إليه يرثعلم الساعة وما تخجل من أنهى ولا تضع إلا البعله ويوم يناديهم أين شركاء قد كلاً وذكر مائتأ من شهيد وضل عنهم ما كأنهم يدعون من قبل وظنوا ما لهم من مجحبين لا يسمع الإنسان من دعاء الخير وإن مسحة الشر فيئوس فإن أوين أذكره تحمل مائتا من بعد ضراء مستنه ليقودن هذا لي وما أظن الساعة قابيه ولين رجعت إلى ربنا إن لي عدده للحسنى فلنلعب الذين كفرنا بما علوا و لنذيقهم من عذاب غليظ وإذا انعمنا على الإنسان أعرض ونابيان وإن إذا مسسه الشر قد دعا غريب قل
إِنَّكَ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ نُكْرِيَثُمُّ 
بِهِ مَنْ أَصَلَّ مَنْ هُوَ فِي شَفَاقٍ يَعْبُدُ 
سَأَرْأَيْنَاهُمْ أَلْيَنَا بِالْأَفَاقَ وَفِي أَنفُسِهِمْ خَيْرًا 
يُبْتَكَرُ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ وَلَمْ يَكُفَّرْنَ بِرَبِّكَ أَنَّهُ 
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَللَّهُ إِنَّهُ فِي مَرْيَةٍ 
فَمِنْ لَقَاءِ رَبِّهِمْ أَللَّهُ إِنَّهُ يَحْكُمُ شَيْءًا مُّجِبًّا 
إِنَّ ذَلِكَ مَا أَنتَ بِهِ مَيْتٌ ۛ إِنَّ ذَلِكَ يَوْمُ الْقِبْلَةِ 
ۗ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ اللَّهُ الْغَياْثُرُ ۗ لَهُ 
ۗ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ 
ۗ العَظِيمُ ۗ نَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَعُونَ مِنْ 
ۗ فَوَقَهُنَّ وَمَلَائِيكَةٌ يُسَبِّحُونَ يَحْبَسُ رَبِّيَّةً 
ۗ
ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو العفو الرحيم  
و الذين اتخذوا من دينه أولياء الله حفظًا عليهم وما أنت عليهم يوكي بسم الله وحصلى أوحينا إلیك قرئاً عربياً لننذر أمر القري وأمن حولها وننذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمياً وواحدة ولكن يدخل من يشاء في رحيمته وظلمون ما لهم من قولٍ ولا تصير أم أتخذوا من دينه أولياء قال الله هو الوكيل وهو يحي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلکم الله ربي عليه توكلت وعليه أنيب
فأطَرُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَجَعَلَ لَحُكْمٍ قَنَّ
أُنفِسْكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا
يَدُ رَّحْمَةٍ فِيهِ لَا لَيْسَ كَمَا لَيْسَ شَيْءٌ وَهُوَ السُّؤُجِ
الْبَصِيرُ (11) لَا مَقَالِيْدُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ
الِقُرْآنِ لَمْ نَيَشَاءَ وَيَقِدِرُ إِنَّهُ يَحِكِّلُ شَيْءٍ
عَلِيْهِمْ شَرَعَ لَحُكْمٍ مِنَ الْدِّينِينَ مَا وَصَّيْنَ بِهِ
فُحُوا وَالذَّيْنَ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الْدِّينَ
وَلَا تَتَقْرَرُوا فِيهِ كَبِيرَ عَلَى الْشُّرَكَةِ مَا
تَدْعُوْهُمُ الَّذِينَ يَجَنِّبُونَ إِلَيْهِ مِنْ يَشَاءَ
وَيَهْدِيَ الَّذِينَ مِنْ تَبَيِّنٍ وَمَا تَقْرَرُوا إلَّا
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعَلَّامُ بَعْضًا بَعْضًا وَلَوْلا
كَلِبَةً سُبْقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مَّسَّيٌّ لَفَضِيَّ
