تفسير
سورة الشمس

في غمرة النور

أظم الظلمة: سورة الشمس. مرinating الأمل في أروع نوراً. ولله ما في السماو، وإلّا لنصهر. ثمّ: ما أحسن الأمة! إن محمدً يذكر الطموح في حلب ملك. وإنما مال من سورة السماو، وكذا.
تفسير سورة الشمس

بسم الله الرحمن الرحيم

والمشنوسي (١) والقمر إذا تلاها (٢) والنهار إذا حلاه (٣)
والليل إذا غشاها (٤) والسماء وما بناها (٥) والأرض وما طحاها (٦)
ونفس وما سواها (٧) فأظلمها فجورها وتقواها (٨) قد أغلب من زكاه (٩)
وقد حاب من دساؤها (١٠) كذبت ثمود بطمهاها (١١) إذ ابتعد أنتهاها
(١٢) فقال شمس رسول الله ناقة الله وستياها (١٣) فكذبوا فعقولها فقدم
عليهم رحم بذبهم فسواها (١٤) ولا يخف عقباها (١٥).

١٥)

في عمود السورة

اعلم أن عمود هذه السورة هو إنذار قريش ورئيدها الأشقي بما
كذبوا الرسول في أمور التوحيد والمواساة والجزاء. وإذا لم يصرح بهذه
الأمور بل اكتفى بذكر طغايهم واجترائهم في جنب الله
١- لما ذكرها في السورة السابقة والثانية.
٢- ولا جاء مرارا في القرآن.
٣- ولما دل عليها شهادات هذه السورة، كما سطر فيها.
فقوله تعالى: "كذبت ثمود بطمهاها" [الأية/١١]، وإن لم يصرح
بأي أمر كذبوا ولكنها معلومة. فإن نورد كذبت صالحا فيما دعاهم إليه
من الإيمان بالجزاء والتوحيد والمواساة.
ولأن السورة انتت بالنذار، فجاءت به واضحا صريحا ولم تخلطه.
وهذا أسلوب عام في القرآن - يجمع الله تعالى آيات الفطرة مع آيات الوقائع في الأمم الخالية، سواء كان على أسلوب القسم أو غير القسم. فإن القسم ليس إلا ذكر الآية، كما بُنِىَ في كتاب "القسام" القرآن.

ومن نظائر شهادة آيات الفطرة على فح القسم ثم شهادة التاريخ ما جاء في أول سورة الفجر. فأشهد الله تعالى الفجر، وليل عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. ثم أشهد بما وقع على الذين طعوا في البلاد من عاد وثمود وفرعون.

وهكذا ما جاء في سورة والدانيات من شهادة آيات الفطرة، ثم ذكر شهادات التاريخ بما وقع على قوم لوط وفرعون وعاد وثمود وقوم نوح.

وهذا النظم على فح الآية بغير أسلوب القسم ترى في قوله تعالى:

(أو لم يهد لهم كأهلكا من قبلهم من قرون يمضون في مساقكم إن في ذلك آيات (أي على الجزاء والعدل) وقدرته تعالى) (ألا يسمعون (أي هذه الآياء)) أو لم يروا (أي إن لم يسمعوا ذلك فهل لم يروا) أنا نسوق الماء إلى الأرض. الجزء فنخرج به زرعًا تأكل منه أنفسهم وأنفسهم أفلا يصبرون ويكولون من هذا الفتح (أي الفرق والفصل بين الحق والباطل) إن كنت صادقين [سورة السجدة 26-18].

فذكر هذى الجزاء أولا من الوقائع التاريخية، ثم ذكر الآية على البعث والربوبية من وقائع الفطرة.

وهكذا في سورة الفجر ذكر آية إهلاكه الأمم بعد آية الفطرة على لزوم الجزاء، فقال: "اقتربت الساعة وانشقت الفجر، وإن الراية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد

بما زاد عليه لجمع همته إلى خاصة، فسكن به جماعة وويلي عريكتهم.

ولذل ذلك بصر بأن واحد جامع لمصاركم وحساركم.


وأما قلنا تفصيل في (7) (8).

