|  |  |
| --- | --- |
| **السُّؤَالُ الأَوَّلُ: ظَلِّلِ الِاخْتِيَارَ الصَّحِيحَ فِي وَرَقَةِ الإِجَابَةِ الخَارِجِيَّةِ لِكُلِّ فَقْرَةٍ مِمَّا يَأْتِي:**  (كل فقرة موضوعية بدرجة) |  |
| **32** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **(حَقِيقَةُ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ الكَلَامُ)؛ تَعْرِيفٌ لِـ:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | التأويل لغة | **ب** | | التفسير لغة | **ج** | | | التأويل اصطلاحاً | | | **د** | | التفسير اصطلاحاً | |
| 1. **مِنْ ضَوَابِطِ المُفَسِّرِ لِلْقُرْآنِ الكَرِيمِ:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | معرفة الاجتهاد | **ب** | معرفة أسباب النزول | | **ج** | حمل كلام الله على الحقيقة | | | **د** | | | | معرفة علم المنطق | |
| 1. **تَفْسِيرُ النَّبِيِّ (الظُّلْمَ) بِالشِّرْكِ فِي قَوْلِهِ: ﴿**ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ**﴾؛ يُعَدُّ مِنْ تَفْسِيرِ القُرْآنِ بِـ:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | السنة | **ب** | | القرآن | **ج** | | | الرأي | | | **د** | | الاجتهاد | |
| 1. **سِيَاقُ الآيَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿**ذُقۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡكَرِيمُ**﴾ تَدُلُّ عَلَى:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | المكانة العالية في الآخرة | **ب** | | التحقير والإذلال | **ج** | | | المدح والثناء | | | **د** | | الجاه والغنى | |
| 1. **المُرَادُ بِالتَّأْوِيلِ فِي حَدِيثِ: (اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | تأويل الرؤى | **ب** | | علوم الشريعة | **ج** | | | الانحراف عن المعنى | | | **د** | | تفسير الكلام وبيان معناه | |
| 1. **مِمَّا تَمَيَّزَ بِهِ كِتَابُ (تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّحْمَنِ فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ المَنَّانِ**؛ لِلسَّعْدِي**):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | تفسير القرآن بالقرآن | **ب** | | العناية بالأحكام الفقهية | **ج** | | | بيان المعنى الإجمالي للآيات | | | **د** | | تفسير القرآن بالسنة | |
| 1. **مِنْ أَنْوَاعِ التَّفْسِيرِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ :** | | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | المحكم والمتشابه | **ب** | | كيفية صفات الله وحقيقتها | **ج** | | | معرفة معاني المفردات القرآنية | | | **د** | | أصول العقائد | |
| 1. **قَالَ تَعَالَى:** ﭪوَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسۡتَوَىٰٓ ءَاتَيۡنَٰهُ حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاﮊ **إِذَا لَمْ يُعَدَّ الفِعْلُ (اسْتَوَى) دَلَّ عَلَى:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | القصد | **ب** | | العلو | **ج** | | | الكمال | | | **د** | | القرب | |
| 1. **مِمَّا يَعْلَمُهُ العُلَمَاءُ دُونَ غَيْرِهِمْ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | الأمور الغيبية | **ب** | | ما يستنبطه العلماء من الفوائد والأحكام | **ج** | | | أصول العبادات | | | **د** | | أساليب البلاغة في اللغة العربية | |
| 1. **(مَعْرِفَةُ مَعَانِي المُفْرَدَاتِ القُرْآنِيَّةِ)؛ مِنْ أَنْوَاعِ تَفْسِيرِ:** | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | ما يعلمه العلماء | **ب** | | ما لا يُعذر أحد بجهله | **ج** | | | ما لا يعلمه إلا الله | | | **د** | | ما تعرفه العرب من كلامها |
| 1. **(مَا لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهْلِهِ)؛ مِنْ أَقْسَامِ التَّفْسِيرِ بِاعْتِبَارِ:** | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | معرفة الناس له | **ب** | | اتجاهات المفسرين | **ج** | | | أساليبه | | | **د** | | طرق الوصول إليه |
| 1. **قَالَ تَعَالَى: ﴿**إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمۡ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنۡ حَيۡثُ لَا تَرَوۡنَهُمۡ**﴾ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى:** | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | رؤية الإنس للشياطين | **ب** | | عدم رؤية الشياطين للإنس | **ج** | | رؤية الشياطين للإنس | | | **د** | | كل منهما يرى الآخر | |
| 1. **مِنْ شُرُوطِ قَبُولِ العِبَادَةِ:** | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | الصدقة في السر | **ب** | | الإخلاص لله | **ج** | | الصلاة | | | **د** | | التوكل على الله | |
| 1. **جَعَلَ اللهُ تَعَالَى الطَّيِّبَاتِ فِي الدُّنْيَا:** | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | للمؤمنين والكفار | **ب** | | خالصة للمؤمنين | **ج** | | خالصة للكفار | | | **د** | | لأولياء الله | |
| 1. **عَاقَبَ اللهُ تَعَالَى الظَّالِمِينَ مِنَ اليَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا اعْتَادُوا الصَّيْدَ يَوْمَ السَّبْتِ:** | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | أخذهم بالصيحة | **ب** | | أرسل عليهم الطوفان | **ج** | | أغرقهم في اليم | | | **د** | | جعلهم قردة حقيقية | |