بُيِّنْهَا بِمَا أُرِيَّتْهَا الرُّسُلُ، بَعْدَهُمْ لَيْتُ شَآءَلْشَآءً مِّنْهَا مُّرِيبٌ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِيمْ كَآمَّآرِتَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ آهَوَاَهُمْ وَقََلْ أَمْثَآلَ بِيْنَا آنَزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَآمَّرَ لَعَلَّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حَجَّةَ بَيْنَا وَبَيْنَا وَلَٰكِنَّ اللَّهُ نَجِيٌّ وَلَا يَجِيْنَ عِندَهُ عَذَابُ شَيْدٍ ﷺ ﷺ أَنْزَلَ اللَّهُ الْوَلَّدَى أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْبَيِّنَةِ ﷺ ﷺ وَمَا يَذَرِّيُكَ لِعِلْمَ السَّاعَةِ ۚ فَرِّيْبٌ يُسَتَّعِجِلُ يَهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﷺ ﷺ وَالَّذِينَ امْتَنُّوُا مُشْفَقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ آنَهَا
قل لَا أَسْتَلِمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوْدُودَةُ فِي الْقُرْبَى
وَمَن يَقْتَفَفُ حَسَنَتَهُ تَزَادَ لِلَّهِ فَيُحْبِبَهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌۚ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًاۚ فَإِنْ يَنْشَأَ اللَّهُ يَخْتَمُ عَلَى قُلُوبِكُمِ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيَقْضِيّ الْحَقَّ بِكُلِّ لِيْلٍ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِۚ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عَبَادِهِ وَيُغْفِرْ عَنِ السَّيَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَۚ وَيَسْتَجِيبُ الْذِّينَ أَمَّنَوْا وَعَبَوْا الصَّلَاحَۚ وَيَزْيِدُهُمُ مِّن فَضْلِهِ وَالْهَكْفُرُونَ لَهُمْ عَدَابُ شَدَيدٍۚ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الْزَّرَقَ لِيُعَبِّدُهُ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ يَقْدِرْ مَا يَشَاءُۚ إِنَّهُ عُبَيْدَهُ خَبِيرٌ بِبَصِيرَةٍۚ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْعَيْثُرَ مِنْ بُعْدٍ مَا قَنَطَوْا وَيَنْشُرُ رِحْمَتِهِۢ وَهُوَ
الإله الحكيم و من اليتيم خلق السموات و الأرض و ما بث فيهما من دابة و هو على جميعهم إذا يشاء قد ينير و ما أصابكم من مصيبه فإنما كسبت أيديكم و يعفو عنا كثير و ما أنتم بعظمين في الأرض و ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن اليتيم الجوار في البحر كما الآتام إن يشي يسكن الريح فيطلعن و رواك على ظهره إن في ذلك لذات لكي صبار شكوك أو يو ضقن بما كسبوا و يعف عن كثير و يعلم الذين يجادلون في اليتيم ما لهم من محيسن فما أتتكم من شيء فساع الحياة الدنيا وما عند الله خير و أفتي للذين امتوا و على رحمهم يتوكلون و الذين أجنبوون
إذا أصابهم البرغى هم ينتصرون وجزاؤهم سلامة ومن عفا وصالح فاجزء على الله إنه لا يحب الظليبين ولي انصرف بعد طلبه فأولئك ما عليهم من سبيل إنها السبيل على الذين يظلمون الناس ويبلغون في الأرض بغير الحق فأولئك لهم عذاب الابين ولمن صبر وعفران ذلك لين عزم الأمور ومن يضلل الله فبماله من ولي من بعدة وترى الظليبين لذالك سأوا العذاب يقولون هل إلى مرك من سبيل وترشّم يعصرون عليها خشونين من
