قولوا إنهم سُSPELLING ERRORَن ضلواً عن مسارهم. إن أبصروا فتُنذرواهم بسيئة مظنة. عندهم بنعماتٌ فespèreوا على بنعماتنا وتعلموا نعمةٍ بعد هتين.

الحمد لله العزيز الحكيم

تنزل آيات الله من آيات العزيز الحكيم. إنه أزلنا إليه الكتاب بآية الحق فأدع الله مخلصًا للذي هي إلا الله الرب الحاضر والذين أخرجوا من دينه أولياء. نحن نعمدهم إلا ليفردون إلى الله رئفٌ إن الله يحكم بينهم في ما حكم ويسقونه من هو كذبٌ سقّاف. إن أرد الله أن يتخذ ولدًا لضطفل ما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بآية الحق يعرَّج ويكون النهار على التهار ويكون النهار على النيل وسحر الشمس والفجر.

سُمُّ يجري لأجلٍ مُسمى لا هو العزيز العفان.
خلقتكم من نفس وحدة تمُّ تجعل منها رؤوجًا وأنزل لكم من الأنف غير مسمية أمرهم يحلقون في نظور أمهتكم خلقًا من بعد حلفي في ظلمت نذلت ذي السموت رزقتكم الملك لا إله إلا هو فأن تصر فورت إن تثكرون فإن الله عزيز عناكم ولا يرضي لعباده الكافرون أن تشكو أرضم لك وانتر وازرة وزادخرى ثم إلى رحيم مرجعكم فينكم ما حماحون تعملون إنه على يديه الصدور وإذا أمس ألا سن ضر عاربة مثابًا للذين يؤمنون إذا خرجتهم نعمة من يضيء ما كان يدفع إليهم من قبل وجعل الله أنادا مرضعل عن سديمه قل متع بكفر لا إنك من أصحاب النصارى أم هو قنينه وإن لليل ساجدًا وقايا أدخل الأخرى وورجوعنا رحمًا قل هل يشتري الذين يعلمون وليلين لا يعمنون إلا مايذخر أو لأياب قل يعباد الذين ءامنو أننتوا أحياء لمن أحسوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يتو في الصيرور جحرهم يغبر حساب
سورة الزمر

قل إن أمرت أن أعبد الله مخلصاً للذين أكره أن أكون أول المسلمينقل إن أخاف أن عصيتي رفيق عذاب يوحي،وأعلم أن الله أكبر مخلصاً لهبي، فأعلم وأنا شهيداً من دونه،قل إن الذين انحرفا أنفسهم وأهلهم حرفاقهم الميمنة،لا دلالة هو الخسران الميمنين،لهم فقدهم طالب من النار،ومن تجهم طالب ذلك يخوف الله به عباده، يعبدة فأنتون،وال الذين أجنبو الطغوف أن يعبدوها وأنها إلى الله لهم البشري،فبشر عبد الذين يستمعون الفؤاد فيتبعون أحسنة،أولى الذين هدتهم الله وأولى هم وأولوا الألب،أفن احق على كلمة العذاب أقامت تنذيرمن في النار،لكن الذين آتروه لهم غرف من فوقها عرف مبنى تجري من تحتها الأسوار، وعذر الله لا يخف الله الميعاد،أمرت أن الله أنزل من السماء مائه فسلكها ينبع في الأرض ثم يجعله غير مضر ثم يجعله حكماً إن في ذلك لد.intValue لأولى الألب.
آمن شرح الله صدره للإسلام فهُوَ على نور من رَّحْبٍ قَدْ أَقْلَصْهُ بِكُلِّ سِبْعَةٍ.

الله نزل أحسن الحديث كتبَ مَثْقَلُهُ مِنْ سَيْلٍ فَأَكُلَّهَا رَبُّكَ نِعْمَتُهُ.

جَلَّوْنَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَلَآيَةَ جَلَّوْنَهُمْ وَقَلَوْهُمْ

إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدٍٰيُ اللَّهُ يُهْدِي بَيّ نِسْبًا وَقَانٍ.

