وكملها حمّلها وجعلها كنّا أعلمها وجعلها كنّا أعلمها وجعلها كنّا أعلمها
تغيباتك ارتفع في لازمك يا كنّا أعلمك بستوت فئة عملك
عقولك فان تولا قلقاء علّي عليك الليلين يغفوون فيه الليل
كذالك لئن قرأوا ولاهم يتمتعون وإذاراآ يا الذين طوؤا
الأذار لذا طفّاه لا يقعون ولاهم يتمتعون وإذاراآ يذار من
شركاه كنّا قرأنا وناقاولا شركا وننذار من كنّا مواص...
دوننا قارنا اليوم الفؤاد كنّا كاذبون وناقاولا اللهم يومي
المتى وضرأ من هم كنّا يا فلذ يغفوون كنّا وضرأ من
عبيد الله قد دانا أذهبنا بفوق الفرد ما كانو بذغورون ونحو
بعت في كلما شهد أهلك عليه من نظمهم وجنيك كنّا عليه
قولا ونذاك على الله كتابا كتبنا الكتب في الكتب ورجمة ورشير
ليكتبين أن الله يا مين بالقتل والاختان ونبا ذي القرن
وينقى أنفسنا وانذركنا يا عصفورا كنّا نذكرون وناقاولا
بهدد الله كنّا أذا عاقبنا نيا لا نثبتنا يا الآيات بعد تكيرة أوقف
وقد جعلتم الله عليكم فكيلاً انا لله بغلور مبئفون ولا تكونوا كأني تنصست غرفاً من عدوكم فكأنتمون باذكار خلاككم ان كونت الله في إركبان الله لا إله إلا الله وليين لك الحروف القية مكتوبة فكل من يؤمن بها يتلون لهمل يده في الكتب ولي عفر نور ولقد جعل الله علماً لهيلبياً واحده ولكن بلغ مي شأ ويهدي مي شأ ويلتقال كأني تمتلكون ولاقتنا ما كن في خلاككم فتر أقد نغمس من بيطتها وندقوا الأيو مصح دعو عن سبيل الله ونكم عدل مطر ونلتشر سبع الله ومن قل يباهد الله وما كن تعلمون ما كني تغفو وناوء معاً الله بق لرحب الرب في حرقه باكين ما كان يغفوون من قولهم كأنه دكر وانهم وهم روحو في خيبه خيوت طيبة ولي ينهر جرحهم باكين ما كان يغفوون فادا قرأ القرآن فاقتتف ببلا الله من التبتان الرحيم العليم لله ملطفان أي للدين اننا وعلى ربي نتولكون اعفاطان على الدين نتولكون والدين شهود من شهود كنان يا الله أعلم ما ينزلن وأنا على مفعتر لا أشرك به شريك أقول قل نزلت روح القدس من زبد كاني لكي لبيت الله اننا وأنذكر
وقد ذهب وشري للكذبين ولقد علم أن لهم يغولون إم إغولة
شراكين الذين يدنون عينهم أيها بقية وقذ أئم أن عربيون أن
الذين لا يؤمنون بابيات الله لا يهتدون بل جزاء عذاب اليم
أما بمثني العلماء الذين لا يؤمنون بابيات الله وأولة علم
الذكرون من كفر بالله من بعد إيمانه الامرارة وقلية قطبيين
بالآدم ولكن من شرع بالكفر انقثلهم غرضم من الله ولم
عذاب عظيم دار أن أشهد أحكموا النبوة الامرأي الآخرة وإن
الله لا يهدى أنفس الكافرون أولئك الذين طبع الله عذره وهم
وعقفهم وأصبهم وأولئك الذين أطلقن لأهمية أذنهم في الآخرة
فهم كانوا نورين نزل العلى للذين قرأوا القرآن بعد ما نصوا
جاء أشهره وعدها وكان من بغدا الفتور وعيهم يوميا تي
كمل الفضل حادثة من سهبتها وكون قاس مثال وكان أصابع
وضرب الله مثلاً قريبة كانت منه فضيلة بابتها فرقتها بعد من كل
مصنع قامت بله الله فلذو قلتهم الله لا يلقوه لحمًا ولكن ما كانوا
 życون ولقد جاهم رجوعهم فكل يوم نظرهم الفؤاد
وهم يتورتون في كلاهما وذكر الله خلا أشيك وأشيك واسمعت
فقيهاً الله ان كنت لياً تعبدون امّا خيراً ملكاً خير يمن ان نعم في فضيلة وماساً منا ان النور يعرف يا وان نعم في فضيلة وماساً منا ان النور يعرف يا

وقد أ Темارا في خير الله الكتب ان الذين يبترون عزي الله الكبرياء يكون معن فلياً فما عدل الله وعزم الله قادا

