# ﻣﻘدﻣﺔ ﺣﻔل ﺗﻛرﯾم ﺣﻔظﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم

إن اﻟ ّﺗﻛرﯾم ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت، ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻌﻧوي وﺗﻛوﯾن اﻟﺣﺎﻓز، ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻟدى اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗم

ﺣﻔل اﻟ ّﺗﻛرﯾم

ﺗﻛرﯾﻣﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣوا ﺑﮫ ﻣن ﺟﮭد، أو اﻷﺷﺧﺎص اﻵﺧرﯾن اﻟﻣراد ﺗﺣﻔﯾزھم ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺎﻟوا ھذه اﻟدرﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻠم، وﻟﮭذا ﯾﻛون

ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ، وﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻧﺎ اﻟﯾوم ﺳوف

ﺳﺗﻠﻘﻰ ﻓﯾﮫ، ﻣن

ﺿرورة ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت، وﯾﺟب اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﮫ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ

ﻧﻘدم ﻋدة ﻣﻘدﻣﺎت ﺟﻣﯾﻠﺔ ﺗﺧدم ھذا اﻟﻐرض اﻟﻧﺑﯾل.

# ﻣﻘدﻣﺔ ﺣﻔل ﺗﻛرﯾم ﺣﻔظﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم

ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم، واﻟﺣﻣد رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن، ﻣﺎﻟك اﻟﻣﻠك ذو اﻟﺟﻼل اﻟﻌظﯾم، واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد اﻟطﺎھر اﻷﻣﯾن،

وﻋﻠﻰ إﻟﮫ وأﺻﺣﺎﺑﮫ أﺟﻣﻌﯾن، وﻣن ﺗﺑﻌﮭم ﻣن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن واﻟﺻﺎﻟﺣﯾن، وأﻣﺎ ﺑﻌد: أﯾﮭﺎ اﻟﺣﺿور اﻟﻛرﯾم، أﺣﯾﯾﻛم ﺑﺗﺣﯾﺔ اﻹﺳﻼم أن اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ورﺣﻣﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑرﻛﺎﺗﮫ، ھذه اﻟﺗﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، وإﻧﻧﺎ دﯾﻧﻧﺎ دﯾن اﻟﺣق واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ واﻟﺳﻼم، ودﯾﻧﻧﺎ دﯾن اﻟرﺣﻣﺔ واﻟﻣﻐﻔرة ﻣن ﻋﻧد ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ھذه اﻟرﺣﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺻل إﻟﯾﮭﺎ وإﻟﻰ اﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣوﻋودة ﻣن ﺧﻼل اﻣﺗﺛﺎل أﻣر ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟذي ﻛﻠﻔﻧﺎ ﺑﮫ، وﻧﻘﻠﮫ إﻟﯾﻧﺎ ﻧﺑﯾﮫ ورﺳوﻟﮫ اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم، إذ أوﺣﻲ إﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﻓﻣﺎن ﻟدﯾﻧﺎ ﻛﻼم ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻷرض وھو اﻟﻘُرآن اﻟ َﻛرﯾم، ﻓﻣن اﺗﺑﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ھذا اﻟﻛﺗﺎب ﻛﺎن ﻣن اﻟﻧﺎﺟﯾن واﻟراﺑﺣﯾن

ﺑﺎﻵﺧرة، وﻣن ﺗﺟﺎھﻠﮫ وأﻋرض ﻋﻧﮫ ﻛﺎن ﻣن اﻟﺧﺎﺳرﯾن، وﻟذﻟك وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺣﻔظ اﻟﻘرآن ﺑﻘﻠوﺑﻧﺎ وﻋﻘوﻟﻧﺎ، وﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﻧﺎ اﻟﯾوم إﻻ ﻟ َﺗﻛرﯾم

ﻣ ّن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯾﮭم، وﺟﻌﻠﮫ ﻟﮭم ﺣﺎﻓظﯾن، وھذا ﺛواﺑﮫ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة ﻓﻲ آن واﺣد، وﻣﻌﺎً ﻧﺑدأ ﻓﻘرات ھذا اﻟ َﺣﻔل اﻟ َﻛرﯾم ب..…