| 1. **مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿**إِذۡ تَأۡتِيهِمۡ حِيتَانُهُمۡ يَوۡمَ سَبۡتِهِمۡ شُرَّعٗا**﴾:** | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | تكون على شاطئ البحر | **ب** | | ظاهرة على الماء | **ج** | | مختفية داخل البحر | | | **د** | | تكون خارج البحر | |
| 1. **قَالَ تَعَالَى: ﴿**وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ**﴾ نَفَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ:** | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | سماع العظة والتدبر | **ب** | | إسماع الآيات لغيرهم | **ج** | | السمع الحقيقي | | | **د** | | سماع التبليغ وقيام الحجة | |
| 1. **قَالَ تَعَالَى: ﴿**لَوۡ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمۡ إِلَّا خَبَالٗا**﴾؛ مَعْنَى ﴿**خَبَالٗا**﴾ فِي الآيَةِ:** | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | نفاقاً وكفراً | **ب** | | قوة في الجيش | **ج** | | سداداً في الرأي والفكر | | | **د** | | فساداً في الرأي والتدبير | |
| 1. **قَالَ تَعَالَى: ﴿**أَلَا فِي ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُواْ**﴾ المَقْصُودُ بِـ ﴿**ٱلۡفِتۡنَةِ**﴾:** | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | الشرك والمعاصي | **ب** | | الكذب على الرسول ، والتخلف عن الجهاد | **ج** | | البلاء والعذاب | | | **د** | | الشبهات والشهوات | |
| 1. **المِزَاحُ وَالهَزْلُ بِشَيْءٍ مِنَ الدِّينِ:** | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | كبيرة من كبائر الذنوب | **ب** | | معصية دون الكفر | **ج** | | كفر وردة | | | **د** | | جائز إن كان من غير قصد | |
| 1. **سُمِّيَتْ سُورَةُ التَّوْبَةِ بِهَذَا الِاسْمِ؛ لِأَنَّ فِيهَا التَّوْبَةُ عَلَى:** | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | المؤمنين | **ب** | | النصارى | **ج** | | المنافقين | | | **د** | | المقاتلين | |
| 1. **مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ الوَارِدَةِ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ:** | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | الفرح لانتصار المسلمين | **ب** | | الحزن لمصائب المسلمين | **ج** | | الحزن لانتصار الكفار | | | **د** | | الفرح بمصائب المسلمين | |
| 1. **مِنَ المَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ لِمَعْرِفَةِ السِّنِينَ وَالحِسَابِ؛ مَعْرِفَةُ:** | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | أوقات الصلوات | **ب** | | الفصول الأربعة | **ج** | | حساب الأعمار | | | **د** | | التوقيت لضبط الأعمال | |
| 1. **مَعْنَى ﴿**زِيَادَةٞ**﴾ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿**لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞ**﴾:** | | | | | | | | | | | | | |
| **أ** | حسنات مضاعفة | **ب** | | النظر إلى وجه الله | **ج** | | الخلود في الجنة | | | **د** | | النعيم المقيم | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **يُجَازِي اللهُ تَعَالَى عَلَى السَّيِّئَةِ:** | | | | | | | |
| **أ** | سيئة مثلَيْها | **ب** | أضعافاً كثيرة | **ج** | عشر سيئات | **د** | سيئة واحدة |
| 1. **ذَكَرَتِ الآيَاتُ أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ كَانُوا مُقِرِّينَ بِتَوْحِيدِ:** | | | | | | | |
| **أ** | الربوبية | **ب** | الألوهية | **ج** | الأسماء والصفات | **د** | الطلب والقصد |
| 1. **نَوْعُ الِاسْتِفْهَامِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿**فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ**﴾؛ اسْتِفْهَامُ:** | | | | | | | |
| **أ** | تقرير | **ب** | إنكار | **ج** | توبيخ | **د** | تعجب |
| 1. **قَالَ تَعَالَى: ﴿**أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ كُفۡرٗا**﴾ المَقْصُودُ بِـ ﴿**نِعۡمَتَ ٱللَّهِ**﴾:** | | | | | | | |
| **أ** | القرآن الكريم | **ب** | الخلود في الجنة | **ج** | إرسال الرسول | **د** | نعيم الدنيا |
| 1. **قَالَ تَعَالَى: ﴿**أَتَىٰٓ أَمۡرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوهُ**﴾؛ مَعْنَى ﴿**أَمۡرُ ٱللَّهِ**﴾:** | | | | | | | |
| **أ** | يوم القيامة | **ب** | نصر الله لأوليائه | **ج** | عذاب الله | **د** | بعثة محمد |
| 1. **المَقْصُودُ بِـ ﴿**ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ**﴾ فِي قَوْلِهِ: ﴿**يُنَزِّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنۡ أَمۡرِهِۦ**﴾:** | | | | | | | |
| **أ** | جميع الملائكة | **ب** | جبريل | **ج** | ميكائيل | **د** | ملك الموت |
| 1. **المَقْصُودُ بِـ ﴿**ِٱلرُّوحِ**﴾ فِي قَوْلِهِ: ﴿**يُنَزِّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنۡ أَمۡرِهِۦ**﴾:** | | | | | | | |
| **أ** | أرواح الخلق | **ب** | حياة الأنبياء | **ج** | بعث الخلق | **د** | الوحي |
