

اكجْ

دارالفـ

الفصل الثامس
لوسف (ع ) يعرفـ بحاله و.يْر للرعوة لبتوهير


 افتّتحت الجلسةو تليت الآية السا بمةواللالانو نوقام السيدعبدالمق الداغستانيو قال:





 أو من بيو تكا وا
 تركت ويخوه




$$
-1-
$$

هنا و تفس الوثيس وتوجى ثلاثة
 :لالامة العور ابلسي(1) وتال :







إذا هو شُريف عسيق من أهلى البيوتات اللدينية الكبيرة .


واعظ مهلم لالخْير و






 (1) نسبة الى سرابلس عن بلحد الهام ( كبنان )

إذا جـلت منزلته في الملم فوصف نفسه بــا هو بصدده ، وكان غرضه آلن يقتبس
منه وينتف به في الدبن ، لم يـكن من باب الب التزكية .








 نوع كان ما يِز قادة إلا نبأتكلعا با يؤول ويصير اليـه ولو فرض أنكلما رأيتا





 فكل نوع من أنواع الأطعهة التي توزق إذا رآه الانسان في منامه أقدر آن أفسرهـ
 ماعداها من صنوف الطعام عموماً .


(VV) T




العالوم اللدنية من الـطاء .
وفّ :

 هنا ، فان الهة تسالى هاز


 .





ثم بهض العالم الاثاني وهو الألامهة المصي وتال :





لاسـت فليسـت ، ومن كان له قلب فليحضره ، لايآتيكا في اليقظة طسام مأ كولا










الأغخر ، بل تحدثأ بنـ


.







تصالان الى اللWة الحمه فتمتنقانها
 .بِرى الحديث الى عظتها ، وأخخذت جا











الط'د > بالترك ، العمتناع
والمراد بكهمة ه الترل ه في قوله



 ولكن في الصميم

التوم الوثنيون الزّ
وأما هؤلا• ( القوم ) الذين ذكرمه السيد الصديق فلم يِين المفسرون رنـي


سكان المر اتق وسوريا وفلسطين ومعر ، اللّين كانوا مساصرين له ومحيطين به ،
وه الأمr التالية :

بين الهـلة

بجاورة لبلمة ( حاة ) .
( )
في دانخلية الملاد ، و كانوا رعة لا 'مدن لمبم •
(
كنوا في اليهودية المبلية ، وفي ثـرقي الأردن .
(



.


الأبيض المتوسط غر بأ .




يمقوب وساتز الأسسرة اليمقو بية الى سوريا ففلسطين ، و بئي جي فلسجطين سبع سنين








 -...>泊. فقد رآى من الازَ




 -

منى ترزفانـ

 أكان حالألأَ أم حراما .

صنى زالسما ما علمني -لبي


 يو سفـ المصر بين ، فان ابن سيرين رزت من علم ( عبارة الزؤيا ) المجِب المجاب .

معسر زنُل بوسغ




ملة Tبأه المو حدين ، فغضل الانسان بأمعاله لابنسبه ، قال أبو الملاء المعري :

فالـــــــت يكلف ماعليّ عنده الا كقنبر
(ترلك بوسفِ ملة 'لوثنيتى بموى س:ق مز'ولز)





 فكما ان المود الى الشيء* قد يستعمل عمنى الصيرورة اليـهـه ، بدون سبف هزالولة
(rv)T اليـية الوثنية التي عاثن ويا يوسف وتنلبه عليها
( ل 6


 .
 : إشهـ"














-•. . . . . .
vol الو ثيون لا يؤمنون بالثة واحدأ والماديون لا يؤمنون بهمو جودا

 تلك الموز

 المراق عشم سنين ، تحت سيطلة ( حـكومـة ) وثنية على دين الصابئة ، وكانت
 بغلسعلين الوثنية ، ثم عاثى بـصر في بيت ( فو طيمار ) نحو عثمر سنين ، وأصحاب


 أحو اله ، والكن يو سف الصديق عا أوتي من عقل واور ، و حفظ إلهـي ، تغلـّبـ



كلى هذا قبل النبوة ، وأما بهدها فالذأهـ ظاه




 التو حيد ، بل بشر كو


ينثا عنا هذا الابداع في الكون ، وارتباط المصالع في ساز الموالم ، ع و وهود



'لاددلّ على وبوو اللّ :ـهالى
كان يجب أن لايختلف الناسفي المقيدة بوجود الس، لأنددلالة الألز ملم الاوز




 إذا رأيت كلمة من ثلانـــــة احرف لمتشت








 تزمي صاحـ ذالك الاقول بالجنون ه ه .


, الا مغدس ، بل لاتسلم أن ,


















 (1)هوالمفرة الهظِية اليّ فيا الين ويقال لها وتب . يو سففـ
(vV) ${ }^{\top} \quad$ voz
 (

 تَتَّقُونّ؟


اليهود أناس كثيرون كذلـ كا يعالم من البيان الآتي :
بيان سقوط اكثر بني 'سر 'يّل فن هاوتِ




 ( v:M $\because i$ ) "
 (r)
 (r^grv:rr
(



 ولا بين أبناهه الذين تولـوا
لـ الق, זبين (
(

(V)

أودية الوثنية في الجمل الني بهد يشو بن قناز ( وَّن

 ( )
 (1•)


 في الوثثية في أيام جلعون ، على إلث مقاتلته المديانيـن ( (Ir)





( 12 ) بعد موت عبدون - بعد ما مات القاضي > عبدون ه عاد بنو إسرائيل




 والألود والترافيم والتمثال المسبوك الـيم مي



والبلمع (












vov بيان سقوط ا كثث بنى اسرائيل في هاوية التوثن $\quad(\mu v)^{T}$








$$
\cdot(1 r-11: r 1
$$




 زكريا ينصتهم ر ججوه بالحمجارة ، بأم

$$
\cdot(r) \text { g r : } r \varepsilon
$$

( Y ( C )




( أيام منسى - وسقطت أهالي علكة هو (Y) -




. (

- (rgr:rzgrv:rulor)
( ا (
-(iv ir: (ir)





- ( )







.







 وقال تهالى :



 (ON: ع)


يوم 'لاحَرْ
الفائدة السابعة - قوله :

 مُ يـكن آخرة ولا ععاب ولا ثواب 6 كانت الحياة ضربآمن المبث ، لأن العدل في

هذه الدنيا غريب تائه ، لايهرن مأوى ، ولا زیى ني أعمال الناس غـير المغالم



.
'لامّان بالاَّر: والطو اكفْ التي لاتعتْم بـ
الإيمن بالآخرة هو دين ابراهيم وأولاده سووأأ كانوا من سـلالة إستحق ، أو

 (










 بتناسخ الأرواح ، وأن لا بعث ولا T Tخرة ، وأما اليوم فيو جــد فرتة ، يسمون


 (
الآن ، والهة تسالي أعلم .

ثم
اتباع يوسنـ مت'بآكا, بعر التفكير
يقول السيد الصديق عليه السلام : انه قبل أن يثتع ملة آباثه وأَجـداده
 ملة Tبائه وأجداده ، لأنه رآها بالبه هـان الساطع أحسن من غيرها ؛ من ملل




 وذلك لا يكون إلا غبّ الاستقلال ، و بهده التفكى ، ثم الانتحال، فكأنه يقول:



 اللدينية ، التي أطلب فيها من المدعو أن يممل نظير ماعملت 6 يتحرد ويستقل ويمتمل على البراهين ، حتى يصل اللمقيدة الـمةة .

الغرق التي بلانؤمن بالتَ كا يجب لـ
وقول

 تختلف اختلاف؟ كبير؟ بين الأمم ، ولذلك فيـع الا















 (إنها أم اللاله ، أو أم الهة ، أو والدة الاله ه .

وهن أنه تصالى واحد في ذاته وطبيمته ، ولكن طبيمته ليست : :تزجه بطيمهة النانسان ، خلا




هراطقة (1) في نظر الملـكانية .




 وتع اتفات النصارى الملمكانية واليمقو بية علىان هؤ لا• النسطورية هراطقة ومعظظم




وكانت النسطورية منتشرة وي و الـيمة
ومن أنه تهالى واحد ولا دخل فيه للانوثة والذكورة 6 خالا
 همدودون في نظر جميـع الطوانف النصرانية هـاطقة ومن أهل البدعة . ومن أنه تسالى ليس بإل جال فقط ، ولا إله أرياح فتط ، ولا اله قبيلة

واحدة دون أخرى ، ولا أمة واحدة دون سواها، هخلافا لقدماء اليونان ،

عيّيرة الابِان المامل: بالتـ

 ( ( ( (










 *
(TN) T


انتتحت الملمسة وتليت الآية الثامنة والثلاثون فقام السيد فتع الهة اليكي و وال:









 ووجه كون التوحيد من فضل النة انه تعالى نصب الأدلة الآي ينظر فيهـا الا




, انبـت ملت آ:ائي ، 'بر'هبم و'اسمق وبعغوب

- 1 -

وتامصنع الش المصداوى (")وتال :-
رلز 'باء بوسف








اصـول المبق الموجودة في كلملةّموهرة






 ( ( ) نسبة الم صيدا من باد الثام (لبانان)



















'رطن 'لا.
 السطاوية ، ويموع الستة هو أُركان الأماءِ ، وهذه الستة مذكورة في نحو قول

































 الأنهار ، وهبت الريا





(r) -

كان نسب يومف عليه السلامغاهـأ عندالمصريين ، و كان يـسبـ أنه منغمار يوسف م-

الناس ، سواء أيام وجوده عبدأ في بيت المزيز ، أو في أزمتة مـجنه ، ورلكنه لمـا










يوسف عليه السلام ذكر Tباءه ضمن ذكرهاتباع عقيدة التو حيد ؛



















 وهعذا كان و يوشع بن نون ه فتى موسى بالنسبة لموسى ‘ وسليلِ بالنسبة لأبيـه دإود ، عليهم جميما الصلاة والتسليم •
*)

- 1 -

وتام مولانا صنهة اله الهندي وتال :

استعمال النفي .معنى الزي
يقول يوسف علية السلام : (النك ثل ثيء من أهـ الماهلية والتوثن هو تحت أقدامنا ، هو موضوع ليس لد ثيمة ، هو خلاف قضية العقل ، ولايجوز لنا شمرعا ولا عقالً أن نجهل للششريكا في عبادته وطاعته ، كا في ربوبيته ) أو هو ني بعى
(HA)T VYY
النيي ، أي لنته عن الثرك ـ ويو جد في القركآن من هذا الأسلوب الثي، اللكثير ؛ واليـك بمض الشواهد :
وا (1) قوله تصالى :
 ( ) (





 (








رق 'التوحبر هو "ربّن الخالصى الزي جاء بـ 'لانبياء



 أمهلوها وأولوها وحرنوها .

نعومى عفيرة النوحير في 'لاخجيل







المنقول المسقول





. فان فرضنا أنه ورد ماينافيها ، وجب رده اليها
الشراكفي الربوبّنو"الشركفي'الدكوهبن
والمراد من قوله : شا ما كان لنا أن نشرك بالتة من شي؛
 الربوبية فهوان يطاع غـــــير الله في أُه ونهي




يـلون ويحرمون .




 من دونه آلا" أمساء ... 6
( ذلك هن فضل الش علينا وعلى آناس )
$-1-$
وتال بمال الدين ال\#...








عن الاعتقاد بوحدانية الهة ، الهّ الذي يحن بحميم ( رعيته )وهو ( الملك ) الواحد







 وله الشكى بكىة وعشية

فله سبتحانه المحد دوم؟

 ( )

المماصرة لمم هي (التوحيد ) الذي ذكر انه من فضل الله على بيت ابراهيم •


فعمـه للاجميع ، موافقة للواتع •
المؤمنون 'خْوة





وتال عليه الصالاة والسلام : (ليس منا من دطا الى عصبية أو كاتل عمبية ) و وكال
 لمربي ملى عجمي الا بالتقوى ) ، و اكال (

( المرء باعمار ע بنسب )


 ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ).

وتال الثاءر :

الناس من جهة التنيل أ كفاء
-يفاخرون به فالملين والام
فإن يكن لمr'منقبلذا نسب
وقال :



 عبد اليَ بن مهاوية بن عبد الهَ بن جمعر بن أبي طالب
:نقـال :

لسنا وإن أحسا بنا كرمت
تبني ونفمل مثل ما فــــــلوا


ورآى ( المأمون ) يوما رجهاك ، من أبدع النـــــاس زيا ، ووكارا وهيبة ،
 فأنشد عند ثذ تول الثاعر :

ليس الفتىمنيقول: كانْبي إن الفتى من يقول :ها آنا ذا




فانـا المى
مثل الذي تكرمـهـ لنفسه

كن ابن من شئت وكن مؤدبا


Tاباثه ، واذا الومت ، لم ينفهه كرم Tبائث ) وقال الموري :

لو يمل الانسان مقدار
(1) لـكان كالمدوم في و'جِّد لو لو سـجاياه وأخلاقه


وما الفخر بالمظم الرميم واغا



(rA)T المهز من قناة الفتين 6 ادب الانبياء في الذلماب

الأْل ! ) - فقال :

وصير ته سيدأ ماما
 لا بَ باثك اللدن ماتوا وبقيت عظامهم • وللسيد رئيس المؤتم :

ما ينبينى لي أن أكَون بغانر


الفي وإن ألك' فرع بيت طاهر لككن فتخاري بالوداعة والتقي
(
-1 -
وتالالاستاذ فكر الالوكي :




 ولم يستمهال فيا قواها المقلية .
 ( ) (1) قوله الهااري فيه تورية لأن اصول السيد رئيس المؤتر الفدماء بن عحلة بئ عامر . في بدة غزة هاشم
vỵa النهن سن قناة الفتيين ، ادب الالنبياء في الخطاب (


 بلـك


 وذوو خطابات أدبية ، خخلافا ه البولسيين ه الذين نقلوا ( كَا في مت 10 :














تَجر اليه تصص هذه الأناجيل ، وبيانًا لـمكال وأدب البولسيين مع السبد المسيع

يوسغ (ع ) يرعو 'لى التوهبر
(
أمْ الهُ الو اِحد’ القَهـَارُ ؟ !

افتتحت الملسسة وتليت الآية التاسمة والثلاثون فةام الملامة التو نـي وكانـ : يقول يوسف(ع) (ع) بلسان المادى الداءي غاطب؛ الا:تيين الـهجينين :










 والشمس والالاسيح ونغوها من ممبودات تدماء المصرين : الذـبن كانوا يمتقدون

الملاوق من مزايا وتوى .

$-1$
وتال المبي عبد الهال الإبسربي (1) وتال
بوسغ وهوي الغنبين بالماجتَ و'لاقناع










 الأشّجان ، ودار الأحزان ، ومحل الموان ، ياشريكي" في السعن الذي تصنو
 أصدقاء والـُسْسْداء أنسباء ، أفتياني في سوTا (1) نسبة الم البحركن احدى الالمارات المرية في شرق جزيرة الرب -



 وتمعليا جواب! يرضاه الوات الع


 قنطرة الصواب 6 والاستدلال بريد اليمين .
 .
 دين تقليد وج

 الو جه في محاجة الماهل ألا




الربانٍ الوثيهٍ معسر

علمنا أن يوسف عليه الأسلام ، جرى في خطابه لالتيين على ملر يةة الاختصسار
 المجّل (أبيس ) والماسيتع والهرد 6 بل وكل الميوانات المنحطة ، ولم يطلق




 ويستحق عبادها على نوع خاص 6 ومن أشهر ثواليثهم ( اوموديس وايسيس

- وهودس )

إن ديانة المسريين مي الشرك كـباقي الأكم القدية في فينيقية وأشور وبابل واليونان والرومان والبرامهة والهرب ؛ والمصيون يهتقدون بآلمة كثثيرة نائقة
 الألوهية بحيث يستتحت العبادة ، فأجزاوا السيجود للـك اللم

 . ( r (
 وكانوايسمون|الالل في هليوبوليس(را) وني منفيس (أمون) ، وكان لمهم في منفيس
 Hالشُس والیيل والفصر والاسد واللكبش وإن آوى وغير ذلك من الحيوانات . (
(rai)T واجب الواعظ نحو الموعوظين وامثلة من العرآنas

-r-
وتام الأستاذ الازهوي ( من علماء الأزهر ) وتال :

الآية اللحوية :
 الفائدة الآولى ـ نجد أن يوسف (ع ) قد غاطبـ الفتيين بأنغا رفيقاه في



لطيفـفي الوعظ ، كا تقول الوعظظ اليوم م



 قبولمم إياه ، وقد قال صاحبنا أمير البيان الأمير شثعيبأر سلان : دالنصت
 عليوا كثيرة جدأ، واليك بعض أمثلة ذلك :

أولاَ - قال تهالى :
 منوا شفاعة" ، ولا يُوْخ

أراد تقالى أن يأمهم بالتقوى فاستهل ذلك أولاً بتشريفهم بأنهـم سلالة يعقوب،






$$
\text { تَعْتَونونَ؟ (v) } v \cdot: r)
$$

, را
ال










 - ( $1: \varepsilon$ )

0•- - يوسف
 الخنو ليس من باب الوعظ والارشاد ، ولكنه من نوع التنصل والاننهعال ، ولم

. غالسلام عليك .
و'بـب المعلع المرشم















الرعوة 'لى الخق تكون بالربل والبرهان ولا اكر'ه نى الربن


Vav الدعوة الى الحقتكَون بالدليلبوالبرهانولا ا كراه في الدـين (ma)T
اللمت . لاتككون بالسيفسوالسنان ؛ والكن بالدليلووالبرهان ، وذلا كما قال تمالى :


 ( \& : : \& )
 تهـالى :








 ( 1.9 ( ) و وال تعالى :
 ،


(нa) T الدعوة الى الحقتتكون بالدليلوالبرهانولا اككراه في الدين




 ( لا إكراه في الدين ) ، واُخرج ابِن جريِ من طريست سعيد وعـكرمة عن ابن








 هذا هو حمर الدبن الذي بزعم كثيرون من أعدانه أنه قام بالسيف والمَ






vna الدعوة الىالحق تكون بالدليلوالبرهانو لا اكراه في الدين


 يقصدون المسلهين بالحرب .



 فذلك أول يوم خطط فيه على بال المسلهين ها الا كراه ه على الا



 في حعر وظيفة الرسول بالبلاغ عن الاتة . هذا وأما حديث : (أحست أن أقاتل النـاس حتى يقولوا : لا إله إلا الهّ ه






(سa) T va.

 شرهم فقط ، لأتهم اذا تظاهروا بإلا سلام ك لم يقـرو ا بكلى إيذاء المسلمين المخلصين ؛ وهناك وجه رامع في المُواب عن هذا الـلديث 6 وهو أنه وقع فيه اختصار






والني يضطرنا المى نحو هذه التأو يلات قرائن منها رواية التر هذي في سنههعن







 ( $19: 1 \cdot$ : (1)


Val (ra)T





 وهم بجوس أمتي وكلاب النار ) .


الفائدة الرابمة - م ماأصدق هذه الآية الثر يفة على ه.أثالوث ه معتقدالبو لسيين








 ما كان و به يـكون مايكون ، والروح القدس ، هو الذي يث الهل والنورو المديى

في قلوب الناس كما كانهو الناطق بالا نبياء .










 وقريب من هتَه التعا يِ 6 قول الني



 وأثا منه ) ، رواه مسلم ي صتحيحه عن آلي برزة .



 . قبل كل شيء ، ثم ها الك大امة هوممرا
 كتابه 》 خخرافات التوراة ه : (لاريب أن تسمية الأقنوم الهـالني من الثالوث





 *أرمطوه وغيرهما ، وكانذلك قبل التاريخ المسيحي بقرون (كذا قاله وبونويكه
 بلا فرق ، والكن اعتقاد مبشري المسيحيين د مقدس ه 6 واعتقاد قدمماء المصريين
 بابي الأمم :


 هو ها الابن ه و ه سيفا ه هو ها الروح القدس ه . فبرهم الآب - هو الممثل لمبادى التكوين والغلت ، وفشنو الابن -
 عن اللاهوتيـة ، وسيغا الروح القدس - هو الذي له التصرف والتّحويل في طالـكون هويُمزون له بصورة ه حمامة ه( كذا قاله ه موريس ه في كتابه ه الآثار








 عند مبثوي المسيحيين فانه حت !!! ..




 والروح القدس تفسير ألثالوث اللمدات ه إل وبسل وحيـا، ولتكن ثالوث الككلدا ن

عير صحيـح وثالوث مبشري البِو تستانت هو الصحيح !! : . .



 وعقيدة أسلافبم الفرس باطلة !!! ..
( التثليث عند اليوتان ) : كارن الوثيون القهماء يتقدون أن الإلى





 هذا التمليم ، ولكن يو جد فرق جو هري بين عقيدة هؤلا
 وثنبي قدماء اليونان باطلة ، وعقيدة هؤ لا السادة المبشرين حقة :1! وا



 (التثليث عند الفنالنديين ): كان للفنلنديين البحابرة الذين كانوا في شطال
 ثلانــة رؤوس على جسـد واحد 6 قاله ه بارخوس ست ه في القاموس الهبراني ، وتويب大لا ومـناها إلا' .
 مثلث اللأقاني ، يدعونها ه أودين ، تورا ، فري ه ويقولون : الثلانة الأقانيم إله


المياكل لمذا الثالوث، وك كنت جدرات هذه المياكل مصفدهة بالذهببومنزينـة


 قريب من ثلاوث مبشري البـونستاتت الأذكياء


في كاذبة !!! ..
هذا ها تيسر لنا تقله في بكثالثواليث .
خرن 'النعـارى 'لتهيرة
الفائدة السادسا ـ ـفرف النصارى الثمهيرة مسته :









 اللوحدين من النصارى في أوربا وغيرها ،و كنـلك اقيهت لفم المداوس في كمبريات

المدن الملمية ، و في كل علمك من المالك الاسلامية، وآريوس هذا يمتقد في المسيت

 ورجال الدين كثيرون ، خصصوصا في الشوق ، خَصوصا في مصر وفلسطين كو كان

 على ذلك قر تا و بیض القرن ، وني أواخر القرن السادس تولى اسبانيا ملك من

 الأريوسي مذهب معظم قباءل القوط قبل خرو جمهم على المللكَ الرومانية وقضوا




الـــكه الرومانية ، و هذه القرقة من النصارى ه مو حدة ه .




في سنة 7rA مسيحية ، و بقيت مذاهب التثليث يكافِ بعضنا بعضا .
الفر قة الثانية المكدو نية ــ يقولون بألوهية المسيع دون الروح القدس ، نسبة

 وهذه الفرقة من النصارى ه مثنية ه .
 للمسيح طبيمة الناسوتو وطبيهة اللاهوت، أو تقول:

 بطبيمتين في أقنوم واحـد ، آو باقنو مواحا


طبـا ر مثلثة ه .
الفرتة الدابعة التساطرة - يقولون با لثالوث وأت المسيع له أفتومان ، أ أقوم

 وأن السيدةمري لم تلد إلاأتنوم التاسوت ، فليست حي آم الِإله ، بل أم الا نسان










va9 شولك المصرين القدماء في الربوبية والالوهية (ra)T
واليعاقة هم اليوم عبارة عن لر بغ طوائف ، السريان غير الككثوليك أو إن شئت



 الفرقة السادسة المريمية - تقول بربو بية الهذراء ، وانهـ






 ولذلك كان يو جد حزازات بين الـلكومة الرومانية المتدبة ، و وبن القبط الو الونيين
-

الفائدة الثامنة - نملم من قوله ه آٔرباب ...الت ه ومن قو له الآتي ه مانعبدون


 أبيس وسواه ، وقد أخذ النصارى عن المصريين وسواهم هــنـن النوعين من

(










 ( )













 وعلى أهrم يعتمد في طاجانه ؟






 بـا يرضيه ويستخطه ، لا يذل إلا لهذا السيد الفذ ، ولا ولا يمتمد إلا " عليه ، منه يطلب

حوالمُّه ، وهو بع غيْه حر 6 مها مسـه الضر .
فـكرة الرعوة و'لעرشار ني التر'َ ومر'تبها

 .








 قال تهالى : 6



صنات الرالعي 'لى التوميس
 عليه ه الداعي ه من الصفات :


 التاريخية التي لما ءلاقتها بتاريتخ اليو د .