# ﻣﻘدﻣﺔ ﺣﻔل ﺗﺣﻔﯾظ ﻣﺧﺗﺻرة

ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم، واﻟﺣﻣد رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن، واﻟﺻﻼة ﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد اﻟطﺎھر اﻷﻣﯾن، وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺣﺑﮫ أﺟﻣﻌﯾن، أﻣﺎ ﺑﻌد: ﻓﺎﻟﺣﻣد ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟذي ﻣ ّن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﺄن ﺿﻣن ﻟﻧﺎ ﺣﻔظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻟﻧﺎس، وﺟﻌل ﻗﻠوﺑﮭم ﻋﺎﻣرة ﺑﮫ، وإﻧﻣﺎ ﺣﻔﻠﻧﺎ اﻟﯾوم دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻹﯾﻣﺎن ﻓﻲ ﻗﻠوب ﺷﺑﺎب أﻣﺗﻧﺎ، وأﻗﺑﺎﻟﮭم ﻋﻠﻰ ھذا اﻟدﯾن ﺑﺟوارﺣﮭم، واﻣﺗﺛﺎﻟﮭم ﻷﻣر ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺗزاﻣﮭم ﺑﺷرﯾﻌﺗﮫ، وﻋﺳﻰ أن

ﯾﺷرح ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻدورھم ﺑﮫ، وﯾﺟﻌﻠﮫ إﻣﺎﻣﮭم ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة، وأن ﻧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺑل اﻷﯾﺎم أﻓواﺟﺎً ﻣن اﻟطﻼب اﻟذﯾن ﯾﻘﺑﻠون ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ

اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس، اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻌﺟزة ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻧﺑﯾﮫ اﻟطﺎھر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم، وأﻣﺎ اﻵن، ﻓﻧﺑدأ ﺣﻔﻠﻧﺎ اﻟ ًﻛرﯾم ﺑﺄوﻟﻰ ﻓﻘراﺗﻧﺎ .……

**ﻣﻘدﻣﺔ ﺣﻔل ﺗﺣﻔﯾظ ﻧﺳﺎﺋﻲ** ﺧﯾر ﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺑدأ ﺑﮫ ﻗوﻟﻧﺎ أن ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم، واﻟﺣﻣد ﺗﻌﺎﻟﻰ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن، اﻟذي ھداﻧﺎ إﻟﻰ ھذا وﻟم ﻧﻛن ﻟﮫ ﻣﮭﺗدﯾن، واﻟﺻﻼة ﻋﻠﻰ ھﺎدﯾﻧﺎ اﻟطﺎھر اﻷﻣﯾن، اﻟذي ﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟرﺳﺎﻟﺔ واﻧﺗﺷﻠﻧﺎ ﻣن اﻟﺿﻼل اﻟﻣﺑﯾن، وﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳﻠﯾن وﻣن ﺗﺑﻌﮭم ﻣن اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن، وأﻣﺎ

ﺑﻌد: أﺧواﺗﻲ اﻟﺣﺿور، اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛ ْن، واﻟﺣﻣد ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟذي ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾر ﺟﻣﻌﻛ ْن، وﺑﺎﻹﺳﻼم أﻋزﻛ ْن، وإﻟﻰ ھذه اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ اﻟﺟﻠﯾﻠﺔ ھداﻛ ْن، إذ

ﻓطوﺑﻰ ﻟﻔﻌﻠﻛ ْن، وﻛﺗب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺧﯾر ﻓﯾﻣﺎ

ﺟﻌل اﻟﻘُرآن اﻟ َﻛرﯾم رﺑﯾﻊ ﻗﻠوﺑﻛ ْن، ﺣﺗﻰ ﻏدوﺗن ﻟﮫ ﻣن اﻟﺣﺎﻓظﺎت ﻓﻲ ﻗﻠوﺑﻛ ْن وﻋﻘوﻟﻛ ْن،