| 1. **المَقْصُودُ بِـ ﴿**قَرۡيَةٗ**﴾ فِي قَوْلِهِ: ﴿**وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا قَرۡيَةٗ كَانَتۡ ءَامِنَةٗ مُّطۡمَئِنَّةٗ**﴾:** | | | | | | | |
| **أ** | المدينة المنورة | **ب** | مكة المكرمة | **ج** | الشام | **د** | القدس |

|  |  |
| --- | --- |
| **السُّؤَالُ الثَّانِي: ظَلِّلِ الاخْتِيَارَ (صَحْ) عِنْدَمَا تَكُونُ الإِجَابَةُ صَحِيحَةً، وَظَلِّلِ الاخْتِيَارَ (خَطَأ) عِنْدَمَا تَكُونُ الإِجَابَةُ خَاطِئَةً فِيمَا يَأْتِي:** (كل فقرة موضوعية بدرجة) |  |
| **8** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **مِنْ ضَوَابِطِ المُفَسِّرِ لِلتَّفْسِيرِ:** مَعْرِفَةُ مَعَانِي الأَفْعَالِ مِنْ خِلَالِ مَا تَتَعَدَّى بِهِ. | ( 🗸 ) |
| 1. (**الثَّنَاءُ بِالجَمِيلِ وَالمَدْحُ بِالكَمَالِ، مَعَ المَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ**)؛ مَعْنَى: الشُّكْر. | ( 🗶 ) |
| 1. المَقْصُودُ بِـ ﴿مُعَقِّبَٰتٞ﴾ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٞ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ﴾: قَرِينُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ. | ( 🗶 ) |
| 1. المَقْصُودُ بِـ ﴿كِتَٰبٖ مُّبِينٍ﴾ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَآ أَصۡغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡبَرَ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٍ﴾؛ اللَّوْحُ المَحْفُوظُ. | ( 🗸 ) |
| 1. **مِنْ أَنْوَاعِ الصَّبْرِ:** الصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ. | ( 🗸 ) |
| 1. قَالَ تَعَالَى: **﴿**أَفَمَن يَعۡلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ٱلۡحَقُّ**﴾**؛ المَقْصُودُ بِـ **﴿**ٱلۡحَقُّ**﴾**: إِرْسَالُ الرُّسُلِ . | ( 🗶 ) |
| 1. **القُرْآنُ الكَرِيمُ:** (كَلَامُ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ مُنَزَّلٌ، وَغَيْرُ مَخْلُوقٍ). | ( 🗸 ) |
| 1. مِنْ أَبْرَزِ كُتُبِ التَّفْسِيرِ بِالمَأْثُورِ: (**جَامِعُ البَيَانِ فِي تَأْوِيلِ آيِ القُرْآنِ؛ لِابْنِ كَثِيرٍ**). | ( 🗶 ) |

|  |  |
| --- | --- |
| **السُّؤَالُ الثَّالِثُ: أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ:** (كل فقرة مقالية بدرجة) |  |
| **5** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **(عَلِّلْ): لَا يَحِقُّ لِأَفْرَادِ المُسْلِمِينَ إِصْدَارَ الأَحْكَامِ القَضَائِيَّةِ وَتَنْفِيذِهَا.**  لأن ذلك راجع إلى ولي أمر المسلمين ومن يقومُ مقامه، وليس من حق أفردا المسلمين أن يقوموا بإصدار الأحكام القضائية وتنفيذها. | | | | |
| **...............................................................................................................................................................................................................................................................................** | | | | | |
| **...............................................................................................................................................................................................................................................................................** | | | | | |
|  | **قَالَ تَعَالَى:** ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ﴾**؛ بَيِّنْ مَعَانِي الكَلِمَاتِ المُظَلَّلَةِ:**  الصبح والمساء ساعاتٍ من الليل | | | | |
| ﴿ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ ﴾**:** | | **......................................................................................** | ﴿وَزُلَفٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ﴾**:** | **........................................................................................** | |
|  | **بَيِّنِ الحِكْمَةَ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الجِهَادِ ؟** | | | |
| 1- نصر المظلومين. 2- حماية ديار المسلمين من شر الكفار. 3- نشر دين الإسلام  **...............................................................................................................................................................................................................................................................................** | | | | | |
|  | **بيِّنْ سَبَبَ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى:** ﴿يَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِۖ قُلِ ٱلۡأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ **؟**  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: "فِينَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ بَدْرٍ نَزَلَتِ الأَنْفَالُ؛ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِي النَّفْلِ، وَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلَاقُنَا، فَنَزَعَهُ اللهُ مِنْ أَيْدِينَا، فَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ؛ فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ فِينَا عَنْ بَوَاءٍ، يَقُولُ: عَلَى السَّوَاءِ) رواه أحمد | | | | |