وأخلاقهم وسارَّ أحو المم الا جتّاعية .
 من الباطل ك فان المدعو إذا


 والانجيل والتهمكن من مواطن الخلاف بين فرق النصارى الملـكانية واليمقو بيـة




 و كا ول تهالى :


 بكا

المجاب ، والكتز الثهين الذي لايقدر بُمن •
اعتعاد المعـري؟ الفرماء بيوم الر؟







 ذلد




 . وهم بالآخخرة هم كافرون






 في تلك الأزهنة 6 قصير ي الإدراك






قنـرة 'الحود الفريمبيت والصصروتيّى يبوم الدبى









بالا-خوة 6 و هم الدهرية من العوب .
 كالدهرية من الموب ؟والجواب فيا يظهر لنـــــا آن هؤلا الهِود الذين هاجروا




منعف عقمدة "الهود ببوم المين Bنت سـئأَفي كون

 و لكثرة الثشك بين الناس فيا - جاء المبتع عيسى عليه السلام 6 لتبيين هذهالعقيدة.





"أنه ثادر كلى الحياء الموتع يوم القيا عة .










 (




 (الصدوقيون )



هذا هو الاحمَال الأول لهـــــنه الآية الك





التعلبت على قوله (ا "م التّ الو'حم "]
 أِّ آ-حد" ( إمثارة لتوحيد الألوهية ، الذي كان العرب على خلافه ، وقوله ( لم يلد ولم يولد . . .



 فيبتون لى طبيهة بشرية بح الطبيسة اللاهونية .

التعلدى عّع زحد النهلـ








 ذليا بقهو


All
يومفـ(ع)يتابع الدعوةلاتو حيد
.
T








 فارءة ، ليستحتا مسميات ، وهذه الليالاتالهبودة (سميتهوها) سميتَ بها (أنم و)



وليست هذه التسمية في محلبا ، بل ثي كا كال الةاثل :


 تتووجن بتسويل الشيطان فحبلت بهذه المبو دات فولتّا ، فاذا مي نمـاثيل سييئة












 - مis


- 1 -

وتام اللسيد الحمسام المتدسي وتا ل:
لي هرنا عدة مسانل بها يتم تفسيِ الآية وهي :
'عتتاح المعريبه السونـالط التّعر'نـت
المسالة الأولى - كان المaريووـ القداء وثنيين منذ أون عهد الفراعنة ،
 . الثول البِّون يهيب الثاة

وبقيت الوثنية فيهم الى أن دخلت النصرانية في الديار المصرية بأّه ه ثيودوسيس ،





كانوا نصارى يعاقبة ، والرومان الــكام كانوا نصاري ملكانية .
وجوس الجّح بالرعوة الربيبٍ

 منها ولكنه أراد الانتقاد على عمل عم أطبـت عليه الأمة المصرية، وهو عبادنها
 وخضهوالالخو هام ، وحصوواعقولمم في مضايق اللحرافات ، فنعى عالمهم سذاحتهمر•
 قوم و جد المقاومة الشديدة من الأفراد ، ثم من الجماعات ؛ ثم من اللدولة فـفسهااتي
 والمهر بالدعوة الدينية على كل عال ، شأن أنبياء الهُ وهداة دينه .
'لا مور 'ار'عُ: 'عـادة 'لمعود
 الانسان بقوة المبود وعظهة سلمطانه 6 فو لذلك يخضن 6 كه رغبـة فيا عنده من
( $\underbrace{\top}$ T الهبادة ضمبب من اللمضوع للظمة المبود وسلطته

لتخْفيف ماألم به من اللكروب .





 تكوت منز حهج أو صغر أو ماشا كل ذلك، وتهطي هذه الصوردة من الخصنوع
.











إدر اكه ، فنن يتههي الى أقصى الذل لملك من الملوك لا يقال إنه عبده ، وإن قبل









المبــادة ..
ليس في المُلوقات سشي مس الـوهوت
 T T








(ع-)T AMT
وجوس علم 'امور الربع علحا 'ستصتد با اسنرلاليا






مقلدة قريش :

 وقال تعالى : ولا








الحرا اكات ود حلل الل-ج الاين .
  و الد تسالى بالصو اه أعمل



أولمم وهو الامام الزقازيقي وقال :
( أكزل النس بها من سلطان.)
-1 -









(.أنزل اله بها من سلمطاسن (
-r-
ثمقام الشُيـن المنصو ري (1) وقال :


(1) نسبة الى المنصورة من البلاد الصرية .
or-p يوسف
.

 مـلطار !


 ك (7 :VV)

 (7 : 1 : ) (



 (V+:V)


— وقوله تعالى : (VI:rr)





 لامع الأشتخـاص والأصناف ، فهو تمظم لشأن الحق ، حتى كأنه من تّل نبيا بلحلت لايؤاخن 6 وهو من باه فرض المستحيل ، مبـالغة في احتَام الحتى ! ! !






 ما لاتَتع:المون (




(
—r-

'الم.ت مبني على المجْ و'لسلمه


 صا ro ) ، c ( 1 : :

 لسا نه في حمأأن الألإليط.
(هـأتزل اله با من سعطا ن)

- $\varepsilon$ -
ثم فام سيدي سـسا مTا الانيو مي (T) وتال :

عنعبر آرن: بنج-بل 'سمأُ

 يققلون، بمقولمم ، ولكنهم يميلون المالتقاليد المصرية ، الموروثة عن الآباء الأْقدمين



المى هذه الــزجة ، فقولوا : ملى عقولمم الــلام .

ومعاوم أن المسميات لآتـدل بتبدل الأسماء ، لاذواتها ولا آحكامهـــــــــا ، ولا



 بالانسان إن خضغ لثي" موهوم ! حقا إن هذا الحلال ليذيب لفائف القلب ويقضي بالهجب الحجاب !..
( مآَّزل اله بها من ساطان )
-0 -
ثُقام مميح المكي وقال :
 يقول يوسف عليه المـلام لصاحيبه في السحن إن عبـادتهم الششمس وللمجِل




بشبهة أنه| - كغيرها من الصريين - إنا اعنقدا تمدد الآلهة 6 مشيا مع التول








 عليه السلام .

-7-
ثَ هَام الاسنا ذ المدذي و قال :
'لاسنـرلصلعلوسفي' المبق




وتد قال :

وكأس ششربت' كلى التدة

ثم تلاه اجو تواس في الاسطلم فكال :
دع عنك لومي فان اللمم إغراء
فقـد الستظر في جواب المسآلة بآة قرآنية ثم . بحديث نبوي ثم بين الفتيا

 بالسلطان على مايستدان ان كان لمها سلطان .



قال عبد المبك الـكري :





الذبن Tمتوا

 وتارة في الآخرة ، يك| سيقول يمقون عليـه السلام

 (1.a: 1•) والاصالح





قال نادر الزمانغ اللانتالنِ :











- اشثْدوا بأنًّا 'مسلمون
(ذ)
وتال عبد الاشيم الشكركي :
الرقت و'لعلم اهو'ى







 الأشياء لا ينافض الدين ) • وقال إمام الفلسفة الحديثة (باقون ) : ( القليسل من ور الهــــلم ييطل من النت ، والكثمير منه يقرب منه ) ، وقريب منه قول ابن تيمية :



 -

(و لكحن اكسثر الهناسى لايسامو ت)
- , -

فاله شبـوْنا الليو غو سلاكي













.
(عظ户ّ يوسف للفتيبن B:ت صرخت قى و'د







 د ينه واعتقت دين التوحيد فلا صراحة فيه لا في كتاب ولا في حديث .

و بهد فنذا الوعظ والتعليم من يوسف اقدام عظم على بث عقيدة التو حيسد على




وانا هو تقليد محض وتخرص وظنون وان الظان لا يغي من المُ شيئأ . .























الهـر المحيل .




الإعس اض والغدر والمِدل ونحو ذلك ، وها كم بهض الشو اهد ملى ذلك :
 منهم (r|:0) (






 (l|a:7) .




 الناس, إلآ"فَفُور"






 (伿 ( $:$ ( 1 )
 الالى عير دلك من الآياتالاعكرية

 والالبان والمل والشَ
保 ** * JU


 يوم القيامـة,




اللمِي في كل مصر وعصر ، وكل كو
وانظر كتب الحعرامية . تجـد صدق ـاقلنا ) .
.




جم المهذاي(1) وتال :





 الكخبازلتمنيتله السالامة، ولكن التمني لايدع مقدور آ هوالأمل لا يقضيعلى| المقيقة.

هذه هتوى يوسف التي خلاصتها هلاك أحدها ونياة الآخر (1) سسبة الى همدان مى البلاد الاراية .


الك المحد لم نسمع عيارة حـُلمنا


الناسى منذ القديم اللى اليوم ، لا يعتون باللا ونب عنايتهم بالقشور .




النهاية، والهامة من التاس تقول : 1 إن مطرت بلاد بشى بلاداً ه .
الحجر 'العول گي بناء جحر موسغ
 الـلقات التي تشـكل سبب خحوجه من السعّن لدست وزارة الماليـة ، فتم باقيل: .


 .مارُحي به 6 حتى خرج



الفرح وصار نشوان بخمرةهذهالبشرى ، و كأنك(برئيس الخلمبازين)بغتووجمبا


صوابت ، وسقُط في يده ، و وندم ولات ساءة مندم •
النو'ه
التـكلة المامسة ــ كان هذا التهبير الابتدائي ( نواة ) بلِيّ ( ( رئيس السقاة)


 تسميْ الطلك ربأ عنر اللعريين

. ونحو م وقد بكث عن ذلك سابقاً كا فيه الكفاية .
لازا عبر بوسف روُيا الجناز بعر'م;










 ومامثل تبيح هذه الرؤيا الا كمنل الفتبا التي تصدر من المفتي يسآل عن
 فيه منع من إرث مثلا أو غرامة ، حتى لو اقتصى الحلا أن يكيبه أنه يستحق القتل
أَجابه بلا مواربة .

 ( السقاة ) الى عمله في قَصر الريان ، ثم أَخذ بتلبيب ( رئيس النمبازين ) ورفع ملى




لشثنقه ينظر الى قصره، ، ولسان هاله يقول :

بكـيت عيشي فيك إذ وّلتى
يامنزلا م أ
 سم خبز ، كان حقيقا بآن يتلو هذه الآلة الكريمة :


خُباز فُعون بوسف وخباز فرعون موسى







 .منذ القديم !!
 التسكملة الهاشرة ــ القول بأن الطيِ ستأكل من رأس هذا المصلوب ربا يدل







العاب عرنأ هو 'لامازْ ملى العلبب





 1 104 ) أي


ذلك ، ما يقتغي الموت نوق الهـليب .
معنى العلب في الفر' ن
فاذا صح هذا لطهل المفي عن المسيع إكا هو الصاب المقرون بالوت ، الوت ، ومن









*
انتحت الجلسة وتليت الآية الثانيةوالألأربورن،فقامالـامجوسىالنا بلمسيوقال:
 (الني ظن انه ناج منها ) من الصلب والمبس والتهمة (اذكرني عند ر بك ) أي




 ( وقال اللذي ظن انه ناج.منها ...

- 1 -

وقال لشثيخ بدر الدبن الثمي:
استثفاع بوسف بالفتى 'ناجي





اليه قائُلَّأله :



















مسمأ وطاءة ، وسبأ وكرامة ، فقد تفضلت با لا طاقة لي كلى شتكره 6 فلا أبرح


 عمر آ جديداً .

نسبان الفتى الناجي زكم يوسف للملاك و'سباب
 للملك ، بدليل قوله : ( وثال التدي نيا منّا وادكى ) ، قات الاد كار إغــا يـكون
 قد اهتزل المقل والذـوق ، بحيث هو لا يهر فيا ، وهل لا يعرفانه . واغا نسي الثمرابي ذكر يوسف للمللك ، لوسوسة الثيطـان اليه بِا شغله عن ذكراه له ، حتى ذهب عنه وزل عن قلبه ذكره ، فقربه من المك ألك أنساه بوعده
 في البـلاط أنسوه صاحبه في حبسه 6 وسالة السعة والمز جعلته ينسى حالة الضيت


 الأشياء وما اليها هي آلات للشيطان نسب الأنساء اليه ، ولو أن أن يوسف عليها السلام

 و هذا النوع من النسيان معهود 6 واليس بلع ولا مستبهد ه بل هو كنيو

 أن ينسى (الساقي المصري ) (يوسف البرـاني ) الكبلد الستجين =




 اله تسالى : إلى




 وهذا وان الفاء قي قول : ( فأنساه ) لِيست تغويسية بمعن ان الٍِ نساء كا كـن



 وإياك من أن تهرج هنها ملى كلحم المفسرين .

مرة:عاء بوسف في المبهح






الفائدة الأولى ــ كان هـذا الطلب من يوسف پلدئيس السقاة ه من باب الأخذ في الأأسباب المأمور به شرعأ وعقالًا وعادة وطبما ، إذ لو لا الواسططة لذهب الموسوط ، والتومسط ( وإن شئت قل التو سل ) على أربعة أو جهه:




 - لا تنسنا يأخي من دعواتكه هـ هـ


 :


اليه هو اله تسالى .




 يوسف














يدخل لكمل آمر من يابه ، ويطلب كل رغبة من أسبابها ، ولا يقدح في التوكل




 وأتو كل ؟ - قال : اعقلها وتو كل ه و وقال


وكان يطلب من يحوسه 6 حتى باء سعد بن أبي وتاص ، فنام •



والحرق وما الى ذللك .
وانا لتُى رجباة يوسف من رئيس السقاة نفعته في البملة لأنه وان لم ينفهـ في الـلال نقد نفعه في الآل 6 إذ حين رأى الملك حلميه وأعمزه من يهبرها له تذكر ريّيس السقاةيوصف . وتذك اقتد اقدارهفيعبارة الرؤِيا ،وتذكر أنه كا


وليس ماآتاه غلطاً ، فعلى الانسان الاجتهاد ، وعلى الهّ قضاء المراد :


نحق رجاء يوسعمی 'لشر'لي
 تذرعا لـروجه من الستجن ؛ ولكن كان عدم وجود وامسطة ترفع شثكو اه الملك










 يوسف ، فأرسله البلاك إليه ، وبالنتيجهة كانهـا - من مدتقله



 وهنه الحال السيدة كا كانت




A气V
 مي وراء الأمباب ليست إلا له دون غــــيـهـ 6 فكنلك أمرنا أن لانستهين بهيره أيضأ ) . فأحبته :


 والقوة مندنع بعض الموانعوكسب بهض الأسبابي ، وححب عنه البعض الآخر،
 مانستطيع من حول وقوة ، وأن نتهاون ، وايساعد بعضنا بعضأ اعلى ذلك ،




 قال تالى : الزارع يبذل جهده في الحِث والعذق وتسميد الارض وريّباء يفعل ذلك


 وشرعا ، وأما الاستعانة على القسم الثاني فاءا مي بالثة وحده .
 الفاءُدة الل ابمة ــ كان رئيس السقاة دجلًا شريفا مصريأ من آشراف مصر








C













عنه لقلت إنه أقل من آن ينظر اليـه الناظروت، ويهلق عليه المعلقون.



السالم بطاقة يخبر• فيها بهذا الحادث عساه آن يألحي ويسعى في مساعدته واخراجـه


في جوابه وجوه :


لو بغــــيِ المـاء حـلتي شرقت (r) ربمـا كان يخشى من سو ساحته ما اتهم به وحبس لأهله

لآجل كيده مع الحلكومة ـ فيزيدون الطين بلة . (ع) ان يومف كان رآى ان آحد عثمركوكبآوالشمسوالقمى ميسسجدون








 يومس م -



- يوسف عليه السلام

نصول مأنايوسنغ (ع)
الفائدة السادسة -_كانت هأساة بوسف عليه السلام ذات فصمول مبعةة :

 (














 رسول اله شيباً ، فارجعي حتى أُسأل الناس) فسآل الناس ، فقال المليرة بن ششهية:
 ثحمد بن مسلمة الانصاري ، نقال مثل ما قال المغيرة بن شـعبة ، فأتفذه لها أبو بـكر)
تعليل :عيرهر بكلمت ( خلع ) في الע بت

النأندة الثامةة - إغا قيل (ظن ) في قوله ( وتال للذي ظن أنه ناج ) ، ور يقل (




 يوجمان اللى تقاوت الامارات و اللـلا


 فدع كل صوت غير صوتي فــإني أنا الصانُع المَيّ والآخر الصدي

 للعاقل على غيهه تهـالى كان جانتزأ عند يوسفـ وني ععره 6 نظير السجود ، آي
 وما قبلd لمهد آدم عليه السلام < عكا



 نص عليه (الایماس ).

القائدة الماثسوة: = نتهـلم من قوه
碞











 الو

 كقول اللمّ" : رَشَـَّاً !


 كقوله تمالى: .



صنى قونـ " ذكك ري, ه :يكمر دب
 الإضافة المصدر لفمعلل ، فان اللذكر مصدر ، نارة يضاف الى الفاعهـل ، وتارة للى










 ثال تسالى :


 حتب على قوله :








 , سنين (














 في تحديد مدة مدجن يومفف بأكثر من ذلك فوو غير هائز ملى ثمروط الصتحة 6 ومبني ثلى حب المبالهة التي هي عادة في التاس • هنه مي كملتي في هذا الملل وهي آخر كملة فأرجو الاصغاء اليها ، وآمل من . الساعهين قبولها

لاتحقو الرأيَ ياتيك"الصغير’ به فالنحلُ وهو ذبابٌ طاتُ الدسل

النصل السادى
هلحا 'ملكـ
 , سمان 6 يأ


- للوؤيا تَتَعْبِون *











( وقال المك : الي أدى سبـع بتوات .. . الخ )
- 1-
















 يابسة رقيقة ملفوحة بالويـع الثبرقية نائية وراءها 6 فابتلعت السنابل ' الرقيقة .لالسنابل الحسنة :




.
گال ذلك ، ولوأنع الاهمَّم تلوح على وجهه ه وظواهر المنايةتيدوعلى لسانه.
وهبا نسرد ثكالي سسانل لها علاقتها بتوضيـتح يسنى الآية :


 وهو من اللالقة ه و وعبارة أخ











هنذ السلالة الرا بعة عسوة ، اغتتّ الهكسوس ضهف دولة النيل ، فو ثبوا على مصر






ثم طردهم الصريون .
وونُ الم،كمسوس في مصر
ركانت دولة الهكسوس عنـدما انحسر تيار هم وقت ورود يومف الصديق


 يتك كانوا في طهية ه في ذلك الوقت ، وكاقت لغنهم هصرية لا لايغهمايوسف.
 المسألة الثانية - عبر القرآن اللكريم على كبير مصر الني كان فيعهيد







 ومنا قوله تسالم: امتخلفصه لنقسي ( أهظاه في دين الملك



 الثاني :
 آمنو ا امسأة












ونهج سبيـلي واضح لن اهتـدى و ولكنها الأهواء عمت فـأهمت وعندنا الـ هذا بن جمسلة اليباهين ملى آن القر آلن وسي يوحى ، وليس

 تصر هقي زمن يو صفـ بإسم ( قرعون ) كما هو كذللك في تورا الهم وغيرها من (مرحى مرحى )

كتب اليهود المقدسة عندهم ..
عمد سبعن في تاريج يوسغن








اهعباج الطلو كللملمأـ
















㞔



المسألة السسادسة - تعليقا على قوله



الانسان في بدع هياته الا نسانية عقب خرو جه من الطور الميواني أخرسىلايتكلم،










 للرائي في الحـلم أشخذاصا أُو أشياء ؛

الفتوى



 - ما أفى به الفقيه ( قاموسى ).

تعیِر 'الروِيا
المسألة الثامنة - حقيقة ( عبرت الرؤيا) ذكرت عاقيتا وآخر أمهها ، كما





هذا الموضع لاغيو . .





 (م,


信
الاحل, ,
 الـو واني (1) وقال :

:

وأباطلبا وما يكوت منها من حديث نس أو وسومة شيطان ، وأصل الأضغاث




 الصيحيحة ، ويكتمل أن المنى : مي أضهاث أحـلام ومـع ذلك فلسنا في تأويل.


$-1-$
وتال الاستاذ فِبد المق الاخْصاتي في علم النغس :

سبقق أن الملك الريان دعى , الملأ ه الذين عنده في البلاط وقد حسن فِهم ظنه


 علا نجيك ، وغاب نحسك ، ودامت أيامك ، إن هذه الرؤِيا التي رأيت ، لا يسول.
 وشك大و كه ؛ أو مي منامات باطلة ليس لما عندنا تأويل، فان التأوبل إغاهو للمنامات. الصحيعة الصالـة .



 .
 وهتاك احتّالَّ












 |أيضا كلى ذلك -

ولنـلاهنا نحس فوائد :
كزب الطا 'وصدقهم في بو':هحم للملأك





الفائدة الثا نية - يوجد في هذه الآية نكتة ، وهي أن هؤلاء ه الملآ ه جمعوافي






معى العْغت






















وثال حسارت :
لا يأس بالقوم من طولوـمن قصر حـم المبألدوأحلام الصصافير





تأويل هذه الرؤِيا و لـكنهم تجاهلوه ، تذكروا الانطوت عليه الصدور ، واتحتت



 (ENr) - فرصة كانوا يُوروت كلى دولة ها

وغني عن البيان ان تأويل هذه الرؤيا بسيط و بسيط جـدأ ، ولكّن هؤ لا





معبوداته ه وإن كان كا من الفر يقين وثنيا. .




 فاذا صح هذا يـكون المنى هـكذا : مـألمم الللك الريان عن رؤياه، فتفاوضوافيا بيتهم:
 اقتصادية ، وبا أو جبت اضطرابآ في علمته وأنَكت قواه وزلزلت أقــدام هؤ لاء














أراد الال القدير 6 ودة تعالى في خلقه شؤون . .




البلسة وتلميت الآية الذامسةر الار بعون نتام البان عبدالهسلام
اتركاني وقال :










 وحهوني بإستهباره
( وقال الذي ثبا من| . . . الخغ )

- 1-


مع رئيس السقاة (نّو ) سوTال الملك الريان وجواه ( الملاء ) السلبي ،




 (1) سبة الى بلاد الالUان الـكائنة ون اليونان وايطاليا







. ويشفي من الـلة .




في كو كبة من رجاله اللى يوسف السِجين .
وهبنا ملحوظات أربع :
"‘رة الاعسان


 عنده الاحسان ووفى بإوعد ، وإن كان بهد طول الهجد .
الحككم: مع حرفس التَ المأُعى تأوبل رؤبا الملك



عن فهبا ، وألمج ألسنتهم عن بيانها 6 حتى يسمع الساقي ، فيطير بهـ ليوسف





 الملك ؟.. لكن هي التقادير والتدابير الالهيـة صرفت هؤ لاء عما هو بسيط ، الاء


المبرافي ، ليقضي الثة أحر أ كان مفعولا .
الفتّى الناجي يتعرى الطلر"

 ليس له قيهة ، وليس له اعتبار ولا تعبير ، بل هو تحاليط و وخيالات ، ثم رآهم

'ستعيار رُو با البلك حو ورسف

بِقَرات سِمان ،


التتحت البلاسة وتليت الآية السادسة والار ريهو ن ذغام مولانا اتــــــد
سسن الهندي الكلك大تي(ا)وتالال :






 ( يوسف أهعا الصديق ، أقتنا فـ سِّع بقرات مهان .. الخ )

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- }
\end{aligned}
$$

الفتى الذاجمي يغابلِ.بوسغ و.عترحم و بـتهبره روُـا الملك



AVo الفتى الناجي يقابل يوسف وعتدسه ويستهبره رؤيا الملك (₹ఇ) T
الى سـجن يوسف ودخلى عليه قأثلا" :




 اللمثى في رؤيا سبع بقرات سمان اللاحم وحستة الصورة ، طلمت من المنر فأر تمت في روضة فأكآهن مبع بقر ات منزولة وقيـيحة الصورة جلا













(عY) TVM

ولك من الهة الثو الب




- $Y$ -

وقال مو لاي عبد اللتيظ اللنونسبي :





- من عبارته رؤ ياه ،وصدهـه فيا





الصإـوست
 رئيس المجبازبن، فو ج-

















 أهـل اليوم: او إ .

اهُهاء ريُمسِ السقا; 'اسم 'لملك عن .وتغ
الملحوطّة الرابعة ــ مكـا يستحت الذكر أذ رئيس السقاة مُ يبين ليوسف










متیى 'الـفناء


 و( الخلاز ) أولا

( والفتوة) يـي الـكـم.

