

为
（1）（1 الَّرَع سـبق الكالام على الحروف المفطَّعة
في أول سورة البقرة．
（ץ）هــنه الآيـات آيـات القــرآن ذي الـحكمـة
البالغة．
（ץ）هــذه الآيات هـدى ورحمة للذين أحسـنوا


رسوله خحمد صلى الله عليه وسلم．

ويؤتـون الـز كاة المفروخـة عليهم لمسـتحقيها، وهـم بالبعث والجز اء في الدار الآخرة يو قنونون． （0）أولئـك المتصفـون بالـصفات السـابقة على بيـان مِن ربهم ونــور، وأولئك هــم الفائزون في
الدنيا والآخرة.
（7）ومن الناس مَن يشـتري هَوْ المديث－وهو
 ليضلَّ الناس عن طريق الهدى إلى طريق الموى، ويتخــذ آيـات الله ســخرية، أولئك لمـم عذابـ

هينهم ويخزيهم．
（V）وإذا تتلى عليه آيات القَ آن أعرض عن طاعة الله، وتكبَّرَ غير معتبر، كأنه لم يسمع شيئ، كأنَّ في أذنيه صمـاً، ومَن هذه
حاله فبسِّره－أيها الرسول－بعذاب مؤلم مو جع في الثنار يوم القيامة．
（（ ）إن الذدين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات التي أُمروا بها، أولئك لهم نعيم مقيم في الجنات．


وهو العزيز في أمره، الحكيم في تدبيره．
 حياتكم، ونشر في الأرض عختلف أنواع الدُواب، وأنزلنا من السحاب مطراً، فأنبتنا به من الأرض من كل زوج بهيج نافع

حسن المنظر ．
 المُشركون في ذهاب بيِّن عن الحق والاستقامة．
( لقـان) الحكمـة، وهـي الفقه في الديـن والعـي


 غير حتاج إليه، له الحمد والثناء على كل حالـ



نفسك؛ إن الشرك لأعظم الكُبائر وأبشعها.



 فأُجازي كُلاَّ بـا يستحق . (10) وإن جاهدك -أيها الولد المؤمن - والداك على أن تشر ك بي غيري في عبادتك إياي مكا ليس








 الأمور التي ينبغي الخرص عليها.


 وأصواتها المتنفة.

 في السـموات من الشــمس والقّمر والســحابِ
 والشُجر والماء، وغير ذلك ما لا يكصى، وعهِ وعمَّكم

 تعلمونـه؟ ومن الناس مَن يجـادل في تو حيد الله وإخـلاص العبـادة له بغير حجــة ولا بيان، ولا كتاب مبين ييِيِّن حقيقة دعواهو.

 محمد صلى الشه عليه وسـلم قالوا: بل نتـبع ما كا كان عليه آباؤنا من الشُرك وك وعبادة الأصنام، أيفعلون ذلـك، ولو كان الشـــيطان يدعوهـمب؛ بتز يينه فم
 المستعرة؟ (Y) ومـن يُخْلـص عبادتـه لشه و قصــده إلى ربه
 أخذ بأوئق سبب موصل إلى رضوان النه وجنتهـ


المحسن على إحسانه، والمسيء على إساء المته.












 (Y^) لأقو الكمه، بصير بأعمالكمم، وسيجازيكم عليها.

 النهار، فيطـون الليل ويقصر النهار، وذلّنلّ لكم
 أجـل معلوم محدد، وأن الشَ مُطُلَّلع على كل أعمال
 ( وتقروا أن الهّ هو المق في ذاته وصفاته وأله وأفعاله،





 من عـبره وحججه عليكـم ما تعتـبرون به؟ إن في جَرْي الســفن في البحـر لَدلا لاتلات لكـل صبَّار عن عـارم الشه وعلى طاعته وعلى أقدار ه، شـكـور لنعهـ




 كالل قدرتنا وو حدانيتنا إلا كل غدًّار ناقض للعهجا، جحود لنعم انلّ عليه.

 يخدعنكم بالهُ خادع من شياطين الجن والإنس .

 بعلم ذلك جميعه. إن الشه عليم خبير حيط بالظواهر والبواطن، لا يخفى عليه شيء منها.
(


促
罒





(O1) و ولقد آتينا إبر اهيم هداه، اللذي دعا الناس إليه من قبل موسى ومارو ون، وكنَّا عالين أنه أمل لنكلك.




 وأنا من الشاهدين على ذلك.



 بآلتنا؟ إنه لظال في اجترائه على الآلهة المستحقة للتمظيم والتوقير.

 مَ
国







 كا يليق بجالكاله سبحانها




 هم الذين ظلموا أنتسهم بارتكاب هذه الناهمي.
(IT) بأيها النين صدَّقوالهُ ورسولهو وعملوا

 عورات المسـلمين، ولا يقل بعضكـمفيف بِضٍ

 اغتيابـه. وخافوا الله فيحا أمر كم بـه ونهو وناكم عنه.

إن اله تواب على عباده المؤمنين، رحيم بهمب.


 وقبائل متعـددة؛ ؛ليعرف بِضكـم بِضا، إن


 كَأَكِ كَ




(2)

Q


准




تلاوته وحفظه وفهـم معانيه. (r) تَييزا أله عن غيره. (0) الشــمس والقُمر يكريان متعاقبَيَن بحسـاب

متقن، لا يختلف ولا يضطرب. (7) والنجوم التي في السماء أو النبات الذي يَنجُم ويَطْلُع من الأرض ولا ساق لها وا وأشجار الأرض التي لها ساق، تعرف
 والسماء رفعها فوق الأرض، ووضع في الأرض العدل الذي أمر به وشرعه لُعباده.