يَضَلِّلُ اللَّهُ قَالَهُ وَقَالَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ نَفْسَا وَقَالَا مَا كَانَ تَكُونُ

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَهْمُّهُمْ عَذَابَ الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ.

لَا يَشْعُرُونَ فَأَدَا أَقْتَهُمْ اللَّهُ جَزَاءً في حَيَاةِ الْدُنْيَا وَعَذَابَ

الْآخِرَةِ أَحْسَبُوْا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

وَلَقَدْ ضَرَّبَ اللَّهُ ضَرًّا لِّلْمَنْسَى فِي

هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لِلْعَالَمِ الْعَمِّي.

عَلَى ذِي عَرْجَةِ لِلْعَالَمِ الْبَيْحِقَ.

ضَرِّ اللَّهُ مَثَلًا رَجَاءً فِيهِ

شُرَكَاءُ مُكَشَّفُونَ وَرَجَاءُ سَلَّمَ مُرْجَعُ هُمْ يَسْتَوَيُّانَ مَثَلًا

اِحْمَدَ اللَّهُ بَلْ أَصْبَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ

مَيْتُونَ ثُمَّ أَنْكَرُوْا الْقَيْمَةَ عِنْدَ رَبِّكَ مَتَّى تَخْتَصُمُونَ
فَأَمَّنَ أَطْلُبُ مِنْ صَدَقٍ عَلَى اللَّهِ وَصَدَقٍ بِالصَّدَقِ

إِذْ جَاءَ مَائَةٌ لَا يَسُ نَ فِي جَهَّٰلٍ مَّشْوَىٰ لِلَّيْلِ وَالَّيْلُ

جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَقَ بِهِ أُولُوٓيَةٌ هُمُ الْمُسْتَقِرُونَ

فَأَنْهَرُ مَا أَشَاءُ وَعَدَّ رَيْهُمْ ذَلِكَ جَزَاءُ المُتَحِسِّينَ

لِيَكْفَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَصْوَاهُ الَّذِي عَمَلُوا وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسُنِ الْأَنَّى حَسَّاءٌ أَيْضًا مُّقَالَ يَكُفِّيٓ

عَبْدَهُ وَيُقَوِّنَ نَفْتَهُ بِالْذِّي بَعْثَهُهُ مِنْ دُوَيْهِ وَمَنْ يُضَلِّلَ اللَّهُ

فِي مَأْمَالٍ وَمَنْ يُهْدِيٓ اللَّهُ فَمَا أَلَدُّ فِي مَأْمَالٍ

أَلِسَ اللَّهُ يَعْصِرُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ وَلَنْ سَأَلَهُمْ مِنْ خَلَقِ

الْعُجُومِ وَالْأَرْضِ لَيْقُولُ لِلَّهِ قَلْ أَفَرَّتْ يَا رَبِّ سَأَتَدَعُونَ

فَأَنْ بِاللَّهِ إِنَّ أَرَادَ اللَّهُ بِضَرِّهِ هُنَّ سَكَشَتُ

ضُرُّهُ أَوَّلًا أَرَادَ بِرَحْمَةِ هُلَّ هُنَّ مُمَسَّكَتُ رَحْمَتِهِ

قُلْ حَسِبُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِحَقِّ الْأَمْوَٰلِ الْمُتَرَجِّمَةِ فَأَلْيَقُرُوٓ