ﺗﻌﻠﻣﺗ ْن، وﻧﺳﺄل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﻧﻔﻌﻛ ْن ﺑﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﺗ ْن، وﯾزﯾدﻛ ْن ﻣن ﻋﻠﻣﮫ ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﻔﻌﻛ ْن، وﯾﻌود ﺑﺎﻟﺧﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻛ ْن وﻋﻠﻰ أﻣﺗﻛ ْن، وإﻧﻲ ﻷﺳﺄل ﷲ ﻟﻲ وﻟﻛ ْن اﻟﻧﻔﻊ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ، واﻟﻔوز ﺑﺎﻵﺧرة، وأﻣﺎ اﻵن، ﻓﺈﻧﻲ أﻓﺗﺗﺢ ﺑﺎﺳم ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أوﻟﻰ ﻓﻘرات ھذا اﻟﺣﻔل

اﻟﻛرﯾم، واﻟذي اﻋﺗدﻧﺎ داﺋﻣﺎً أن ﻧطﮭره ﺑﺗﻼوة ﻋطرة ﻣن اﻟذﻛر اﻟﺣﻛﯾم.……

**ﻣﻘدﻣﺔ ﺣﻔل دﯾﻧﻲ** ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ اﻟﻘول ھو ﺧﯾر ﺑداﯾﺔ، واﻟﺣﻣد ﺗﻌﺎﻟﻰ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن اﻟذي ﻟﮫ ﺗﻌود اﻟﻣﻧﺎﯾﺎ، واﻟﺣﻣد ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﺎﻓر اﻟذﻧوب و َﻣﺎﺣﻲ اﻟﺧطﺎﯾﺎ، واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﯾر اﻟﺧﻠق وﺳﯾد اﻟﺑراﯾﺎ، ﻧﺑﻲ اﻟﺣق وﻣﺑﻠﻎ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺣق اﻟذي ﻟم ﯾﻌﺻﻣﮫ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟرﻏم

ﻣﻣﺎ أﻧزل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻛﺎﻓرون ﻣن ﺧطوب وﺑﻼﯾﺎ، وأﻣﺎ ﺑﻌد: أﯾﮭﺎ اﻟﺣﻔل اﻟﻛرﯾم، ﻟﻘد ﺟﻣﻌﻧﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ ﺧﯾر اﻷﻣور وأﻋظﻣﮭﺎ، وﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎع ﻗوم ﻋﻠﻰ أﻣر ﻓﯾﮫ ﻋﻠم ﺗﻧﺗﻔﻊ ﺑﮫ اﻟﺑﻼد واﻟﻌﺑﺎد، إﻻ ﻛﺎن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺑرﻛﺗﮫ راﻋﯾﮫ، واﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺗﻧظر ﻓﯾﮫ وﺗﺷﮭد ﻋﻠﯾﮫ، ﻓﺎﻟﺣﻣد ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻘرآن رﺑﯾﻊ ﻗﻠوﺑﻧﺎ، واﻟﻧور اﻟذي ﻧﺑﺻر ﺑﮫ

اﻟدرب ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻘﯾم دروﺑﻧﺎ، واﻟﻧﮭﺞ اﻟذي ﻧﺳﯾر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺗﻰ ﻧظﻔر ﺑﺎﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة، وﯾﻐﻔر ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻧﺎ ذﻧوﺑﻧﺎ، وﯾﻔرج ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻛروﺑﻧﺎ، وﯾﺗﺟﺎوز ﻋن أﺧطﺎﺋﻧﺎ وﻋﯾوﺑﻧﺎ، واﻟﺣﻣد ﺟل وﻋﻼ أن ﻛﺗب ﻟﻧﺎ ھذا اﻟﯾوم، رؤﯾﺔ ﺷﺑﺎﺑﻧﺎ اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن وﻋﻣﺎد أﻣﺗﻧﺎ، وھم ﯾﺣﻔظون ﻛﺗﺎب ﷲ

ﻋز وﺟل اﻟذي ﻗﮭر ﺑﮫ اﻟﻛﺎﻓرﯾن، وﻋﻠﻣﻧﺎ ﺑﮫ أﺻول اﻟدﯾن، وإﻧﻲ اﻵن أﺑدأ أوﻟﻰ ﻓﻘرات ھذا اﻟ َﺣﻔل اﻟﻛرﯾم..………