معتى "العديق












.
هذه كمة ولناكلمة أُخرى ، وهي آن الصديق رتمية من أربع دتب رسمية ،






وجوب النُّ'م 'لادس عنر خأطبٌ النبي (حم)





لأنه وإن يكن زداء بإسه ، لكنه قد أتبع بلمب احت احترام
 لفظ الهم بلفظ اللقب

فود العلهم يعموت بدل التُّل مص تول لبي 'رجـع 'لى الناسى

-
العبكـاز في الفرُن

يور يوف






 اس-قوله تمالى :
共




 を
 منهُ وفضنل


ويسلك بهم الحراط الأعوج

كر اهة أن تضلوا .
-


V V
 امناد الافتر|ء اليّ .

1 - قوله تهالى :

. الأذى
-


 يوسف م -
$(\Sigma v) T$
تأويل يوسف لرؤيا الملك
nar

 فأدلى دلوه ، فتلق يوسف بارشثاء ، فلما خرج إذا هو بفتى أحسنمايكوت ، نقال

- يإبشرى الخ


:أوبل بوسق رُوُّا اللكل


انتتهتالبلمسة و تلمت الآبة اللسابهة والأربهون نآم السيد صعر الدين
الدمشقي وقال :









 أمساسية ، حيوية ، ينبي لكَ أن تمتو ا بها ولا تخالفوا ماقلت لـك .
(
-1 -
ثم ألثى العالامة الديوي(1) الليان اللنالي :







 هي موت زعفق، تفهل في النابى ولا فهل الحروب والأوبئة ، إلا إذا تُدُورِكـ





(£V)T ME

 لاععمال الزراعية و تعيیمبا وتقوية أصتحاب الآراضي وتفميمبم مايلتم عمله .












 (مرحی)

التدبير ، بذنب رجل أورجلين . .؟
( تال : تزوعوت سمع ستين .. الخن )
-r
م
(1 ) نسبة الم انطاكية من بلاد الثام > سوربة ه .
 في مذه الآمة الهريمة :

تريبر يوسف 'لاقتصساري لاهل معر
1" - وضع يوسف هذا التدبير الاقتصادي لأهـل وصر 6 في ذلك المصر






ملسكي" اللاصهيت ف் معر
r



 بالمواثي واللميل والمحير ستى نفدت ، ثم بيعت لمهم بأرضهم وأنفسهم بأن صارت

 (

التوالريخ يجب علينا الرجوع لكتاب النة فقط ، ورنض مايخالفه ، واللة أعلم •









- ( فذر وه في سنبله (



 ( 1 ) و قول تسالى :
 سبيلِ
 :
 ( 11 : 11 ) ( 1 )

الناس الثان)

اوْار الحنط-
ع - أُشار يقوله ( فذروه في سنبله ) إلى رآي. تافع .يسّب طبيمةطعام مصر ونواحمها وحنطها التي لاتبقى عامين بوجه s اللا بحيلة إبقانبا في السنابل ، بقيت فيها • حفظت ويـكون قصبه علفك للاوواب •

السنیی و'لاعو'م







 خشسين




 الهبرانية ، لاتعى بهذا القرق اللدقيق اللدي هو من متزايا اللغة العربية ، ألو يقال : إن هذه القاعدة غالبة لا مطردة .

اقسام 'لاهيدم الصهميهت






 النازلة ، فا را T ا .

- أشـار اليه يومسف عليه السالم

رعن، الرُّـ




 وتال :
 -

ملى مدى الآيام •
 .والمنى الثاني ها السَّوت الشديد ؛ والمتنى الثالث ، الثألن والهادة ؛


فالمصريون أول من عُتي بالزراعة ، كا ذك هـره المؤرخون ؛ وبالنتيجة ، فيكل


الالتكال كلى الطبيمة وحدها لا يـكي.

تتمز تمير موسفت رُوُبا 'الملك
ا ا

استهر النمةاد البلمسة وتلمت الآمة الثالمنة والاو
الدين التو نسي وقال :




بذر الأراضي فيالعام الخامس عشر .







 الحرث والنسله ،و يضهـ،











 فتوى يوسف وعبارته رؤيا جلالة الملك ، وارشثاده لمم ماذا يمهاون ؟. ولقــــــد اعتقدوا ان فتواه هذه ليست مستندة لمراجعة أسمفار تمير الاحـيلام


 وهاصل الةول ان يوسف عليه السلام علمهم أن يقتصدوا من السنين الاولىى


 اليسر فـنال عن المسر.

 وخففأ فقط من شدة وطأة الجوع؟
 مصر ، اللهم اجملها سنين كسني يوسف الا


"
-换 وفيه
تالع الوثيس المشاد البلسة
الالشيتخ الأر زنیاني(") وقال :




 الثامن يمي" مبار كا



 (

- 1-


 . (1)

عهاية قدماء المصريِن بلحدائق والبساتين
$(z a)^{\top}$



 كأعا الانياء الككرام يمتا جون الى الوحي في أبسط الأشياء التي يفهها أقل الناس

فهـا ، قال الشاء :


قضى اللة أرـــ العسر يتيمه اليسر
 اذا اشتد عسى فارج يسر | قانه

عناتْ قرماء المعربيعبالحر اكي والبـاتئ



 والمشهش والرمان والليمون والوردو الزهر والخرنوب والقر واصيا والتوتو التفاعك وهكذا الضروع تسصر لتحالب •

 السؤال ، فأحب أن يستثمر من جو ابه ، فلميقتصر على تأويل رؤيا الملك ، تأويال









c.






.





 من إرشاده ومشور ته همم •
"ربيم يوسن ازمن المعربي؟ بنفس
 المصيبة التي متحل فوق رؤوسبم ، ودبر لمم طريق النور فيا يعملوت










أت زوطيفار ني هزه الاءزم"
 ثان أزمة اللاك وحيرته في رؤياه المنامية لم تحلِّ الا على يد عبده العبراني الستحين ،

 لم

لو يعرف الانسان مقداره
لـكار كالمدوم في وجــده
لو مـجــــاياه وأخلاقــه

الرحَّ! على مـاعبرن أرلا
المسآل اكتاسعة - تقل الطبرسي في تقسبـ. (.



 هو ظاهر فانهـه . . .

الفصل اللسابِ
النعر بلمب برسن (ع)
آ (0. (0 ) . . . .


التعـ بطلب :حوغ







 الني سوف لا أخرج إلا بهـد النظر. في التعقيق عما ذسب اليّ ، لذا آرجوك
 النسوة ) المعريات الحّس ، عقيلات بعض أحىاء البلاط (اللاتي ) كن ( كطمن



أرجو بفضل البحث والتحقيق آنِير تد في نحور هن •
وقد قدم مـؤ الل النسوة لِظهر براءة ماسته عما قرف به ومسجن به ، لثـلا






 oy - يومشف
(0.) T( ${ }^{(0)}$


 .









التئون وليدا كر في المام •



 (1) وهـاليآ فب جورية باكسنان

A99 الم شخوصك اليه ، وانه يريد أُـن تكون عده ، وعند ذلك ثارت في يوسف عزة











ها أقول لك بكامل الحرية ، قد آن لي أن أَعشش أو أهوت ، فللمهاك أْ يلبس





 تبين أنب يجرم ، مـكث في معتقلي هذا البقية الباقية من عمري ، والا ..

(0.) Ta..

من غبار العار ، ولم تلوثه شاقية من شو ائب الركس ، بحيث لاأهاب ، ولاأغضي









 أسباب ذلك .







 ني ني نيـ الى النة تالى
( و وتال الملك ، اتتو في بـه ... الغ ه

وقال السيد المراكثي ليسمح لي السادة المستسون بالقاء التعليقات التـالية كلى
هذه الآية اللكريعة :
البرا،

 ساحته عا الصق به من اللار .





أفضل من عقله ومن أدبه
ماوهب الهة لاحیع هـــة
فقــده للحماة أحسن بـه
ماكالل الגـت فإن فقـدا
سؤ'ل بحفق البر'ءة
ثالثً - وقال يوسف المندوب سل الملك : ه مابال النسوة ه آي مالمالمن ، ولم
 لالبحث عما مئل عنه ، فأراد أن يورد عليه السؤ ال ليحِد في المفتينى عن حقيقة

الــت من الباطل .
هوب" السسـول "ارْي نـهـي




in

 وكلم من سواه عبداً ، وته مبـق تفصيل د لك .
 سادساً - باحتالِ مليك مدمر
 بلعكهم • ثال المشاءـ, :






فلا بد من آن يسالل عن سبب مستنه ، ويفتح باب البحث عن تلك الـو



 كلام أستطيـع أن أ قول عنه إنه مو مب للأسف .
'لاجنهاد في نقي 'زهم ,'جيب
ثامتا - الذي مسل على يوسفـ عــم المبادوة الى امثثال أهص الملك بالحروج اليه ، والذههاب عنده انه تصور في كرم أخلاق الملك أن سيمغره ويفتفر له ذلك
 وقد دكروا أن الاجتهاد في تني الهمه واجب 6 فقـد أخرج مسلم من رواية






رحمه اللة يظله مكتوب القضاة في كل بلد دخله خوفّ من تهـة السوء .
و.موتراطِّ مكم الطالك الريان
تاسعاً - إنه لأ-ه معلوم آن اللـك ( الريان ) أرمل متدو به ليومسف ليأتيه بـه 6 ولكن يومف أى الحموج إلا بهد إحراء التحقيقات عن سبب سـجنه 6.
( 0 . .










 حاولت أن تقارن بين هؤلاءو بين مليك معح الرباحن، وسِلـت الكمبرياء ورحية










دواعي عدم خروج يوسف من السجن



 الاففيقين ، ويو سف كذللك ، ( وكل غيرب للغريب نسيب ) فالتك استر استرمل في




رو'عي عرم خروج بوسف من السجن












a・れ آن يخرج وينال من لملك حظوة وتقري؟ ، ويسعك عن أمر تلويثه 6 فيراه الناس.
 كيف صار من أهل البلاطه انظروال كيف صار مقربآ من حضرة الملك هـ ه







 السقاة 6 التي كانت مدعوة فِّهن ، ولابد أن تكون أفشت لزوجِها اعتراف ابو أة

 عليم اعتمد على توجه نظا مليك مصر عليه ، وئكنه من محبته ، و ثقته بعلمه ودرايته،

 من مـكر هؤلاء السيدات 6 زساء المستخفمين ئمية الملك .
 و'م


Q•V V (0.)T



ليو مف ؟ ولم يقع هنهن شيء من ذللك ؟..








 الفاحشة ، وأحب تشهير تلك المرأة فضل يوسف ذلك كلى خرو جهه وشيكا"، ضناً بشر فه ، وحسن سمعته ، لأنه

 الموانع لوصوله لا تطمه اليه همته .

 من كل لوث ، ففضل المشي مع اللامل الثالني ، فقال الرمول (ارحعع ." الخ )

هامس عشر -- م يخضنب الملك ملى يو مفـ ، لأنه رفض نعمتـه عليه ، ولم




 المـلميق . بن آجلها أعظم الثتاه .







 * -(1):rع)
"لى "لباعي ":رحر الر واتُر





 يوسف ككن رمى الوقود في النــار ليخمدهها ، آو كمن حول الفـرب اللى سقف جاره ، فاذا الضرب في مواء داره ، ولا غرابة في ذلك ، في المثل السائر: "

المر'د بالمكيد

 قرب به أو أراد الوعيد لهن ، أي هو عليم بكيدهن فـحِازيهن عليه ، أو أراد
 وغيرها ، على حسب اصطلاح المصريين والمبرانيان وغير هما من تسمية المالك ربا





 وأما على الآول الذدي جرى عليـه جهور المفسرين فيـكون قد استشهد بالثة وعلمه


 يعرف علم الده ويهن !

اعترَاخ امرأة العزْز بِر'دة بوسف




البلسة وتليت الآلة الاهدى والمُسون 'غـامت الانسة أمماء
الاغزبة ونالت :













911 (01)T












 ها إن الأمومة عودتهـا عادات إنـكار النفس والتضتحيـة واللوعبة في مصلتحة

الآخرين ، أ أكثر من الرحل هو ه
(

- 1-

هدة فوائد سأثلوها على هسـامهع :

ثم اعتر'فـ امرأْ العرْيْز بـراءة يوسف
 . الهتىى : الز (1)
(01)T TIY










وَوُصّيَ بــ .
نسج: الطر 'ودة 'لى .محع التُسوةُ اللـ'ر منس ر"امدة







البـود ، وـماله إلا فرس واحدة كو برد واحيل .
شهادة'


(01)T
 فؤ لا السيدات لم يشهدنفي يوسف إلا عكا يحب له من المغة والطبارة ، ذلك لأنهن. كن من النساء الداجتات والمسالمات ليوسف ، ومن صواحب الو جدان والشرف


 ( نحن قد بقي لنا مقال ، ولا بد لنا من آن ندق في فروة من ثبتت ز اهته ) !!..


عا لـفها من الذهِل والكوف، وترتجف من حراجة الموقف :

 الصا ..دقين .. في ..مابق ..قوله : هيراودتي عنتفسي،ذلك ليعـ .. سلم ..أني..




 تصططكان ، وقفت عند هذا الحد من البيان والاءتَاف .

(01)T دواءي اعتاف زليتا يوتوع الملاودة منا

ور' عي 'عزْف زليُا بوتوع المر'ورة منا
الفاءٔدة المامسة - عنـدي لاوواعهي اعتراف زليـنا بوقوع المراودة هنهـ
ثلاث نظريت :
النظرية الأولى: الن النسوة قد أُحبن المستنطق بقولمن ( ماعلمتا عليه منسوء)







 بآنها كنتقالت :


 - في بيعته



- جميعأ مصغيات لمقالتها، منصتات لذأطاهِا







كل ماتنظره منك ور ولك
واذالصلحنا في مـتك

إلما
فهيشيطان اذا أفسدتها
 ابتلمبا نار الذنوب والهتك ، والأخرى وللتَا

كانت كاذ بة قاجرة عيّا بة ، و هذه صادقة مدافعة متواضهة .


 تستفد من كل ماعملت سوى سو




وإغا قلنا ان حـياتها الماضرة حيـاة شيتخوخة ، لأننا تظن انها لما تكممت
 وقف بين يدي الملك الريانبعد خروجه من الستجن ، كان ابن ثا ملاثين سنة ،ويظن



 بكشف المعمى .

منتى حعسعى
 متقساربة 6 ومي من حصحص البيى : إذا ألقى ثفناته للاناخةه ؛ وأصل هصصحص
 ردّ، ولم ترد هذه اللكمةَ في القوآن الا في هذه السورة .

الع.جماع على سیت سرف موسف


 ملامة شرف يو وسف














كنت من الماطئين هـ ه


 النحقيقيجليةالو اقع وقالت :قا الآلن حصحصصالحم



 وهو من الصادقِن













- ربي بكيدهن عيم







لنقلنه لمؤ لا• النسوة .



تحفق صرقـالكير هن .مِسف
 سوء
 -السمبع الهليم
'لاعنر'نس بالخطأ فصّنـت






 . (ا مرحى 6 مرحى "
( قال ما خطبكت اذ راودتن ... .لزن )
-r-

فو اثد قيهة وأر جِو أن يسمح لي اللامادة بسرد الغر اند التالية :

الفريدة الآولى - انصاع ه نبو ه رسول الملك ، الطلب يوسفس ورجع بدوت اهتراض ولا توقف الى الـلك ، فأمره باجِراء التحقيقات السرية ، لألها ه متعلقة ها بالمرض ه ه .



 من أْهن كويم









 فوائد السيدة لبنى اليغغالدية ومي :








 يعني من ها آسيا هالتي منها جــلالة الملك ، ومن ها المنصر الساحي ها الذي ينتهي .اليـه المك
 حينا أرسل اليه ليخرج من مستقله ويكون عنده فلم يقبل إلا بعـد التحقيق عن سبب التقاله.


 وانه حكى ذلك لزوجه ه زليخا ، وعليه صار لسان حالما يقول:

مالـك" رتّ الرقــاب
†

م يــعن يأَحسن الهـا








 عنه لقلت إنه لايستحق أن يلتفت اليه طفل صغير .
(0)








- أمام الظالام القاتم

فياله من تطور هدهش ! وياله من تنيح فسـيب!

 لالباطل صولة
 والمواء ، وإت سئت فضم قلوب النسابه .
 فكره زليتا هـا







وأما المصريون فكانوا عموما يرون وجوب حلق لـاهم ورؤوسهم 6 فكانت امرأهـ




فلنذلك نسيت آحكام الميام 6 وسبتحان من له الدوان م





 هالصديت الككريمه:
لايـكون المـام أطرب متـL قُ فقَ قامت الطيور تنغي (م)

نز; اعز'فس امرأْ الهزيز :بر'sةيوسف
( or ( T

استهرتالبلسة فيعاضرالها وتليت الآية الاثنتان و خسسونفقام العالامة
الغزي وقال :

تقول امرأة الهنيز إن ( ذلك ) القول اللذي قلته في تنزيه يوسف ، والاقرار





 النأبين ، أي ليمل أني مأ كذب عليه يـهالدالنيبة ، بلجئتبالصتحيع والصدق،




 وبعد ما سـق ذكره تذكر النيول التالية :

توبت زلبيا




مeنى بالنُبـ وحلا اللنوي
 غائبة عته، خخية عن عينهه ، لأني هنا في تصري وهو في مـيجنه ، أو وهو غأئب

والاستتار في قصرها ه .
السكيم الازموم والسكبد الممروع

 وإن كان يستعمل في المنموم أ كثر ، فما هو من قبيل المذموم ، مافي هذه الآلية ،


قوه تعالى هكذلك كـدظاليوصف ه (Vq ) وقد مر تفصيله في



 قبله 6 عائدة الى يوسف ، فلا ضرورة تدعو الى حمل الضهير في ها ليعـــــلم ه على


فلذلك يجب أن تكون المككيات كلبا من كلام تلا المر أة .
 نطقت بها أُمام ه المستنطق ه في قصرها ها أو في قصر مليــك مصر ، في في هال ورجود

 أبعد البيميد





















الاستشهاد بها .
(ومأن

 ختام 'عنر'ف امرأة الهزبز بـر'اءة وسست تم طلها'الرحمزو'العغر'ن


البلسة وتليت الآية الثـالثة والمّسون فقامت الآنسة خديهـة
اللدة وتالت :

 من أراد بأهلك سو ألا الا أن يسـجن أو عـذاب أليما ثم أرادت الاعتذار ما ما كان منا بقو الما: ( إن النفس لألمارة بالسوء إلا مارخم




 انشائية مسنى - إذ تقول : ( إن ربي غفور رحيم) و يتغمد الآنوب ، ويصفح عن

 .

إن الكبـاتُ في الغفران كالمـم . تأتي علىحسب الدصيان في التسم

يا نفس لا تقتطي من زلة عظمت


A A A
وبسبارة ثانية عِكي أت نتول :










 أم اتتقدت" ، فآنا اليوم لا اللي الضمير الحى ، ولا خير في حـيان يحياها المل لايْدم بهالالنسان صد يقه المظالوم !.. وهـكذأ



(1) وتام سيعي سعقر البِّاو

بالنــابة كنها ققال :


-ara (or) T اطلاق لفظة رما ه ملى الماقل وغيهه اذا اريد بها الصقة
 بعض ملحوظات لما cلاقتها بهذه الآية بل والآيتين قبلبا واليك البيان :












فعنائل 'لرحُ وص'باها




 oq-p
( )



رحـ; الحت الظاص; رسحم; العار;







 آمثال هذه المجرائم •





'انوال بُ نو,


حيث رأت ان النسوة ، قد شثهتفقيه ششادة طيبة ، ورآت أن مليك مصر أحبه، و أُراد أن

 ،













 خسارة هزليتخاه المادية فينزول انتا

 وما ر بك بظلام لالهيد .

العـار دائم ر"السِّ خالـه:





















فوجدت أمامها كأ غفور آ رحها "

 أفذاذ الرجال ، وأقل من القليل في فصليات النساء 6 فقد ضتحت بشر فها في سبيل

. في هذا العالم ، المتمدين الحاضر ، الذي يعد نفسه من عالم النور .

الملحوظة الثامنة _ الحب يكفف, الغضب ، ويذلل الأسود ،ويستأمد المجابرة،







 - التاريخ ه بداد الاعبجاب






 يوسف ، وتقـذظه با هو أهله .


 الأرض ، ولولا ذلك لقابت دون خروج يوسف من ستحنه الحوائل ، ولتمرقلت












 بيوسف وططارته
( وما ابِىءء نغسي ، إِن النغى لأمارة ....) الخ
-r-
وقالت اللسيدة لطيفة اللعشهيرية (1) :
عِرة و;


 والنصار ى والمسلمين ، في الصوالم والبيع والصلو ات والمساجد ، 6 فيسلقاتالوعظه،





الكتب الدينية إلا للهبرة والذكرى .


 تلى أنقاض شقاء فوطيفار وأهســـله ، وهكــنا شآن الدنيا ، ولنة الأمر من قبل ومن بهد .
الثى هنا يت القول في تلاك الفتنة التي أضرمت زليخا نار ها ، وتا وتم تاريخ عزيز
 (1) نسبة المى كشهير من ملاد المند
(or) T امبرة وذكرى




 شئب الاعيان عن ابن عباس ، ر ضي التَ عنهـ :









 .

 . (NOV














 إل تمالى






 وعند هذا الحمد يَّم الفصل الأخير منرواية هذه الملمآةوزو وجا فلا يذ كران = أبد أه و وكانها ما كأن
 !

النصل الاؤرل
 .


اللتزي (1) وقال :
ولا تبيـتن" إلا "حَالب البـــل


مايت رمشنه عـبن وا تنباهونا



 المهزك الــري




(0 (0)T
























.
》

- 1 -

و قاله الاستاذ عبد الغخار البـركسي :























 آيما الندهاش وأنشد :

وقال له عتد ذلك : ابن أبي سلهى :
وكائن زیى من صامت لك ممجب
لسان الفتى تصف ونصف فؤ اده قــلم يبـق إلا صورة اللاحم والدم ( وقال الملك أتوفي به ...
-r -

نو اند في هذه الآية لثكوية وبعد أن أذن له تال :
عرد بيئات الرسول السجيى
( ) ( ) جملة جيئات الزسول ه نبو ه للستجن أربـع مرات ، فالمرة الأولى
 كان متَا"


( (r)





 ساعدي 6 وااشنّد عنـندي .





(

 يعدون اللاحى ذيــــــة اللـحولية ، وسنوهد على الآثار المصرية الأنسىى والأدنياء



 اكبار الملك ليوسفع عنرما كلم, وسمع كمعم ثم تقمِب مت
( ع ) - مع الملك الريان كلام يوسف فوقع في نفسه وأ كبره ، وعلم أنه يكمل بين جنبيه فقس] كبيرة ، تختلف صورتها عن صورة الأممـالل المقِيرة التي
 . .
وقــــد جوت عادة الناس في الـلح؟ على جلسائهم لُّول وهلة أنهم يقدرونهم
 فاذا أختْبوو قْدوو
 لـليس لـه :

ه تكلم لأعـفكك ه ، فلنلك ولمـا كلمه يو مفـ ثال له : ه إذك اليوم لدينا .


ولكى يوسف لايعتبر من تلك الأعوام الطوال التي عاشها في دلك العا ملم المنكود


تقامُموست مح الاكلك بُع لالغ;












 عالية في دار المكلومة> حتى صار من الأخراءالمظام.

يوسغ وزير مابج


افتتحت البلسة وتليت الآية الغامسة والمُّسون فقام اللّيد عبد القهار .
الألباني(")وقال :
 خزائن الأرض ) هاصـلات الأرض الصرية عموما الغزونة في حقـون القرى القى والمدن والحصون (لم


 من فلسطين وغيرها .
(الجعلني على خزاتن الار ض . .الخ)
-1-
وقال السيد الـلضرمي(r) :

Tانس يو سف من تفسه من النشاط واللذكاء وعلوّ المهــــــة مايؤههله لإِدارة.
(1) سبة الى بلاد الأببان الاسلامية .


