

 اله سميعأ لـا تجهرون به ، عليمأ با تخفون

 يُخـفيـه ، وكـنـك مع الإسـاءة : إمـا أن أن يظهرها في حال الانتصاف من المسيء ، وإما أن يعغو ويصفح ، والعفوُ أنضلُ ؛ فإن من صفـاته تعالى العـفو عن عباده مع

قدرته عليهمم •
(10-1) إن الذين يكفرون بالشَ ورسله من اليهود والنصارى ، ويريدون أن يفرقوا بين الهُ ورسله بأن يؤمنوا بالله ويكذبرا ريورا رسله الذين أرسلهم إلى خلقـه ، أو يعـتـرفـوا بصدق بعض الرسل دون بعض ، ويزعموا أنّ بعضهم افتـروا على رُنهـ ، ويريدون أن أن يتخذوا طريقاً إلى الضهلالة التي أحدثورها والبدعة التي ابتدعرها . (101) أُوليك هم أهل الكفر العْقُق الذي لا شك فيه ، وأعتدنا للكافرين عذاباً - يخزيهم ويهينهـ ،
 وأرْؤرا بنبورة رسله أجمعين ، ولم يفرتورا بين


أحد منهم ، وعملوا بشريعة الش ، أولثك سوف يعطيهم جزاءهم وثوابهم على إيانهم به وبرسله . وكان الهُ غفوراً رحيماً .



 موسى حجة عظيمة تؤيُد صدق نُبوُته

 وأخذنا عليهم عهداً مؤكداً ، فنقضوه .


 بهتَّنَّاعَظِيمَا








重


(100) فلعنُامم بسبب نتضهم للعهود ،
 رسله ، وقتلهم للأنبياء ظلمأُ واعتـداءُ ، وقولهم : قلوبنا عليها أغطية فلا تفته ما ما
 كـفـرهم ، فـلا يؤمنون إلا إيماناً قلـيـلاُ لا

ينفعهم
(107) وكـنلك لعنُّامم بسبب كـنـرمه

وافتترائهم على مرئ با با نسبوه إليها من الزنى ، وهي بريئة منه
(lov) وبسـبـب قـولهـم -على سـبــيل التهكم والاستهزاء- : إناّ قتلنا المسيح
 صلبوه ، بل صلبوا رجلاً شبـبيها به ظنأ
 اليهود ، ومن أسلمه إليهم من النصارى ، كلُهم واتعـون في شك وحَ وَيْرة ، لا عِلْمَ لديهـم إلا اتباع الظن ، وما قتلوه متيقنين
بل شاكين متوهمين .

 وكان الهَ عزيزاً في ملكه ، حكيمـأ في تدبيره وتضائه .
 الكتاب بعد نزول عيسى آخر الزمان إلا
آمن به قبل موته عليه السلام ، ويوم القيامة يكون عيسى -عليه السلام- شهيهداً بتكذيب مُن كذُّبه ، وتصديق مَن صدئّة
 $\qquad$ (17•) أننسهم وغيرهم عن دين اله القوري (ITI) وبسبب تناولهم الربا الذي نهوا عنه ، واستحالالهم أموال الناس بغير استحقاق ، وأعتدنا للكافرين بالشَ ورسوله مِن هؤلاء اليهود عذاباً موجعاً في الآخرة

 وبالبعث والجزاء ، أولئك سيعطيهم الله ثواباً عظيماً ، وهو الجنة
(آTا) إنا أوحينا إليك -يا محمد- بتبليغ الرسالة كما أوحينا إلى نوح والنبيُّين من بعده ، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط -وهم الأنبياء الذين كـانوا في قـبائل بنـي إسـرائيل الائنتي عشّرة من ولد يعقوب- وعيسى وأيوب ويونس ومارون وسليمـان . وآتينا داود زبرراً ، وهو كتاب وصحف مكتوبة . (IT६) (أرسلنا رسلأ قد تصصناهم عليك في القرآن من قبل هذه الأية ، ورسلألم نتصصهم عليك لـكمة أردناها . وكلُم الشّ موسى تكليماً ؛ تشريفاً له بهذه الصفة .