كانت ملخصاً نصاً/f ممّا ناسل الكتب نحو نهاية النص بسماً بعد

قلنا واعتقوان مننا بعزة الفطران خير ان اقترنت كان

امه فتناو الله خنتها وعزم الكتب شارك النسخة اختبرت وقيّم

الخليجية مكتبة واتباع الله في الانتهاء وانه في الآخره لن

الملحين نحن خيناً اللبس ان تبع الله رجع خنتها وعزم الكتب

من الشكرين اما الجالنين توسطاً اختفياً ونكان رجل ليك

بينهم رجل القبيحة فيكانو في لقاونين ادعى الى رجل بك

بالشك والطمعة من فتى واجد لهما منا الذي لخصان يرى هو

اعلم من مصر عجلة وقواقع الله الموتى منا وام الهي لم يقله

فأعطته من الركوب وما خطره بالصبرين واصدقه واصبر

كيا بهام
صبر آئذى الله ولا تكون عليه ولن تكون فضيلته ما يكون
أنا الله مع أياً من الذين أنتموا أو الذين قام قبنون.

شورى الأشرار بأيَة وعشرة آيات مكية

بيالله الرحمن الرحيم

كُلُّ إنسان ينفق على سبيل الله الكريم من أمواله الأموال والأموال،
فَإِنَّمَا أَحْسَنَ عَمَلٌ يَنفَقُهُنَّ فِي دُرَجَاتٍ أَعْلى وَجَنَاحٌ أَعْلى
سَعَىٰ يَبْعِثُ بِهِمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ وَلَهُمْ مَشَيَّدٌ وَلَهُمْ عَسَىٰ
لا يُؤْتُونَهُمْ مَا كَبُرَ على إِيَّاهُمْ وَلَا يَأْتُونَهُمْ مَا كَبُرَ
عَلَىٰ إِيَّاهُمْ وَلَا يُؤْتُونَهُمْ مَا كَبُرَ إِلَّا أَن يَنْفَقُوهُنَّ فِي دُرَجَاتٍ أَعْلى وَجَنَاحٌ أَعْلى وَلَا يُؤْتُونَهُمْ
ومأكان عطاأ ربك كثورا انترككم فضلاً أغلبهم في عقاب
وللازوة أكبر رحمة وأكبر نفعاً لا يجعل معنّا هالها ما كف١
من غمود أمغوداً ولا يملؤكم إلهام الابا وباوَلَ الدّين
صلاة الإمام عبدالله الكبير قلًا صلناً ولا تقل
لها يومن لا تنكرها ولا تقول لا يكون كيماً ولا تخفف لها جناح الدّين
من الرّحمة وقل رب ارجها له كيماً يغفر لك إعلام ما
نفوذ كفر كان كوبوا صلابين فأنت لؤلؤ بين ألقاب يغفر
والذي خلة والكلّ بين والكبير ولا تنكرها ولا تقول لا
بذي بّين كأنكما أخوان السيّان وكان أتشبّطك نرّي كفر
واستغفر منه فيت بايده من ركبه فرجع كفاً قبل له فعل
فبِكَراً ولا يجعل إلّا تعلّى إلى سيّتبا ولا تخفف لها
حسننا فتغفر لموأكفرها أن تبكي بعّدت الرّقْب بينه
وبقذلها كأن سبادة بيّرة إليها ولولا نقلوا ولدّ كبر
حذاء ملوض في رفعها وأيامك كان خطاكي بما
نفرو الربّانك كأنكما عدللاً ولا تنكروا النّفوذ لأيّ كَر
الله الّلّه أخْلِقُ خَلْقًا مُفْتَلٌ مُحِيطًا أخْلِقّهُ لِيُعْرِف
صرفي القبلة فإنه كان منصوراً وانتقلنINAL إليه مأتى في
اختلف بي UM أشهدها ووفى. قال الفهدان الفهد كان معلوماً
ووفى الخير إذا كانوا يزعنا بالفهداد أكثر متفقياً ذلك خير
واختلف تأ وبا للا من فيك يا لاك بعلامان الفهد والبحر
والله ويداً كان عنياً. ليس لك بعلامان الفهد والبحر
أن تقولوا الأرض ولأن يبلغ أينما تقولوا كل ذلك كان عنياً عند
ربك مرفقاً ذلك يا الواحي السبقي لا ينكره ولأجده مع
الله فإنه فاعل في جميع ولأجزاء أصدقورا فاصفيك مكي بالبين
والفهدان فيه إنا أنك عيد لا تقولوا فقولاً عملياً ولقد كفرنا
فهذا القرآن ليس كروماً مأتي مرحوم إلا النحو فأقر لوكان عدة الله
هكذاكقولون ألا إن تقولوا الذي العرش يسبيله كأنه تغالي جداً
يقولون علا واكيراك يتخلل الكهود والزمن والهدوء ففيه وأن
تمثنا انك غداً ولكن لنفعه سككتموه فهو كان عليه أنغموا
وإذا قرأت القرآن جعلت أن ميكان بين الهمين لا لبوعنون بالآخرة
كما ما كنت وجعلكم أن تقولكن إن يفهوة وفأداه نور
وقد وافادا ذكرت ركبه في القرآن وحنيدة وواصلي إل بأ🌲ورقورا