مِّنْهُ وَ يَعْلَمُ أَسْرَىً

بِرَاءَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الْذَّيْنَ عَهَدَ هُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسُبُوشُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةً

أَشْهَرُ وَ أُعْلِمُواْ أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ مُحْزِنُ الْكَافِرِينَ وَ أَذَانَ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يُوحِيُّ النُّجُومِ الْأَكْبَرِ أنَّ اللَّهَ بَرَاءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ إِنْ شَنَّبَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ إِنْ تُهْيَئُواْ فَأُعْلِمُواْ أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ بَشَّرُ الْذَّيْنَ سَكَفُواْ بَعْدَاهُ

إِلَيْهِ يَأْتُونَ الْذَّيْنَ عَهَدُ هُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
ثم لينفقوكم شيا و ليفاضروا عليكم
أحدًا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدينهم ۚ إن الله يحب البشّارين ۚ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتنا البشريين حيث وجدت شيوتهم وخدوه واحضروا وافقدا لهم كل مرصص ۖ فإن تابوا واقاموا الصلاة وآمنوا الزكوة فخلوها سبيلهم ۚ إن الله غفور رحيم ە وان أحد من البشريين استجارك فأخرج حتي ينفع صلما الله ثم أبلغوا ما أنت ذاك بآتتهم قولون لا يعلمون كيف يكون للبشريين عهد عند الله وعند مرسوله إلا الذين عهدتهم عند المسجدين الحرم فينا استقاموا لكم فاستقيموا لهم ۖ إن الله يحب البشّارين
كي ف وَأَنِّيْن ىُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِي أَنفُسِهِمْ
إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ وَيَرْضَوْنَكُمْ يَأْفُواهُمْ وَتَأْبَى
قُلُوبَهُمْ وَأَكْرُرُوهُمْ فِي سَبَعٍ إِشْتَرَأُوا بِأَيْتِ
اللَّهُ تَنْهَى قَلِيلًا فِي شَهَادَتِهِ عَنْ سَبِيلِهِ إِنْ كَفَّارُهُمْ
سَآءَ مَا كَفَّارُهُمْ يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِينَ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ وَأَوْلَٰٓيَّةٍ هُمُ الْمُعْتَدُونَ
فَإِنَّ تَابِعَوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَتُوا الْزَّكَاةَ
فَخَوَانُكُمُ فِي الْدِّينِ وَتَفْسِيلُ الْإِيَّاتِ لِقَوْمِ
يَعْلَمُونَ وَأَنَّ نَكْشُوْا أَيْبَانَهُم مِّنْ بَعْدٍ
عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتَلُوا آبِيَّةُ
الكافِرُ إِنَّمَا أَيْبَانُ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يُنْتَهُونَ
أَلَّا تَقَاتَلُونَ قَوْمًا نَّكْشُوْا أَيْبَانَهُمْ وَهُمْ
بِمَنْقَصِرَ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدْءُ وَكُلُّمُ أَوْلُ مَرْوَةٍ
فَلَا تَحْسَوْنَهُمْ قَالَتَهُمُ الْمُؤْمِنَينَ أَقْتَلُوا مُعَذَّبَةً مِّنْهُمْ إِنَّهُ نَّحْنَ نُكْتُنَّ
وَيَخْرُجُونَ وَيَنْصَرُوكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفَيْ صُدُورُكُمْ
وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ
وَيَنْتَوبُ الْلَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
أَمْ حَبْسَتْهُمْ أَنْ تَتَرَكُّوا وَلَا يَعْلِمُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخَذُّوا مِنْ
ذُو الْكُرْشَةِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجِدُونَ
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَالُونَ
أَنْ يُعْمَرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَهِيدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ
بِالْكَفُّ وَأَوْلَىَّكَ حَيَّطتُ أَعْمَالَهُمْ وَفِي النَّارِ
هُمْ خَلِيفُونَ إِنَّمَا يُعْمَرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ أَمْنِيَّ يَوْمَ الْيَوْمِ الأخَرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَاتَّقَى الرَّكُونَاتَ
ولمر ريح الله فعسى أوليتك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقايته الحائج وعمرة المسجد الحرام كم أن الله والله اليوم الآخر وجاهم في سبيل الله لا يستوان عند الله وان الله لا يهدى القوم الطالبين الذين امتنوا وهاجروا وجاهموا في سبيل الله يأمروهم وانفسهم أعظم درجة عند الله ووالبك هم الفايزون يبشرهم ربيهم برحمته منة ورضوان وجبت لهم فيها تعييم مقيم في الحديث فيها أبدا وإن الله عندك أجر عظيم يا أيها الناس الذين امتنوا لا تتخذوا أباؤكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن ينتولهم منحكم فأولئك هم الظلمون.