أَعَمِلُوا أَوْ مَا تَحْكُمُ إِلَّا عَمَلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابَ يَعْزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقَيِّمٌ
إِنَّا أُنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَأْخُذَكَ فِيهِ حَقًّا فَمِنَ أَهْلِدَى
فِي نِسَاءٍ وَمِن ضَلِّلٍ فَإِنَّمَا يَيْسَلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتُ عَلَيْهِمُ
يُوحَنَّا اِلَّهُ يَتَوَلَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي
تَرْتَمَتْ فِي مَدَائِنِهَا فِي مَسَاءَتِ الْقَضَاءِ فَعَلَّهَا الَّذِينَ
وَيُرِسُلُ الْأُخَرِ إِلَيْهِ إِذَا لَيْلَةٌ مُّسْمَى إِنْ أَلَّهُ لَيْدَهُ لَفَتَمَّ
يَتَحِقَّقُونَ أَمْ أَتَخْطُوْنَ أَمْ تُحَدَّوْنَ تَعْقِلُونَ
 أَوْ أَتَهْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا بَعْقَالُونَ
فَلَنْ يَشَفِعَهَا عَلَى الْأَرْضِ لَنْ تُنَزِّعُونَ مَعَ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّهُ تَجْعَلُونَ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحَدَّهُ أَشْهَمَتْ
قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالأَخْرَجِ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ مِن
دُونِهِ إِنَّهُ يُلْبِسُكُمْ بِالْخَاطِرِ وَقُلُّ اللَّهُ رَبِّ الْعُمُرَاتِ
وَالْأَرْضِ عَلَى الْعُيْنِ وَالشَّهَابَةِ أَنتُمْ تَحْكُمُونَ عِبَادَكَ
فِي مَآءٍ قَدْ لَاهِمُونَ أَيْضًا وَلَوْ أَلَّهُ مِلَّةٌ لَّكُمْ مَا تُؤْخِذُونَ
يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَيَوْمَ أَلْهَمَنَ اللَّهُ مِنْ أَلْهَمٍّ مَا لَا يُؤْخِذُونَ أَيْضًا
وَيَدَلُّ الْحَمْرَاءِ سَيَنَاتِ مَعُوسَبِيْةٍ وَحَقَّ بِهِمْ مَا حَقَّ بِهِمْ وَإِن يُبَسِّتْهُمَا أَفَيْدَاءُ مَا سَلَّمَ الْإِنسَانُ ضَرْرًا عَلَى مَنْ فَسَدَّهُمَا إِلَّا أَنْ يُغَلَّبَهُمَا مَنْ قَالَ إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أَوْفِيَهُ عَلَى الْأَرْضِ الْأُمُورَ أُثُورُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الْرَّحْمَةُ ۛ أَغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا وَأَيْكَسَبُوا فَأَصَابَهُمْ سَيَنَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيِّبِطُوهُمُ الْأَرْضُ لَنْ يَشَأَّ وَقِيدُ ذَلِكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكَفُّ أُمُورُ يُؤْمِنُونَ قَلْ يَبْعَادُ الْيَوْمُ ۛ أَسْرُ فُوَاعِدًا لَا نَقْطُوْنَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۛ إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ الْذُّنُوبَ جَمِيعًا إِلَّا هُوَ الْمُكَفُّرُ وَأُعِيبُوا إِلَى رَيْحَانٍ وَأَسْلَامُوُّهُ مَنْ قَبْلَ أنْ يَأْتِيْكُمْ عَذَابُ نَشَارَةٌ مَا نَأْتِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَيْحَانٍ قَبْلُ أنْ يَأْتِيْكُمْ عَذَابُ بَغْشَةٌ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعَرُونَ ۛ أَنْ تَقَوَّلْ نَفْسُكُمُ بَيْحَسَسَتْ بِكُونِ حُرُمٍ ۛ عَلَى مَأَقرِطٍ فِي جَنَّيْنِ إِنَّ اللَّهَ وَأَنَّ صِلَاتُ لِلَّهِ مَسِيْحَ النَّاسِ
