سورة النافعون

1. يُنبئُنَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ مَا تَأْتِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ الْخُبُوشَةَ إِنَّكُمْ تُعِيدُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يُحِبُّنَّ الْيَهْرَّ وَلَا الْيَهْرَةِ.
2. فَإِذَا أَلْبَسُوا السَّهْلَةَ عَلَى أَصْدَقَاءِهِمْ وَعَلَى أُولَئِكَ الْمُتَّقِينَ، فَلَا يَقْلُ الْمُتَّقُونَ، وَلَا يَقْلُ الْيَهْرُونَ، وَلَا يَقْلُ الْيَهْرَةُ. ۖ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَمَّا يُلْعَبُ بِأَحْمَدَةٍ مُفْضِلَةٍ.
3. إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْرِجُ إِلَى البَرَاءَةِ مَا لا حَمْدَهُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْرِجُ إِلَى السَّهْلَةِ مَا فَتَحَّرَ. ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْرِجُ إِلَى البَرَاءَةِ مَا لا حَمْدَهُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْرِجُ إِلَى السَّهْلَةِ مَا فَتَحَّرَ.
4. إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يُعْرِجُ إِلَى البَرَاءَةِ مَا لا حَمْدَهُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْرِجُ إِلَى السَّهْلَةِ مَا فَتَحَّرَ. ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْرِجُ إِلَى البَرَاءَةِ مَا لا حَمْدَهُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْرِجُ إِلَى السَّهْلَةِ مَا فَتَحَّرَ.
وإذا قيل لهم تعالَوا وأعتقوا نحن رسول الله لأولئك وسهم ورأيتهم يصطدون وهو مستكبرون ۸ سواء عليهم أستغفرت لهم أتعرجوه لأعف الله أن آتيه الذين يقولون ل atravأو على من عند رسول الله حتى ينقضوا أولا، خوارق السموم والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون ل بين رجعتنا إلى المدينة ليخرجن الأعرج منها أذل ولله العزة ولربسابله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يتأثرا الذين أمنوا بنا نهيك أمو لا عبد كمم عن ذكر الله ورسوله يفعل دحك فأولئك هم الخنسان ب واتفقوا من مار فيكم من قبل أن يأتي أحدهم الموت فبكروا رب لا أحرمن ب جزاء الله نفسه إذا جاء أجلها وأجلها خبير ما تعملون.