| **...............................................................................................................................................................................................................................................................................**  **...............................................................................................................................................................................................................................................................................** | | | | | |
|  | **مَا سَبَبُ تَسْمِيَةِ سُورَةِ النَّحْلِ** **بِهَذَا الِاسْمِ.**  لورود قصَّة النحل فيها | | | | |
| **...............................................................................................................................................................................................................................................................................** | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **السُّؤَالُ الرَّابِعُ: أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ.** (كل فقرة مقالية بدرجة) |  |
| **5** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **لِعَظِيمِ حَقِّ الوَالِدَيْنِ؛ قَرَنَ اللَّهُ حَقَّهُ بِحَقِّهِمَا فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ، اذْكُرْ آيَةً تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.**  **﴿**۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣**﴾** |
| **...............................................................................................................................................................................................................................................................................** | |
|  | **اشْرَحْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿**أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنۡ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ رَجُلٖ مِّنۡهُمۡ**﴾.**  أن إيحاء الله إلى رجل من البشر أمر موافق للحكمة؛ لا محل استغراب وتعجب |
| **...............................................................................................................................................................................................................................................................................** | |
|  | **قَالَ تَعَالَى:** **﴿**لَا يَسۡتَ‍ٔۡذِنُكَ**﴾، وَقَالَ: ﴿**لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ**﴾؛ دَلَّتِ الآيَتَانِ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ فِي أُمُورِ الجِهَادِ؛ بَيِّنْ ذَلِكَ.**  أهمية إذن الإمام في أمور الجهاد، والإمام في هذه البلاد هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز |
| **...............................................................................................................................................................................................................................................................................** | |
|  | **مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: إِثْبَاتُ اسْتِوَاءِ اللَّهِ عَلَى العَرْشِ؛ دَلِّلْ عَلَى ذَلِكَ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ ؟** |
| **﴿** إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ**﴾**  **................................................................................................................................................................................................................................................................................** | |
|  | **الإِقْرَارُ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ يَسْتَلْزِمُ الإِقْرَارَ بِتَوْحِيدِ الأُلُوهِيَّةِ؛ وَضِّحْ ذَلِكَ.**  من أقر بأنَّ الله هو الخالق؛ لزمه أن يعبد وحده |
| **................................................................................................................................................................................................................................................................................** | |

**انْتَهَتِ الأَسْئِلَةُ**

**وَبِالتَّوْفِيقِ وَالسَّدَادِ أَخِي أَمَلَ المُسْتَقْبَلِ وَرِجَالَ الغَدِ؛ دُمْتَ فَخْراً لِدِينِكَ وَمَلِيكِكَ وَوَطَنِكَ ...**

**وَزَادَكَ اللَّهُ عِلْماً وَعَمَلاً وَأَدَباً وَخُلُقاً وَرَشَاداً ...**

**مُعَلِّمُكَ المُحِبُّ لَكَ**