الذَّلِيلُ يَنظُرُونَ مِنْ طَرِيقِ خَفِيفٍ وَقَالَ الَّذِينَ إِنَّكُمْ آمَنُوا إِنَّ الْخَسَرَةَ لَذُلُولٌ أَنفَكَهُمْ وَأَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَّا إِنَّ الْظَّلَامِينَ فِي عَذَابٍ مُّقْعِدٍ وَمَا حَكَانَ لَهُمْ مِنْ أُولِياءِ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمِن يُضِلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِسْتَجِيبَوْا لِرَبِّكُمْ مَنْ قَبْلِ آنَ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلِكِ يَوْمِيْدٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ تَكْرِيرٍ فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَمَا أُرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَ إِنَّا إِذَا أَذْفَنَا الأَنْسَانَ مِنْهُ رَحْمَةً فَرِحْ بِهَا وَإِنَّ تَصَبُّحَهُمْ سَيِّئَةٌ إِنَّا قَدْ مَتَّى أَيْلُهُمْ فَإِنَّ الأَنْسَانَ كَفَرُونَ بِاللهِ مَلِكِ السَّمَوُاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّا
<table>
<thead>
<tr>
<th>arabic_text</th>
<th>transliteration</th>
</tr>
</thead>
</table>
| فيَهْبُ لِيَنُّ سَأَآِيَ الْذِكْرُ أوِ يُزْوِجُهُمْ ذَكْرًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مِنْ سَأَآِيَ عَقِيقًا إِنَّهُ عَلَىٰ هُدًى قَدِيرٍ وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُحْكِمَهُ اللهُ إِلَّا وَحِيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِي حَجَابٍ أَوْ يُرِسِّلِ رَسُولًا فَيِبْسُطِي بِأَذْنِهِ ما يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ وَكَذَلِكَ أَوْحِيَ الْيَكِرُمُ رُوحُ مِنَ الْأَمْرِ مَا كَنَّا نُتْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلا جَعْلَتْ نُورًا مَهِيدًا وَقُلْ نَشَاءُ مِنْ عَبَاءِنَا وَإِنَّكَ لَتُهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِّلَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْآمَرُ وَالْكِتَابِ الْمُبْعَرِ إِنَّا جَعْلَنَاهُ قَرْءًا
يربكم تعقلون وانتم في أمر الجاهل
لذين علوا حكيم أو أنورب عندكم الذكره تصفحه
أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي
في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كأنوا به
يسيره فألح لنا أشد منهم بفسح ومضى
مثل الأولين أولين سألتهم من خلق السموم
والأرض ليقولن خلقهم الخزي العليم الذي
جعل لكم الأرض مهدًا وجعل لكم فيها سبلًا
اغلهم بحشدون والذين نزل من السماء مااء
يقدر فأنشرنا به بلدة مبينا كذلك نخرجون
والذي خلق الأزواج سكدها وجعل لكم من
الفلك والانعاع ما تركبون ليستوا على ظهره
ثم تحدروها نعمة ربكم إذا استويا عليكم و
تناقلا سبحن الّذي سَخَّرتُنا هذا وما كَنّا له مَقْرِنينَ ۖ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَسَقِيلُونَ ۖ وَجَعَلْنَاهُ الّذِي عَبَدَهُ جَزَءًا ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۖ أو اتَّخَذَ مِنْ بَعْضِ هُمْ بَيْتاً وَأَصَفَّكَ مِنْ الْبَيْنِينَ ۖ وَإِذَا نَبَيِّنَاهُمْ بِأَنَّ فَرِيقًا لِلرَّحْمَنِ مَثْلًا ظَلَّ وَجَهَهُ مُسْؤُودًا ۖ وَهُوَ عَظِيمٌ ۖ أَوَّمَنْ يَنْشَئُونَ فِي الجَلِيلِ وَهُوَ فِي الْخَصَاوِ عِزَّمٌ ۖ وَجَعَلْنَاهُ الْبَلَٰدَةَ الْذِّينِ هُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ۖ أَشِدُّوا خَلْقَهُمْ ۖ سَتَكِبُ شَهَادَتَهُمْ وَيسْلَّمُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا أَعْدَى هُمْ مَا أَعْدَى ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۖ أَمَّا اكْتَبَبْنَهُمْ كَنِيَّةً مِنْ قِبْلَهُ ۖ فَقَمَّ مِنْ مَسْمَكَوْنَ ۖ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدَنَا أَبَا نَا عَلَى أَمْرِيَةٍ وَإِنَّا عَلَى أَثْرِهِمْ مُهْتَدُونَ ۖ وَكَذَلِكَ مَا ۚ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