 وأنه سبحانه كلم نبيـه ملـيا موسى -عليه السلام- حقيقة بلا وساطة . (170) أرسَلْتُ رسلا إلى خَلْقَي مُبشُرِين
 للبشر حـجة يعــذـرون بها بعـا إرسال الـا الرسل . وكان الشَ عزيزاً في ملكه ، حكيماً
(דז) إن يكفر بك اليهود وغيرهم -يا محمد- فالهُ يشهد لك بأنك رسوله الذي أْنزَلْ عليه القرآن العظيم ، أنزله بعلمه ، وكذلك الملانكة يشهدون بصدق ما أوحي
(ITV) إن الذين جحدوا نُبُوُتك ، وصدُورا الناس عن الإسلام ، قد بُعُدوا عن طريق المت بُعداً شديداً .





 خاضعاً لهُ قدراً وشرعاً . وفي الآية دليل على عموم رسالة نبي الهُ ورسوله محمد صلى اللَ عليه وسلم .

 الاعتقاد الحق في دينكم ، ولا تقولوا على الله إلا الحت ، فلا تجَعلوا له صـاحبةٍ ولا بلا ولداً . إغا المسيح عيسى بن مرئ رسول الش أرسله الهُ بالحق ، وخَلَّقَهِ بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مرئ ، وهي قوله : (اكن" ، فكان ، وهي نفخة من الهُ تعالى نفخها جبريل بأمر ربه ، نَصديدّقا بأن الهُ

 عيسى وأُمْ مع الهُ شريكين . انتهوا عن هذه المقالة خيراً لكم عا أنتم عليه ، إغا الشا
 والأرضِ مُنْكُهُ ، فكـيف يكرن له منـهـم
 تدبير خلقه وتصريف معاشهـم ، فتوكُكُوا عليه وحده نهو كافيكم

 الـُمُقَرْبرن من الإقرار بالعبودية لله تعالى .
 فسيحـشـرهم كلهم إليه يوم القيامة ، ويفصلُ بينهم بحكمه العادل ، ويجازي كلاُ با يستحق





 ويونقه إلى سلوكُ الطريق المستقيم المضضي إلى روضات الجنات .
(IVT) ميـراث الكـلالة ، وهو من مـات ولبس لـ
 فيها : إن مات امرؤ ليس لد ولدّ ولا ولا والد ، وله أخت لابيه وأمه ، أو لأبيه نتط ، فلها نصف تركته ، ويرث أخروها شُقيقأ كان أر لااب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولدا ولد ولا والد . فابن كان لمن مات كلالةً الختان
 من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنيّين من أخواته ـ يُبيّن الشُ لكم تسمة الموايث وحكم الكالالة ؛ لثلا تضلوا

 \$هورة المائدةه
 وصدُقوا رسوله وعملوا بسنتـ ، أتِمُوا عهرد
 والانتياد لها ، وأؤوا العهود لبعضكم على الاني بعض من الأمانات ، والبيوع وغيرها ، ما لما
 صلى الهُ عليه وسلم . وتد أحَلْ الشَ لكم البهيمة من الأنعام ، وهي الإبلُ والبعر
 والدم وغير ذلك ، ومن تَريم الصيد وأنتم


محرمون . إن الهُ يحكم ما يشاء وُقْق حكمته وعله .







(r) حرُم الله عليكم الميتة ، وهي الحيوان الذي تفـارته الحياة بدون ذكاة ، وحرُمر عليكم الـدم الــــائل الـــــــراق ، ولــم المنزير ، وما ذُكِكر عليه غير اسم الهُ عند
 ماتت ، والموقوذة وهي التي ضُربِت بعصا
 التي سعطت من مكان عال أو هوَت في في بثر فماتت ، والنطيحة وهي التي ضّرَبتْها أخرى بقرنها فماتت ، وحُرُم اللّه عليكم البهيمة التي أكلها السبُع ، كالأسد والنمر