هم الظلمون
قل إن كان أباإكم و أبناؤكم
و أخوكم و أزواجكم و عشيرتكم و أم Alonso
إفتن فتَفَوهما و تجارة تَخُشُون كَسَادها
و مسلكون تَرْضونها أجَب إلى إيمانهم من الله
و رسوله و جهاد في سبيله فتربصوا حيث يأتم
الله بامر و إله لا يهدى إلا القوم الفسقين
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم
حَكَين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تعين عَنكم
شيئًا و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم
وليتم مديرين ثم أنزل الله سكينك على رسوله و على المؤمنين و أنزل جنوداً لَم
تَرَوهًا و عذب الذين كفروا و ذلك جزاء
الخَفَرَين ثم يتوب الله من بعد ذلك
علي من
على من يشاء—وَللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ—يَبْيَضُ الَّذِينَ أَمَنُوا إِنَّ آبَائِكُمُ الْمُشْرِكُونَ نَجِسُونَ فَلَا يَقْرِبُوا الْسَجْدَةُ
الحِرْمَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا إِنَّ فَخْشَى عُيُونُهَا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ بَلْ إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
قَالُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَذِيِّنَونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أَوَّلَوْا الْكِتَابَ حَتَّى يُظْهَرَوا الْحُقَّ عَنْ يَدَيْهِمْ صَغْرَونَ وَقَالَتْ الْيَهُودُ عَزْيَرُ بْنُ ابْنِ اللهٍ وَقَالَتْ الْمِسْرَى الْمِسْرِيَّةُ بَنُوَّ ابْنِ اللهٍ أَفَأُهْلُهُمْ يَضْهَاثُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلُوا اللَّهُ خِالِدًا يَوْفُوُّونَ إِنْ تَحْذِرُوا
أَحَبَّارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أُرَبَابَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَالْمِسْرِيَّةُ
والنبي محمد ﷺ وَمَا أَمَرَّوْا إِلَّا لِيُعَبِّدُوا
ما كُنتُم تَكْنِزُونَ إن عدَّةَ الشهور عند الله أَثَنَاء عَشْرَ شهْرٍ فِي بَيْتِ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ
السَّبْعَةَ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ فَذَلِكَ
الذَّينِ الفَقِيرِةَ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ
وَقَاتِلُوا الْبَشَّرِينَ كَافِكًا كَبْيَا يَقْتَالُونَكُمْ
كَافِكَا وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّبَا
النَّسْئَةِ زِيَادَةً فِي الْكَفْرِ يُصَلُّ بِهِ الذِّينَ كَفَرُوا
يُحِجُّونَ عَامًا وَيُحِرِّمُونَ عَامًا لَيْوَاتُوا أَعْلَهَا مَا
حُرْمَ اللَّهُ فَيُجِلْوَهُ ما حُرْمَ اللَّهُ طَرَينَ لَهُمْ سُوءَ
أَعْمَالَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الْكَفُّرَينَ
يَا أَيِّها الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذْ قَيلٌ لَكُمْ