-     -         - 

(00) T a\&т
, وزارة مالية بصر ، ناقتحم هذه الطلبة ، ولسان هالا يقول :
ذريني أنل مالا ينســــال من الهــلا نصسيـاللهلا قي الكعب والسبل في السهل

تريدين إدرالك المهــــالي رخبصـة
ولا بـ دون الثهل من البر النحــل
أو يفول =

أو يقول =

آين وصنل إذا تَنتا من الد

وهو علبه الملام وإن لم تسيقّ له سحدمة في الـلـكومة وإدارة مشؤون ماليتهـا إلا أه كات بلى مخهي من يقولد :

 *

ولذالك ثال للـلاك الريان : ( ياصاحيـ الـلمالة ، عيني على سطملات أرضاك أرض





QEV مؤهلات يومف لترشتع نفسه لوزارة مالية مصر T (00)T
خلقت اقتصاديا وعشت اقتصاديأ ك ودم اللمل واللمبة سجار في عسوقي ، وملكة
 خزاننها ، خبير يالو جوه التي يمكن تحصيل الدخل والمال منها ، خبير باللجات التي تصلع لأن يصرف الـالها الها ، عليم بصالح الناس وبواقع مطجاتهم 6 عليم يوجوه

 لي سلاح ولا حلية ولا وسيلة بعد الهة تمالى موى الخـــيوة واللمفظ والأمانة . هـذا ولا نشك بأن الريان قال له : (ذلك الظن بك آلها المبوالي الاقتصادي






 عنـد إستاد الوظاءُف للكفا Tـ 6 لأنه إذا كانت الما


ذات الأديان السطوية .
لقد ادعى يوسف دعواه السالفة التذكر وأتى من العمل با يصدقبا وحفظه


(oo)T $\quad$ T
 عنه شي"Li .

 على ماتآتي يه الأايم ، ورحم الهة من كال :
 وقال Ti

وفي الحديث الشريف : (اللهم الثي أعوذ بك من الهجز واللكسل ) .
(الـجعلي على خز ائن الآدض . . . الخ «)

وقال الاقتصادي لالبير الأستاذ الدمشقي :
عمل بوسغ في سني الخعـ و'لجِ سـ في معر


ويظر ألن هـذه الوظليفة التي مي عيارة عن الجلياية فاللزن فالبيـع وظيفـة




aعa الثدائد علمت يوسف ادارةشؤون مصر الاليةوالاتتصادية (00)T








 يشتمهم وأراضيم اللك ، فاشترى يوسف هج الا

 .ولذلك لم ييموا أراضيهم (كذا في التوراة وشروحها والنه أعلم بصحهة ذلك ).

إِي حفيظ عليم
-r-
وقال الاديب العدني (1):
 كان يوسف ذاق نككية المنكوبين ؛ وجرب ذل الأعزاء ه واختيد مهانة
 أهـل البلواء . (1) نسبة الى عدن احدى بلاد البنوب الدركيا .






أهـل البلموا= .




 نصور كلى ماحجرى،





.الأرض



الا ذساقي ، والملمسة الوحميدة التي تجهع بين طبتانه وأسناسسه .



العلماء الذين لا يشتوكون في شـأن من الشؤون المامة ، ولا يعيهم ماداموا راضين
 أم ضقت الدهماء في الدأماء : :
 يعيثع عظم المدة ، وعظم الممة هو الستصغار مادون النماية من معالي الامتور وطلب

المراتب السامية ، كما آراد يومف عليه السلام
هذا ماينبني أن يـكتب في هذا المقام ، وما يليق أنيقول القاثّانون ، ومايناسب



 وهو احرص طلى الدنيا من صيارفة اليهود .
إن الرجل ذا النبل والمروءة يكون خامل الذكو ، فتأبى نفسه الا أن تشب وت تفع ، كالشعلة من النار يضومها عاحبها ، وتآبى إلا ارتفاءأ، فلذلك الك اشمأبت


 مصصومون من ذلك .
 بذلك قول آبي فـ اسئ المداني :

ونحـــن أناس لانوسط بينتـا لنا الصدر دون الهالمين أو القـبـ

 =


،( ابن الأثير في نايث ) •


وقال الاستاذ الزيـيدي(م)

نتملم من هذا القول أن بوسف عليه السا>م كات ه و وزير مالية ، ثم نتعلم








 (1) نبة الل زيدة بلدة فيجالمبلاز



( عزيز مصر هولالخنديوي حكومة مؤلفة من وزراء ورئيس وزارة .








عسى آن تنفذوا بصيرتنحك لأحسن منه والسلام عليك? .
(اجعلني على خزأت الارض ..الڭخ)

وقال هيزز احسين (لكkشافي(1) :






 ؛

ولـمبري إن هـــــنه الحادثه تشبه من بهف وجو ها مطادثه (عبد الرحمن








 أمن من جـديى متية من ذلك الوقت ) فهـنه البشرى من مسلمة لمبد الر حتن



 تصف عبد الـحمن الداخل فـكان منها :

ومنـبر أ للتخطاب فصر
ومصر المصو حـن أخــا
 وجندالمنـد حـن أودى

حيث انتآوا آن هسلم أهلا
شديد روع يخاف قتـا
ونال مالا" ونال أهـلِ"
a
重
فتال أمتــــــا ونال شبـا

المز وجند الجند وهصر الأثصار ودعا أهله اليه أُجمهين .
(اقال اجعلني على خزائن الار ض . . . الخ ع،
-7 -
وقال اللسيد اللعالني :
الرٌ 'لاسسیي و"السعي في الرنبا








 أكلى وششب ولباس وأثاث ورياثى و بيمد وشرف .



فأدخلوا عليه ماليس فيه فسـخوه مستخأ ، وشوهوه تشويها ، وأما الطر يقة التي كان عليا الفاروق الآ كبر ، رضي اللة عثه ، فاثا مي ماللة نفسية ، رضيها لنفسه




 يقول : ( إلف ليمجبني الرجل ، حتى إذا علهت انه ليس له عمل سقط من عيني ) •







مافي الارح ؟ . . . عاشا ... . .
و وهل من الهبث تسهية الهة تعلى المال خِير 「 في قوه تعالى :竍

 (07:01)







 أُسستت
( $10:(\mathrm{r})$ (

$-V$ -
وقال العالامة الدمشقي (لtالماني(1) :
وهعنى اعنر'أى بعفى جبال 'لر.ق على طلب يوسغ وز'رة المالل لم يزل بعض علهاء الدبن يتشددوت نيالدين ويتنطوون ، ويقتطهون منهضبته الشياء ، صخورأ صماء ، إضهونها عقبة في مبيل المدنية والخضارة 6 حتى صيروه
 أن علماء الدين لانوا به مع الزمان وصرونه 6 وتمشوا بآوامهه ونواهيه مع شؤون المجتم وأحو اله ، لامستطاع النـاس أن يُمسوا بين الأخخذ بأمبــاب دينهم والألخذ

- بأسباب دنياهو وا


 ولا يأبه له ؟ . . . . . . . - ( ا نسبة الى مي الهالـية في دمشق

101





 بيونهم



أكثد من الشيخخيز زهدأ وور








 ويحيطوا به علمأ ،و يقفوا على حـج






 مابين موّلف يـكتبالْآمة الرسائل الدينية ، التي توافقروح القر الِّن والسنة وطريقة السلف ، وما بين خططيب يخطب لِمم الخطب المنبية التي تحثهم على النظر لآخرتمه بالمين الواحدة ، ولد نياهم بالهين الانخرى ، وما بين هدرس يوتفهم قي درومبم ملى
 -الدين في أيدي الملاحدين ، فُات أو غلب عليه الجهل فاختفى يئأ لو نشر اليوم أبو بكى وعمر الفاروق وعلي المرتضى وعمربن عبدالمزيز؛





 العام في الأمة والما
فان هو لم ير يدوا أن بـكونوا كذللك ، رأوا أن من الواجب عليهم أن يسودوا الى حهاندم من حيث جاؤوا .
إن الكثيرين من أسلافنا لم بكو نوا بالصورة التي يصورها لنا بعضا لو الو اعظين، بل كانوافي وغد من الهيش ، فقد آثبت لنا التاريخ آنه فيأيام خلافة عمربنالخطاب















 ع



 أضخحى إمام الهدى الأهوت مشتشنا


Q71

رلذللك قالوا ، آحسن منه قول بعضهم :




 وF وم خز ائنهن من أنواع الالبسة المزركشة وكم في صناديقنن من ضروب الملمي.
 (

》 اجحعلي على خزاتن الاوض . . لالخ 《

- 1 -

وتال الهمام اليحواني(1) :
هـكم طلـبوسف فُ الرى 'الاسـلامي والتصوف غi الاسسم هنا الطلب - طلب يوسف - هو من روح اللـين الاملاكي ، يوم كانمالدين.

 دين فتح ور فعة 6 دين عز وشرف 6 دين نشاط و ممل • دين سعي وجد ه د دينا بتّاء
 (1) نسية الى تطر البحرين احد الالارات المرية على المليجِ المربي . يوسف م - 71

 الآو فتَ (










 والفرس - يلبسى أصحابه أرواح البيد 6 وإلا فلماذا سـاد المسلمون وآفلحو الـا في



 دين الامدلام ، الليي هو دين ابراهـــــيم واُولاده اسماعيل وإستحق ويعقوب




Q (00) ${ }^{T}$


 في مواسم الحِ










وكيف يستطع الا نسان أن يسمى كلى الأرملة والمسكين ، ويكفل اليتيم

 أو نحو ذلك !e!!!! دين الاسلام ، الندي هودين يوسف أيضا - متصل بشؤون المسالميناللدنيوية، كا هو متصل يشؤونهم الاخخروية .
 (1') هذه الاهمديث الثمانية كابا رواها البخاري في صصيحه .
(00) ${ }^{\top}$ التزهيدوالبراءة مت الدنيا في الشويهة المسيعية

وجهاد دفاعي 6 دين سمياسة شمعية 6 دين علم وفنون، دين أعمال أخروية وأعمال













هـناه هو دن الاهسلام، النـي هو دبن حميـع الازبياء من لدن آدم الى فخر

 المتصو وة المقيةيين اللدي بتطبق تصوفهم كلى الثمرع ، و لـكي أعني جهلتم فقط .

التز هبر و"بر'sة



970 انقاديو (00) T

 - بل اقتصر علثواب اللدنيا ، ولم يذكر ملـكوت الأخيار ، ولا جهنم الاشرار،




 ذلاك من الشواهد اللكثيرة في القرآن الشريف .





ولا عمل السلفـ الصالع ، الذين كانوا هـ عمال أنفسبم ه ه



طلب يوسف من مليك الليار المبرية أن يجعله على خزاتي الأر ض حبذا الطموح الثهريف إلى الهلا ، حبذا ستي الإنسان في المبتّادة موارد

















 وعدم نصنيسه، ونا هيك بآة الما عشر نهـا وآ
 * تشالى : ( 1 ) ( $0:$ )


من هديث عمر و بت الهاص بسـن صحـيـ


A (00)T Tانتقاديوسف على
الأمم ؟ وماذا جرى لتلك الأكم التي يقول كتابها الديني : (الحق أقول لـى :




 با تلبسون ) (مت 7 : ع




 فاذا جرى للامة ذات هذه الأقوال ؟ ـ ماذا جرى هلما في دينها ؟ حتى صارت أبرع الخلق في فنون جمح الثروة ، وسادت بالتخ جمـع آم الأرض

 -ع غخالفتا لتعالم دينهم من المبالغة في الزهد وبغ






وذموا لتـا الدنيا.و م يرضعونها أناويت حتى ماتدر لها ثمـل



-السفلى !
مذا هو الذي تيسر لنا في هذه الو قفة والتة تعالى أعلم. (لافض فوك)

-9—
وانتتم الانحث في تغسير هذه الآية الشيـيخ الصنعاني بالتعليقات التالية:
( 'ولا - حرود ناون المـلم مع غبر المسلم )





 حراصدقة ه.
( ثانياً - غضّوع المـلم الغير ألمسلم )
لا ييع دين الاهلام للمسل أن يكون تحت رعاية غير المسلم ني غير ضرورة ،

ثال تمالى :







وسياسته ، ولككنه مقيد بـاللة الاختيار ، وأما في سطالة الاضطرار فهو جائز •











( جيد)
على جوازه ه والثة أعلم
( ثالثأ ـ مواللاة المؤمع لغبر الكؤمع)
لو مألسانّل : كيفت يجوز ليومف المؤمن أنيكون تحت سلطة ها الريان هِ









ولو كاوناT T

















المؤمنين هـ ه



مانع هنـا









 "



(00)T avr










الفريدة الثانية - إنه لام ملوم أن يوسف عليه السلام لم يككن له مـابقــة












 ـيدره بأحسن تدبير

 (لافض نولك يآستاذ ) وا-حّول في مغظم الشرقيـن .

تمكين .يوسف علب السيلم
( آ ( ... .



انتتحت البملسة وتليت الآية (للسادسة والتيسون فقـام الاستاذ اللسلفي
الإُريسي(') وقال :




(1) نسبة اللى بلدة بريدة من البلاد النجدية في الملـكك العر ية اللـعودية -














 (وكذلك مكنا ليوسف في الارض ... )
-r-
وقال الثيـخ المد من علاء الرياض (1):


تمكيع.لـوسف المتامى والهامس












 (

 الملكة الهكسو مية

تفرير 'الملوك 'لاقدمين للثاسى .حــب مو'
(
 فيوسف عليه السلام لايزيد في نظرمّ عن أنه عبد لفوطيفـار ، اشتراه بدرام




تزكمْ 'نتعهار بوسف
 انتصرانتصار؟ باهر أَ، واليوم جاء جلوسه كلى كرسي الوزارة تزكية لهـنا الانتصار ومتم] له .

كبغ 'ن امبار بوسف لم نصل لעبي
عَ - إن قال قائل ، أو سأل سانلل : لاريب آن يعقوب عليه السلام كان









 لمصر ، لاميا فلسطين التي فيها يعقوب عليه السلام وأولاده وألما وأنساله ، وإذا والم الم يـكن.


 فلسطين كلمر ، وأنه كانت التجبارة وشهورة ومتبادلة بين البلادين ، فاذا تقرر

هذا ، فكيف أن هذه الألخبار الشهيرة لم تصل ليعقوبعليه السلاموهو وعشير تهـ
 هذا الس: كونية عِيبة جد صاحبه ويقف 6 ولا يد

 يو قف اليوم ثلى عالتها ، ولهَ تمالى في خلقه ششؤ ون .
'الانتعار'ت الني فاز
"o






التدابير الساوية على التدابير الارضية .

7-
 للعامة ، إلا عند الاقتصاء ، إظلار 「 لهظمة الملك ورهبة السلطان ، كما يزعمون. يوسفف م-

أن ه هوون الرشيد هات يكاس في الإيوان ،وني وسطه ستر من الحـرير الصيني
 اللموك يومئذ ، إلا من اختار الـا
. (1) (1)

V
 وTأْ

 للاسف والقلى ، وهو وراته لا ييه وأخيه ووطنه ودويه ، فـكان ذلا ولك يهترض مابه من غبطة وسرود ، فالسعادة في الدنيا لاتم لا وحد ما ، ولا مسعادة حقيقية تامة إلا في النشأة الآح二رة .


- (" ( 1 )





$(07)^{T}$




 فثنى عنانه ور جع ( كشاف







 في إحسان شي،في البدء، لم يثبتوا على ذلك دو امأ ، هتراهم بعد قليسل من الزمت

 الآ بعدله للشرقيين حظهم من التأخر ، وو فى اللة بغضله للغر بيين حظهم من التقدم،


وفي ذلك عبوة المستبرين . ملاحظة : هنا قال الرئيس الفلسطيني : ه قد ممعم أيهـا السادة مافاه به أخوتا

اـحِ المسنيت في الدنيا
9人•



أُجر المُسنوت ؤي 'الريّا
( ا ( ) )



هي لاععالة نابت فيها ألوات العشب مع ناضر الردع •







קبرأ : يـارل 'لاعسان
(






'اجر المُسنيت زي الرتبا و'لاحّرة:
(سا") - ولانضيع أحجر المسنين ، لافي الدنيا ولا في الآخرة ، لأن كلام


 حِ

 عـت الملك الريان بيِوسف
(







 ولاتنس إحسان الريان ليوسف بتخليته من المبس وتحليته بالمصب المظمrولذلك


'بـر الورنيا و'بِس 'لاَمرْ
(ov) T يَتْتَُّونَ

二 البلمسة وتليت اللآة اللسابعة والمُمـون نفام الامناذ للسلفي








 مشـكور I "



 الشاكرين (س:
 والآن النا ملى هذه الآية اللكرئة النعليقات الآتية :
'الوّمرة لعْ: و'مسلدها'
التهليق الأول ـــ الآخرة T آخرتان ، الآخرة المرونة المقـــابلة للدنيا ، ومي








 مثل قوله تالى :

 ( ) (1) هو تورح التوراة (r) اميركي اغفي اغنياء العلم قاطبة (r) من اغنياء اليهود. في الهـلم
(ov)T
ثواب الجمتة جسلنيوروهني
9 1 ィ
ووب 'لجّ: جسمالي وصوهاني
المليق الثاني ـــد دار الآخرة مي دار المثوبة والمقوبة ، فدار المثوبة الجنة ،
 المِهانية














 سوغ يتبوأ من خريطة المنة أهظم و أعظم •

اجر, الآخرة ماءي وروسي
$(o v)^{\top}$
اهر 'لا خرذ طاوي ودويي

 ومسبحان من أشثار اليه بقول :








 - ( $1 \cdot v: r$ )

 ما ادخره لنبيه يوسف عليه السلام في الدار الآخرة ، أعظم وأ كثر وأجل عـلا


 منهم يوسف :

'لاخيص بكون الوبمان والعمل العالح


 ليس للاعمال فيا قيمة ، ولا آجرة مطلقآه هال بولس في رسالت الته الى أهل رومية:






 واجتهد بولس فياحباط الاعمال ، حيث ذكر أذ أعمال الناموس تحت لمنة،
 ( غلاطية ب: •


 - ( ra و Y (

بوسعف النبي و'لرسول
التقليق السايع - كان يوسف بكصر نيبا ورسولاً ، و كان آهل مصر كفارا








 همأ ، لأن الدّين إيطان وعمل ، ومن الغرور أن يظن المتتي لدين نبي من الانبياء





 (r)






 بالا جب والفداء .
استطواد :
 بينه علهاء آور با الاححار ، بل وبؤرخوهم ؛ بل وعلماء الآثار والمـاديات منهم في كتهم




 ذيتحا عنـهـه 1 ..
وهال ههو كُه :ا يمتقد المنود الوثنيون بتحِسد أحد الآلهة ، وتقـبيم نفسه



 المساميـ ، لكي يكلص البشر من ذنوبهم ه،والبوذيون يقولون في هبوذاه إنه غخلص

4ヘя (ov)T
العالم ، وإنه إنسان كامل وإله كامل ، تُسد بالثاسوت ، وقدم تفسه ذييحة،ليككفى


 إنا لا نعتقد أن خلاصنا يكون بوا اسـطة إنسان ، ولـكن بالإعان والتقوى.

رد دعوى زو'و بوسغ برُليُا بعد عوت زوچها فوطِيفار التمليق التاسع - ذذك فريق حشوي من المفسرين أن هعزيز مصرهنوطيفار



 أرن نسبة يوسف عليه السلام لالتزوج بهنه المرأة لايليت ، لانيا وإن تكا تكن تابت


 والصتحت أح مليك مصر الريان كان قد زوّع يومف و أسنات ه بنترفوطي

 كلفظة هصرية معناها محبو بة و نات ه ه ونات هنه إلمة المـكة عند المصريون. استطل اد :
فان مال سائل : كيف جاز ليومفف عليه السلام آن يتزوج بإمأة وثنية
(ov) ${ }^{\top}$ Qq.
بنت كامن وثي ؛ الجوات أنه يجوز آن تككون صارت من الموحدبن إلا قبـل














 في شريتهم يحّوز اليو سف عليه السلام في شريمته . وجو ابا ثانيا - وههو أن المشر كات اللاتي حوم اللة ;K




(T


الفصل الثاني
سغة اجوة يوسف الارلى لمعر


افتتحت الجلسة وتليت الآلة الثامنة والمُسون ، قنام الشيخ الزيدي اللصنعاني وقال :









( وجاءيِّنوة يوسف . . . الخ )

وتام الاستاذ ين نصيف أحدعالماء بلدة جدة الأفاضل وقال :
بجي" 'اْوة بو سنغ لـعر لعمتيار
جهات سنوْ الخصب ، ثم تلتَا سنو" الجوع ، فأصاب أهل مصر وما وما جاورها




 توموا اضربوا ي الأرض، وابتغوا من هضل اله ه

ولـعنن ألقِ دلوك في الدلا•


وعجز المــــرُ أسباب البـلا

وما طــــلب المـيشة بالتميني
 ولا تقد كذي كسل وجبن قَودكك عن طلابالرزق عَجز







وقد كان يمقوب عليه السلام ه و أولاده أففسهم في طاجة اللى الطaام ، قيتلا
 الموت يجرف كثيراً من التاسى .

 أذى ) ثم ساروا ميمهين الديار المصرية ه و قبيل ماوصلوا لمصر ، ر أوا في ضوا احـها



 صنوف الممتارين ، تميد اللاذهان ذكرى برع بابل ، أو تمثل للانسان يوم المثشر • و كان أبتاء يمقوب حينا دخلمو هصر متمورين في جهوود كبير من الممتارين ك لكن الميون المرصدة من قبل يو مف التاء التحمت ذلك المــع وتخطت المجور ، ولم
 وهو في قصره يتاطلــــع الدـطاب .
 و وفوذ كبير ، ومهابة عظيمة ، دخـلوا عليه ، وهو في عنفوان دولته وثمحخا ،


 أهل فلسطين ياز جه ثي، من هندام الهراقيـن ، عرفهم . "-p.





اأي عنصو مو ، ومن أي عشيرة ه فل ...
( وسجاء إِخوة يوصف ، فدنحوا عليه ...الخ )

- r-


الفاتدة الأولى - هماء إخوة يوسف فاذا الناسمن خواص المالم ، وربجالاتهم










(1) سبة المى عدن ، طعده شبب جزيرة عدن .

يومف ، فدهشوا لهنا المنظر اللرهيب ، فوتفوا هثيهة في وسط الساسة ، ويطا يقل

زرقَ بوسف بجي 'انوت




للامتيار ، وقد وتع •
.يوسفع يشَرع خي تحتّق هرتُ
الفائدة الثالثة - جاء إخوة يوسف فأثرح صدره ، وشير أنه تقدم خطوة



 . وهعذا سيتم له مأراد .


 كغيره 6 يوم ${ }^{\text {6 }}$ و ويوم عليه 6 يوم


وهو لون القسوة .
هال ا مُوة يوسف بـد ما شُردوه



 نمّ نامت ولكن بدون آن تنام تلكالاحقـاد هالتي زتشت في الصـدور ، بين الظالين والمظلويمين .

 منهم - يهد من آعظم متمهات بِد يوسف وسهروره ، ويعد من أكبرالمساعدات ألات
 خاض ويه غمرة -


 بين للسطين ومدر .
'سباب عدم معرف: اخوة يوسغ د, عنرما قا:بوه


معنى نكر, وآنكك,
(o人) ${ }^{T}$
القرقة ، وعا دعاللدم معرفتهم الياه بنوعخام وجو




 -وعلم من الرسوم الصرية .








واختلفت أوضاءه ، و تبدل فيه كل شيء ه هتى ملا محه وششاثله .










 : فلما رأى أيدِ بَتَمْ لا تصِلا



















 وـةاقداً عليهم
راعي مجي؛ انوة بوسف البـ رأـأُ
 لبي المنطة يبيون كا يأههمم ، فكيف أتى إخوته رأسا إليه والمواب : إن علتذلك كثرتهم ، لا

 آرضمم ، ولا سيم الجماعات التي تدخلها من المدود المر ية .

ا
بأخ

افتتحت البِلسة وتليت الآية التاسعة والمُسون فقام الشيـخ المديدي
ليـني وقال :

أعطى إخوة يوسف مايده من الفضة ، وكال لمم يوسف القمح ، كيلاً


 الزر ع يسقى القرع ، ( ولما جهز هم بجازه











عمنى أضافه 6 والتزيل الضيف وري
ألا توون الي اوفي (لكيل . . الخ
$-1-$
وتال تقي الدين العريشي (1) :

إذا لاسظنا أن الوقت في معر وماحولما من البلدان كان وقت جـب وغلاء
 (1) نبة الى بلدة العريش من فلـططن .

الكيل وزاده عن الواجب ‘ثم جهل بضاعتّم في رسالمم ، فلا ريب أن يـكون



 ويجمل بنا بهـنه المنامبة أن نسوق كلقر آن بهض الأمثلة التي وقعت من
الأجواد فثقول :

ا"

 هـاءه التحار وقالوا : من اليّ


 أمأها
 قصد بهض الصحابة ابن عم له جريتح طريتع بشربة ماء , فلها وصل اليه ، سمع

 كذلك ثم اُتى ابن عمه ء فراه كذلك وَد مات ! : :

به كلى المـلمن .