أرسلنا من قبلك في قريةٍ من تدبير إلا قال مترفوهما إننا وجدنا إبآء نا على أمة ونا على أثرهم مقتدون قل أولو جنستكم بآهذى غا وجدتهم عليه إبآء هم قالوا إننا بما أرسلتم به كفرُون قانتِمِنا منهم فانظرحكم كان عاقبة المكذبين واذ قال إبراهيم لأمه وضعْت لهم بقاء في وقومه إنني برآءهم هم تعبدون إلا الذين فطرني فإنهم ساهدون وجعلها كلمة باقيه في عقبه لعلهم يرجعون بل مثت هلآء وابآءهم حتى جاء هم الحق ورسل مبينً وله جاء هم الحق قالوا هذا سحر وإننا إنه كفرُون وقألوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرآنيين عظيمٍ أهم يشعُمون رحبة رياض مازيل
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعت بعضهم فوق بعض درجت ليتبتعد بعضهم البعض سعريًا ورجعت ربك خيرًا أيجعون ولا أن يكون الناس أمية واحدة لجعلنا ممن يكفرون بالرحمن لبيوتهم سفقة من فضية وماء عليها يظهرون وليوتهم أبوابًا وسرايا عليها يبتكون ويتعرفون وإن كان ذلك ليست من الحياة الدنيا والأيام عند ربك للصديقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانًا فهو له قرين وانتم ليصدوقهم عن السبيل ويكسبون أنتم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يليت بنيت وبيتك بعد المشركون في سنت القرنين ولن ينعكم اليوم إذ ظلتم آنتمكم في العذاب مشاركين
مُشَتَّرِكُونَ أَفَأَنَّ تَسْعُيَ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعَنَىۡ
وَمَن كَانَ فِي صَلَةٍ مُّبِينٍۚ فَإِمَّا نَذَهَبْنَ بِكَ
فَإِنَّا مَنْ تَمْتُمُونَ أَوْ تَنْزِعُونَ الْذِّئِبَۚ وَعَدُّنَّهُمَّ
فَإِنَّا عَلَّمَنَّهُمُ الْمُقَتَّدُونَۚ قَاسِمًا سَمَّىۡ بِالذِّيۡ أُوْىٖ
إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صُرْاطٍ مُّسْتَقِيمٍۚ وَإِنَّهُ لَذَوِّرُكَۚ لَكَ
وَلَقَوْمِكَۡ وَسُؤْفُ تَسْتَكْلِمُونَۚ وَسَلَّمَنَّ مِنْ أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِ مِنْ رُسُلِنَاۡ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ
اللهِ يُعْبِدُونَۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ
فِرْعُونَ وَمَلَائِكَةٍ فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ
قَالَ فَاَءَتُوهُمۡ فَأَيَّهَا الرَّحْمَٰنُ إِنِّي مَنْ كَانَ يُصَدِّقُونَۚ وَمَا تَرَّفُتْ
مِنْ أَيِّاهَا الْأَكْبَرُ مِنْ أَخْبِهِ تَوَلَّذُهُمۡ بِالعَذَّابِ
لَعَلَّهُمۡ يُرِجُعُونَۚ وَقَالَ أَيَّاٰ يَا السَّجَرُاعُ لَنَا رَبُّكَ
پیَا عَنُدَّ اِنْدُکَۡ إِنَّنَا لَمَهْتَدَٰنۡ‌ۜ فَأَايَاٰ۝ صُفُفُكَا
عنهم العذاب إذا هم ينكثرون ونادى فرعون
في قومه قال يقوم آليس ليست ملك مصر وهذا
الآخر تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هوموهين ولا تكاد يبين
فولا ألقى عليه أسورة فين ذهب أو جاء معه
الملكة مقترين فاستحف قومه فاطعاً
إنهم كانوا قوماً فسقين فلبا أسفونا انتقمنا
منهم فأفرأهم جمعين فجعلهم سلفاً ومثالا
للآخرين ولا ضرب ابن مريم مثالاً إذا قومك
منه يصدون وقولوا إلهتنا خيراً أم هو ما
صرخوا ليل إلا الأبد لا بل هم قوم حسبوا
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلًا لبني إسرائيل يجلون ولونشاة لجعلنا منكم ملوكاً في
الأرض يخلفونه وإنَّهُ لعلم للساعة فلا تبتئرون