في ربط السورة بالتي قبلها والتي بعدها

ذكر في السورة السابقة أصحاب الميونة والمشاهدة الذين بدؤوا نعمة الله وأبطلوا مقصود أمانته وفرقة يبي من المواساة، فتعلق به أكبر شقوة لطغائهم. فضربهم مثلا في هذه السورة من قصة أشقي الناس الذي جلب عليهم إعلاق. لما احترأ في جنب الله. فقرى جذورهم وانصرفوا بقصد يحرام.

وانتان اسمهم برسول المكرم مثل نموذج فتبونه كما شقوا بكمه.

ثم بعد هذا الغذاء التام ورجع إلى أمر المواساة، وبين حال المتعالى الأعلى والمهل الأثقي. ومال أمرها في السورة التالية، كما ستعترف في تفسيرها.

نظم السورة وربط أجزاءها إجمالا

إن تأملت نظم هذه الآيات المنيرة رأيت أن السورة تضمه عشرة آية كلها شاهد على الجزاء. فالعشر الأولي شهادات عامة من خلال الفطرة، والخمس الباقية شهادة تاريخية مسلمة.
جاءهم من الأبناء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغن النذير [سورة القمر/1-5]. وهكذا في سور أخرى، كما نفصلنا وجه الإشادة في تلك السور.

وأما وجه الإشادة بالسماء والقمر، والنهار والليل، والسماء والأرض فنذكر أولاً عموم هذا الأسلوب، ثم نبين وجه الإشادة.

(4)
عموم أسلوب الاستهداف بالسماء والقمر والنهار والليل والسماء والأرض

فاعلم أنه ليس من شيء إلا فيه آيات على طرف من صفاته تعالى، كما قال: "إن من شيء إلا يرضيه الله [سورة الإسراء/4]". أي يدل على صفاتنا العليا. ولكن تعالى يذكر آياته العظيمة الخجولة العامة، فإن القلوب والقول لا يمكنها الغفلة عنها إلا عُميماً وصمته. فيذكر كبار خلقه من الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض. ثم ربما يذكر ما دوماً أيضاً لعلم أن آياتاً غير محدودة.


ثم ربما يستدلون بأوسع العلم من آية الرحمه العامة على كونه رباً واحداً، كما قال: "ليفهم الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم [سورة النصر/163]". أي ليفهم واحد ورحمه. ثم قال مستدلالاً: "إن في خلق السماوات والأرض، واحتكاف اليل والنهار، والفلك التي تجرى في البحر ما يفعل الناس، وما أرسل الله من السماوات من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وخت بهما من كل دابة، وتصريف الرياح والسباح المستهر بين السماء والأرض، لآيات تقوم يعقلون [سورة البقرة/164]". فهذا الاستدلال بشر على ستة من يشرك بالله مع ظهر آيات كثيرة. فقال:

"ومن الناس من يتخذه عن دون الله أنداها يحرفكم جحاب الله، والذين آمنوا أشد حباً لله [سورة البقرة/165]". والقرآن فعمده من أمثال هذا النص العظيم، ونظر فيها لا ترك رياً في أمثال حجج التوحيد وغيره من صفات الكمال. ومنه ثبت القيامة، ثم صرح القرآن بكرها حجة بالغة وآيات دالة، كما تعالى بعد الاستدلال على التوحيد بالحاج وقمر الشمس، وقيل: "لذكر حجتنا آتيتاه إبراهيم [سورة الأنعام/89]". أو كما ذكر دمشق إبراهيم وتبنيه الملك الكافر مستداً بسمه لله تعالى الشمس. وجعل ذلك من أجله البديعات حتى قال بعد ذكر خلقة الأرض والسماء مستداً على التوحيد والجزء: "إن أعرواشاً قبل أن أتركني صاخبة مثل صاحبة عاد ومورود [سورة خم السجدة/13]". أي هذا أبلغ الحجة. فإن لم يؤمنوا ما فلا يبقى إلا أن ينظرهم عذاب عاد وثورود. وأمثال ذلك كثيرة.