 كثير: من أخيار أهل الـُود.
( ولا هجزم بهازهم . قال انتوني . . لكخ الآية )
-
وقام نور الهدى الصيداوي (') = لنا ههنا تتات لشرح هذه الآية:
معنى 'لجهان
1"






عهو بن عبد المزيز :
يانتس تَبل الردى ،لمتخلتي عبثـ







 من أولاد يسقوب 9 فهل من الضروري أن يتّرف الاتحادي عشر و و وماميالألأمباب


و بين , بتيامين ه ؟! ومافائدة التزيز من بحيء بينيامين ؟!











بالاشارة ـيمغم •

هنا مايكب آن تحهل عليه الآية المكريـة ، وأما من ملها من المفسرين على

-والـــين للسـ









 ومرماه ، ولا اندحة من آنه قَد اختلا

زى أن بسقوب عليه السلام هطم حول ماأراد يوسف .









 من قوله :


حفظه الدة ، والتة تعالى أُعلم
و?ٌ ق:ول اخْوة:وسغ عت: اخْهم
"
كيف قبلو ا منه هذه المنة ومـكتوا عليها ، والشاعر التهيمي يقول :
إن الذين يسوغ في أعناهم

الو الدين والمؤ د بينـ.




سلسلْ كرم.وسفعمع اaُوتُ
ع" - يوسف هنا جهز هم بجهازهم، 6 وأوفى لمم الكيل 6 وآنزهم
(09)T

دواعي، طلب يوصف لبنيامين
$1 \cdot+7$
 منه قوله فيا يآثي =
 (موحى )

وو' عى لب بوسفـ لبنبا صبق
،



 المتطاع أحوال أبيه ، والاسمرة اليمقو بية بصورة مفصلة ، تكفل وقوفه على











 لا يمرف لة وجوداً في قلب أخ من أخوته ء عسوى قلب يومفس ، فينيامين شاركت
 منشأ زيادة محبة يوسف لبنيامين ء تلك المجبة الفاثقة .

عيتاي حــتى تؤذنا جذهاب
فقد الشباب ورؤية الأنحباب،

شيئَن لو بكت الدماء عليها
م

لانز' لم يزكم .لوسف أباه بشتى'

يتدح بها بعض الأمويين :

هـنـي الأرامل قد تضيت مطحتها : فنّ لـا جة هذا الأرمل الذكر ع




 ولنا هلى هذا جوابان :


 . با لصاره اليه ، وهذا بڭلان أبيه يعقوب عليه السلام ، فهو يعرف مستقبل وللـه

ويتأكد تلك البشالُّ الربانية عنه ، نهيشته إذا ليست عيشة شقية ، باعتيار مالد


عن الشقاء والتصب •
اللجوابالثاني - لا يكى الا من فـ لأذن .

"

منه لجيئبم به في السفوة الثا نية .


-     - 





هذاثي؛ 6 هوشي



 اللطحة المن يكت كلى زلائه با جادت به صمؤ ته علمهم
(oq) $T$

 والجنسية ، مهذا القول هو كلى حساب ه عزيزَ مصر ه لا كلى حساب ا يوسف ه ، .
 نفوسهم العاتيــة ، وبـدء في تخضيد شو كتهم الصلمبة ، وقائدته تمود علمبم

بالتذيب والخضو ع

 لا أقل ولا أ كثر .
ححاولٌ يو سف 'غراء وتخذر 'اخوت لجلب بنعامين معهم
.







ها الاختصاص ه إشقيقه بنيامين •

 يوسف م-








 نمم نعم، إن يوسف إغـا هامهم من باب التشويق والتزغيب ، وأرادهم ملى الإِتيان بأخهم من طل يق الاقتاع ، دون طريةة القسى ، لأن طريقة الإقتاع مي

 .






.
معتى 'لا يفاء ووجم امتنان يوسف على 'خْوتر .
1.11 (09)T











 الاستففاء هو زيادة عن الحت ، في الـلكيل لأنفسهم ، ولذاك قابله بقوله : > و وإذا







 (

بوسض بعلب بنـامبق :النهـ

تَقْتْبُون
انتتحت البلسة وتليت الآيمالسنون ، فقام الشيخخالرشيدي (1) وقال :







كلالا غني عن أخيه حياتـه ونـي



: الـ

البسط والقبض ، وانه تدير على النفع والضر ، متـكن من القبول والرد ، سياسة. (1) نبية الل هاد رشبد م البلاد الصرية.




 .
( فان لم تأتوني به .. الخ، )
$-1-$
وقال الامام سعيد المنتفكي (1)

 بأنه لاكيل لـك عندي حينا تنقلبوت لمصر ثانية، كما ولا تقريون بلادي ، ماكـر








 (1) نسبة الى المنتفك وهو اسم احـ الالوية المراقية المنوية.

 في بـلادي .

هذا همى كلام يوسف عليه السلام مع إخوته الششرة ـ ومن هنيا عول عول على
 طي" الخفاه ، هرب تد بير و تفكير .











 ( لـ؟ عندي ميرة حتىتأتوي بهه .

وعر'لا خوة بامعُـار بمبامبنعـر

افتتحت البلسة وتليت الآية الاحـدى والستون ، فقام الشيـيـخ راشد
الييساني (1) وقال :
( قالو ) أي إخوة يوسف بلسان الوعد والموافقة ، لبيك ، نحن أُطوع لـك




 رجعنا المرة الثانية .
( قالوا .. سنواود عته أباد .. الخ )

- 1 -

وقال شمس الدين الدمياطي (T) :
وعر الا خوة بامغار بنياميت معهم لـعـر عند موانق; 'بيهم
 أبههم عند يكتُهم لمصر للمرة الثانية ، وحيزا أفهمهم نتيجة عدم إتيانهم به ، حاطبوه.
(71) ${ }^{T}$

تقاثلين له باعتباره انه عزيز هصر : أيها اللمزيز - لقد رغبت في أمر كؤود المطلب وعر الملتدس 6 فإن أُخانا هــذا الذي ترغب
 يكن متمذر اً، فهو متسر ، فلو قلنا لك : لسنا هنالك ، لأن الأمم ليس بيدنا ه بل


. وسمعنا وأطعنـا و و


 نكلم فيه أباه بشي* ، ولا نستطيع أن نتصب منه انتيارهأو نصادر حريتهالشيخصية


رغما عن أنه سيـونون في هذه المرة صعب المراس جدأ .








بوسف بأمر باعارة تمى المبرة لد موت لضُمان جبي" بنيامبى
T
*) ....



 . بحيث تخفونها عن عيونم • ( لعلمم يعر فونها ) يطلمون ( منصرفين (إلى أهلمهم) في فلسطين متى فرغوا ظروفهم ؛ (لملهم يرجمون ) . الينا ثانية .

فقعل غلمانه h أهصه به ، إذ كانوا أطوع اليه من ظله ، و كاثني بيومف
.قد أخذ يردد في ففسه قول القائل : ها ليس من رسول كاللدر هم ه :
 ثم قال : لعلهم ير جمون الينا ببنيامين لأنه سهجر الزاوية ، وهو المقصود من ون هذه الأعمال ، ولملنا بذلك نفتع باب الحركة وندير المعركَ في فلسطين ، ونحن

 اللى ضنا :
(Ir)T سعي يوسف بعجي" بنيامين بلالقول والفهل 1+11

 وإن مع اليوم غداَ ، فإن لم يرجعوا فسلى بضاءتهم السلام ثم صار يوسف ينظظر هم بسكل فروغ صبد ، ويردد في نقسه مهنىقول الشاعر:
 فأجزي باللكرامة أهـل ودي وأجزي، بالهداوة أهـل وتري

وهنا لا بد من التنبيه على المسائل التالية :
سعي بوسغ .مجيء بنمامبع بالقول والفعل

 الجمدي ، والفهل الفوري , الذي يرجو أُـن يـكون الدافع الوحيد لرجوعهم ينيامين ، والكفيل لنجاج مساعيه ، وان هـذه المنفمة المادية ، ستكون كجاذب

 المنافع المادية ! : ك| هو معروف ومشاهد لهذا العهد ! :

المر'د مع كلمة" (» المتيان «
r r - الفتيان هنا يحسب اصطلاح المصريين ، الخول والخلدم والجند والتبهة
والمستخدمونوالكيالون .



كيف ساز ليوسف التصرف بالموال الخزيته المصرية (7r)T
فلسطين وعهوا مافعل بیضاءهم - على سسن الظن به ه وإنه قد بلغ من الكرم
 فيوسف أثى ذلك العمل ليِّريء إخو ته على الرجوع وليمرفوا أنه محسن لاعدو وأنه يتوقع منه مالا يعلمون من الخير .

كينف جاز لبوسفع التصرف بأموال الخنز ينت الطعريز

 مأهوريته بأمانة ؟

فاجبته بقولي أولاً - لتاظر بيت المال أُن يصرف شيدّ من المراج في مبيل المصالح العامة التي منها مساعدة الغرباء المتاحجين ، ولهل|إخوة يوسف منهم • وثانيا - كانت المساعدات التى اُداها ها يوسف العـر 6 والمكدمات التي خـدم

 سني الخصب




 وكتب العلم للمالم ه والة الصناءة ون اللصانع ، ودواب







 وهو أنه يظهر من قرائن الاحوال ألا أن يوسف عليه السلام كان متمتشا بـا بـا يشبه













منیى 'لرحال

1.ri مقصد يوسف ما كا لألهوته وعا فقله معبم
( م
 و » جوالق ه و \كيس ه بجعه أ كياس ، وهو ما عبرت بـع التوراة أيضأ في

موضع T
مقصر يو سفـ مما قاهِ لافوتْ ومحا فعه معهم






 الهصفور المّيل ؛


 . بـه الـه

 ويرغب إليهم آن يذهبوا بقميصه في هذه السفرة الأولى ، ليلقوه على وجه أبيه ؛


 وغبا بلفتت القلوب الحناجر ،و بلغ السيل الزَ بى
 هذا الـلالج طب ساعة ، وهو الترياق المقيد توآ؟



 جناحم 6 وتشذبت أَخلاقهم .
ثم قلت لاسائل : وعندي جواب Tاخر 6 وهو أن صاع وصصاص . . . . لم عتلى



 الكطاوية ، حتى يبلغ الـكتاب أُجله .


-

كن, البِناءت التي 'سترى



8•Vr (7r) ${ }^{\text {T }}$
يكشف حقيقتا : يظهر من كملة ها بضاعة ه آن الذي كان ممهم هو من غِّر النقود المضروبة - ويدخل فيه الفضنة غير المضروبة ــ لأن النقد المضروب لا يمبرعنه












المضروبة ، والثة تعالى أعلم
a
 (ح) ثالناس للملم يعلمون ه (ع
'الاضوة يطلبون بنبامبن مى 'بيـ



*     * 

افتتحت البلسة وتليت الآية الثالثة والستون فعــــام الشيخ غانج
الاربدي(") وقال :










 دهشثا بنوع خاص حيظا كلف:ا بذلك واشترط في امتيارنا من مصر اللمرة الـــانية (1) نسبة الم اربــ من بلاد الثام ( شرتِ الاردد )











 ذلك النتانجّالتالية :
'هُوة بوسفع ب:ت رعرقتّن
1



 فككرة سفر بنـامـن
F F F من هونا ابتدأتفككرة سفر بنيامين تتمثى خطوة خططوة الى أن امتقر. يوسف م -





 ثم صار يفتكى فيهذا الطلب ملىغير معرفة ، وبدونمسابقة داعية اليه ولا مناسبة،


الشلك بحامر نفسى :يموب












1•rv (7ی)T
 المجرب حلت به الندامة ، وقد قيل : ويل أهون من ويلين ، وتالوا : ما وعظ







 ذلك أبداً . هذا همى الجو اب الُملبي الذي وجهه يعقوب لأولاده ، وما أتم هذا

الجِواب إلا"وقد شرق بالدموع السخينة .

(

وقال شيخنا المكركي (1) :
جو'س يعقوس لעُوע ده جو'بأ سلبيأ منردأ,
مع يعقوس اقتتا أو لاده ، وقد تذكر سادثته مع يوسف التي زَكت آثراً سيئًا في نفسه ، قتمعر وجهه واقشمر بدنه ، وخفق قلبه 6 ونآى بكانبه 6 و ونظى
(1) سبة المى الكرك من بلاد الثام ( شرقي الاردن ) .

!المهم شزرأ ، وابتدرم بالدهشـة والامتغراب، و هجاوبهم جوابا سلبيا قاثلًا :






















لملك صدري ، ويلتاع له فؤادي ، فا هــنه ألذطة العسراء التي تويدون أن
تحسلوني عليوا ؟..
تريدون أن تأخذوا بنيامين ؟

تقولون لي (إنتا له لـافظون ) ع



عاقبة ؟ دعو نا بالنه من هذا الا قتَا





جمل يقول بينه وبين نفسه :


 رالئة تلك الوردة الذابلة ، هو الممثل الوحيد لذلك الولد الفقيد ، هو البقية الباقية
 قال هل آمنـع عليه

- $\quad$ —
وقال الشيـن اللطفبي (1) : لي ههنا ذيول :

موقغن بعقوب مع 'بناشُ فُ طلبهم بنياميع
للذيل الأون ـ هذا الموقف الذي و قفه يمقوب ههنا مع أولاده موقفسلي
(1) نـبة اللى الطفيلة من بلاد الثام ( شرقي الاردن )
 الإباء 6 غير واقف معهم موقف إيمابي ، إلا بهد ماذذ

 وانكني لا آريد .







 والمقاولات بين يعقوت وأبناثّه .

 رواية سفر الهـدد ( چץ :
 وبالتالي لم يكن خوف أبيه عليه لذلك ، وإغا أبوه كانيـا










فلهذا أو جس منهم خيفة وأَبهم بذالك المُواب السلبي •
هــذا ماتيس, لنا الآن تعهيقه ه قـد ألقيناه عفو آ بين يديك فاحفظه والا فالسـلام عليك .

الفايُرة من قصى الغَّن المقاولات بيق بعغوب واولاده
الذيل الثالث - قص الد علينا مادارههنا من المقاولات بين يمقوب عليه السلام وأولاده ، لـكي يكشف لنا بعض غرائز بني إسرائيل ، كيف لم يأتمهر




 والمسكري من حديث أنس ، فينبني أن تكَون اليهود من أول هؤلاء الناس ك،

!ولى الامور بانجاح 'اتكر'ر و'لעكاع 'و

(0)T (70) T




افتتحت البلسة وتليت الاية الڭامسة واللستونفقام الثشيـخخ العقبي (')وتال:








 المغظم لسنا اليوم كما تظن فينا ، لقسد رأينا مايُصد"ق قولنا ، فنحن (مانبني ) أي
(1) نسبة الى بلدة اللعبة من بلاد الشام ( شرق الاردن )

لسنا نتزيد فيا وصفنا لك من إحسان ها المزيز ه ولانكذذب فيا حـكيناه منإكر امه لتـا ، فإِنا نحمل شهادة الصدق فيِ نخبِ ، نحن قلنـا لك الصدق فــلا تستغشنا ،


 عالي الجناب ، والآن برد تلك المضاعة الينا ، يصير لنا دالة عظيمة على هذا الد جلى



 ريـ أن هذا الهزيز فياض مaطاء ، رحب الذراع ، واسع الغناء ، فنستظهر بهـا





 لأن الرجل لا يعطى أ كثر من حمل جمل للتقسيط ، فإرسال أخينا معنا أربــع لنا


 يُبب أن ينتج مقدار مايأ كله ، لاسيِّ وأخونا ذو آهل وأولاد ( ذلك كيل يسير)

أي أن مايكال لنا قليل لا يقوم بأودنا ، فنزيد أن نضم اليه مايكال لألخينا ، والتهرة








 . معمر سبيل الاحتياط
( ولما فتحوا متاههم • الخ )

- 1 -

وقال الأديب الزحلي (1) :
( ماه 'استغهامب: في قولـ ما نبغي




 هذا الجود والمطف .

وبعد ، فمندي عدا عما ذكرت عدة فواثد ملى هذه الآية الكرية :

 الهزيز بضاعتنا الينا في المرة السابةة وريا ردها في الملـوة اللاحقت والامتيار ثانيـة
 النزول على مانر جوه منك ، و نعرضه عليك من إرمال أخينا معنا ، فأخبر نا بالنيي اجتمع عليه رأيك.


 بالغة على أبيهم حينا طلبوا منه أن يومل معهم أخاهم في سبيل الميرة بعدتلكالكمرة.

مصنى المبرة
الفائدة الثـالثة يقال : مار يعير من المـــــيرة 6 وهي الطعام 6 و وني معناه ماد
 في القـاموس ..

معنى البعـر

 البحت تتّهة عند تفسير (V•T)
$(77)^{\top}$
معنى المتاع


معنى الطتاع





قلب المؤ مس دلبـرأو
استر الط:عقو بعلى 'ولاده עرسال بنـامين معهم أن يعاهروه على 'رجاع



(1) افتتحتالبلسة وتليتالآية اللـادسة واللـتونفقام جمال بك اللعكاري
وقال :
'نها السادة تلأ المقاولة التي دارت بين يمقوب عليه السلام وأولاده المشرة ،


 (1) (1) نسبة اله عكار من بلاد الكام ( لبنان )

- معموا منه ذلـर ، وكأني بهم قالوا : ه لم نسالك إرمـال أخينا معنا ، إلا ونحن نتو قع آن نسـع منك عين هذا المُواب السلبي ، ولكنــا لانىى ندحة عن ارسالد بنيامين إذا كان لك ولنا فكى في الرجوع هِ
وبا ذڭر من المقاولات والماورات قدروا على أن يقنعوا والدههم بلزوم أو

 نعم نعم ، إن يعقوبعليه السلام راكى المناقشة هطمية ، ودر جهة حوارة المِدال

.
 لكني أنا اليوم قد صرت كن يطلبون إيضاح الخطة قبل الدخول كنت تساهلت نوعا عند إرمـال يوسف مهـع< ، مند بץ سنة ، والآت لاأريد أن

 ميثاقَ(1) أتوثق به (من ) جهة (الهة ) عز وجل ، و وهـو الـلف به به بأن تتحملوا

 , لتــأتني ه جواب اليهين لأن الممنى حتى تحلفوا لتأتني به ، أي لاتتنعون عرا
 وهي (أن يكاط بك ) أي إلا أنتغلبوا فلا تطيقوا الإِتيان به ، أو إلا أن تهلكو الا
 . (1) اصل المثاق في اللهة عفد يتأكد يبهين
$(74)^{\top}$
قلب المؤمن دليله
$1 \cdot r \lambda$







 عندئذ منا الى الهة واليك .




 الهة ) وأشار بأصبهه ونظره اللى الـطاء ( كلى مانتول ) من طلبي الموثق منـيك،



 وبهذا الآي حصل ،هصلالـطأحمن يمقوب عليه السلام بسفر ولده بنيامين ، (1) الايان المُرجة : التي تصيق جال الملت وهي بتشديد الراء من حر ج وبدون كشديد - ن احر

الاستياط والتحفظ لا زمان بیانب المقدر

( قال : لن ارسله معא . . الخ )
-r-

على هذه الآية بالتعايعات الاتية :
'العحتيالط والنفغُ עزماه بحانب 'لطرر
 .



لنا الاحتياط والتحفظ ، أخذَ بأسباب السلامة ما أمكن .








بينهم و بين بنيامين من الحسد والهداء هثل ها كان بينهم و بين يومف . (1) نسبة اللى صفد من بلاد الشام ( فلسطين )

را بها ضرورة القتحط أحو جته وسهلت عليه ذلله .
اللانف بالآت هالف على هساب اللّ
،
 بعدَّتو كيدها 6 وقد جعلتم الن عليكم كفيلًا كالآصيل ، صار المتعهد كا



 الله ، هذا ما ألمهنيه المولى الـكريم؛ فتح الثه على من تلقاه بقلب مليم •







 وهوس التعلم من دروس 'الاصّي (0) - الماضي دروس تعلم الإنسان امور آلم يـكن في البال أن يتدسك عـهـاهـ

هو .هـــــــه المروس يدرس مافي جمبة الده من خفايا وأسرار 6 فيحرص




 أن يتكى هذه الحقيقة أبدأ ، كان أبوهم أمس هـكذا ، ولـكنه اليوم يخافهم ، يخاف الثهــالب والثعالي ، فهو بين أمس واليوم قد تغير فكَه في في أولاده ، وشرع


 ها أبناء العم المتحتمين ه!!...

معنى 'لا ماط:بالشيُ
(7)





 - (1) كناية عن سيدنا يعقوب عليه الـلام يوسف م-77
(74)T $T \quad$ وعد رأو بين ويهوذا لألِيهاباعادة بنيامين اليه







 أي آهلكته .

(



 تطلبه 6 آنا إن ل
.
(7V)T
نُعح بعفوب لעولاده عنر وخولهم معر فن المرة الما'يت

 شئ 6 إِن الحا
*) المتو كلونون
افتتحت البلسة وتليت الآية السابعة واللستون فقام الثيـــخ المماعيـل
الصيداوي (1) وقال :












احوط لــ؟ ، تحاشيا من ضرر شرطة مصر ، وتفاديا" من اعين كلى اهـل السو"






كار. بصيراً.
 وضررها ، الني هشوته في كلامي حشو اللوز في الفالوذج ؛ وقريب من هـنا




 بتدبير المنز .
( وقال : يابني لاتدخاوا .. الخخ)

وقالت الشيخة فاطهة الصيداوية :

لا سمع يعقوب عليه السلام بإنفاذ بنيامين مع إخوته الى معر فرحوا فرحـأ

(TV)T
لوداعه ، فلما مثلوا بين يديه وقف بينهم مهشداً و وناصحا إذ قال لمم يُ بني إنالوصية















 .و لا اعلم مايأتي به الفد في طياته من الحوادث ، لست ادري ولا المنحمّ يدري : قال الشاعه :
لمـرك ماتدري الطوارق بالحصى ولازاجرات الطير مالنة فاءـل
وقال Tاخر :
وأعـلم عـلم اليوم والأثسى قبلـه و والكنتي عن عـلم مافي غد عمهي











 عليه توكلت لا على سواه ، و عليه لا على أنفسهم و لا على قوتهم وءـيدده و ولا على

أولادهم فليتوكل المتوكلون .








الوداع الودأع ، الى يوم الاجتّاع :

خفـ إذا أصبحت تزجــــو
 (حه )
( وقال : يا بني ، لا تدخلوا .. )
— $\mu$ —
وقال اللسد الإِسعندو ي : عندي على هذه الآية المسائل التالية :
سر "لتوكبل
 مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعمَّد عليها والركون وإلما ،






عبادة فاسدة كمن يصلي بلا وضوء مثلا .
وجوب 'لاءْز باسباس الحرز والحيطن مع النوكل
r F ن ت ملم من قوله : لا تدخلما .. وادخلوا ... عليه توكلت ... ان يعقوب



(7V)T الاخذ بإسباب اللميطة والسلامة فرض دينى
.والاعتّاد عليه والاعتقاد ان الأمه منه واليه ، ولو مع الأخذذ في الأمباب ،وما قاله اله
 أن عقل الناقة لا ينافي التوكل ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام ووحي له الفـد الهداء :


بطانًا ه ، فآثبت للطير تو كلا" مع ذكره اهها تندو وتروح •

و بعد فترانا في هذا المقام ، لا نقف عند هذا الـك大لام ، فنقول :غني عن البيان

 أسباب الحيطة والسلامهة من الوقوع فيا يـكره ؛ هو فرض من فروض الد


 عسى أن يكون مبلغ ثقة الناس باللهكعند ثقة يعقوب ؟ و الكنه هو اللأخذ بالأسباب .المقروض على كل مسلم ومسلمة .
'سباب خاح الغربيبن وتأمر الشـرقبي هو موقف كل
مهو من التغناء والةر




انواع الناس بالنسبة الىعقيدة القضاء والقلر 9 ع
(Tv) $T$
ذلكعثدهم وض من فروض النتحاح، حتى ولو كان الأمر الاني يزاولونه بسطآ،
لا يحتاج لتحفظات جد"ية ، ولا الى أيد كثيرة .
قد يجوز أن يكون هذا المو قف الثّتلف ، الذي يقفـه كمل فريق منا ومنهم
 الشرقهو قد يجوز أيضا أن يـكونسبب ,خذلان هشروعاتتا الاقتصادية كوشر كاتنا


 قضائه وقدره 6 والهة سبـطانه وتعالى لا يخيب من يقصده 6 ولا من يتكل عليه 6





 الاقدام على جلاثمل الاعمال ؛ منستنا من المثابرة والإتام •

انو'ع الناسى بالنسبْ 'لى عقيرة الفُماء والفرد
(س") - آرشد يعقوب أولاده لامتهال أمباب الحـنـر ، ثم آشثار الى آن
 بلمباب ثلاثة أنواع : النوع الأول - متسبب صرف ، قد قصر نظره على السبب وقو"ته وضفغه ،

وهؤ لاء ه المتكرون لوجود الصانعالخِتار، منقيل الماديينوالطبيمينو اللده يِن،








 - وأشرف منهم الطير والحيوانـ


 وصيته لأولاده کا ترى .