# ﻣﻘدﻣﺔ ﺣﻔل ﻗرآن ﻣﻛﺗوﺑﺔ

ﺗﻛرﯾم ﻣن ﺣﻔظ

ﻟﻘد ﻋﻣل داﺋﻣﺎً رﺟﺎﻻت اﻟدﯾن اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﺷرع ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗدرﯾﺳﮫ وﺣﻔظﮫ وﺗﺣﻔﯾظﮫ ﻟﻠﻧﺎس، وﺣرﺻوا ﻋﻠﻰ

ﻣﻘدﻣﺔ ﺟﻣﯾﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت:

اﻟﻘُرآن اﻟ َﻛرﯾم، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ

ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم.. واﻟﺣﻣد ﻛم أﻋطﻰ ﻣن اﻟﻧﻌﯾم .. وﻛم ﻣﻧﺢ ﻣن اﻟﺧﯾر اﻟﻌﻣﯾم..

اﻟﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎم اﻟﻣﻧﺔ.. واﻟﺣﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ.. اﻟﺣﻣد ﻣوﻟﻲ اﻟﺟﻣﯾل.. واھب اﻟﻌطﺎء اﻟﺟزﯾل.. أﺟود ﻣن أﻋطﻰ.. وأﺻدق ﻣن أوﻓﻰ..اﻟﺣﻣد اﻟذي ﻓﺿﻠﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘرآن ﻋﻠﻰ اﻷﻣم أﺟﻣﻌﯾن.. وأﺗﺎﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾؤت أﺣداً ﻣن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن.. أﻧزﻟﮫ ھداﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ داﺋﻣﺔ.. وﺟﻌﻠﮫ ﻟﻠﺷراﺋﻊ اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﺧﺎﺗﻣﺔ.. ﺛم ﺟﻌل ﻟﮫ ﻣن ﻧﻔﺳﮫ

ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدھر ﻗﺎﺋﻣﺔ..ﺛم ﺻل اﻟﻠﮭم وﺳﻠم ﻋﻠﻰ ﻣن ﻛﺎن ﺧﻠﻘﮫ اﻟﻘرآن.. ووﺻﯾﺗﮫ اﻟﻘرآن، وﻣﯾراﺛﮫ اﻟﻘرآن، ﺟﻌل اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﻓﯾﻣن ﺗﻌﻠم

وﻋﻠم اﻟﻘرآن..ﻋﻠﯾك ﺻﻼة رﺑﻲ ﻣﺎ ﺗﺟﻠﻰ، ﯾﺣﺎر اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ إطراك، ﻋﺟزا ﺿﯾﺎء واﻋﺗﻠﻰ ﺻوت اﻟﮭداة، وﻓﻲ اﻟﻘﻠب اﺗﻘﺎد اﻟﻣورﯾﺎت.

# ﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻔل ﺧﺗم اﻟﻘرآن

ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم، واﻟﺣﻣد ﺗﻌﺎﻟﻰ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن، واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﯾر اﻟﺑرﯾﺔ اﻟطﺎھر اﻷﻣﯾن، اﻟذي أرﺳﻠﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﯾﻧﺎ

ﺑﺎﻟﺣق وﻛﺎن اﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﻣرﺷدﯾن، واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺣﺑﮫ أﺟﻣﻌﯾن، وﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﺑﻌﮭم ﻣن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن واﻟﺻﺎﻟﺣﯾن، وأﻣﺎ ﺑﻌد:

أﯾﮭﺎ اﻟﺣﻔل اﻟﻛرﯾم، إﻧﮫ ﻟﯾﺳرﻧﻲ أن أﻗف ﺑﯾﻧﻛم ھﺎ ھﻧﺎ اﻵن، ﻷﻛون أﺣد اﻟﺷﺎھدﯾن أﻣﺎﻣﻛم وأﻣﺎم ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إذا ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻣوﻋود،

ﯾﺟزى ﺻﺎﺣﺑﮫ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ

ﺣﯾث ﻧﺷﮭد اﻟﯾوم ﺟﻣﯾﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﺧﯾر ﺷﺑﺎب أﻣﺗﻧﺎ، وھم ﯾﺗﻠﻘون ھذا اﻟﻌﻠم اﻟذي ﻣﺎ ﺑﻌده ﻋﻠم، ھذا اﻟﻌﻠم اﻟذي