 بعدها ما أدركتم ذكاته قبل أن يكوت نهو حلال لكم ، وحرُم الهُ عليكم ما ذُبح لغير الهُ على ما يُنصب للعبادة من حـجر أِمر أو غيره ، وحرَّم الهُ عليكم أن تطلبـوا عِلْم مـا قُسِّم لكـم أو مـم يــــــم بالأزلام ، وهمي القداح التي كانوا يستقسمون بها إذا أرادورا
 في الآية من العـرمــات -إذا ارتُكبتـت خروج عن أمر الهُ وطاعته إلى معصيته . الآن انقطع طمع الكفـــار من دينــمـ أن
 عليهم ، فلا تخافوهم وخافوني . اليوم أكملت لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتام الشريعة ، وأتمت عليكم نعمتي بإخراجكمم من ظلمات الجاملية إلى نور الإيمان ، ورضيت لكم الإسلام دينأ فالزموه ، ولا


 عند إرسالها للصيد ، وخافوا الهُ فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه . إن اله سريع الحساب .


 متخذي عشيقات ، وأمِنتم من التأثر بدينهن . ومن يجحد شرائع الإعيان نقد بطل عمله ، وهو يوم القيامة من الخاسرين .
(7) يا أيها الذين آمنوا إذا أردمَ القيام إلى الصلاة ، وأنتم على غبر طهـارة الـيارة ناغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (والمُرْقَق :
 وامسحوا رؤوسكم ، واغسلوا أرجلكم إلى الكعببن (وهمـا العظمـان البارزان عند
 الحدث الأكبر فتطهروا بالاغتسال منه قبل الصلاة . وإن كنتم مرضى ، أو على سـر ألور في حـال الصـحـة ، أو تـضى أحـدكم حاجته ، أو جالمع زوجته فلم الج فاضربوا بأيديكم وجه الأرض ، وامستحوا وجوهكم وأيديكم منه . مـا يريد اله في أمـر الطهـارة أن يُضْيُّق عليكم ، بل أباح التيمم توسعة" عليكم ، ورحمة" بكم ، إذ جعله بديلاُ للمـاء في الطهارة ، فكانت رخصصةُ التيمُم من مَّام النعم التي تقتضي شكر المنعم ؛ بطاعته فيما أمر وفيما نهى . واذكروا نعمة اللهُ عليكم فيما شُرَّعه لكم ، واذكروا عههـه الذي أخـــنـ تعالى
 صلى الله عليه وسلم ، والسمع والطاعة

 (1) يا أيها الذين آمَنوا بالشُ ورسوله محمد


 (9) وعد الهُ الذين صَدْقوا الهُ ورسوله وعملوا الصالحات أن يغغر لهم ذنوبهم ، وأن يُيبهم على ذلك الجنة ، والشُ لا يخلف وعده .

(• (1) والذين جحدوا وحدانية الله الدالة
 جاءت بها الرسل ، مم أهل النار الملازمون (1) يا أيها الذين صـدُقوا بالهُ واتـعـوا




 على الهُ وحــده في أمــوركـم الـدينـيــة

( ا إسرائيل أن يخلصوا له العبادة وحده ، وأمر اله موسى أن يجعل عليهـم اثنـي عشـر عريفاً بعـدد فروعـهم ، يأخذـون عليهـم
 ولكتابه ، وقال الله لبني إسرائيل : إني مـعــم بحـغظي ونصـري ، لئن أقــــتم

 أخـبـروكم به ونصـرتومهم ، وأنفـقـتـم في


 عدل عن طريق الحت إلى طريق الضلال .



 التحريف والتأويل تركوا ما لا يتفق مع أهوائهم مِن شرع الله الذي لا يثبت عليه إلا القليل من عصمه الشٌ منهم) .
（£）（ ）وأخذنا على الذين ادُعوا أنهم أتباع المستِح عيسى－وليسرا كذلك－العهد المؤكُد الذي أخذناه على بني إسرائيل ：
 فَبْلٌّوا دينهـم ، وتركوا نصيباً ما ذُكُرُورا به ، فلم يعملوا به ، كما صنا صنع اليهود ، فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ، وسوف ينبئهـه الهَ با كانوا يصنعون يور