( ع ع ) لينظر القارىء اللبيب قول هذا النبي الكبريم : ه لاتدخلوا . . الخ ه ،

 التوكل ، فليسمح هذا جهالة المتصو لـين ، الذين لا يفهمون التوكل إلا الا بأنه معاداة


(التوكل والآيات التي تحض على المدل الدنيوي والاخروي (IV)T


 ( $10: 7 \vee$ ) وقال تعالى


 وقـال تعالى : خطابَا لنبيه موسى عليه السلام :

 , كَبت


. ممل دنيوي وأخروي



فاسد الفطرة مبدل نلمق الهة .


 (1) (ra:lv)
(7v)T الهم الهيريرة وعادات الامم في دفع اذاها




. الأسباب سلبا وإيجاب؟
 والثالذي يريد أن لايعرف سواها ، فياقاتل اللهّ الإفراط والتفريط .

الهيق الشَمـيمة وعادات اليمُم في وزع أزاها
(
 التي تنظر اليها هذه المين نظرة امتتحسان وإعجهاب ، ولما كانت كل امرأة تنظل



والملأة الفلسطينية ، تضع ضمن قلادة خرزة بيضاء وخرزة زلرقن
شثخص من ذهب ، تسميه ه مُشْتْتص هِ هـ

والمرأة الزومانية ، تربط كاحليه بشريطة ، حمراء ؛
والمل أة الإسو جية ، تصع في مهده كتاباً من كتب الطبك 6
والمرأة البلجيـيكية 6 تعلق كلى صدره فقهمة من النقود ؛ 6
والمرأة الاسبانيو لية ، تعلق على قيعته غصن صنوه

واللر أة الانكليزية ، تعلق فوق باب غرفته زهل حصان ، و وني عنقه زهرة من نبات يدعى ه ميسيلتو ه ‘ يوجد في غابات إنكلترة ؛

والمل أة الفر نسية ، تعلق فوق ههـده غصناً من أغصان شثجرة > اللارويد ه المقدسة في نظر ه ؟
و بعد كل هـذا فيعقوب عليه السلام |غــا أراد لأولاده التحفظ من عيون
الناس الأشقياء أهل الفساد ، ومن عيون مستخدي الحكومة.
'بو'ت 'الرخول 'لى معـر






 حصن الفرما ، فخْرج أهل الفرما ومنعوه من ذللك ، و قالوا الن هنذه الأبواب هي




$(7 v)^{\top}$
المنر لا يني من القدر









فخْ عليه الحائط ، فات لو قته ه ولم ينز حذره من قدر اله من شي" !!


صفة نفسه .
مالك الامهلاكُ غلا"ب القَدَدر
عضد الدولة وابن ركنا



هل للعبر 'ر'اة و' خْتيار








 والتعامل مع الناس ؛ والى غير ذلك من الهوامل التي تجره الى السمادة او الشقاء. واما قضاء الله وقدره فينا ، فها خفيان عنا معشر البثر ، وانـا


 مافي اللوح اللسهاوي من حـكم الآ وارادته ومشيئته ، في تدبير هذه الـكائنات ك

- وني سعادة البشر وشقاوتهم

وإذا تقرر هذا فيمقوب عليه السلام ، أراد أن يمارب قضاء بـاء بقضاء ، ويقاوم
 ما عساه أن يكون سبباً في الهلال ، وهو عليه السلام يمتقد انـه فـه في كلتا الـلا لتين


 (مرحى )

سبتحانك لا علم لنا إلا"ّما علمتنا .
قول الخوْ-ج لا هكم, 'لاثت
ब إلا" لله ه هي كاتت شهار اً للتخوارج الذين خر جوا على عليّ رضي الهة عنه،فـكيف
 مسنه ، وقلت له : يا ولدي ، هذه المجلة كمة حت أريد بها باطل ، أريد بها الخروج




.
للستبصرين ، ولكَن تذييلا للمقام أقول :




هاتين الآيتين ونحوها ما يوقظ الأفكار للم مشكلة القدر ، والهّ تصالى أعلم •
الفصل الثالث
سفرة 'خوة لِسف النَأيْن لمعـر




اقتتحت البللسة وتليت الآية الثtامنـة واللستوسن فقام الشيــخ آدم
الرمتي (1) وتال :

قام أبناء يعقوب و أُو هم واضع يده ملى قلبه 6 وركبوا دوابهم ور
(1) نسبة الى الزمتا من بلاد الثام ( شرقي الأردن ) .



 أخيهم بنيامين ، و ( ماكان ) ذلك الرأي ودنخولم متفرقين ( يفني ) يدفع ( عنهم
 ذهب ذلك التحفظ أدراج الريلح ، وغلب التقدير التدبيو ، حيث أصابهم ما ما ساءهم






 قيد ولا شرط ، دون عهد وميثاق ، دون وصية وارشاد ؛

فهو كان رTTى تفسـه في مادثة تسليم ولده يومف أنه استسلم للاّولاده ملى



 الغرور ، وألمو بة في يد المكرة ؛ وقد قيل: ها من استرعى الذئب ندم ه، ولو يعقوب TV - يو تفف


 ملمه اللى المالك باختياره ، فيحزن عليه حينـئ حزن النادم المتمنحع ، الني لايحد





 ويسهل في نظره المصاب، فلا يصدر منه كبير أسف ، ولا كلا كثير تحسر ، ولا يقدر














في جـم الرضبح •

الملم علمان : نطريات وعمليات ، والملم لا يتحقق أو لايتأ كد إلا بالمملبيات ، فلا يقال : فلان نبار ، إلا بعد أن يكون - عقب النظاريات - قد عمل صندو اتا

 قد ابتدأ في تطبيب المرضى بالفهل ؛ وعندنا أن أن جملة ه الذو ع علم


 من ذوي الغُبْتْنَ والنو"



وتليت الآية التاسعة واللستون في نفس الملسة فقام الـافظ الترمانيني وقال :
( و.1ا ) وصلوا صوعن ها صانالحمر ه عاصهة المهلـكة الهعسوسية ، و (دخلما
(1 ) سبة الى ترمانين من بلاد الثام ( سورية )
(7a)T الخوة 1.7.







 والمثرين سنة الماضية : افرح وتهلل اعتبار أمن هذه الساعة .
( ولما دخاوا على يوسف .. الخ )

وقال اللسيد (ل<علِّسي
الْوة بوسغ 'لاحر عشُر بيع بري يوسفع






 . (1) نبة الى كلس من بلاد الهام

ليغسلوا أرجلهم 6 وأعطى عليق] لدوابهم ، فلما بِا يوسف الى الميت مدجـدواله











 ولا يزال في المند ، ولكنه عنـد المصريين كان كمتضى أحه ديني ، أن لا ائكلوا مع الغرباء ، ففي تار يخ هيرودوتس أن المصريين كانوا يأبون الأكل مع اليونانيين وأن مس الطهام بسـكين يونانية ينجسه .




 ترقرقت الدموع في عينيه ، ثم قال له أتمر فني وتهرف امسمي ومن أنا ؟ ــ آل :
(79)T يوسف يعرف اخاه بيامين به ويؤآويه اليه











 اللقاء ، وجمع شمل الأحباء ، ومع ذلك فان مع اليوم غداً . . (ولا دخاوا على يوسف .. الخ )
-r-
: وقال همدي باشا الانطاكي(1)
.وسف :يعرف أُاهبنبامبع بـ ويؤو بـ الــ.

لما دخل إخوة يوسف علىيومف ، حيوه تحية الأمراء ، وتالواله : ( هانحن.



يومفـ يمرف اشخاه بنيامين به ويؤآويه المه
 لبنيامين لمس القلب 6 لاسيُ وقـد لاحت

 لاتستعمل إلا في هقام النصس والانقاذ من الذل والتهلكة ونحو ذللك ، ومن قوله تهالى : تـُؤْ ويه (




 نتخيل أُزه قال في نفسه : كهءّك لم توتر من اللـه مرة إذا أنت أدركت الني أنت طالبه
 وك من مطمئن البال 6 حيث ظفرت بأعز ماترجو 6 وعلى الدنيا الدلام ؛ فلا تحزنـ


 يشفع في كل ما أصا بك من الأسواء ، ويجب أن ينسيك كل بلواء .
(V•)T 1 بد


. رحـل
افتتحت البلسة ونليت الاية اللبعون فقام الليد مطيـع الادلبي(')و $ا$ ال: كان يوسف عليه السلام عقد النية بالاتفاق مع ه بنيامين ه على عمل اللميلة









 يسمى وراثهم ( ثم أذن مؤذن ) أي نادى مناد : ( أيتها الهير ) القافلة الفلسطينيون

 النا مهـ شأن من الشؤون ، فأنم لستم قافلة تيارة ، ولا رواد ماد ميرة ، بل عصابة - (1) نسبة الم ادلب من بلاد الشام

1 المادثة التي يظن انها جرت بين يوسفو بنيامين تبل تسريقهة7 (V.) ا


فالما جهزو بهجازه
-1 -
وقال السيد عبد لالكريم (لعجاوني (1) :

لو كتت من المحدثين في هذه الأمة المِمدية لقلت الِي 'حدِّمتِ' با يلي :








 أشعة الشمس ، وكنت أنتظرك انتظار الظاتىء دئة القطر ، فالآن أريد آن تبقى


 (1) نسبة الى عجلون من اممال بلاد الهام ( شريّ الاردن )

بـه ، لأن هذا لايِكن إلا إذا أظهرت نفسي د ولإخوتي ، وبان بلميعهم من أنا ،





 عندي مدة طويلة ، نتبادل فها الأحاديث والسـرور ، ويتمتع بمضنا بمشاهدة بعض،














( المادثة التي يظن انها جرت بين يوسف وبنيامين قبلتسريقه Y (V) T (V
أُمرآ قبل اليوم ، ولكن هبك فعلت كل هذا ، وتوفقت له ، فأثى لقوانين
 -
 ه افعل مابدا لك ، هرني با تُ يد ، فأنا في


 لئلا يقيموا عليه بذللك دعوى ، ويشتكوه للملا الريان ، فيتكون قد غرَّر بنفسه، ،


 من ثـــرّ "هم :

قال قيس بن زهير :

فلا تبد للأعداء إلا خشونسة فـة فـا

 ومشوا أدراحهم 6 في غمار المهتارين ، الآيين الى بلادهم 6 يطوون الأرو
 المدينة ولم ييهدوا ، أذن مؤذن ، أي صرخ صارخ أو نادى مناد ، أو صاح صائع،



 أو بسرقة المسرة واللبور الذي كان في قلب يهقوب ويوسف وبياميامين ، وما كانوا

 يسرق الفرح أو الحزن النوم من الآلجفان ، وكا يسرق فتقبض النفس بان انقباضه ،


( فلما جهزم بيهازه .. الشخ )

- r -

وقال الاستاذ المثدسي : لي على هذه الآية الملحووظات التالية:
هل Bنت العير حمبرأ أم 'بی





 ( وزْداد كيل بعي ) فيهيا خلاف أيضأ عند اللغوبين في القا القاموس : ه البعير وقد

 البعير مووال جرى في بجلس ميف اللدولة بن حددان ، وكان السانٌل ابن خالويه ،
 فاضطرب 6 فقلت المراد بالبير في قوله : ( ولمن جاء به حمل بهير ) المّار ه وذلك



 وللتاريخ ، بل وللتوراة التي هي المستند في أن دوابهم كانت محير آ ، فقد ذكر في في








 لايؤكل (لا كنعان التي هي ارض اسسرائيل لأيام مومـى عليه السلام ، فالقول بأن الململ لميكن


المر'ر :المُؤذن
الملحو ظة الثانية - ـكلمة ه اذن ه في قوله ه اذن هؤذن ه بالتشديد تفيد كثرة
 ولو هـة واحدة .

 بين يوسف واخو ته وستنتهي بانتصار يومف علهِ هيم عند قوله : منه .. الخ| (








 يقول : احصدوا آشو الك اعهالساك السا إمهة . ويقول الشاصر : إدا قيل رنقآ قلخ للاحلم بوضع





تعـلم الظفر ه •
اتمات يوسعُ مع بناميت على :هرية,
الملحوظة الرا بعة - إن قالقائل مالدليل كلى آتيوسف اتنفت معأخيه بنيامين ملى تسر يقه لِيقي عنده ، فهـل ول ور

 الضيافة كانت بدعوة سا بقة من يوسف ، فُ هذه الأحواللا نقدر أن نتصور آن آن


 (O人:
مبرد'ت قبول بنبامبى
اللأحوظة الثامسة - إن قالل قائل

 المعريين والحمكومة وخو فه من الوقوع في اللمجالة مبهم ، وثانيها ، تسبب بنيامين

 زيادة المم والنم على قلب أبيه يمقوب ؟ هـ .


 وهم لا دجموا إغا رجهوا لبيتيوسف ، لالدار الملكومة فيالبلاط ، وها وهو مانعلمه














السلام ، ولذلك نزاه بعد ذلك قال :


ها يابنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ه وكل هذا إغـا بناه يمقوب على تلك الاشارات التي دارت بينه وبين ولله يوصف ، وإلا إذا كانيعقوب يعرف آن وللّه
 يومف وأخيه ) ، لولا تلك الاشارات اللففية ، التي كان يرسلبا يوسف لأبيه مع


 السرية والرسانّل دون أن يطلع عليا ؛
 وإن هال قائل : نقل المفسرون عن وهب بن مثبه انه قال : ها إغا هالل لـ أنا أخوك بدل أخيك المققود أي أنا صديقلك وبحب لك ، وعاضدك عون عونا عن أخيك







 . سيمملون ه ه

9يوسف م
(V.)T 1 (V६
 الالحوظة السادمة - إلت سأل مـألل : كيف جوز يوسف عليه السلام






 فكذا لايعرف المتال سوى المتالين
وإليك جوا بأ ثايــأ، ، وهو أن يوسف عليـه السلام كان يعرف أنهم أصحاب




 وتو يضا ، وعليه ولأنه من جهة ثانية يريد بقاء شقيقه عنده دونهم 6 ر رأى أنه قد يسوع له - خصوصأ فيشرعه ـ أنليجريهنه الحيلة ، ليصيد بها صيدنين : الأورل




I.vo (v-)T
 يِى آن يومفف اختار ذلك من گَلقاء ذفسه بطو اعيته ، وبحسب تشَّيّه ، دون أن أن

يـكون له دافع بيبر ؛
وجوابا" ثالثا ، وهو لهـل يوسف أراد آن يكون رسول ه الارادة اللالهية ،













 عن دخول مكه ، وكان ثلك في ذي القعدة من الأشهر اللحرم ، هـذذاجوزيوسف

 ( )
(V.)T I•VM ثلى انتصاره ، إذ لاحرج على الانسان أن يأخذ حقه قصاصأ غير متعد حـد الها





 *) (1ヶ7:17) ( وl:६r)

لست ذا ذلة إذا عضـني الدهـ ولا وا
أنا نار في قلب من يظـلموني
وقال 'مَيط العَنبري :
لو كنتمن همارِنهم تستعِالِلي


 فيومف كان ي هقاصته لاخوته على مذهب ها المازنيســـين ه لاعلى مذهب
 والثي لمن قوم كاءر نقو هوهم




I•Vy كيف جوز يوسف لتفسه ان يمهل كلى اخوته حيلة (V.)T

 من جسهه ، وحامل السيف لا يغهده ي غمده ، إلا آلام المارف لايقف عن جريانه إلا إذا وجد في وجهه سداً يمترض طـلا ويقه ، والظـالم
 والكاس لايتحامون ولا يتَاجزانون ولايأمن بمضهم بأس بمض إلا إذا برزوا بالجيما
 كار المبوود من طبع اخوة يومف انهم يـكدرون صفو المياة ، فتخشي أن
 أنهم يعلمون أنه لايعرف شيئَ من الميل ، التي يعرفونها ، ولذلك راكى أن لا بد آن


 يكون أجمل وأسهل وأنضس ، والكنه صادف أنسه كان فـا في طريقه ولا بد

من اختراقـهـه . .
وجواباً خمساً ه ثبت في الصتحع أنه إذا عبد أهل الجنة الصراط ، وقفوا


 صحیِ مسلم عن البي


بالنسبة اليها كأنا نار ، وأن إخوته قد وصلوا للصر اط الذي بين الـِتـة والنار


هذا ماظهر للمبد الحقير 6 واله تعالى أعلم .
 الملحوظة السابعة - مادثة يوسف هذه تشبه هادثئي المبـد الصالح الذي



 افتتحت البلمسة وتليت الآية الاحلىى والسعون فقام بوهارن الدين الدرعاوي (1) وقال :

سمع إخوة يوسف صر خة الصار خين وراءهم ، فأجفلوا ، و( قالوا ) بلهفـة

 الذي يازجه امتغغراب ، وفيه شي\& من استهجان نسبتهم للسرقة.
'
*
ث
( قالوا ) أي المؤذن ومن معه من الصارخين ( نفقـد صواع الملك ) الريان ، - و كل مايثرب به فو صواع ، ويقال له أيضآ صاع ، وقيل هو إناء الشرب إلذا









 وان جاء به من ریل غيره اخذه على انه جُعُالة او عمالة (Y) او اجر او او حلا (1) فقه اللغة ، وهنه يعلم ان كلمة صواع لم تحدث لهذا الاناء جديدآ حينا صار يكال بـهـ هـ بل هي اسم له عتيق قبل ان يكال به م ( البهالة مايُبل لانسان من الرشا والمصانهات والمالة مايسهى اللعامل لقاء عمله .









 الاللظظة في قوله تصلى :


 النجح والغلبة ، فنو .يكس استمالمم هذا يفيد منى الغان والرآسة.
'اْوة يوسف بردون التهم;

ث تليت الآية الثالثة واللسعون فقام الششاب الحيفاوي(1) وقال :









خي تفسير سورة الأنبياء .


 والفساد ضد الصلاح 6 فقكل ما يخرج عن وصفه اللذي يـكون به صالـأ ونا فما







 وان انطباق هذه على هذه لمو أيسر من إثبات السرقة علينا ه ه و وأين الرقَتان من

r




الدركة ؟ . . أف وتِ وتفِ من هذه النسبة التي لطختهونا بها ! ! . .
ج 'لا غورة للمكمم على نفسهم بنفّهم بهمز's سارق الصو'ع
保:
ثم تليت الاية الوابعة وسبعون فتابـع الشهاب اللمياوي كلامه قاتلا:







ويـكن أن نقول بعبارة أخرى :









 ولك من الهّ الثواب .
 يسقوت جاء الــه أو لاده ، ينعون له يومسف وينبئو نه بافتراس الذئب إياه ، فلم يصرح


 لا يعتقدونهم كاذبين ، فا أكبر الفرق ؟...
'الجُز' ' مع جنسس العمل
(vo)T
(... ..

افتتحتالبلسةوتليتالآيةالثامسةو سبعو نفقام الشيـــخ المو لاني(r)وتال:
( قالو ا أي اخ-موة يوسف ، والثر باد في عيونهم ( جزاؤه ) أي جزاء
سرقته في ثمريعتا نحن
 (1) كذه حبريت : خالص بكرد لايسته شهي (r) (r) نسبة المى المولان من بلاد الثام

نفسه هو جزاؤه لاغير كقو لك : ا حق زيد أن يكسى ويطمّم وينهم عليه ، فو





الهبرانية ، وتآيداً للقوانين السطاوية العادلة .
( قالوا : جزاؤه من وسجد .. الثن )

- r-

وقال العلامة الثويكي (1) :






 نجزي الظالين في شسيعتا بهـذا الجزاء ، ولانجزيهم بسوى ذلا
 بنصر هؤ لا• النالمالين ، هذي هي فتو انا ، والبحث والتحري هو الحلع بينتا وبينگ،
(1) نسبة الى الثويكة احد احياء دمشق

هذا وقـد همي وطيس الشجار ؛ واشتدت بينهم نار الموار ؛ اللى أن كانت
 عندما تلقفوا هذا الجوواب المنتظى ، واعتقدوا النهم وصلوا لططلوبهم لأهنم لم يسالوا


وأأخيراً أَختتم كلامي بالملحوظات الاتية :




 - مقــام المضمر

جرّ اء السارق فُ شتّى الشُر اتع
ثانيا - إن ماذكر في الآية الـكرية من الـــع هو حمك السارق في الشهريعة العبرانية الإبراهيمية ، النيي خلاصته ان جزاء الشيء المسروق هو نفس السارق،
 المفسرون ( والهدة عليهم )؛ أنها سنة ، وأما جز اؤه



 عبدأ لرب البيت ست سنوات ، فيكون قد أو فى بذلك ما عليه هـ.

وأما شريهة المصريين ، فهي انه يجب ملى السارق أن يدنع ضمي قيمةالمسروق لاغير ، وليس فيها استرقاق .



 في سرقة ربع دينار ، أي ربع مثقال من الذهب ، أو ثالاثة درام من الفـن المنة ،وعلى
 كاكثر ، ولاقطع في أقل متها .

الاستزقان في شتى الشرائع






 ولا تكافوه من المهل مالا يطيقون ) الى غير ذلك من الاحاديث .
 رابهاً - نقل إذا عمل إنسان جريهة فب مملكة غيو علكته ، و جب استفتـاء

1•AV كيفت جوز يوسف لنفسه ان يجازى اخوته بشريمتهم (Vo)T

 القاعدة القضائية ، وذلك مثل ه الملك ه إذا وجــد في غير معلكته ، وعمل هناك






 أشد وأغلظا من حك المصرين ؟ ..


 حال ، فـكأن يوسف من جهة عمل لمم شيداً من الاحترام ، ومن جهة أراد أراد أن

 يعامل الغريب الأحنبي بقو انينه فيبلاده ، ولو وقعت منه المبريمة في ملامكة أخرى
لما قوانين أخرى .

ويحضرني الآن جواب ثلث ، و هو أن القوانين المصرية كانت في ذلاك الهصر


ما تِّسر لنا من المِواب ، والشَ تمالى أعلم
'لوقوع في الهُ اُو تبوت السـرق:



 افتتحت البلسةوتليتالآية اللادسةوسبعو نفقامالاستاذالملبوين( )وقال:








 (1) نسبةالى جلبون من قرى دمثق ( سورية ) .

 كان يـــــ



 ولم يبق سوى المدوا


 الهة ، بأن يمجل له عذر


 وعندها يقف علم ذلك الانسان .
( فبدأ باوعيتهم قبل وعاء اخيه .. الخ )

وقال مولانا عر اليلاني :
كبر بوسف لوخو: Bن بوحي مى اللَ عفابأ لهم في الرنبا
بدأ المتتس يفتش اوعيتم قبل وعاء بنيامين فتطاولت أعناقهم ليروا ما يبر
 يوسف م-79
(Vq)T T $T$ • 9 .






 به 6 لاعتقاده انه بذلك يخلص من جود إلخو ته له ومصنايقته إياه بقلسطين ه و وانه
 ورب حيلة أنفع من قبيلة ، وبسعيه هذا فاز بطريدته وأخذذ أخاه بنيامين . وأما إخو ته فاحسوا بنيران هبت في أُبدانهم ، وودوا لو تسوى بهم الأرض ، ولا كانوا يشهدون هذا المثهد المخِجل أمام ها عزيز هعر ه وعبيده . كذلك اللكيد اليحيب كاد الهة 6 أي دبر وأراد وصنع ويسر ليوسف الـاكائه لألجل تحصيل غرضه من المقدمات التي رتها ، يكيد بهـا من سبق أهم كادوه 6
 النى تكيل يـكال لك ه

روى البخاري في تاريخه من حديث أبي بككة :ه اثنان يمـحلبيا الهة في الدنياك



 .

كيد يوسفيجوز آن يكون كيدتكوينى راجم للقضاهوالقدر 1 (Vq)T
أو يقال : لما كان هذا الاكيد محوودأ ومأذو نا فيه شوعأ ، لمـا فيه من فائدة




ويقبح من موالك الفعل عنـدي فتغعـله فيحسن منـلك ذا كا






 الخروج منها والدخول فيها ، ومقدرة تامة على عملل مايريد .