واﻵﺧرة ﺧﯾر ﺟزاء، ﻓطوﺑﻰ ﻟﻣن ﺣﻔظ ﻛﻼم ﷲ ﻋز وﺟل، ﻓﮭو ﻣﻧﯾر اﻟﻌﻘول، وﻣﻧزل اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠوب، وﺷﺎرح اﻟﺻدور، وﻣﯾﺳر

اﻷﻣور، ﻓﺎﻟﺣﻣد ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟذي أﻋز اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ، وأﻋز اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺎﻹﺳﻼم، واﻟﺣﻣد ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟذي زرع ﺑذرة اﻹﯾﻣﺎن ﻓﻲ

ﻗﻠوﺑﮭم، ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻐوا ھذا اﻟﮭدى وأﺻﺑﺣوا ﻣن ﺣﻔظﺔ ﻛﺗﺎب ﷲ ﻋز وﺟل، وﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم، إﻧﻲ ﻷﺳﺄل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﻧﻔﻌﻛم ﺑﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﺗم، وأن

ﯾﻌود ﻧﻔﻌﻛم ﻋﻠﻰ أﻣﺔ ﻧﺑﯾﻛم، واﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ورﺣﻣﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑرﻛﺎﺗﮫ، دﻣﺗم ﻓﻲ ﺣﻔظ ﷲ ﻋز وﺟل.

# ﻣﻘدﻣﺔ ﻋن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻓﺿﻠﮫ

ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم، واﻟﺣﻣد رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن، واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد اﻟطﺎھر اﻷﻣﯾن، وأﻣﺎ ﺑﻌد: اﻟﺣﻣد ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻘُرآن رﺑﯾﻊ ﻗﻠوﺑﻧﺎ، ھذا اﻟﻛﻼم اﻟﺑدﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ووﺻﻔﮫ وﺑﻼﻏﺗﮫ، واﻟذي أﻧزﻟﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺑده ورﺳوﻟﮫ ﻟﯾﻛون ﻣﻌﺟزﺗﮫ ودﻟﯾل ﺻدﻗﮫ، وأﯾده ﺑﮫ ﺣﺗﻰ ﺧرت ﻗﻠوب اﻟﻛﻔﺎر أﻣﺎﻣﮫ ﺑﻌد أن ﻋﺟزوا أن ﯾﺄﺗوا ﺑﻣﺛﻠﮫ، وﻋﻠﻣوا أﻧﮫ اﻟﺣق ﻣن ﻋﻧد ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ، اﻟﻘُرآن اﻟﻛرﯾم اﻟذي ﺟﻌﻠﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻣﺎ اﻟﻌظﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، وﺟﻌل ﻟﻧﺎ ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﮫ اﻟﻌدل اﻟﻣطﻠق، وأﺧﺑرﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣن ﻋﻠم اﻟﻐﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻣوات واﻷرﺿﯾن، وﺟﻌل ﻓﯾﮫ ﺳﺑﺑﺎً ﻟﻠﮭداﯾﺔ، وﺗﺂﻟف اﻟﻘﻠوب، وﻓﯾﮫ اﻟﺷﻔﺎء ﻣن ﻛل داء، وﻓﯾﮫ اﻟرﺷﺎد

واﻟﺻﻼح، وﻓﯾﮫ اﻟﺣق اﻟﻣطﻠق اﻟذي أﺗﻰ ﺑﮫ رب اﻟﺣق، وﻓﯾﮫ اﻟﻧور اﻟﻣﺑﯾن، واﻟﻌﻠم اﻟﻣﺗﯾن، ﻓﺳﺑﺣﺎن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟذي أﻧزل ﻋﻠﯾﻧﺎ ھذا اﻟﻛﺗﺎب ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺗدي إﻟﯾﮫ، وﻧﺳﺄل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﺑﻘﻰ ذﻛره ﻋﺎﻣر ﺑﺎﻟﻘﻠوب، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺣﯾد اﻟﺣق اﻟذي وﺿﻌﮫ ﻟﻧﺎ، واﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ورﺣﻣﺔ

ﷲ وﺑرﻛﺎﺗﮫ.