الـساب ، وسيعاقبهم على صنيعهم
 والنصارى ، قد جاءك رسم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبيُن لكم كثيراً عا كا كنتم تُتْفونه عن الناس عا في التوراة والإنجيل ،
 جاءكـم من الهَ نور وكتـاب مبـين ：وهو القرآن الكرئ
（17）يهدي الهُ بهذا الكتـاب المبين من اتبع رضــا الهُ تـعـــلـى ،طرق الأمـن والسلامة ، ويخرجهم بإذنه من ظلمـات الكفر إلى نور الإيْان ، ويوفقهم إلى دينه
－القور
（IV）
 لهؤلاء الجهلة من النصارى ：لو كان المسيح
 إلهأ كما يدُعون لِّدَرْ أن يدفع تضاء الهُ إذا




 يشاء ، ويفعل ما يريد ．
(1) وزازم اليهود والنصارى أنهم أبناء
 شيء يعذبكم بذنوبك؟؟ فلو كنتم أحبابه : مُّا ماعْدُبكم ، فالهُ لا يحب إلا من أطاعه ،
 آدم ، إن أحـحنُنتُم جـوزيتم بإحـسـانكم خيراً ، وإن أُسْأْمُ جوزيتم بإساءتكم شـراً ، ،
 وهو مالك الملك ، يُصرّرّفه كما يشاء ، وإليه المرجع ، فيحكم بين عباده ، ويجازي كلأ با يستحق الم (19) يا أيها اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد صلى الهُ عليه وسلم ، يُيُّن لكم الحق والهدى بعد مُدُّة من الزمن بين
 تقولوا : ما جاءنا من بشير ولا نذير ، فلا عُذرِّلكم بعد إرساله إليكم ، نقد جاءن جاءكم من اللُ رسولْ يُبِشُر مَن آمن به ، ويُنْدِرُ مَن
 عقاب العاصي وثواب الططيع (r-) واذكر -يا محمـد- إذ تال موسى عليه السـلام لقـومـه : يا بني إسـي إسرائيل اذكروا نعمة اله عليكم ، إذ جعل فيكم أنبياء ، وجعلكم ملوكاً تلككرن أمركم بعد


 الكفار ، ولا ترجعوا عن قتال الجبارين ، فتخسروا خير الدينا الديا وخير الأخرة .
 داخلون
(rr) قال رجلان من الذين يخشُون الهُ تعالى ، أنعم الله عليهما بطاعته وطاعة نَبْيٌّ ، لبني إسرائيل : ادخلوا على هؤلاء الجبارين
 عاملين بشرعه .
( Y ) قـال قوم موسى له : إنا لن ندخل المدينة أبداً ما دام الجبارون فيها ، فاذهب
 ههنا ولن نقاتلهم . وهذا إصرارٌ منهم على ملى مخالفة موسى عليه السلام .
(Y0) توجّه موسى إلى ربه داعياً : إني لا أقدر إلا على نفسي وأخي ، فاحكم بينـا وبين القوم الفاسقين .
(ب) قال اله لنبيه موسى عليه السلام : إن الأرض المــــُسـة مــحـرُّم على هؤلاء اليهود دخرولها أربعين سنة ، يتيهون في الأرض حائرين ، فلا تأسف -يا موسى الـئي على القوم الخارجين عن طاعتي (YV) واقصص -يا مـحـمـد- على بني إسرائيل خَبَر ابنَيْ آدم قابيل وهابيل ، وهو


 يتقبُّل قُربان قابيل ؛ لأنه لم يكن تقياً ، فحسد قابيلُ أخاه ، وقال : لاُقتلُّك ، فَردُ هابيل : إغا يتقبل الهُ من يخشونه الانه




(ra) إني أريد أن ترجع حاملاُ إثم قَتْلي ، وإثمك الذي عليك قبل ذلك ، فتكونَّ من أهل النار وملازميها ، وذلك جزاء المعتدين .


 نعاتْه النه بالندامة بعد أن رجع بالخسران .
(YY) بسـبـب جناية القَتل هذه شُرَغْنا

سبب مِن تصاص ، أو فساد في الأرض بكحاربة شَرع الهُ ، فكأثا قتل الناس جميعاً فيما استوجب من عظيم العقوبة من الهُ ، ، وأنه من امتنع عن قَتُل نفس حَرُمْهـا الشَ نكاثنا أحيا الناس جميعأ ؛ نالحفاظ على
 الناس كلهم. . ولقـد أتت بني إسـرائيل


 مجيء الرسل إليهم لُمتجاروزون حدود اله بارتكاب محارم الهُ وترك أوامره .