فتبين لنا من القرآن أن لنا في الشمس والقمر، والليل والنهار، والأرض والسماء آيات على التوحيد والربانية والعدل والجزاء والبعث. وقد ذكرناه في الشواهد ما فيه كفتاً وترى في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.
شهادات فطرية ظاهرة وباطنة على المعاد وسوء عاقبة الطاغين

للاحالجة إلى ذكر دائرة النسيم والقرير وغيرها على أمور فداء ذكرناها فيما قيل... ولكن نوجه إلى جهة خاصة، وهي ما يُجاب من استعمال أسلوب المقابلة ما هي. فإن الله تعالى في هذه الشهادات ذكر المتقدمين والروحيين. وفي ذلك علناً عظيمة كما صرح به القرآن، فقال: "فمن كل شيء حلقتا زوجين لعليم تذكرون، أي ان الخلق الحكيم المصلح الأزواج بعضها لبعض، والفاعل على كلها، فقوله إلى الله إذ كنتم منه نذير مبين (إذا ربك وإلهك، فإنه مصيركم) ولا تجعلوا مع الله إلا آخرين إلا لكم منه نذير مبين" [سورة الذاريات/49-50] (أي هو ربك وحده).

وقال تعالى: "واللذي إذا يعشي، والنهار إذا يتجلى، وما خلق الذكر والأنيث، إن سعيكم لستين (سورة البقرة/19-20)، ثم ذكر جزاء سعيهم المختلف. فساق هذا الكلام بعدها على ما أورد في خلقهم من التقابل الذي جعل فيهما السعي والجهد ورببة النفس الذي تكسب الشرف بالخالدة بين المتضادين، وسط الكلمة في تفسير "والتين". وهناف إما نذكر ما يتعلق ب회사ة خاصة.

فاعمل أن الله تعالى خلق كل شيء كاملاً مستقلاً من جهة، ونافصة متحارفة من جهة أخرى، وجعل الخلق والحكم في جميعها. فنن تصال جعل أمور متقالبة تنتهى من زائدة. فتستقر قوى الحياة والنور والكون والفساد، وإنما كلها في غير أن تكون ترتيباً عالمي. وهذا ينطبع المحسن، والوحيون أصل منهم، ولكن التفكير في خلقها سماها الله تعالى من بين نتائج الأزواج وتعابهما ينطلقنا إلى أن على العالم رباً وأحداً قاهراً. ولولا لفسدت السماوات والأرض بين تسامح المتضادين، كما
شهادة تأكيد للآية 51 من سورة الجاثية

من رجال كانوا جامياً بجوماً، فهم اليوم صحب آل مومود

52 جمهيرة أشهر العرب: 277
وكانوا يمودون من بقية عاد. ولذلك ترك بعضهم رما يعدهم قوماً واحداً، كما ستمر على بيت له زهرة بن أبي سلمى. وكانتا قوماً أفواهاً.

ولذلك قالوا الخنشدة:
ولاآن من الأيام يوم كما من قبل لم يكلد قادر
وقدار، هو أخر ثمود، عاقر الناقة، وكان شديدًا جباراً طاغية،
رئيسهم وإمامهم كما كان قبله بن عمرو في عاد. قال الآفده الأولدي,
وهو جاهلي قادم، يلد أشراو قومه يشعبهم بقيل وقдар: رئيسي عاد.
وهو:
فيما معاش لم ينوا لأقومهم
إلا أن قومهم ما أفسدوا عادوا
لا يرددون ولن يرددون
وجعلهم منعنا ومعي ميعاد
اضحوا كنجل بن عمرو في عشبرته
إذ أهلكت بالجديد سدى لها عاد
أو بعدد قادر حين تباه
على الغيامة أقوام فقد بادو

103 وشهادات الوقائع أوضع في بعض القلب، لما برو عياناً آثارها،
ويسمعون بالتأويل كيف دمر الله المسدان الفاكه، وتضع لذلك قلوبهم.
فإذا مبطنون على أن يستحقو بالأشرار. وإذما يمطي على النفس سوء
عملها للشهوافاً وحاسباً، ولذلك يعتدرون بأحوال عاقبهم.
وإذا صمت هذه الشهادات جامعة لما أذا تذكر ما عامل به النفس