ويكعن آن يقال : إنه كن لِيوسف عليه السلام وصفان : وصف كو كونه نبيا




(VY)T la $T$













 فان فال قائل : كان الألصرح في اللكيد أن يسر"ق يوسف أحد اخوت تمالمثرة


 ثنياً وبالمرض ، إغا كان مقصوده اولاً بالذات أخذ شقيقه عنده ، فان كال آخر : لماذا كان تسريق بنيامين كيداً ليومف وانتصار آ على إخوته
 ولا امتنع أبو مش شوقوه ورغبوه ، ولكنه لم يتزل على مرغوبهم إلایّ بهد أن أخـن



( فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخخيه .... الخ )

- $\mu$ -


الملحوظة الأولى - تعلمون أيها السادة الأفاضل أن يوسف عليه السالام وإن










 المكان الذى وصل المفتشون الى إلخوة يوسف فيه ، أو آن المفتشين المصرفوا . المهم (1) نسبة الى الرصافة احدى المدن العراقية .








جاءة الممتارين من كنعان .



 القرية التي كنا فيا والمير التي اقبلنا فيا ه( .








 ما قلنا يـكون معنا أُربعة أدلة تؤ يد ان التقتيش وقع في دسـكرة في الطر يقَ وليس

بالفاصهة التي فيها يوسف خلاقآ للمفسرين .
تُكير ضمير الصو'ع وتأنيـ


خوان ومائدة 6 قتال وحرب ، رمت وقناة ، سنان الرمح وعاليته ،والٌ •

الالحوظة الرابعة - ان قال قائل: كيف جاز ليوسف آن يمهـل هذه الحيلةك



 بسبب هذا الحادث المصنوع ؟!؟!..


تقتضيه المصلحة ، وتوضيتح ذلك يكتاج الب بسط في الـكلام ، واليكم البيان :

تعلمون آن مصدر كل شمر يهة الكتاب وأقوال الرسل وفتاواه و ، وهنالك أصلع.
 فكك وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب ، وكان عمر بن الخطاب رضي الهة عنـهـ
(V7)T 1 (97











 كذلكروي أن عمر رضي الله عنه لم يقطع يد السارق فـ عام المجاعة ،ويوجد من هذا القبيل أمثلة كثيرة ، وأششر من سار على طر يقـة عمر تلميذه عبـد الله بن




وأنا التهليقات اني لنا على هذه الآية فهي :



1.aV علم الهت فوق كل علم توصل ويتوصل اليه الانسان (Vq)T







ولا الابن ، الا"الآبي ) (مر سا : rr) .

## علم الّه فوق كل علم توصل وبتوصل ايـ 'لانسان











 وسكانها ، وقدر البعد الشاسع اللني بينها وبيز الكوا كب والنا والارض ، وفهم آن
(V7)T 1.91



 الوقت هو الـكل في الـكل ، فسبتحان المبدع القدير 6 والخلا وق: الهظم •











 فقوله كدنا ليو سف هو على حد











أَعين الناس ، وهوا انه عليهم •





 ( ، و (or é)
 بسبب تعدهم القديم كلى أخيهم 6 فهو من قيمل اقتصاص و وعازاة من اللّ علىمافرط
 وأكيد' كيداً (

-بسب كفره

معاني الم"ّ

أولاً - بهنى الأحكام القضائية أو الجزائية ، كهذه الآية .
ثانيا - الدين بمهن الشريعة الفروعية ، ومن هذا القبيل كلمة الدين اللا الثانية





 (ri:¿r)





- (VA:r)


 عليه كثيِ من علماء أهل اليوم في الثرق. رابهاً ــ الدين بعنى الأصول المبادية أو حعر المبادة في الهة ، فُن ذلك قولا
(V7)T
 ( ع ( $\mathrm{e} / \mathrm{Ir}$ )












 التعليق السادس -ـ كان الملـك ه الريانه هي زمن يوسف وثنيا ، و كانت


 ذلك فهو لا تداخل في هذه الـادثة ، اجتهد أن يكون الم الم إبراهيم عليه السلام.
'الررجات وانواعها واطب قَها












والهُ بِا تعهملونَ خبيد








(II• WY)T

درجات ك لـيـْنْ
وقــ تككونه الدرجاته في الدنيا والآخرة مها ، كما في قوله تعالى :










الفوز فيها إلا بالدر جات العليا ، المددد أدناها وأهلاهها بالـلمكة .


 .

رفع اللّ ورجات مق يشّاء من عباده ע :نافي ماوهبر 'Vم


(V7)T وفع الهد درجات من يشاءمن عباده لا ينافي ماوهبه لمم
 والاستقلال ء فإن الدة خلق الإنسانوأعطاه نوعأ من الاستقلالفيأعماله الاختيارية على حسب علمه ووجدانه ، وما تتكون التّبيـة والمادة في نفسه من الصفات ،



 مالم يؤت غيره من أْهلا من المناقب والآيات :


وأخير أختم كلامي بكلمتين :



 كان هو وا الثهرة ه .

الالكمة الثانية ـ بهد ختام هذا الممل واحتظآَ يومفـ بينيامين ، لCأني به
التفت الى أخيه وقال :

دورت إلخو الني وقومي

واطرح شكري ولومي

ياأخي الـاهـل ضيمي
إن يكن ماءكا أمسي


1r.0 (V7)T
فيدأ باوعيتهه قبل وعاء أخيه . . لّخ

- $\varepsilon$ —

ثم تام الـيـد الهمام الغزي وقال :

أهـــا السادة :
كنت تأملت برهة في هـــــنذا العمل النـي دبره سيدنا يوسف لإلخوته ه ولم ألبث أن رأيت مقالة منقولة عن الجاحظ ، فبا شني غليلي ، ومنها تعلمت الجما

عن سيدنا يوسف الصديق عليه السلام ، قال تحت عنوان هِ مياسمة الحزم ه :
 في موضع الاحياء ، وعها في موضع الهفو ، وعاقب في موضع المقوبة ، ومنع ساعة






 كزوجا ، وثمر الثهر ما كان هرفأ ، ولو كان الناس يصلحوت على اللمير وســده
 في جهـع الأقطار وفي جميـع الأعصار على امتعمل المكروه والميوب 6 دليل على. V. - يومف م



 هذا هو كالم الماماحظ ، ومنه نتعلم اللمواب عن سيدنا يوسشف عليه الصلاة






أحسنت

الطمق بيو سف وسشِقف,



افتتحت البِلسةوتليت الآية اللسابعة وسبعو ن فقام اللسيد العاملي وقال : لا د جع اخوة يوسف ، وصاروا بين يديه في بيتـه ، ( قالوا ) متملصين من












 وأ كنَّ اللزازة الماصلة ما قالوا ، ولكنه لـشفاء غليله نوءا ، ( قالل ) في ضمهره


( قالون)
من تسريق أخي وتسريق 6 كذبا وزوراً .
( قالوا : إِن يسرق فقد سرق . . الخ )
-r -
وقال وليّ الدين الشهو ستاي(1) :

 ذلك بسبب ه بنياهين ه ه فلتحؤوا اللى شفاء بعض عليلهم بالطعن فــهـه وني شثقيقه (1) نسية الى شهرستان في البلاد الايرانية .
(vy)T اتام يوسف بالسرقة وحقيقة هذه السرقة 11 - A




واختلف فيط أضافوا الى يوسف من السرقة ، والصتحيع عندي أنها أيقو نة






 الـادثة ، وذكريات الصبا عميقة الأثر في النفوس 6 فلذلك ذكروا ماذه

 ثلاثين سنة ، فأيّ شاهد قدموا و وعلى أي" قياس قاسوا

رأى اخوة يوسف ماحدث ، فانتشر عليهم دأيهم 6 وضاع صوابهم ولم يعرفوا ماذا يقولون ع ولا ماذا يهون عليهم هذا المصاب . ولا ماهو الثيء الذي

 فقد سرق أخوه يوسف الفقيد من قبله ، فهر شقيقان ، ورضيها لبــــــان ، فالدم

واحد ، والهواطف واحدة ، وقد نتقّها أم واحدة ، والنفس التي كانت بين جنبي يومف ، هي اليوم بين جني بنيامين ، وإن الختلفت المظاهـ







 ا
 تفسيِ لقوله (ذلول) ، وقول (لاشية فيها ) تفسير لقوله (مسلمة ) ولهذا فُصِل

ولم يُمطف .

 . س - مافي
 .


تفسير لقوله ( خير ) .
o


-في كتاب الدة تعالى

 .




والآن نههي تولنا بالتعليقات الآتية :
'اعر'ض بوسف عه الانو

 قالوا سلاما ؛




ونتكّس رأسه ، وعاهد الهة ملى انه لا يشتم آحدآ بعدها آبداً (1) : تزكر الاخوة ليوسفن بالسوء

 هذه المـة بجريرة السرقة ؛

 هذا الثيء لا يكون إلا كمن جفـّت طباعهم 6 وسقمت ضارّ
 صده إياه وهو في حضن أبيه في فلسطين ، وأما وامسطة عقد هذه السلسلة ، فهي إلقاؤ هم له في غيابة المِب

ظن 'لاخوة بان بنيامِّ .ريء مق الـرتز


 المتنتحو ا من ذلك أن الحا أم أتى, ذلك رعبة في إبقاء بنيامين في خدمتـه لأمو
.
ثبات الاضو ة على كره هوسف
ع (1) (1) عاصرات عصرينا الاستاذ الحضري . (r) اللنت الثوي
"يوسف ، حتى يوم ما فاهوا بذلك، وعن أن المقد قد أكلى قلوبهم ، والمفيظةملأت





عليه مرالكرام ه
ويعكن أن نقول إنهم أُرادوا بقولممه أخ له ه أَخاه الذي يمت اليه من طرفين .طرف الأبوة وطرف الأمومة ، وأما <ن فلا غت له إلا " من جانب الأبوة فقط ،



اخْتصار 'لاهُوة الطعق بيوسغ

 ليوسف كان يقتضي الإسباب والبسط في الثيل منه ، وكأن السبب في ذللكأمور:








لا'يعلمون أن هـ عزيز هصر ه ( يوسف ) يفهم كا"ممهم ، ولو كان مراده الاعتذار



'وجر المتال قولـ فأسرها ... الخ

وو جو ها ثلاثة :

الوجه الاول _ انه أُجال ذلك في ضهيه فقط،فهذا القولقول نفسانيليسإلا :
إن الـكلام لزي الفؤاد وإغا الها

 من أوحع ه

 كاملامه إلا من يعرفف طريقة المكالمة بحر كات الشغاه .

مثال لكلم, بوسف
" الأمة المِمدية كثيِ من الحلماء ، واليكمثال من كثيرمن الأمثلة من هذا القبيل في




- فقال ه مسن ه > أذكر ذلكو لا أنساه ه - فقال الأهع إبيا :




- فقال الأعها


فُصحوب بالسلامة ه - نقال الأصما المي :


قليل ما أتيت بـهـ وإني

سألت الة أن يبقيك ذخراً فـا فالك في البرية من تظير





وبضى في طيقه شاكرّأ.
'سنعkان 'لاضوة
「

افتتحت البلسة وتليت الآية الثامنـة وسبعون فقام الشيخ خالد اللبتلحتمي وقال :
سكت عن اخوة يومف الغضب نوعا ور أوا أنفسهم أههم صاروا في موقف







 أو من عادتك الإحسان ، فاجر على عادتك .

الـهولة ، ومنهكلمة » سجاح " .
(VA) T المتططاف الاخوة ليوسف باطلاق مساع بنيامين
قالوا : ياأيها للعزيز . . الكخ
-r-
وقال السيد سعل الدين اليبرودي (1) :
 تذا كر أولاد يعقوب فـيط بينهم ، فرأوا أن الأوفق الخضو ع لأْه الـلكومة والنزول كلى إرادنها ، قاثلمن في أنفسهم : وماذا عسى نعهل مع حـكومة

هعر الجبارة:
وومن يعص أطراف الزجاج فإنه





 - W| سنة ، وقد ذوى عوده ، و



 ( ( ) نسبة الـي يبرود من ضو احي دمشق ( سورية )











وهبنا تعليقات :
'ى 'لا خوة قام بالوستهعاف

وقد عض نغسه لاهبودية مكان أخيه بنياهين .
طلب 'العخوة "رك 'لجانب و'ازُ 'ابرىء


 ولايد له فيها
 من المسنين هـ ك، كأن من احسان المسن أن يفــــــك الآثم ويسترق المفيفـ الشريف !!!...
(Va)T يوسف يرد المتصطاف الخوته ويصر على اخذسارق الصواع 11 يو
بوسف يرد 'ستعطاف اخوته وبصر على اهز سارف العو'ع
(va)T

افتتحت البلسة وتليت الآية التاسعة وسبعون فقامالثشـيخ البيرودي(1)
وقــــال :
ما كاد يوسف يسـع كلام اخوته الا وقد مفهَ فَكرة الاستبدال ، وفيّل دأيهم تفييلا" ، و(قال) بنفس عزيزة وصوت جهوري 6 بييا لمم جو ابـا سلبيا ،




 لمندوحة عن الكذذب، ( إنا إذاً لظالمون ) للشمريعة ولأنفسنا ولهذا البدل الشتخصي - عن بنيامين
(1 ) نسبة الى جيرود من ضواحي دمشق ( سوربة ')
lla (va) T
هذا هو مو جز تفسير مفردات هذه الاية ايها اللسادة واما تفسير الايــة
: المثصل فكّا يلي
( قال : معاذ اله ... الخ )
-1 -

 الأمل ، كأن قلوبهم حدثتهم با سيلاقونه من الفشل عند ه ع عزيز معر ه ه ، لآنهم














(va) ${ }^{\top}$
يومف بين عاملي فرح وكدر






 ترى ابنك يوسف ، وحتى تصلم أن في أرض مصر صد وِيقين مثله ، هكنذا بلفوهعني،
( (1) وخلا
 وضعه لأخذ شقيقه ، لن يتغير أو يتبدل ، ولا بد أن يكون ون جوابه السلبي وقـع
 (قالون)

اليرق ، صور كلا سوداء تنذر بالبلاء، والمياذ بالنة تعالى .
وأخير اً أني كلالي بالمواد التالية :
. بوسف بيى عاملى خرح وكرد
مادة 1- ا كأني بيوسف عليه السلام صار يتردد بين عالمين ، عامل الفرح



 (1) با بالب اليان

ثم الن تصوره قرب انكشاف الواتع ودنو يجي، أبيه وأهليه جميعأ اليـه ، خفـف تأثير المامل الثاني عليه .
لو كاباة في اُعشم الشرع
مادة
 وولد ، ولايحتمل شيبا من الحابإة ومراعاة الو جوه.
עلخْزي نفسى ڤق تفسى شيُنا
مادة س - تمليقآلى قوله : ه معاذ الهة أن نآ"خذ إلا من وجدنا متاعنا عنده











الوقوف عند حدود الثمرالع والقو انين .

 VI-يوسف
(va) ${ }^{\top}$
تكرالـ جملة عمعاذ التة ه في القرTآ
وذكر هم شيخو وخة أبيه وطعنه في السن ، وانه يمبه لـكو نه أصغر أولاده - ربعا








 عزيته ، وما فيه من الضهف والفشل وإبطال الثقة .







بقيه ، منـكر أيضأ ، لأن فيه استرقاق البريء وهاك المجرم .


 ( 「Aฯ : 「`












أولاد المّلات ، ولاتِّ عليّ أن أنشد قول الشاع






 في سفرة الهجرة لن يسأله عن الني

هاد ، يدلني على الطريق ) (1) (1) . الطرق الـدك (1)

رُيتا شُفرة من يوسف لابُبر







- اذهبوا فتحسسوا من يوسف وآخيه .. وههنا تتتهي ه المُر كت ه بين يوسف واخو
( أَحست ولا فض فوك! )
البأس والمفارضت: والماجاة
( + + ( )


 افتتحت البلسة وتليت الاية الثمانون فقام السيد الملي (1) وقال : "سمع الاخوة الثثرة جواب ه عزيز ه مصر السلي ، وردم بلا ج . (1) نسبة الم بلدة هلب في سورية


 و( خلصوا ) أي اهتزلوا وا نفردواعن الناس خالصين لايخـالطهم سواهم ( نياً )



 التناجي وحقيقته 6 فعلو اذلك لكي يتفاوضوا في تدبير أهده على أيصفةيذهبون،





 تعلموا أن أباك؟ قد أخذذ عليك موثقأ من الهة ) وعاهدتموه وواعدتوه ، ، والوعـد























 فيه يوسف أيام المب ، منذ

 هــذا بذاك ولاعتب على الزمن

تحـكموا ما استطـاعوا في تحـكمهم
 فاصبحوا ولسان الـــال ينشدهم
( فلما استيأسو 1 منه : سلصو ا بجياً .... الخ ).

وقال سيدي علي المسهـي"(1):
بأس 'لا خوة من تخبعى بنيامبن وتقاوضهم واقوال الْهم 'الـكمر


 الى أن التُحْأوا اللى المفاوضة .











 (1) نسبة اللى المسـية من قرى قضاء غزة ( نلسطين )
(A*)T يأس الانخوة من تخليص بنيامين وتفاوضم
ينتظر بفارغ الصبر عودة ابنه بنيامين ، وعودتمر جهيمأ سالمين كتارين ، فلنلك

 وهو في الواقع ونفس الأمه كمير هم على الاطالاق ، لأنه بـكر المسرائيل ، وهو







 الواقع اعتذار عن هطث ويوسف، فانا نعتذر عن هط هادث بنيامين بأن أبانا هال :










بالنفس والنفيس ، وأنسى أهلي وأولادي ، في سبيل إقامتي في د صوعن ه ، ، وعدم





(
فالما استيأسوا منه ، خلصوا بياً . . الحخ

- $\mu$ -

وقال تقي الدين الدهشوري (1) :
نشكعى الماضر اللكريم الأخ المسمي ملى تفسيره لمذه الآية اللكريهة وأرجو أْ تهِيروني مّمكا لاتمليقات التالية عليها :
معنى النبي
ו"_ النجي" والنجوى والتنابي مصادر بمنى المسارة بالحديث وأصله من
 أو من النجاة ، كأنه نجا بسره من يكذر اطلاعهم عليهم :
 ولو من بسض الوجوه ، كائسرار الحرب والسياسة التي يتوخى بهـ أهـا أهلها نفع

 (1) نسبة اللى دهثور من بلاد الـودان المحري .

ويشبه ذلك ما يـكون بِن التجار وغيرهم من طلاب الكسب ، من التناجي فيا









 - في شأن اَخْهِم

جلسىشورى الاخوف
r"






فات الخوافي رانـدات القوادم وماخــــيِ سيف لم يؤيد بقائم؟

ولا تجهل الشورى عليك غضا لألا








 فز









اقر'ر الا شوذ على التفر:بط بيو سف سابقا'
を




الذلاف بين الاخخوة ، وبعبارة أصح بين رأو بين وسواه 6 و بذلك صدق قول بعض (مرحى (م)
| الحمكاء : ه إذا تخاهم اللصطان ظهر المسروق ،

( (1) T
شَر قَ 6 و

- 1.1
 السليلني (1)وقال :

يقول ه رأو بين ه: هذا ماصحت عزيتي عليه بالنسبة اليّ ، و أما بالنسبة اليكم






 الثي* بيد المدعى عليه بهد انكاره يوجب له أحكام السارق ظنـا ( وماكنا للمنيب
(r) البر : المكروه

سطفظين ) أي وما علمنا أنه سيسرق حين أعطينالك الموثق ، أو ما علمنا انك تصاب به | أصبت بيوسف ؛

نحن اليوم وقعنا في مشكلة مل تكن في حُسباننا ، وما كنا لنیلم مايآتي بهالغد.

 أخينا بنيامين ، أنت قلت 6 و كاْك حهظا

 مـكت الصواب ، واذا نطق اللال خرس الحت ه على اننا نعتوف بأنا رأينا الصواع







 * وقال المسِع عيسى : و (IAv:V) ( ا 1 ( $19: 0$ ) (












 الذي صدّعوا Tداننا به - قلت وكيفـ لم ههده اللاهوت المتحد به ، الى البت في


 الالاهوت ، ولم يفر قوا بينها ؟؟!!

شهود الحال غلى جم .م: التسربق
(
أَبْبَنْنا فيها ، وإِنَا لَّصـَاد قونَ
تابع الغطيب اللسابق كلامه على الآية الثانية والثلانين قاثلًا :
استمر ه راو بين ه في خخاطبة اخوته مبينا لهم مايجدر .ههم أن يقولوه لأليههم' (و ) إذا أردت يا أبانا أن تنبين حقيقة ما نقول ، وتعلم صححة ما ننقل ، (اسآل ) بنفسك أو بواسطة أحد عبيدك سـكان ( القرية التي كنا فيها ) حيث جرى سحيث






 السوT ل يتبين لك الليط الأبيض من الخيط الأسود ، وتظهر لك صتهة ما ندعي، فان هذه المادثة اصبحتمن الاخبار المستفيضة المستطيرة المعلومة عند هؤ لا $ا$ الألناس

 لسـان ناطق


وأخت كلاحي بلمواد التالية :
التخق مع الغرب: والعير







وغيه ، وربا كانت أخبار غير المسلم مقبولة أيضا واله أعلم .
المر'د مق العرج "






 .

مال يعقوس و'سرتْ 'تُرُ
مادة س ــ قضوا في هذه الموآمرة ماعة و بسض الساعة ، وأخِيرً وعلى وحسب ما قال هكبيزه ه كام الاخوة التسعـة ، وأعدوا معدات السفر ؛ ورحلوا

قافلين لفلسطين
فوا أسفاه لهنه الحال الهز نــة التي مارت اليها أُسرة يمقوب عليـه السلام :



 الطريق الى أبههم 6 بين معر وفلسطين ، في في تالك الصحراء القاحلة ، وكلمبم في
 جفلسطين هتَتِبِّ من أخيه





 حت الزمان كثيوة لا تنقضي وسروره يأتيـك كالألأعياد

تسكذيب فصبر فترجي
( قال : بـل سـوَ

افتتحت البلسة وتليت الآية الثالثة والثانوتـن فقام الشيـــخ خليل من
علماء الطاتف (1) وقال :










 . الملا الثقيل


llwa (r)T


 بعين القلب ،ولا آزال أنمع صوت الوعد الـلماوي يرنّ في الذي ، ( المنه هو العليم)

( قال : بل سولت لـم أنفسא ... . الخ )
-r-
وقال الشيـن الأسيوطي (1):
קال بعةوب عنرما بلغ نبأ :لعسع و'ستعماو بنبا مبى
النصاع أولاد يعقوس لرأي أخيهم الا كبرر أو بين ورجهوا أدراجهم الىأيبهم'













 الحادث شأن من الشؤون ، لا يعلمهه الا الهة تعالى ، نواحز



 ثلاثة أو لاد ميكون أضهاف عنائي وهمي بفراق ولدا واحي

نصيبك فيمنامك من
فـؤادي في غشاء من نبـــال
تكسرتالنصـــال على النصــال
لأني ما انغهت بأتر التـ أبـالي

نصيبك في هياتــك من حبيب رمــني اللـه بالأرزاء حتى فصرت إدا أهـابتي سبـام وهــنـن فــــا ابلالي بالوزايا
 ارملت ابني بنيامين لكي اخففس ويلتي التي أصابتي بالمتحط والأزمة مع من أصابت



من الرمضاء فتدهور فيالنار ، ولكن :

صبرت على شي* آمر من الصبر
صبرت على ثي\& أحر من اليُر
وماقدر الولى على عبده يـبري

مأصبر حتى يعـلم الصــبر أنتي فا مثل مر الصبر صبري واغا فآآحسن(الصبر الميليل) معالرضا

وان بطل الده هو من كافح المصائب بشجاعة ، وتغلب عليها بالثبــات والـازم من صبر عن مضض الحمياة :

وT
هنهـة
فرحت اششكوها الى التاليـــــــة
لساعــــة اخرى وبي مابيـه
تنحيك منها الساء_ة القاضية



 ياصاحب الساءات انصت عسى
ولـكن عسى النه ان يأتيني باولادي الثلاثة ، فان في ذلك لي رَهْبّ" قوية واملا=

 فو قها ، فلا تلبث أن تنفرج عها ، حينا تهب علها الرياح الباردة ، وان الاششجار
 الأحياء ينامون في هنا
 (

( قال بل سولت لك انفسك .. الخ )

وقال العلامة القزويني (') لي على هند الآية الكعرية التذيـلات التالية:
هاتق مع يعقوس
1 - أَيتن في مسقط رأمي ها قزوين ه في ذلك الحين 6 هـين أن سمع يعقوب
(1) نسبة الى قزوين باد على بكر تزوين شمال ايران
 * سيلون ه هم أصنيت في صوا انه ، فسـمت يعقوب عليه السلام يقول :



 والقيد بالرجان!!..

