تفسير سورة البقرة الحلقة ٣

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**الم(١)ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ(٢)الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ(٣)وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ(٤)أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(٥)**

الحديث تتمة مما مر حول هذه الآيات الخمس.

**اولا) القرآن لا ريب فيه**

**"ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ"**  القرآن هو الذي لا يمكن أن تجد فيه ما يخالف الفطرة وتنفر منه النفوس الإنسان الطبيعي هو الذي يقيس كل شيء إلى فطرته وإلى ذوقه السليم وذوقه السليم يجعله معيارا للأمور عقله فكره القرآن الكريم إذا تأمل فيه أي إنسان لا يجد شيئا منفرا فيه ولا يمكن أن تجد فيه ما يخالف العقل وما يحكم به العقل ولا يمكن أن تجد فيه ما يخالف الواقع لا ريب فيه لا اضطراب لا أمور مريبة منفرة لا مخالفة للواقع فالقرآن الكريم لم يخبر عن شيء ويتبين خطأه أخبر عن حوادث سابقة وواقعة ولم يثبت أحد…

و الحمد لله رب العالمين