105 شعراء النصرانية: 71
شيئتهما. فحَّفَ على إمراره، وأيَّن أن هذا النبي لا يتركه حتى يزل سلطانه ويسلبه ولايته، وجمع منكرتم قريش على عداوته. وبعض اليهود في تفسير سورة الماعون وسورة أي لاب، فضَّر الله مثلاً من ممدوح وقُدارها لقريش وأيهم فيها. فإِنَّها تشاي قُلْقلاً وحَلَقة واسماً ورسماً في حُرِّفهنما يستَفْنون من العذاب كأَئِمَّتهن من أهل القرى المَهَّلِكة وكثر في القرآن تعريف فأَهْل مكة هم. ولولاِّ بركة النبي ﷺ وإيام طاقة منهم، كما قال تعالى: "فَأَهَبَ الله لبعدهم وانت فيهم (فإن النبي أمان أتى حتى يترن منهم كما يناداه في تفسير سورة الكافرون) وما كان الله معدهم وهو يستغفرُون" [سورة الأنفال/33] (فإن استغفر طاقة من الأمة بدرًا العذاب عن الأمَّة كما تعلم من قصة بذادة إبراهيم ﷺ حتى أُمِمَّتْ نورهم) ولولاِّ بركة بيت الله الحرام وإجابة دعاء إبراهيم في هذا البلد الأُمِم لحدت كلمة العذاب على قريش. ولكن الله تعالى جعل للمؤمنين "قرانًا" مبينًا بعد الهجرة خروج السلف من أهل مكة، ظهير البلد من الطاغين المفسدين في الأرض ولم يُهُنِّ كرامة البيت، والله الحمد أولًا وأخراً.

تنفصل بعض هذه الأمور في تفسير سورة التليل والكافرون.

(8)

إشارة غامضة من جهة كوفا خيرا عن الغيب

كانت طغوى تمود أُهِمُّت لم يقعنوا بكذبب رسولهم وتسفه بِه، بل اجترأوا على عقر ناقة الله وحاولوا تلق نبيهم بعدها غرة، كما قال تعالى: "قالوا تناضموا بالله لبنيتنه وأهلهم لم نقول لويله ما شهدنا مهلك أحدون وإننا لصدقون وملكرونا مكروها ومكرنا مكروها وهم لم يشعرون فانظر كيف كان..."
لا يأس بأن نذكر ما بين عاقبة الطعوى ومنتهي النفس إن لم تردع عن الهوى. فإن هذه الأمة وإن لم تقل كل الهالك فرضاً كاذباً. وما العلم إلا الاتفاق بما علمنا، والاعتقاب بأن مثال ضررت في كتاب الله تعالى من القوم الأولين.

فأعلم أن أمة اليهود كان من أكبر سببهم قتلهم الأنباء والصلحاء، كما جاء في صبح أنباء يبي إسرائيل والقرآن كثيراً. جاء في سورة البقرة: «وُضِرَّت لهما الذلة والمكشكة وأيضاً بغضب من الله ذلك بأمم كانوا يكفرون بأيام الله ويتقررون جميع بغير الحق ذلك مما عصموا وكانوا يبَعْدون» (الآية/11). أي قتل اليهود كان لشدة عصبياتهم وعدواهم.

وأيضاً في سورة البقرة: «إنكما جاءكم رسول بعدها ما ترى أنفسكم استكبرتم فطغوا كذبتم ورفقتم تقولون. فقال قايين غلبه لئمعهم الله بكفرهم فقليلما يؤمنون» (الآيات/89-88). أي لنا بالضلائل لكثرهم واستكبرهم الذي يعدهم على التكابب وقتل الرسل.

ثم جاء في سورة آل عمران: «إن الذين يكرمون بآيات الله ويتقررون جميع بغير حق وقيلون الذين يأمون بالخس من الناس فبكبهم بذلله. أولئك الذين حطت أعمامهم في الدنيا والأخرة مما يسلون ناصرين» (الآيات/21-22). فهؤلاء ليسوا بالاصطحاب أن قتل الصلاحاء الذين يأمون الناس بالخس أمر أرضي عبد الله، وليس كقتل أحد من الناس فذكره بعد قتل الأنباء، والوجه ظاهر. فإن علة كسر هذا الإمس هو العصيان لحكم الله، كما مر أعلاها.