 أحكامه ، وعلى أحكام رسوله ، ويفسدون



 اليسرى ، فإن لم يُتُبْ تُقطْعْ يدُه اليسرى
 بلدمم ، ويُحبسوا في سجن ذلك الـئ البلد




(0) يا أيها الذين صَدْقوا الهُ واتبعوا رسوله ، خافوا الهُ ، وتَقَرُبوا إليه بطاعته والعمل با يرضيه ، وجاهدوا في سببله ؛ كي تفوزوا بجناته (Tr) إن الذين جحدوا وحدانية الهُ ، وشريعته ، لو أنهم ملكوا جميع ما في الأرض ، وملكوا مثله معه ، وأرادوا أن يفتدوا أنفسهم يوم القيامة من عذاب الهُ با ملكوا ، ما تَقْبُل الهُ ذلك منهم ، ولهم عذاب مُوجع .






(६ヶ) مؤلاء اليهود يجمعون بين استماع

 اتركهـم ، وإن لم تحكم بينهـم فلن يقدرو الي على أن يضـروكُ بشـيء ، وإن حكمـت
 . العادلين
(זّ) إنُّ صنيع مؤلاء اليهود عجيب ، نهم يحتـكــون إليك -يا مـحـمـد- وهم لا يؤمنون بك ، ولا بكتابك ، ، مع أن التوراة التي يؤمنون بها عندمه ، فيها حكا حكم الهّ ، ،
 يُرضهم ، فجمتموا بين الكُفر بشرعهـم ، والإعراض عن حكمك ، ، وليس أولئك المتصفون بتلك الصفات ، بالمؤمنين بالله وبك وبا تحكم به .
 الضهلالة ، وبيان للألحكام ، وقد حكم بـا بها النبيُون -الذين انقادوا لـكم الهّ ، وأقروا
 ولم يُحَرْنوما ، وحكم بها بُ عُبُّاد اليهـهود
 ذلك أن أنبياءمم قد استأمنوهم على تبليغ التوراة ، ونِّه كتاب الهُ والعمل به ، وكان الربانيون والأحبار شهواء على أن أنبياءهم

 الذي أنزله في كتابه ، وكتموه ، وجحدروه ، وحكموا بغيره ، فأولنك هم الكا الكافرون .

 وازالةً لها ـ ومن لم يحكم با أنزل الهّ في القصاص وغيره ، فأولثك مـ المتجاوزرن حدود الش
(؟؟) وأتبعنا أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مرئ مؤمنأ با في التوراة ، عاملاُ با فا فيها عالم ينسخه كتابه ، وأنزلنا إليه الإنجيل هاديأ إلى المت ، ومبيُنأ لما جهله الناس مِن
 اشتـمل عليه من أحكامها ، وقد جعلناه بـانأأللذين يخـافون اله وزاجرأَألهم عن ارتكاب العرّماتم
وليحكم أهل الإنجيل الذين أُرسِل
 يحكم با أنزل الهُ فأولئك هم الحارجون عن أمره ، العاصون له .
 وكل ما فيه حقّ يشهد على صدق الكتب قبله ، وأنها من عند الهُ ، حاكماً عليها شاهلاً بصحتها ، أمينأ عليها ، فاحكم بين العـتكمين إليك من الـيهود با أنزل الهـ إليك في هذا القـرآن ، ولا تنصـرف عن الحق الذي أمركـ الهُ به إلى أهرائهـم ومـا
 وطريقة واضحة يعملون بها ـ وا ولو شاء اللـي لجـعل شـرائعكم واحدة ، ولكنه تعـالى خالف بينها ليختبركم ، فيظهر المطيع من العاصي ، فسارِعوا إلى ما هو خير لكير لكم في


مصيركم إلى الهُ ، فيخبركم با كتتم فيه تختلفون ، ويجزي كلاْ بممله.