 ( (IN) فبأي نِعَمَ ربـكــا -أيـهـا الثقــلان- تكذِّبان؟ ( والمْلْــح - متالاقيـين، لا فاصل بلـ بينهـما في مرأى

 يبقى العذب عذباً، والمِلْحِ ِِنْحاً مع تلاقِهـا .
buly

鲑


( سورة المُلْك (
(1) تكاثر خير الشّ وبرُّهُعلى جميع خلقه، الذي



وتعالى على ما يليق بجلالهو


العزيـز الــني لا يعجزه شيء، النغفـور لمن تاب
من عباده.
وفي الآية ترغيبب في فعل الطاعات، وزجر عن
اقتراف المعاصي.
(Y) الذي خلق سـبع سموات متناسقة، بيضها

الناظر - من اختلاف ولا تباين، فأعد النظر إلى
السزاء: هل ترى فيها مِن شقوق أو صدوع؟
(





(V) ألم تعلـم أن الهّ تعـالى يعلـم كل شيء في السـموات والأرض؟
 وإحاطته، ولا ثمســة إلا هو سادسـهـهم، ولا أقلُّلُ مـن هذه الأعداد الملذكـورة ولا لا أكئُ منها إلا هو

 عملوا من خير وشر ويجازيهم عليه. إن الها بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية.
( سورة الإسراء)


يَبِلْنَنَّعنَدَ

 صَ






 على تربيتك طفلاً ضعيف الحولن والقوة.





 الكفران شديدَ الجحود لنعمة ربه.


## (




 ( ( ) وينذر به المشر كين النين قالوا: اتخذا انهّ ولداً.
(0) لــــس عند هؤ لاء المشر كـين شيء من العلم

 الشُـنيعة التي تخرج من أفواهـهمَ، ما يقولون إلا قو لاً كاذباً.





 بالمعاصي، ونجزي كلاً بِا يستحق.
 عند انقضاء الدنيا تراباً، لا نبات فيهـ الا


 والأرض وما فيه| أعجب من ذلك. ( ) • الذكـر -أهـا الرسـول- حين لجأ الشــبَّان
 همم، وإرغامهـم على عبادة الأصنام، فقالو ا: ربنا


الشُر، ويسِّر لنا الطريق الصوواب الذذي يو النلا إلى العمل الذي تحب، فنكون راشَدين غير ضالين. (II (I (I ) فألقينا عليهم النوم العميق، فبقوا في الكهف سنين كثيرة.
 الإحصاء، وهل لبنوا يومأ أو بعض يوم، أو مدة طويلة؟
 هدى وثباتأ على الحق.


بعيداً عن الحق.
 ظللاُ ممن اختلق على الله الكذب بنسبة الشريك إليه في عبادته.
(17) وحــين فارقتـم قومكم بدينكــم، وتركتم

 لكـم ربكم من رهمته ما يسـتر كم بـ في في الدارين، ويسهل لكم من أمركم ما تنتفعون به في حياتكم من أسباب العيسُ

 إذا طلعت من المشرق تيل عن مكانهم إلى جهة

 الشـمس ولا ينتطـع عنهــم المواء، ذلـكـ الذي





وحله.
(1) وتظن -أيها الناظر - أهل الكهف أيقاظاً،







 أحداً من الناس.
 بمطلبكم مِن دخول المِنة -إن فعلتم ذلك- أبداً.
(Y) وكــا أنمناهـم ســين كــــيرة، وأيقظناهم



 الالطِّلِّون على أصحــاب الكهف في أمر القيامة:



 الكهف بناءٌ يججهـم، واتركوهم وشأنهمه ربهم
 فيهـم: نتنخــنَّ على مكانـهـ مسـجداً للعبادة.
 اتخـاذ قبـور الأنبياء والصالـيمن مسـاجلجد، ولعن مَـن نَعَلَ ذلك في آخر وصاياهِ لأمته، كما أنه نهى



يؤدي إلم عبادة مَن فيها (Y) ســيقول بعـض الحائضــين في شــأنهم من أهل الكتاب: هم ثلاثةُّة، رابعهم كلبهـم، ويقول


 يعلمون ذلك.

 لأقرب الطرق الموصلة إلى المدى والرشاد الماد.




 من دون ربك ملجأَ تلجأ إليه، ولا معاذاً تعوذ به.
(سورة عبس (

偪


䯉

(.)

 بعد موته للحساب والجز اء. ليس الأمر كا يقول الكافر ويفع

 وكلاً، تَنْعَمون بها أنتّم وأنعامكمب.
 وأمه وأبيه، وزوجه وبنيه. لكل واحد منهـم يومئذٍ أمر يمنعه من الانشغال بغيره. ( ( ) ( (£ r ، £ ) بهذا الوصـف هم الذذين كفروا بنهم اللها و كذَّبوا بآياته، وتجرؤواعلى محارمه بالفجور والطغيان .



#  (1) 

 © فـ
## () سورة المطففين ()

(1-₹) عذابٌ شديد للذين يبخسون المكيال والميزان، الذين إذا اشتروا من الناس مكللأ أو موزوناً يوفون لأنفسهم، وإذا


 والكثير، وهم فيه خاضعون نله رب العالمين.