أَفْرَأَيْتُم بِالْحَيَوَةِ الدُّنْيَا مِنْ الأَخْرَجِ في مَنْعَ

الجَبَّةُ الْدُنْيَا في الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ أَلَا تَنْفِرُوا يَعْدِلُ بِكُمْ عَدَابًا أَليِّيًا ۚ وَيُبِينُ لَكُمْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضَرِّعْنَ سَيْتًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ إِلَّا اتَّنْصَرُوا فَقَدْ نَصَرَ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَىٰنَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارَّ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مُعَمِّنَاءُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيِّنَّا بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كُلِّ كَلِبَةٍ الَّذينَ كَفَرُوا السُّقَاءِ ۚ وَكَلِبَةٌ اللهِ الْعَلِيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حكِيمٌ ۚ إنَّفِرُوا خَفَاً وَتَقَالُوا وَجَاهِدُوا بَأَمَالٍ وَأَنْفَسُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَلَّكُمْ خِيرًا لَكُمْ إن كَنْتُم تَعْلَمُونَ ۚ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَابِدًا لَأَتَبَعُوكَ وَلَا يَكُنَّ بَعْدَهُ عَلَيهِمُ السُّقَاءِ ۚ وَسَيُعِدُّكُمُ ۖ
وَسَيَعْلِمُونَ بِاللَّهِ لَوْ أَسْتَطَعْنَا لَخُرِجَتْنَا مَعَكَٰ

الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِينَ يَتَبْيِنُونَ

أَنْ لَكَ لَنَظْلَمَنَّكَ الْحُكْمَةَ وَلَنَجَعَلَنَّكَ مَدْخِلًا

لَا يَسْتَأْذَنُونَ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ

لَقَدْ جَاءَتْهُ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ иَبِينَاتُ الْحَمْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لهُم وَاللهُ عَلَيْهِمْ بالظَّلَامِيْنِ ۛ لَقَدْ ابْتَغُوا ٱلْفَضْلَةَ مِنْ قَبْلٍ وَقَالُوا لَكَ ٱلْمُورِّخُeiْيَ جَآءَ ٱلْحَقَّ ۛ وَظَهَرَ ہ أَمَرُ ٱللهِ وَهُمْ كَرِهُونَۚ وَمَنْ يَقُولُ آيْدِنِي ۛ وَلَا تَفْتَنِّيۚ دَأَآ إِلَى ٱلْفَسَدَةِ ۛ لَعِينُوا ۚ وَإِنْ جَهَنُمْ لِبَعْيَتَهُ بِالكُفْرِۗ إِنْ تُصَبُّكَ ۖ حَسَنَةٌ تَسْوَهُمُوۡ ۖ وَإِنْ تُصَبُّكَ مَصِيبَةٌ ۖ يَقُولُوۡا قَدْ أَخَذَنَا ۖ أُمَرِيۡنَا مِنْ قَبْلٍ وَيَتَوَلَّوۡاۚ وَهُمۡ فِرۡحُونَ ۛ قُلۡ ۖ لَنۡ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاۚ ۖ هُوَ مُؤۡلِسٌۚ وَۖ عَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلۡ ٱلۡبَهۡرَمُوۡنِۖ قُلۡ ۖ هَلۡ كُرۡتَ يَتٓصُّوۡنُ بِنَآ إِلَّا أَحۡدَى ٱلۡحَسَنِيۡنِۚ وَخُنُصُ نَتِرِّصُ بِكُمُّ ۖ أَنۡ يَصۡيِبُكُمُ ۖ ۛ إِنَّا مَعَكُمۡ مُتَرِّضُوۡنِۖ قُلۡ أَنۡفَقُوۡا طَوِيۡعًا.