 حكمه لمن عقل عن الهُ شَّرْهَ، ، وآمن به ، وأيقن؟

(1) يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصـارى حلفـأُ وأنصـارأ على أهل الإيعان ؛ ذلك أنهـم لا يُوادُون المؤمنـين ، فاليهود يوالي بعضهم بعضاً ، وكنلك النصارى ، ،وكلا الفريقين يجتـمع على عداوتكم . وأنت -أيها المؤمنون- أجدرُ بُ بان ينصر بعضُكم بعضأ . ومن يتولهم منكم
 حكمهـم . إن الشَ لا يوفق الظلالين الذين . يتولون الكافرين

يخبر الهَ تعـلى عن جمـاعة من (or) المنانقين أنهم كانوا يباديادرون في موادة

 بالمسلمين فيصيبونا معهم ، قال الهّ تعالى انى ذكره : فعسى اللّ أن يأتي بالفتح -أي فتح
 والمسلمين على الكفار ، ،أو يُيُيُنْ من الأمور

 المنافتون على ما أضمروا في أنفسهم من موالاتهم
(or) وحينذ يقول بعض المؤمنين لبعض مُتُعجُببن من حال المنافقِنِ -إذا كُشبف أمرهم- : أهوزلاء الذين أقســـــرا بأغلظ الالعمان إنهم لَّمَّنا؟! بطلت أعمال المنانقين التي عملوما في الدنيا ، فلا ثواب لهم عليها ؛ لأنهم عملوها على غير إيانان ، نخسروا الدنيا والأخرة .
(\%) يا أهيا الذين صددْقوا الهُ واتبعوا رسوله مَن يرجع منكم عن دينه ، ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك ، فلن يضرُورا


 خاضهون له
(هT) ومن وثق بالهُ وتولُى الهُ ورسوله واللمؤنين ، نهو من حزب الهُ ، وحزب الشُ هم الغالبون المنتصرون . (أهيا الذين صَدُّقوا الشُ واتعبوا رسوله لا تتخذوا الذين يستهزئون ريتلاعبون بدينكم من أهل الكتاب والكفارَ أولياءً ، وخافوا اللّ إن كتتم مؤمنين به وبشرعه.
 بالصاة سخر من دعوتكم إليها هؤلاء من اليهود والنصارى والمشركين ولعبوا بذلك ، ومـا كان ذلك منهم إلا بلـهـهـهم بربئهم ،

وحده
(09) قل -يا محمد- لهؤلاء المستهزئين من أهل الكتـاب : مـا تَجــدُونه مطعناً أرو عيبأ هو محمدة لنا : من إيإنانـا بالثة وكتبه المنزلة علينا ، وعلى من كان قبلنا ، وإيانانا بأن أكثركم خارجون عن الطريق المستقيب!
 أخبركم بُن يُجازَى يوم القيامة جزاءُ أشدُ مِن جزاء هؤلاء الفاسقين؟

 فجعل منهم القردة والحنازير ، بعصيانهم وافترائهم وتكبرهم ، كما كان منهـم عُبْادُ الطاغوت (وهو كل ما عُبد من دون الهّ) ، لــــد ســاء مكانهـم في الآخـرة ، وضلُ

سَعْيُهم في الدنيا عن الطريق الصحيح (IT) واذذا جاءكم -أيها المؤمنون- منافتو

 يعتقدونه بقلوبهم ، ثم خرجوا ورا وهم مصرُورن عليه ، والش أعلم بسرائرمم ، وإن أظهروا

(Y) وترى -يا محمد- كيثيراً من اليهود يبادرون إلى المعاصي من تول الكذب والزور ، والاعتداء على أحكام الهُ ، وأكْل أموال الناس بالباطل ، لقد ساء عملهم واعتداؤهم (rד) هلاُ ينهى هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان أثمتُهم وعلماؤهم ، عن قول الكذب والزور ، وأكل أموال الناس بالباطل ، لقد ساء صنيعهم حين تركوا النهي عن المنكر .


 الجواد الكريء ، ينفق على متضضى الحكمة وما فيه مصلحة العباد . وفي الآية إثبات لصفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق به من من



(70) ولو أن اليهود والنصارى صـدُّقوا الشَ ورسوله ، واجتنبوا ما حـا حُرمه الهُ ، لككُرنـا عنهم ذنوبهم ، ولادخلناهم جنات النعيم في الدار الأخرة .




