بسم الله الرحمن الرحيم

المجال : القرآن الكريم

رقم الدرس : الدرس الاول

عنوان الدرس : عون الله – تعالى – لعبادة المؤمنين

الآيات (121-129) سورة آل عمران

التقرير

إِذۡ غَدَوۡتَ مِنۡ أَهۡلِكَ تُبَوِّئُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ مَقَٰعِدَ لِلۡقِتَالِۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) إِذۡ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمۡ أَن تَفۡشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَاۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ (122) وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدۡرٖ وَأَنتُمۡ أَذِلَّةٞۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ (123) إِذۡ تَقُولُ لِلۡمُؤۡمِنِينَ أَلَن يَكۡفِيَكُمۡ أَن يُمِدَّكُمۡ رَبُّكُم بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٖ مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُنزَلِينَ (124) بَلَىٰٓۚ إِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأۡتُوكُم مِّن فَوۡرِهِمۡ هَٰذَا يُمۡدِدۡكُمۡ رَبُّكُم بِخَمۡسَةِ ءَالَٰفٖ مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشۡرَىٰ لَكُمۡ وَلِتَطۡمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦۗ وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ (126) لِيَقۡطَعَ طَرَفٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡ يَكۡبِتَهُمۡ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ (127) لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ أَوۡ يَتُوبَ عَلَيۡهِمۡ أَوۡ يُعَذِّبَهُمۡ فَإِنَّهُمۡ ظَٰلِمُونَ (128) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ يَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ (129)

سبب نزول

خرج رسول الله – صلى الله عليه و سلم – بألف من أصحابه لملاقاة الكفار في أحد في السنه الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر .

فلما قاربوا عسكر الكفرة وكانوا ثلاثة آلاف , انخذل عبدالله بن ابي بن سلول بثلث الجيش وقال : علام نقتل انفسنا واولادنا , ولكن حيان من الانصار وهما بنو سليمه , وبنو حارثه عصمهم الله – تعالى – فمضو مع رسول الله – صلى الله عليه و سلم – ولم يرجعا .

المعنى الاجمالي للايات الكريمه :

حذر الله المؤمنين من اتخاذ بطانة من اهل الكفر و النفاق , واخبرهم انهم متى صبروا واتقوا فلن يضرهم كيد اعدائهم شيئاً , كما ذكرهم بموقفين : احدهما : لم يصبروا فيه ولم يتقوا فأصابتهم الهزيمه في غزوة أحد .

و الثاني : صبروا فيه واتقوا فانتصروا و هزموا عدوهم في غزوة بدر .

ما ترشد إليه الايات :

* الله – سبحانه و تعالى – يحفظ المؤمنين ويعصمهم من الوقوع في المعاصي
* النصر من عند الله – تعالى – وعلى المؤمنين الاستعداد والأخذ بالاسباب
* الملائكه جند من جنود الله – تعالى – يساعد الله بهم من يشاء من عباده
* الامر كله لله – تعالى - وطوبى لمن اطاع الله وابتعد عن معاصيه
* الله مالك الملك ومدبره يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء
* الصبر و الالتزام أمر القائد من عوامل النصر

عمل الطالبه : منال عبدالرضا

الصف : 12ع2