أو كُرِهَا لَنْ يُقَبِّلَ منْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قُوُّمًا فِي ثِقَائِينَۢ وَمَا مِنْهُمْ أَنْ تُقَبِّلَ مِنْهُمْ نَفْقَتَهُمْ إِلاَّ أَنْ يُكَفِّرُوا بَيْنَهُ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الْصَّلَاةَا إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يَنْقِفُونَ إِلاَّ وَهُمْ كُرُهُوْنَۢ فَلَا تُقْبِلِ بِأَمْوَالِهِمْ وَلَا أَوْلَادِهِمۢ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي اَلسَّيِّئَةِ الْأَخِرَۢۢ وَتُزِهِّقُ أَنْفُسَهُمْۢ وَهُمْ كُفَّرُونَۢ وَيُعْلَفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيْنَكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ لَيْكُنُّهُمُ قُوُّمًا يَفْرَقُونَۢ لَوْ يُجَدُّوْنَ مَلِجَاً وَمَغْرَضًاۢ وَمَدْخَلًا لَّوْ لَوْ أَلَّهُۢۢ وَهُمْ يَجْمَعُونَۢ وَمِنْهُمُ مِنْ يَلِبِّيْزُكُ فِي الصَّدْقَةِ فَإِنَّ أَعْطَوْنَ مِنْهَا رَضِوْنَ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْطُوْنَ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَۢ وَلَوْ أَنْمَهُمْ مَرَضُوا مَا أَنْتَهُمْ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُۢۢ وَقَالُواۡ
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سُوٍّورَتُكَنَا اللَّهُ مِنْ فُضُلِّكَا
وُسُؤُلُوا إِنّا إِلَى اللَّهِ رَغِيْبُونَ إِنّمَا الصَّدَقَتُ
لِلفَقَرَأِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَطَالِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُوْلُفَةِ قَلْوُهُمْ وَقَالُوا هُمْ فُرُوضُهُمْ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرَّضَهَا مَنْ
اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ
يُؤْذِونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذنَ قُلْ أَذنَ
قَلْ بَلْ رَسُولُ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُونَ للْمُؤْمِنِينَ
وَسَحَّرةُ الْذُّنُينِ أَمِنُوا مَنْ هُمْ وَالَّذِينَ
يُؤْذِونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ الدِّيَامَ
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَمَّا لَيْبَضُوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَحْكَمُ أَنْ يُرِضَوْهُمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَالْمَ
يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ يَحْدَدِ يَدَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ
لا دار جهنم خالدة فيها وذلك الآخرة العظيم يحذر البنفيقون أن تنزل عليهم سورة続いてهم بما في قولهم قل استهروا وإن الله مخرج ما تحدرون ولا يكن سالتهم ليقولون إننا كنا نخوض ونلعب قل أيا الله وآيتهم ورسوله ستتم تستهزيون لا تعتذر روآ قد كفرتم بعد إياكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأيهم كانوا مجرمين البنفيقون والبنفيقت بعضهم من بعض يأمرون بالبنكر وينهون عن المعروج ويقيضون أيديهم نسوا الله فنسينهم وإن البنفيقين هم الفسقون وعد الله البنفيقين والبنفيقت و الحكفار جميعاً
جهنم خليدين فيها هي حسبيهم ولعهم الله ُ
ولهم عذاب مقيم كأولئك من قبلكم
كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالًا وأولادًا فاستمتعوا بحلاهم فاستمتعتم بحلاكم
حكما استينع اللذين من قبلكم بحلاكم
وحضنكم كأولئك خاضوا أولئك حببتك
أعبالهم في الدنيا والآخرة جوائبكم من الخسرنون
الله يأمهم نبأ اللذين من قبلكم
قومًا نوح وعاد وشهود وقومو إبرهيم
وأصحاب مدين ومؤتفيك أنت لهم رسولهم
بالبيت فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنت
بعضهم أولياء بعض مأمرون بالمعروف ُ
وينون 
وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْبَيْحَكَرِ وَيُقَيْمُونَ الْصَّلَاةَ
وَيَوْعَثُونَ الْرَّحْلَةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ
أَوْلَٰٰئِكَ سَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَعَدَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ٌجَنَّتٌ
تُبْجِرُهَا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيلِينَ فِيهَا
وَمَسَّكَنُ عَلَيْهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ وَرَضُوَانُ
مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ العَظِيمُ
يَأْتِيَهَا النِّعَمُ جَاهِدُ الْحَكِيمُ وَالْبَيْنُعَيْنِ
وَغَلْطُ عَلَيْهِمْ وَفُوُضُوْعُهُمْ جَهَمْ وَپُرْسُ البِصِيرِ
يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُواَ وَلَقَدْ قَالُواَ
كَلِمَةَ الْكَفَّارِ وَكَفَّرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا
بِمَا لَمْ يَنْكَنُوا وَمَا نَقِيمُوا إِلَّا أنْ أَغْنِهِمْ
اللهَ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۛ فَإِنْ يَتَّبَعُوا يَاكُرَّ أَلِهَمُ
حَبِيرًا لَهُمْ وَإِنْ يُنْتَكَلُوْا يُعِدِّلُوْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدَّيْنِيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصْيِرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَهَّدَ اللَّهُ لَهُنَّ أَثْنَىٰ مَرَّ فَضْلِهِ لَنْتَصِدِقَ قَنِّ وَلَنَكُونَ مِنَ الصَّلِيحِينَ فَلَبِّنَا إِنَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بِخَلَأٍ إِنْ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأُعْقِبُوهُمْ نَفَاقًا فِي قَلْبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْبَقُونَهُ بِهِ أَخْلَفُوا اللَّهُ مَا وَعَدوُهُ وَبِمَا سَأَلْتُوهُ إِنْ يَوْمَ يَعْلَمُ يَسَرُّهُمْ وَيَجِلُوهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَمُ الْغَيْبِ وَالذَّيْنُ يَلِّيذُونَ الْمَطْوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالذَّيْنَ لَا يُحْذَرُونَ إِلَّا جَهَدُهُمْ فَيُسَخَّرُونَ مِنْهُمْ سَخْرٌ اللَّهُ
منهم، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلًىٰ. إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ. إِنَّ إِسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبِيعٌ مَّرَّةٌ فَذُنْ بِيَعْفُرُ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ وَاللَّهُ لَا يُهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. فَرِحُ الْمُحَلِّفِينَ بِبَعْضِهِمْ خَفِفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَرَّهُوا أَن يُجَاهَدُوا بَعْضَهُمْ أَفَلَمْ يَتَغَيَّبُوا فِي سُبُلِّ اللَّهِ وَقَالُوا لَا نَسْيَرُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سُبُلِّ اللَّهِ أَن يُجَاهَدُوا بَعْضَهُمْ أَفَلَمْ يَتَغَيَّبُوا فِي سُبُلِّ اللَّهِ فَقُلْ أَشْدَدُنَّ حُرَّاً لَّوْ كَانُوا يَفْتَقُهُونَ فَلَيْضَحَكُوا فَلِيَلَّا وَلَا يُكَبُّوا كَثِيرًا أَجَرَاءً مِّيامًا كَانُوا يَنْكَسُونَ فَإِنْ رَجَعَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأَتْنَأُوْنَ لِلنَّارِ فَقُلْ إِنَّكُمْ رَضِيَتُمُ بَالْقَعُودِ أَوْلَى مَرَّةٌ فَأَقْعَدُوْا مِّعَ
الخليجتين
ولا تصل على أحد منهم مات
أبدا ولا تقم على قبره إنهم سكروا بإله
و رسوله و ماتوا و هم فسقون إما تعبك
أمواتهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعيد بهم
يدها في الدنيا و تزعج أنفسهم وهم كفر
ورأنا أنزلت سورة أن أمنوا بإله و جاهدوا مع
رسوله استأذنك أولوا الطول منهم و قالوا
ذملا نكون مع الأعداء رضوا بأن نكون مع
الحوائف وطبع على قولوا فهم لا يفقهون
لبيك الرسول و الذين أمنوا معه جهدوا
باموالهم وأنفسهم و أولأيك لهم الحيرات
و أولأيك هم البخلون أعد الله لهم جن
تجرى من تحتها الآخرين خليجتين فيهم
ذل الكفر
منزل 3
279