والمفت لا يعمر إلا إذا دخل أكثرهم، ووقد عن معه الإخرون فإن إقامة القسط والغضب له واجب على عامة الأمة. ولذلك ترى
الملك كورانة الأموال.

وقد أخبر النبي ﷺ عن هذا، وعماهم عوضاً 154. وكذلك روى
أنه قال لعلي ﺎ.ـ: "قم يا أبا تراب ألا أخبرك بأشر الناس أخر مهود عاقر
النقاء والذي يضربك على هذا ( يعني قره ) فيحبص هذه منها ( يعني حليته).

(16)
مثل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
فإن قلت إن عثمان ﺱ.ـ قتل صرا، واشترأت الفتنة بعده، وقتل
عمر ﺱ.ـ قبلها وكان أول الوفاء في الإسلام، وقتل الحسين ﺱ.ـ أسوة قتله
واشتهى، فلم لا تشبههم بعيسي؟
قلت أما عمر ﺱ.ـ فلم تقبله هذه الأمة. ولذلك سر عمر ﺱ.ـ حين
أخبر أن قاتله نصراي. ولكن رضي به جميع من الأشرار. فكان أول دم ولم
يوجد به من كان راضياً به، فملته مثل زكيه ﺱ.ـ الذي قبل بين المذبح
والمسجد، فقد قتل عمر ﺱ.ـ في المسجد وهو في الصلاة. فلا تعجب مما
قال له كعب الأحبار أنه يعد صفة وحليته في النورا وآن قد فين أجله.
وضصة عمر ﺱ.ـ كبير في النورا. تدف طرفاً منها في تفسير قوله تعالى:
"ذلك منهم في النورا وملتهم في الإنجيل" [سورة الفتح/29].
وأما عثمان ﺱ.ـ فملته مثل يحيى ﺱ.ـ الذي قتل في السجن. فكان
دم علي ﺱ.ـ دماً نائلاً كدم عيسى ﺱ.ـ. فأفعالهم كأس الشقاء فقاضت
بالدماء.

54 انظر المسند لأحمد بن حبل: 111. واللفظ فيه: "سياqi على الناس زمان
عضوض".
وأما قبل حسن  فهو المصيرة الكبرى على الإسلام وفوت شديد في العضد، أو كفر به إلى الأبد. فما ذلك إلا من أسواء نتائج تلك الشقوة، كما قال زهير من نتائج الحرب بأخر مورث:

فُنِتِح لِكَمْ غَمَانُ أَشْهرُ كَلِمَتِهِ ۖ كَأَحْمَرُ عَادٌ ثُمَّ تَرْضَعُ فَنَفْطُمُ ۖ ۚ إِذَا سَمَّاهُ أُحَدٌ عَادٌ قَدْ ذَكَرْنَا (۳) فَكَانَتْ وَقَاعَةُ الْطَفْلِ رَضَاعَ ذَكَرَهُ وَقَفَّاهُ وَكَانَ مِنْ غَمَانِهِ اسْتَبِحَّتْ دَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْواَلَهُمَّ بِغَيْرِ حَقِّ، كَمَا قَدْ حَدَّرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَطَّةِ الْوَدْعِ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي مُؤْمِنُونَ إِخْوَةً، وَلَا يُلَامِرُ مَالٌ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طُبِبٍ نَفْسِهِ، أَلَّا هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ أَشْهَدَ، فَلَا تُرْجِعُوا بعْدِي كَفَارًا يُضَرِّبَ بِعِضْعِكَ رَقَابَ بَعْضٍ.

وَقَدْ أَخَذَ الرَّحْمَنُ ۖ عَنْ كُونِ الْأَقْتُالِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، جَاءَ في سَوْرَةِ الْإِلَيْهَا/۹۸ فَقُلُوهَا عَلَى مَنْ يَعْلُمُ عَذَابًا مُّفِتَحًا مِنْ فُوْقاً مَّا مَنْ تَحْتِ أَرَحَلِكُمْ أَوْ يَلْبِسُكُمْ شِيَعًا وَيَدُبُّ بَعْضُكُمْ بَعْضِ بَعْضٍ، أَنْظِرٌ كَيْفَ نُصُرِّ مَا تَحْتِهِمُ لُعْبَهُمُ فِي فَقُهُوْنَ [سُورَةُ الْأَنْعَامٌ/۱۶۵].