يبنوا وإنا عربات مسئولة ولا يصدنكم

الجيوش إنَّهُ لكم عدو مبين ولا جاء على أولئك

بالبيت قال قد جنتكم بالحكم وآلبين لكم

بعض الذين يختلفون فيه فانتقوا الله وأطيعوا

إنَّ الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذى إبراهيم

مسيحي فاختلف الأحبار من بينهم

فقول للذين ظلموا من عذاب يوم القيامة هلك

ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا

يشعرون إلا الخلاء يومهم بعضهم ببعض عدد

إلا المنتمين لعباد اللهم لا خوف عليهم اليوم ولا أنت

تحزون الذين آمنوا بإلينا وكانوا مسبين

ادخولوا الجنة أنتم و أراوا أجمع تحبرون يطاف
عليهم بصحافٍ من ذهبٍ ورؤوسٍ وأحذية وفيهم مصلى
نشتهيه من أنفسه وتلد الآخرين وانتأم فيها
خلدون وتلك الجنة التي أوبرتوها بما كنتم
تعلون لحكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون
إن البحيرين في عذاب جهنم خلدون
لا يفتن عنهم وهم فيهم مبلوسون وما ظلمت
ولكن كنا عهم ظلينا ونادوا يبلنك ليفقض
علىنا ربك قال إنكم مكثون لحقكم
بالحق واللهم أستركم للحق كرهون أو أبرموا
أمرا فانتم مثيرمون أم أنتم سباع سرهم
ونجوهم بنا ورسلنا لدتهم يكتبون قل
إن كان للرجل ولد فاننا أول العديدين سبحانه
رب السماوات والأرض رب العرش عايشا فرصون
فَذُورُهُمْ يَهْوَى ضُرْباً وَيَلْعُبُوا حَتَّى يَلْقَوْا يُومَ هُمْ عَلَى الذَّي يُؤُدُّونِ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الَّهُ وَفِي الْأَرْضِ الَّهُ وَهُوَ الحَكِيمُ العَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعَنَّاهُ عَلَمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَلْكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَن يُسَأَلَنَّ مَنْ خَلَقْهُمْ لِيَغْفُرُ لَهُمْ اللهُ فَأَيْنَ يُؤْفَكُونَ وَقَيِّمَهُ يَرَى إِنَّ هَذِئَا فُقُورٌ لَا يُؤْمِنُونَ وَفَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقَالَ سَلَمً فَسَوَفْ يُعْلَمُونَ فَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۚ حَمّٓ وَالْكِتَابِ الْبَيِّنَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبارَكَةٍ ۖ ۚ (685) سُؤُلُ الْخَوَاتِمِ (37) زُوُّاهَا ۖ (686)
مَعَكَ كِتَابٌ مَّتَنِينَ: فِيهَا يُفْرَقَ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، أَمَّرَ قَنَّ عِندَنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما إِنَّا كُنَّا مُؤَمِّنِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْهَيْجُ وَيَبِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوْلِيَاءِ بَل هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ فَأَرْتَقِبْ يَوْمُ نُفَسِّي السَّمَاءَ يُدْخِلُنَّ مُتَّبِئِنَّ يُغَشَّى النَّارُ هَذَا عَذَابُ أَلِيمٍ رَبِّنَا أَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذَّكْرِ وَقَدِ جَاءَهُمْ رَسُولُ مُنَبِّئٌ نُفَوَّلَ عَنْهُ وَقَالُوا مَعَالِمُ مُجَنُونٌ إِنَّا كُنَّا شِفَاءُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّهُمْ عَيْبُونُ يَوْمَ نُبَيْطِشُ البَطْسَةَ الْكَبْرَى إِنَّا مُتَّقُونَ
ولقد سَفَنَتْ قَبْلَ هِمْ قَوْمٌ فَرَعُونٌ وَجَاءَ هُمْ رَسُولٌ ﷺ
سَيِّئٌ ﴿14﴾ ﴿وَأَنَّهُمْ عَبَّادُ اللَّهِ ﴿15﴾ ﴿وَأَنَّهُمْ أَمِينٌ ﴿16﴾ 
فَآيَاتُهُمْ وَالْفَضْلُ عَلَيْهِمْ ﴿17﴾ ﴿وَإِنْ تُرِجُحُونَ ﴿18﴾ ﴿فَإِنْ لاَ يُثْبِتُونَ ﴿19﴾
فَأُعَتَزِّلُونَ ﴿20﴾ ﴿فَقَدْ أَرَبَأَتْ أَنْ هُؤُلَاءِ ﴿21﴾ ﴿فَاٰسِرِيَّاءٍ ﴿22﴾ ﴿فَأَسَرُّ يَبِاديُّ ﴿23﴾ ﴿وَأَتَرَكُوهُ ﴿24﴾ ﴿وَأَنْتُمْ جَنُّدُ مُّشْرِقُونَ ﴿25﴾
وعَمَّتُ الْبَحْرُ رَهَوًا ﴿26﴾ ﴿وَمَا أُذِنُّوْنَ ﴿27﴾ ﴿وَمَا يُرْجِعُونَ ﴿28﴾
فَكَتَرَكُوا مِنْ جَنُّدِهِ وَعَيْوُنُهُ ﴿29﴾ ﴿وَزَاوَعُونَ ﴿30﴾
وَمَّا كَانُوا فِي هَا فَكَيْنَوْنَ ﴿31﴾ ﴿كَذَلِكَ ﴿32﴾ ﴿وَأَوْحَيْنَا قُوُمًا أُخْرِجَتْ ﴿33﴾
فَكَيْنَابَ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا
مَنْظَرِينَ ﴿34﴾ ﴿وَلَتَقُدْ نَجِيَّتًا بَيِّنَىٰ إِسْرَآئِيلٍ ﴿35﴾
الْعَذَابَ ﴿36﴾ منزلٌ ٤
688
العذاب البهين
من فرعون طلته كان
عالياً من المؤسفين
ولقد اختُبرهم علي
علم على العليمين
وأثناهم من الأيت
ما فيه بكثير مبين
إن هؤلاء ليقولون
إن هن إلا موتنتنا الأولى وما نحن من منشرين
فأتوا يا بابا إنا نحن صدقين
أهمن
خير أم قوم تبع
و الذين من قبليهم
أهلكنهم
إنهم كانوا مجرمين
وما
خلقنا السموت والأرض وما بنيتهما لعينين
ما خلقناهما إلا بالحق ولا يكن أكلهم لأ
يعلمو
إن يوم الفصل ميقاتهم أميئون
يوم لا يغني مولى عن مولى شيا وآلاهم
ينصرعون إلا من رحم الله إنه هو
العزيز الرحيمٌ إن شجرت الرفوع طعام الأثير كالمخلِّي يغلي في البطن كغلي الجحيم غذوه فاغتلاووه إلى سواء الجحيم
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الجحيم
ذُقْ إنك أنت العزيز الحكيم إن هذا ما كنت به ستترون إن المتقين في مقان أمين في جنَّة وعيون
بالسون من سندس و استبراق متقبلين
كذلك تزوجتهم يحور عينين يدعون فيها يكَل فاحبه أميين لا يذو وقون فيها الموت إلا الموتة الأولى و وقهم عذاب الجحيم فضلًا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنها يسر بن لبسائها
لعلهم
لعلهم ينذكرون فإذا تقلب أيهم مرتقيون