 فريقاً معتدلاُ ثابتأ على الحَّ ، وكثيرٌ منهم

ساء عملُهُ ، وضلُ عن سواء السبيل . (TV) يا أيها الرسول بلُّغ وحي الهُ الذي

 رسالة ربُك ، وقد بـلُغ صلى الهُ عليه وسلم رسالة ربه كاملة ، فمن زعم أنه كتم شيئانً عكا أثزِلِ عليه ، نقد أعظم على الهُ ورسوله
 أعداثك ، فليس عليك إلا البلاغ . إنُ الهُ لا يوفق للرشد مَن حاد عن سبيل المت ، وجحد ما جئت به من عند اله اله (یا) قل -يا محمد- لليهود والنصارى : إنكم لستم على حظُ من الدين ما دما دمتم
 جاءكم به محمدَ من القرآن ، وإنُ كثيراً

معايبهم ، فلا خزن -يا محمد- على تكذيبهم لك .
(79) إن الذين آمنوا (وهم المسلمون) واليهود ، والصابئين (وهم قوم باقون على نطرته الهـم ، ولا دين مقرر لهم يتبعونه) والنصارى (وهم
 العمل الصالح ، فلا خرف عليهم من أهوال يوم القيامة ، ولا هم يحزنون على ما تركوه وراءهم في الدنيا ا

 فريقاً آخر .

 وعُتُّمْ ، فمضوا في شهواتهـم ، وعمُوا عن الهدى فلم يبصروه ، وصـَمُواع عن سمـاع الحتّ فلم ينتفعوا به ، فانزل الشّ بهـ بأسهس ،
 منهم ، وصـُورا ، بعدما تبين لهم الحتّ ، واله بصـيـر بأعـمـالهـم خــــرها وشـرها وسيجازيهم عليها .
(Vr) الهَ هو المسِح ابن مرئ ، قد كفروا بعالتهـم هنه ، وأخبر تعالى أن المسيح قال لبني إسرائيل : اعبدوا الهّ وحده لا شريك أله له ، فأنا وأنتم في العبودية سواء . إنه من يعبد


(Vr)
 والابن ، وروح التـــس . أمـا عَلِّمَ هؤلاء النصارى أنه ليس للناس سوى مـعبـود
 أصحاب هذه المقالة عن افترائهم وكذبهم


(Vई) أفلا يرجع هؤلاء النصارى إلى الهُ تعالى ، ويتبرون عمُّا تالوا ، ويسـأُون اله تعالى المغفرة؟ والهُ تعالى متجاوز عن ذنوب التائبين ، رحيمّ بها بهم


 عن الحت بعد هذا البيان؟
 لأقوال عباده ، العليم بأحوالهم


 المسيع ، ولا تتبعوا أهواءكم ، كما اتُّبع اليهود أهواءهم في أمر الدين ، فوقعوا في الضطلال ، وحملوا كثيرار من الناس على الكفر باله ، وخرجوا عن طريق الاستقامة إلى طريت الغَواية والضلال .
يخبر تعـالى أنه طرد مِن رحمتـه الكافرين من بني إسرائيل في الكتـاب الذي أنزله على داود -عليه السـلام- وهو الزُّبور ، وفي الـكتــاب الذي أنزله على الْلى عيـسى -عليه الســلام- وهو الإنجـيل ؛ بسبب عصيانهم واعتدائهم على حرمات اله

كــان هؤلاء الـيـهـــود يُجـــاهرون (Va) بالععاصي ويرضونها ، ولا يُنْهى بعضُهـهـر بعـضـأ عن أيٌ منـكر فـعلوه ، وهذا من انـا أفعالهم السيئة ، وبه استحقوا أن يُطْرَدُوا من رحمة اله تعالى
(i.) تُرَّ اليهود يُتُخذون المشركين أولياء لهم ، ساء ما عملوه من الموالاة التي كانت سبباً في غضب الهُ عليهم ، وخلودهم في عذاب الها يوم القيامة .
(ㅅ) ولو أن هؤلاء اليهود الذين يناصرون
 أصحاباً وأصصاراً ، ولكن كثيراً منهم خارجون عن طاعة الشّ ورسوله .


 صلى الهُ عليه وسلم ، وآمنوا بها .