فَهَذَا قَالُوا قَدْ لَبِسْنَا اللَّهُمَّ شَيْعًا، وَتَقَلَّلَتْ شِبْعَةُ عَشَمًا وَشَيْعَةٌ عَلَى رَضْيَةِ اللَّهِ عَنْهُمْ. وَأَدْقَأَ اللَّهُ بَعْضَهُم بِأَسْبَعٍ، وَلَمْ نَظْفَأْ هَذَهُ اسْتَرَبَّ. وَكَلِمَ مَا وَقَعَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ الْبَلَاءِ فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا مِنْ أَيْدِي هَٰذِينَ الشَّيْعِينَ وَأَتْوَاعُهُمْ، وَقَدْ بَرَأَ الَّذِينَ ﷺ عَنْهُمْ، حَيْثُ قَالَ: "إِنَّ الَّذِينَ فِرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لِسْتُهُمْ فِي شَيْ" [سُورَةُ الْأَنْعَامٌ/۱۵۹].

وَكَذَلِكَ أَخَذَ الْرَّحْمَنُ عَنْ كُونِ الْأَقْتُالِ مِنْ عَذَابِهِ، حَيْثُ قَالَ: "فَوَمَّا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ إِذَا نَصَارَى أَخْذُوهُمْ فِنْسَا حَتَّى ذَكَرُوا بِهِ أَيَّ [۱۵۹].

۱۰۵ انظُر شروط الملعقة.
تعالى بعد ذكر الوراثة والإخيل: "وأتنا إلى الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه (أي قبله) من الكتاب (أي الصحائف الأولى) ومهمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تبتغوا إلا سبيل الله الذي نزل إليهم عما جاء من الحق (سورة المائدة/24). أي غير تأكير لقوعهم ما جاعك من الحق الصريح. وكما قال تعالى: "إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه خائفون" (سورة النمل/76). فترى القرآن بما يرد وينفي أيا يكفر علينا أن يتفوه به أحد ولكن قد زعمت به اليهود وأدخلته في كتبهم، كما قال تعالى: "ولقد خلقنا السماء والأرض وما بينهما في ستة أيام (سورة إسحاق/38). فهذا تصديق ما جاء في الوراثة. فثم قال: "وما مسنا من لغوب" (سورة ق/38). فهذا رد ونفي لما كتبوا في الوراثة أن الله استراح في اليوم السابع من جميع عمله 157. ولذلك أمثلة كثيرة. فأرسل القرآن أن يدخل في نظم ما يرد زعنا أو يسد وهما. فإن تبين لك هذا الأمر فاعلم أن من سوء ظن الناس بالله تعالى أنه ربما يندم على ما فعل من رحمة أو نعمة، كما ترى ذلك فيما أدخلت اليهود في الوراثة. ففي الأصحاح السادس من التكوين:
"فحرم الزباعة أنه عامل الإنسان في الأرض وتأسس في قلبه" 157.
وذلك بعد الطوفان:
"وقال الزباعة في قلبه لا أعود أعمل الأرض أيضا من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. ولا أعود أيضا أمتى كل حي" 156. انتظر التكوين 2: 2.
تفسير سورة الشمس

فهرس مطالب الفصول

309

(1) في عمود السنة
(2) في ربط السنة بالسماوات والنيب بعدها
(3) تفسير السنة وربط أجزاء السنة إجمالاً
(4) عموم أسلوب الاستشهاد بالشمس والقمر والنهار والليل والسماوات والأرض
(5) شهادات قوية وذكاء رياضية على المعاد ورسوم عاقبة الطاغين
(6) شهادة تاريخية مسلمة على المعاد
(7) خصوصية ذكر قصة مثود رضي الله عنه
(8) إشارة غامضة من جهة كوفها خيراً عن الغيب
(9) إشارة أخرى في حق هذه الأيام
(10) سنة الله تعالى في مؤاخذة الأمم
(11) مثل ناقة الله في هذه الأيام
(12) مثل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
(13) النظير الثاني في ربط السنة بالسماوات والنيب بعدها
(14) تأويل قوله تعالى: (ولأ يخف عقبها)