الرسول ﷺ

لا يسمح لله الرحمن الرحيم

بُهِمْ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم

إن في السماوات والأرض لأنيت للمؤمنين

و في خلقكم وما يبته من دابةٍ ابتلي

لقوم يؤمنون واحتفاظ النيل والنهار

و ما أنزل الله من السماوات من رقٍ فأحيا

بها الأرض بعد موتها وتصريف الريح

إليك بالحق فيهي حديث بعد الله

واليت يؤمنون وويل ليحلكم أفعالكم

يفسع أيتها الله تغل عليّ ثمر يصرف مستكبارًا

69
كان لم يسمعها فبشره عذاب أليم
و إذا علم من ايتها شيعاً اتخذها هزواً
أولئك لهم عذاب مهين من وراءهم
جهنم جولاً قرنياً عهم ما كسبوا شياً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم
هذا هدياً و الذين كفروا بايت ربيهم لهم عذاب من رجيز أليم
اللهم سحراً لكم البحر لتجري الفلك فيه يا أميرنا ولتبتغوا من فضله واعلقكم تشكرون وسحراً لكم ما في السماوات وما في الأرض جمعاً إمنية إن في ذلك أليم
قل للذين امتوا يغفر وا لذين لا يرجعون أيام الله ليجزي قوماً
بِيَبَا كَانُوا يُحْكِمُونَ ۚ مِنْ عِيْلِ صَالِحًا
فِي نَفْسِهِمْ ۖ وَمِنْ أَسَاء فَعَلَّيْهِمْ زَمَّةً إِلَى رَيْكَمْ
تُرْجَعُونَۖ وَلَقَدْ أَنْعَمْنَا بِنَبِيٍّ إِسْرَأَيْلِ
الْجَبَّةَ وَالْحُكْمَةَ وَالْشَّمْعَةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِبَتِ ۖ وَفَضْلُنَا عَلَى الْعَلَمِينَ ۖ وَاتَّبَعُوهُمْ
بِيَبِينَ مِنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا أَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدٍ
مَا جَآءَهُمْ الْعَلَمُ ۖ بِغَيْرِ بَيْنِهِمْ إِنَّ رَبِّكَ
يُقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيَّ كَانُوا فِيهِ
يَخْتِفُونَۖ ثُمَّ جَعَلْنَا عَلَى شَرِيعَتِهِ مِنَ الْأَمْرِ
فَاتَبَعُوهَا وَلَا أَتْبَعُوهَا أَحْمَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
إِنَّهُمْ لَنْ يُقَدِّرُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شِيَٰخًاۛ وَإِنَّ
الْبَلَامِينَ بِغَضْبِهِمْ أُولِيَاءَ بَعْضٌ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ
الْمُتْقَيْنِ ۖ هِذَا بِصَاسُرٍ لِلَّيْسِ وَهَذَا
وَرَحِبَةٌ لَّقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمَّ حَسِبَ الْذِينَ
أَجْتَرَحُوا السَّيَاتُ أَنَّ نُجُّلُهُمْ كَالْذِينَ
أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ وَسَوَاءً مَّنْ هُمْ
وَمَبَاتُهُمْ سَأَلَّهُ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ
الْسَّحُودُ وَالْأَرْضُ بِالْحَقِّ وَلِتَجْزَى كُلُّ
تَفْسِيرٍ يَبَا كَسْبُتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفْوَاتُ
مِنْ اتَّخَذَ الْهَيْثَ مَوْهَبَةً وَأَصْلَهُاللَّهُ عَلَى عِلْمِ
وُخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْهُ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ
غَشَوَّةً فَقَبَّنَ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفْلَأَ
تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هَيْ إِلَّا حَيَاةُ
الْدُنْيَا نَمْوُتُ وَنَخَيْرُ وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا
الْذَّهِرُ وَمَا لَهُمْ بَذْلِكَ مِنْ عَلِمٍ إِنْ هُمْ
إِلاَّ يُظْنُونَ أَفْوَاتُ وَإِذَا كَنَّى عَلَيْهِمْ الْيَوْمُ ثُمَّ بَيْنَتِ
ما كان حُجَّتهُم إلا أن قالوا اشتو بِابَا يَنَا إن كُنْتُم صَدِيقين قَلِ الله
يُخَيِّرُكُمْ ثُمَّ يَبِينَ تَحْكِيمُهُمْ ثُمَّ يَجْعَلُكُمْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رُيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ وَلَهُ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ يُؤْمِنُونَ يَخْسَرُ الْبِطَالُونَ
وَقَرْرَى سُلْطَانٌ أُمَّةٍ جَاهِشِيَّةٍ سُلْطَانٌ أُمَّةٍ تُقَدِّي
إِلَى جَهَنَّمَةِ إِلَّا أَلَيْهِمْ تَجْزَؤُونَ مَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ
هَذَا جَهَنَّمُ يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا
حَسِبَنَا نَسْتَنْسِخُ ما حَسِبْنَا تَعْمَلُونَ فَأَمَّا
الذِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلْحَةَ فِي ذُنُوبٍ
هُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
وَإِنَّمَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَنَأفْلَمُنَّهُمْ إِلَّا نَتَّلِي
عليكم فاستبهرتم وكنتم قوما مجرمين
و إذا قيل إن وعد الله حق و والساعة
لا تريب فيها قلتم ما ندرى ما الساعة
إن نظن إلا طنًا و ما تحن بمستيقنين
و بدأ لهما سبابا ما عملوا وحاق بهم ما
كانوا به يستهزئون وقيل اليوم تنسلم
كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما أولكم التثار
وما لكم من تصرين ذلك باشاكم النذير
إلى الله هزوا وعرشكم الحياة الدنيا
فاليوم لا يحرجون منها ولا هم يستعبدو
فليشهد ربك السماوات ورب الأرض رت
العليمين وله الكبیرياء في السماوات
والأرض و هو العزيز المكيم