ذلك الفوْز العظِيم مَن جَآء البَعُد رُونَان مِن الأعَرَاب لِيُؤْدِيْن لَهُم وَقَعَد اللَّذين كَذَّبُوا اللَّهُ وَرَسُولهُ ﷺ سيَصِيب الذين كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَاب أَيْمٍ لِيسَ عَلِيّ الضَّعَافَة وَلَا عَلِيّ الْبَرْضِيَ وَلَا عَلِيّ الْذين لَا يَجِدُون مَا يُنْفِقُون حَيْثُ إِذَا نَصْحُوا يَلِه وَرَسُولهُ ﷺ مَا عَلِيّ السَّبِيل يَوْلا عَلِيّ الْذين إِذَا مَا أَتْوَا لِيُتْحِبُّهُم فَلَيْت لَأ أَجِد مَا أَحْلَلْهُم عَلِيٍّ تَوْلَوْا وَأَعِينُهُم تَفْيِيضُ مِن الدَّمَع حَزَنًا لَا يَجِدُوهَا مَا يُنْفِقُون إنَّمَا السَّبِيل عَلَى الْذين يَسْتَنْذُن نُك وَهُمْ آمِنًا رَضِوُا بِهِمْ يَكُونُون مَعَ الْخَوالِف وَظَبَع اللَّه عَلَى قُلُوبهم فَهُم لا يَعْلَمُون
يفترزرون إليهم إذا رجعتم إليهم فل أئ نعتذروا لنا نؤمن لكم قد نبى الله من أخباركم وسيري الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى علم الغيب والشهادة فقيئينكم يا كنتم تعملون سيحرفون يا الله لكم إذا انقلبتم إليهم لتحضوا عنهم فاعرضوا عنههم إنهم رجس وما أووههم جهنم جزاء إلا كانوا يكسبون يحرفون لكم لتضروا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفسقين الأعراب أشد كفرًا ورفاقًا وأجدل الله ألا يعلموا حدودنا إنزل الله على رسوله والله عليه حكيم ومن الأعراب من يتخطى ما ينفق مغرمًا ويتربص بكما الدوائر عليهم دارة السوء والله سميع
ومن الأعراب ومن يومين بإله واليوم الآخر ويَحْتَدُّ ما ينفَقُ قرب أوله عند الله وصلواته السّوّل甲醛 آله إنها قريبة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن أن الله عفو ورحيم وأن السَّيِّقون الأولون من البهوجين والأنصار والذين أتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدون لهم جَهَّة تجري تحتها الأنهار خليدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم وصبن حولهم من الأعراب منفوقين ومن أهل الدنيا مرداً وعلي الطلاق فإن لا تعلموا نحن نعلمهنّ سنعدهم بهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بهواهم خُذلوا عما صلاحاً واخرون سريراً عسى الله أن يثنوب عليهم إن الله
عفوريّهم جوهرًا خدٌّ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلى عليهم فإن صلواتك سكن لّهم وآلهة سميع عليم آل يعلمون أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وياخذ الصداق هُوَ الَّذِي كُنْتُم تعلقوه واتخروا مرجون لا أمر الله إلا يعده بهم واما يتوب عليهم وآلهة عليهم حكيم والذين اتخذوا مسجداً ضرارة وکفرًا وتفزيقا بين المؤمنين وارصاداً للب حارب الله ورسوله من قبل ولا يخلفون إن آمردا إلا الله الحسن واله يشهد إنهم لكذبون إلا تقوم فيّه أبذا
فيهَا أَبَداً ۖ لَمْ يَسْتَدِعَ أَسْسَ من أَوْلِينَ
يُوْمَ أَخْفَى آنَ تَقُومُ فِيهِ ۖ فِيهِ رِجَالٌ يَجِبُونَ آنَ
يَتَطَهُّرُونَ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ۖ أَقْسَمَ أَسْسَ
بُنيَانَا ۖ عَلَى تَقْوِيَانِ مِنَ اللَّهِ وَرَضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّ مَنُ
آسَسَ بُنيَانَا ۖ عَلَى شَفَاعَتِهِنَّ هَارِيَ قَائِمَ
فِي نَارِجَهْنِمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الْظَّالِمِينَ
أَمَّ رَبَّكَ بَنِيَاهُمُ الَّذِي بَنُوا رَئِيَةً في قَلُوبِهِمْ إِلَّا
أَنْ تَقْطَعَ قَلُوبُهُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
إِنَّ اللَّهَ بَشَرَى مِنِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمَّوَالَهُمْ يَقْتُلُونَ
لَهُمُ الْجَنَّةَ ۖ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَيْمَتُلَوْنَ
وَيَقَاتِلُونَ تَفْعَلَهُ عِلْيَهُمْ حَقَّاً فِي الْتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ
وَالْقُرْآنِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَأَسْتَبْشَرُوا
بِبَيْعَتِهِ ۖ الَّذِي بَيِّعَتِهِ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۚ أَلْتَأْيِبُونَ الْعَيْدُونَ الحُجَّدُونَ
السَّابِحُونَ الرَّكَعُونَ السَّجَدُونَ الأُمْرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالْتَأْهِلِ عَنِ السُّحُورِ وَالْحَفْطُونَ
ۖ لِحَدُودِ اللَّهِ وَبِشَرِّ المؤْمِنِينَ ۖ مَا كَانَ لِلطَّيِّبِ
ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفَرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانَوْا
أوْلِي قَرْرٍ فِي مِّنْ بَعْدِ مَا كَبِيَّنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ
الجَهَٰلِمُ ۖ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ إِلَّا
ۖ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدهَا إِيَّاهَا ۖ فَلَمَّا كَبَّبَ لَهُ أَنْتَ
ۖ عَدُوُّ اللَّهِ تَبَارَّأَ مِنْهُ ۖ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهُمْ حَلِيمُ
ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُضَلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَذِهِمْ حَتَّى
ۖ يُبْيِنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُضِلْ شَيْئًا عَلِيمًا
ۖ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوُاتِ وَالأَرْضِ يُحِي وَيُبْلِيُ ۖ
ۖ وَمَا لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَّلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ ۖ لَّقَدْ
تَابَ الله عَلَى النُّبِيِّ وَالمهاجرينَ وَالأنصارَ اللذينَ
أتباعُهُ في ساعةُ العسرة من بعدِ ما كاد يزيلُ
قلوبُ فريقٍ منهم تمرَّ كتابًا عليهِم فَإِنَّهُ يَسِيرُ
لَجَهمُ (٩٥) وَعَلَى النُّذَّارينَ اللذينَ حَذَّرْنِهِمْ
إِذَا ضاقتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بَيْنَ رَحْبَتِهِ وَضَاقَتَ
عَلَيْهِمُ أنفسِهِمُ وَظَنُّوا أنَّ لَا مُلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا
إِلَى هُمْ تَابُ عَلَيْهِمُ لِيَنْتَوَبُوا إِنَّ الله هُوَ الْتَّوَابُ
الَّذِينَ يَبْعثُهَا الَذَّينَ آمَنُوا انْتُقُوا الله وَكُونُوا
معَ الصَّدِيقينَ (٩٦) مَا كَانَ لِأَهِلِ الْبَدْنِيَّةَ وَمِن
حُولِهم مِنَ الْعَرَابِ أن يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ الله
وَلَا يُرِبُّوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ طَلِيقَ يَأْتِهمْ أَلَّا
يَصْبِبُهُمْ ظَلَّةً وَلَا نَصْبَ وَلَا مَخْضَعَةً فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلَا يَطْوُنَّ مَوطَنًا يَغْيُضُ الْكَفَّارُ وَلا يَنالُونَ
من عدَّة نيلة إلا كتب لهم به عمل صالح
إن الله لا يضيع أجر البوحسينين ولا ينفieron
نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديًا
eلا كتب لهم ليجزيه им الله أحسن ما كانوا يعمون
واما كان المؤمنون لينفروا كافية فلولا نفرم
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذرؤا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
يحذرون يأتيها الذين أمنوا قاتلوا الذين
يرونكم من الكفار وليحذروا فيكم غلطة واعلموا
أن الله مع البصقين ولا إذا فأنزلت سورة فينهم
من يقول أيهيم رادته هذى إينانا فأمًا الذين
أمنوا فزادتهم إينانا وهم يستبشرون
وأمًا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا إلى
السورة ١١، الآية ٢٨

رضيهم وماتوا وهم كفرُون٥١٠ أولاً يرون أنهم يقتلون في كل عام مرة٥١٠ وأمرتين ثم لا ينعودون ولا هم يذكرون وأيضاً أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هال يزيدكم من أهلي ثم انصرفوا أصرف الله قلوبهم بآتتهم قوم لا يفهمون لقد جاء كت رسول من أنفسكم عزيز عليهما ما عِنِّتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف٥٢٠ رحيم٥٢٠ فإن تولوا فقال حسبني الله لا إله إلا هو عليه تولك وهو رب العرش العظيم٥٢٠

اللهم إن أن تعذر من أهلي أجاز لما خلقته لنفسك بكرمة وفَّرقم٥٢٠