أو تقول لآпот العرب، هل تكن من المتنقنين؟
أو تقول حين ترى العذاب أوان للكريمة فأكون من المحسنين.
في قل قلناك أبني ذا الكете، فتكفبت بها وأستكبرت وذكرت من اللعافين.
وذكرت في القيممة ترى آله في جهتين مندول للمتكررين.
ويسجي الله الذين أنتم بعضا بعضا لم يسمعهم شوك.
ولأنيهم يخزونه لآله خلفهم كل شيء وهو على كيل
شي وركيل لله مقاليد السموات والأرض والذين
سكتوا بأبيات الله أولئك هم الخسروين.
فقل أفيض الله ما أرثيت أعبد أيها الجهلون.
ولقد أوجي إليك وآلي الذين من قبلكين ليس أشرحت.
ليحظن عمالك ولتتكون من الخسروين.
نبي الله فعبد وسكن من الشكريلين.
ومن الله حقه قد دوأ الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وسحبت
مطوى بالبسمينة متّكأة، وتغلبه عمادا يشكرن.
وَفِي الصُّورِ فَصِيعُ مِن فِي السَّمَوَاتِ وَمِن فِي الْأَرْضِ
إِلَّا أَن نَّبَأَنَّكُمْ فِيهَا أُوْلَٰٰئِكَ ۗ إِنَّ هُمَّ مَيْتُونَ
وَأَشْرَقُ الْأَرْضُ بِنُورُهَا وَوَضَعُ السَّكِبُ وَجَائِهُ
بِالْبَيْنِينَ وَالْشَّهَادَاتِ وَقُضُّبُ بَيْنَهُمَا ۚ سَيَقُولُ لَهُمَا
وَوَقَعَتْ كُلّ نَّفْسٍ مَا أَعْمَلَتْ وَهُوَ أَلَّمُ يَعْلَمُ يُمَيِّظُونَ
وَسِيعُ الْأَذْنِينَ كَنُورُ ۗ إِلَى جَهَنَّمَ مُرَّ مَرَّمُ ۚ إِذَا أَجَاهَا وَاً
فُتْحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لِهِمْ خَزِينُهَا أَلْيَأَتُكُمْ رُسُلُ مُنْبِئُوكُمْ
يَتَّلَوْنَ عَلَيْكُمْ أَيَّاتُ رَبِّكُمْ وَيُنَذِّرُونَ ۗ يَوْمَ يَوْمَ
هُذَا ۖ وَأَيَّامٌ أُيُّومٌ وَلَكِنْ حَقّتْ كَلِمَةُ الْأَمْلِيَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ
ۚ قَالُوا أَخْرَجُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مُتَكَطِّبِيْنَ فِيهَا ۙ فَفِي نَبْثِ مُثْقَلٍ
ۚ وَسِيعُ الْأَذْنِينَ ۖ إِذَا أَجَاهَا وَاً وَاً وَاً فُتْحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لِهِمْ خَزِينُهَا
ۚ رُمْرَحَتْ ۖ إِذَا أَجَاهَا وَاً وَاً وَاً وَاً وَاً وَاًۗ فَأَخْلَقْنَا أَزْوَاجَكُمْ
ۚ وَأُرْشِنَا الْأَرْضَ ۖ ۗ وَعَرِضْنَا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نُشَاءُ ۖ فَيُعْمَرْ أَجْرُكُمْ
الجزة الراوية والمثمنة

وقري الملتزمين حافين من حول العرش يسيرون بمجتمع رهنهم وقضي بينهم بالحق وقيل للحشد للنبي الأدب

سورة يس

بسم الله الرحمن الرحيم

حمد لله الذي نزل الكتاب من الله البرز الدائم
وقال أيوب شديد العقاب ذي أطول لآل إبراهيم إلا هو إليهم
المصير مما يجد في الحياة إن الله إن الذين كفر فلا ينكر كتائب في الدنيا كتب قبتهما فرح وآخر
نجدوه في العالم لا ينكرهم ليا أخذوه من بعدهم وهم صالأميرة برسولهم ليأخذهم
وجندوا يا أهل البيت ليحضوا يا أهل الحق فأخذتهم فكيف كان عقابهم وكذلك حقهن صلماً ركبت علي الذين
كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله، يسيرون فيهم شديد وتوبون يبه ويشتغرون
للذين أمنوا ربما أسخطت جمل شنى رحمة وأعاماً عفرين
للذين تابوا وأتبعوا سبل الله وفهم عداد الجحيم