وليس ل يوما علي جهــــــلـ
ويبعد غني من اليـه أميـل

خليـيلي لاوالهة ماالدهر، منصف يقرب مني كل ششخص يسو يُني a.. .
 *




حلم ، فذهب عني كلى ما كان عندي من تمجب وامتغراب . 'لايجاز والحزف في الفرَّد




l| المتغشاث يهتوب لاولادهني نبآ بيامين (ی) T


'سنغشاشّ يعفوس لاوِده في نيا' بنياميc
س -
 بالصدق يصدق في كل شيء ولو كان كاذبا ، فابو هم لم يقابل كلامبم بالتصديق بل استغشهم 6 ولم يكن في هذه الموة الثانية أقل منه استغشاشأ فمّ في المرة الاولى . كانوا استشهدوا بسوT ل القرية والهيح ء فلم يأبه لا ستشهادهم 6 ولم يعبأ بأيانهم


. الغم المشهورة .
:عقوس .يّ 'لابتّام و'لاتْسجام

 ودمعاً ينسجم ، أما الانسـجام فلاجل مصيبة وللـه بنيامين ، وأما الا بتسام فلانه علم ان الهة قد Tذن بالفرج ، فان اللكرب اذا اشتد هان .


- o


في شأن ولديه كل مذهب، إلا آنه كان لا يعتقد أكل الذّب ليوسف ، ولا يصدق
بسرقة بنياسين على الحمقيقة ．
صبر ：بعقوس
（ 7 بالهار والدناءة ، فلا تقل عن المصيبة الأولى 6 بل ربا كانت أعظم ، وعلى كلى فان




موقغت بعقوس و＇حر في حالتي كزّ وصرف＇ولاده



تحويلاً ، ولن تجد له تبديلا＂
خوف ：يعقوس می＇و لاده





 ．

عند غاله ها لابان ه ، تم قد وقع هو واسرته في شي’ من المُوع ونقص الاّموال


ذلك كله فقد صير صبر 「 جميلا"
رمع; على .و.
(T) T (

افتتحت البلسة وتليت الآلية الوابعة والثّانوسن فقام صحدو افندي
الازميوي (1) وقال :









 الناجمَ عن ( الحزن )ه لأن الاستعبار إذا كثر محقت المبرة سواد الهــين وقلبته (1) نسبة اللى ازميـ من بلاد الاتراك
 لأن الممى لايموز كلى أنبياء اله ، لأنه من الدا


 . كغظوم النفس ، يقال : أخذ با كظاهه .
( وتولى غهم ، وقال ياسفا .. الخ )
-r-
ثَ تابع الحاضر كهلامه قاثلًا :
تجرد هزن يعةوب








 الحزن الصامت ، ولمكن بدون أن يكي ذلاك البياض على نظره ، وأشد اللزذـ

مايبكي الرجال ، و كان حينا يبكي لايدري ، أيبكي يوسف .. أم يبى بنيامين ، أم

 الم>زنة الأليمة التي صبت فوق رأسه ، عليه الصلاة والسلام ؟!!
و هنا رب سائل يسآل ويقول : كيفت بـكى يمقوب حتى ابيضت عيناه مـع
 ينافي الصبر المجيل ، قال البحتري :

إِت الفراق كما علهت فتخلي
 وفال كثير" : ونا
وقالوا نأت فاخترمن الصبروالبكا وقلت : البكا أَشفى إداً الغليلي وقال أبو فراس المداني :
أَباب البكا طوعأ ولم يجب الصبو
إدا مادعوت الصبر بعدك والبكا

وشال المتني :
 واذا حصلتمن السلاح علىالبكا : : فحشاكُ رتعت به وخدع تقرع
 تشير اليه هذه الأشعار ، ولكَن الألي نص عليه علماء التفسير ، وفي مقدمههم ابن





الغــا الجزع مايقع من الصياح والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوى، فهـنـا النبي


 بنغسه ء فقيل يارسول الآ تبكي وقد نهيتنا عن البكاء ، فقال : مانيتّك عن البكاء ،

 الحزن عار آ ملى يمقوب ه هال الشام :
من الجوى بـين الـِـوانع







 ( جيد جيد )

وتولى عنهم وقال : ياأسغا على يوسف . . الخ

وقال الطيبب هبة اله الدمشقي :
انْغن بعقوب والنبيت علهم 'لسـلغم
كره يعقوب ماجاء به أولاده ، فبّم بهم وتر كمم ، أو أْه تغفلهم فأعضض

عنم وابتمد منهم ، لأنه يريد أن يطلق عنا نه في التأسفس والتّسسر ، ويوغل في














واسع ، ونلق وادع ، وصج جهيل ، كما هو هال يعقوب عليه السلام •

بحادثة بنيامين ذكر يوسفـ الفقيد النالي عنه 6 فـحن اليه ، حنين الماقة الىي



 . الابتسار المبوس • (r) البسور الـكزو ح
" رأوبين ه حبن حبس نفسه في مصر كان عمره نحو • 7 منة تقريبا ، وها على



الحقيق بالأسف .
وأخـيرآ نقول : ماذا تظز يعقوب عليه السلام في ذلك الموم الهصبي ، يوم



 قد هاجه الأسف ، وأطلق لنفسه عنان البـكاء . . . وذرف الالدمو ع السخينة لمول
 قضى الثة أْن الآدي معــذ
 أصبت

وتولى عنهم وتال يأسغا على يو سف . . الخ

وقال الفضبل (الشبراوي (1) :
اعلق على هذه الآية (العكريمة بالتعليعات الثالية :
تسكر'ر 'سفـ يعفوب على 'بن .بوسف

- ' ' (1) نسبة الي شبرا في •صر

عظيمة ، وتولى عن بنيه وهوخاثر النغس ، وقدتزامتح المهوم في خخلته،وأ كثرها

 يفي عليها ظللا ه ويفيض عليها نسيمها ، فرصرت وقطعت ، فأذا الالبتة ذابلة ، وإذا

الالوحة ثكلى حزينة :
أواه . . . هاه هاه . .
 القد انحطت علي" المصائب 6 تعمل مطارقها على رأـي 6 وممهامبا في قلي 6 فني
 الثلاثة ، أكسبهم وأصغر هم وأحبهم :



وانقلب شو قه حزناً ه وابيضت عيناه من الحزنه :
الحاجٍ 'التي في تفس يعقوس
 مناماً ميع فيه يعقوب يقول : ال يا أسما على يوسف ، وكيف لا أتاسف عليه وقد





 ا أي نعم ه فادركت عندثن اللـاجة الواردة في قوله : ها الاهطجة في نفس

يـقوب تضاها ها .
ا"ما 'العبر عند العسرم: 'لاولى
r" - إذا قلت 'لم ذكرت يومسف في مقام ذكر بنيامين قلت' : جوت العادة ان المصيبة تظهر عند وقوعبا عظيمة في عيني صاحبا ، وملى ذلك جاء الـديث الثريف : : إغا الصبر عند الصدمة الأولى ه ه فاذا طال صبره عـليها، وطال أمدها وها تصاغت ، حتى رعا تـكاد تزول ، وللكن متى تحدد له مصيية أخرى ، ت تجددت

 اللمديدة ، تحددت ذكرى مصيبته الأولى ، فباجت بلابله ، وتولى عنهم ، لـهِي


يقولون مالا يعقل ، وينقلون مالا يصح أن ينقل .
وكاءني به عندما انهزل عهنم جانبا لاحت له صورة
فأخذ منه الذـهول مأخــنذه ، وار تفمت حرارة شووقه اللى در جة عظيمة فقال :
يا أمسفا كلى يومف . . .
جرح على جرح


 وهذا هو المِرح الثالني ، مع إن الاول مل يندمل بعد ، وكا ليس اللايام بدل ، فليس.



وجوه 'سغ وهرزد يعڤوب شلى .بوسف
ه " شأن ذوبال ، و لـكنه أُمف وحزن عليه لو جوه اُولما : لا نه خرج ولم يأخذ الحيطة باتخاذ المواثيق والهوود على اخوته لمفظه حتى إذا ما أخلفوا لم يـد نفسه قد قصر في أُسباب سلامته . . وثانيها لفرقته له وطول الهد به ه ، وثالثبا لانه تذكره بسبب طادثة اخيه 6 والاسى يبعث الاسى ، رابها لنا كان ممعه قدئ



في النفس ، حتى ولو كانت كاذبة ، بل ولو كان السامع لا يمتقد صتهتا .






 وعلى ذلاك فيـكون المراد من الهين في قوله ( وابيضت عيناه ه هو القّس الملكزي

يوسف م -

الملون من الهين ، أي أنه عبر بلفظ اللكل وأرلاد به اللِزت وامثال هـذا التهيير كثير في اللغة .
معنى الكظم
部
 ملو (0^: 17).











 لنـي غيظ شفاء ه.

معابل: .بّن حزّن يعقوس وهزّن 'رعيا




 ويبكى خيمة واحدة خلت من صاحبهاوو لكن ها ارميا ه كان يندب شعباً ،ويبكى | اقلي|" خلا من ساكنيه .

سبـ انتعار أسف بعقوس على .وسغ
a










الهـسل بشمر يعتر.عم ما يِتري البـُمر
.












تالك المزاعم هي من النزعات الوثنية ؛ نبانا الهد واياك منها .

 اللة تعالى جمل هذه اللفظة في كتا به مستحلة على اسم يعقوب 6 و وانه لولا لا يعقوب وأسفه ه لم تتزل هذه الك大مة من السطاء في كتاب اله تعالى .

التَجانس بیم افُطّي 'لاسغ وِوسئت
 متمهل فيه فيملع ويبـل ( 6 ( 7 ( 7 : 9 )
 - (كشـان)
llov الرد ملى من يقول ان حب يمقوب لا بنه يوسف لا يليق الخ (Aع) T
الهد شیلى مق بقول 'ن هب بعفوب لابن بوسفّ
لـ بلبن 'لا .










 على عباده حيث قال :
 وهو اللكُ اليابِ (



 (مرحى )
(Aع)T $T$ اليصناض المينين المتلائها بالدمع من اثر اللمزن
( وتولى عنهم وقال يا أسiا على يوسف .. الخ )

وقال ابن الدقَيق الهندي :

السلام عليم؟ : اعه| السادة :

ما تركت اخوالي الار بهة الاوائل . كمّة لمذا الـقير القائل :


 فيعد إذنتا اقول :

وهو الدمع ،أوامتلأت عيناه دمهأ من أُجل الحزن ،









lloa (Aع) T





الممى الذي قاله المفسرون .










 الهين ينشأ عن الحزن ، فا وا وسعه الاالسكوتو










 .و ولى هذا النحو ماروي










 هذا المهن 6 فاهمل اللفظ في كل موضع على المينى المناسب ،وولاتتكن منا الملامدبن. كاتب سر المؤتمر : ثشرنا هذه اللكلمة اتئي القاها الاستاذ ابن الدقيق المندي .بكلى مسؤولية.قائلها وسحـه .

اسُفانع و'ع
( ا ا
 افتتحت البلسة وتليت الاية الثامسامة والثمانون ، فقـام سعـد الدين البرقاوي (1) وقال :
 وتر كهم وانحاز وحده وما أن انقضت مدة اللا وقد رجعوا المناقشته والملاحظة المعليه،



 لا تلات ) لاتزال ــ وحذف حرف النتي ، لأنه لا يلتبس بالاثبات ، لأنـه لو كا كا







 ( تكون من المالكِين ) فإن ذلك عاقِة الأحمزان ، والحــــــال الذي أنت عليه

 (أصبت)
( قالو1 : تالهُ تفتأ تذكر يوسف .. الخ )
-r-
وقال اللسيد عبد (العظيم الانتموتي (1)

همومر و'صز'نْ مع شُي؛ مه الالوم
أراد أبناء يمقوب تهوين خطبه عليه ، وتسرية همومه وأُحزانه ، فدلفوا اليه
 نفسك ، واملك تذكاراتـك لولدك ، ان في المو جود عزاء عن المقتود ، وان وان في



 بين أيدينا الى أعماق القبور ، وتاللة لاتفتأ تذكر يوسفـ بهنا




زمن بیيد ، حتى تكون حَحرَّأ ، فليس الطبيب، ولا لمَع من الأطباء مقــدرة














ولاتستسلم لمذا التذكار .
و كأني بسيدنا يمةوب قـد قال لمهم وهو يشرق بدموعه : د أبْهذا الـكام

 ( ${ }^{-i n}$ ) في أحزالني ه.
(قالوا : تالشَ تفتأ تذكو يوسف .. الخ )

وقال لسان الـق الامبابي (1) :
" :التّ a كلمت حمديهت 'ريم بحا باطل


الحرضى ومر'دفات,


 أي دا حرس .

وأما كلمة ه الهالكين ه ويتصور المُهور من الناس اليوم انهـا لاتستمهل إلا




 - (1)




افتتحت البللسة وتليت الايــة اللسادسة والثtاتو سـن فقام المــــــق
المُوي (1) وقال :



 المظم - والبث أصعب المم الذي لا يصبر عليه صاحبه ، فيبثه للنأس ، أي آينشره؛







( قال إِفا أشكو بثي وحزخي. .. الخ )
-r-
وقال الشهاب الخليتجي (1) :


يترقرق في عينيه ، ثم قال :







عَوت النفوس بأوصــــا

 لتمزية الانسان :
وسل الذي أبوا ابســـه لاتحعب
لاتسألن" بُنيَّ آدم طـ،

 (1)

IIXY يعقوب يرد لابتائه نصتمم لهولومبم اياه على حزنه على يو.
تضايقوني يه ؟... و كيف تحولون بيني وبين البكاء منى أولادي الثلاثـة ، ولامبيا
ها المزيز ه يوسف ؟..

 سا محم الله يأولادي ، أرامع كلما زادت كروبي زدتم في التآنيب ، ملى حد
-
كلهـ أنبت الزمان’ قنـاة
أنا لي رجاء في يو مف ، وأنم تقولون ، إنه صار من صيد أمس . وما صبابة مشتاف كلى أمـل ياأولادي : الد-مع دمي والعيون عيوني ، فدعوني أبكي ، والقلب قلبي والفؤاد


 وأنتم تصفقون ، أنتم تشتغالون بكجادلي • أتي
 قسمآ به و. ومسنه وبهـانـه إـن الملامة فيه من أعدائه حتى يكون حشاك من أحشائه


القلب أعهـلم يُعذول بدائـه "فوَمن أحبلألعصينكفيالموى أ-أَحبه واحب لاتَعذهل المشتاق في أشواقـه إن القتيل هضرجــأ بدموعـه



 لا يعلون ؟.. والأيام بينتا . والمستقبل كشا يااُبناتي : انـا لــت احب يومف لسواد
 فلست ادكر اسمـه الا مشفوعا بتلك الآمال ، وذالك اللرجاء ، ولذلك فأنا حتى


 نیمته عليه 6 ماذا حل به به هـ ..

لذلك أنا لاضن بيكائي وامفي على يوسفه ، بل ولا بصتحي ، بل ولا بيحياتي،



- حجبة يو سع 6 مهرا كلفي الأْم

فصـلاحي الذي زعمتم فسادي


 ومن م'يُسى بالألم 6 وليشفق على المتألمين • يأولادي ، الني اعلم من غيب الله مالاتعلمون ، اعلم سلامة يوسفـ وحيا وذلك ما أُوحي الي في شأنه ، ان ر بــــهـه ميدتِتبيه ويعله من تأو يل الأحاديث









 اتركوني وشأني

هذا آخر جواب يعقوب عليه الدلام لأولاده وترى أنهمـــكثوا ، ولم يهودوا
 ( جيد )

تذييلات :
جواز 'بت
 أبناؤه الصلميون ، لا أُناس بعدT

 ve - يوسفس





 ( $1 \wedge$ ( 1 :




 ( ) مافي قلو بـع ، واللَّ علمّ



 رباعيته 6 ويقول سلمِلن .( $(\varepsilon \cdot: r v)$
 r


إذ لو علم الناس الفيب لتزلوا اللى الحضيض ، ولـكانوا أخس الملموقين : وأتصباللملق







اتقان الهــل .

 الناس في صغاء ، وهم مطلمون على ذلك المفاء والهداء و الاستياء ؟ ، هلفذا اقتضت
 ولـكن نظر ال لأن سد باب الفيب مرة واحدة . و بصورة مطردة يوجب اليأس

 بينه و بين عامة عباده ، وهؤ لاء الوسطاء هـم الأنبياء ، سمح بالطلاع أنبيائه على شيو

من علم الْيب 6 من طريق الوحي والإلهام ، في اليقظة أو في الـام ومن أدلة حعر علم النيب في الهة تسالى على الو جه الذي قلنــاه ، قوله تعالى :屋



(ヘヱ)T TIVr
هـتك" (


أُفلا تَتَتَكِّرون ؟







 وغير ذلك ، والواجب في هنا المقام الوقوف عنـد النص ، لا لا نتهداه بزيادة ولا









المسلمن ، وان ه فاطمة ه رضي الهة عها أول أهله لاحهة] به بهد موته .









طرص نقل العلمم



 - سوى ثزول الاكا والالهام

العو دة 'لى معر للنـهـسـ



- إلا القسوم "الكفرون

افتتحت البلســة وتليت الآية اللدابعـة والثانوسـت ، فقام وليّ المدين
|البهنسي (1) وتال :










 وجه الأرض ، وان طول شقة فراق يوسف وكل ما جرى على بنيامين ، لم يقلا

شيئاً من أملي من هذا القبيل .
(1) نسبة المى بلدة بنس في انقطر الصري .

Wyo يمقوبيطلب من اولادهالنهاب لمصر اللامتيار ظاهو「 (Av)T
( يابني ، اذهـورا فتحسسوا من يوسف واخيه .. الخن )

- r -

وتال جمال الدين الانطاكي (") :
بعقوس يطلب مع 'ولاده المودذ لمسر اليمتبار ظلاهرأ

مازالت حال يعقوب عليه السلام تضنطرب بـين فرح وه 6 و وصرور وغم 6


 الالدة وماطر أ بهد ذلاك من حادثة بيلياين ، واستباس رأو بين بهعر • وما اعدت



يا ابنائي - إن لالأمور ظواهـ وبواطن ، فلا تآفوا عند ظواهرها ، دورت




 ـعيدة من عدو له ، او من بعض عمال الـلكومة لأمه ارادوه ، اووضعالصواع (1) نسبة الى بلدة انطاكية في سوريه.
(AV)T يمقوب يطلبمن IV لاده الذهاب لمصر للامتيارظاهر IV7 في رساله سهو أ ثم نسي فيه ، فسسى ان تقفوا على ثيء من هذا القبيل ، فيخلص





 وبالجلم كو نوا كلعم ارواحـ] تحلق في الاجواه هتى تقع علمها وعلى حقيقةاهرها






لي ، مزودين بالخبر اليقين ، سطاملِن اليّ البشارة السارة عنها •





 ،الأمل 6 إنه لا ييأس بن فر فـ

lIVY نعقوب يطلب من اولاده التُحسس منيومف وبنيامين (AV)T
 ( جيد (

يابني ، اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه . . الخ
-
وقال ضاء الدين المرعثي(") : اعلق على الاية (العوية بالمواد التالية :
يعقوس يطلب مى 'ولاده الحتسى مى يوسف وبنباميع ثم جلـب المِرة
 لاْمرين ، الأول التحسس عن يوسف وأخيه ، والثالني بِلب المِيرة ، وانكا لم يذك هـــــذا الثاني ، لأنه طبيـي ومعلوم ، ولان الامي الاول الاول هو الاقوى ، والاهـم في

-قوت الاروأ
منى التحسس
 الثي" بوامسطة المِس ، أو التحسس في الملـيِ ، ومنه الملاسوس ، والتحسس






بالحرارة والبرودة هثلا ، وأحسستمنه مكر I ، وأحسستمنه بـكى ، وماiُحسسنا منه خبر أ، وهل 'تحس من فالان ورد بخبر .

روع اللّ و'ن البأسى مٌنا كغر
 وانه لا يأنى 6 من تلك الفضيلة إلا اللڭففون




 لو لاها لمتنا ، فن ئنى من هـنه الفضيلة فقد كفق بها ، وصار في حياته من ذوي الاتعاب
وقول يعقوب لاولاده : ه إنه لاييأس من روح الله إلا القوم




عود هذه الرحمة ، لان اليأس من رسهة الآ كفر بها .






 هم الزراع، وآمثال هذا كثير في اللغة .



 الصلاة ، ولهذا شو اهد كثيرة ، فن اطلاق الكفقر على غمط الالعبم قوله تمالى :














(V:\ع)









 ( (1-r:r )



 ومن أمثّلة هذا النوع مافي هـــديث البـخاري ( سباب المسلم فسوق وقتاله








الرشوة هـفر هـ.
الطهن الككفر على الفُنرل










 كفر أوكل هذا وغيره مبني على التغليظ والتشديد .

الطبل 'السكفر على ترل بعغن 'رطن الاسسلام




 لا يؤتون" ازكاة (





 (


 والفسق المذكوران بعده ،


 عنوانه : ه و كفر دون كفر هـ ه

لككفر في عرف القرآن "الكريكم






الشواهد ونحو ها تبطل خلنم •






 (محى)

تعالىيهي من يشاء الى مسواء السبيل .
الفصل الرابـع
سفرة اخُوز يوسفف الثالثر: لمعـر



افتتحت البلسة وتليت الآية الثامنة والثلانوسن فقام شوكة افـــدي
البلمكسي وقال :

مّع اُبناء يعقوب كالام أُبِّم ، قآنسوا منه قوة عقيدة بحياة يومف ، وسلامة

بثيامين من التسول ، وتصميمه ملى رجو عهم ثالثة لمصر 6 للتنقيب عنها 6 فو اصـلوا 6






 تعتقدون أنتم 6 إذ لا فرق في ذلك بين دين ابراهيم ودين المصريين والمالقة .
( ذلما دخلوا عليه قالوا ... الخ )

- 1-

وتابع شوكة افندي البُركسي كلامه تاثلًا : لقد بينت لـَم أيها السادة
بجل تفسير الاية وهأناذا أبـين لـك مفصلها :




 يطوون الأرض طيـا ، في غمار المسافوينمن التحار والمهتارين، هتى وصلوا








 وجوب الصحر|ء ، يقودنا الأمل وايسوقنا الرجاء 6 تارة




 ومع الخدِل ، بيضاعة مزجاة ه ردئة يدفعها من تعطى له ، وقد صفرت أيدينا عا






هذا منها ، وقد قيل :

عن هـديث اللمكارم
عُـدّ قي جود هط تم

عـدّيا في زمانــا
من كفى الناي شـره vo-No ميومف

أو أْهم تسكنوا له وطلبوا اليه أن بتصدق عليمّ بأن يمطهم ماتسمع به يده بلا مقابل منهم ، وهذا هو ظاهر اللفظ الدي الذي نطقوا به . فلما دخلوا عليه قالوا . . الخ

$$
\begin{aligned}
& \text { ثم تام أبو الوفاء اللعركوكي (1) وقال : } \\
& \text { لي هنا }
\end{aligned}
$$

مرامل الخطاس 'و " "الاسترعاء "




 الثكوى ، ثم الطلل ، ثم الترغيد في فعل الخير أو الدعاء للمبروض اليه .

r

 المبراننين ، و ين همة ذلك المرجي الصميم ،واليـيم تلك الحمادثة المدهشة : دخل أعابي على هـشام بن عبد الملكُ ه فقال : ه يأمير المؤمنين ، أتت علينا










 من البهد الثشاسع ي الشفاعات الذاتية الشتخصية ، كا مي سالة اليِود ، والثشفاعات
 ولا ريب ان هذه الشيمة في هؤلاء وهؤ لاء موروثة لسلانلميم 6 فعربفلسطين



البُعْاعت" وطرت المبادلت
r






 المبادلة والمقايضة شائعة منذ القديم 6 من أول أيام خلقَة البشر
 آخرين - جعلت المبادلة أُمرأ اضطراريأ ، فهنه أُراضي السودان أ المثرها خالية.










 وهطل أولاد يعقوب الذي كانوا عليه ، و بيان معنى البضاعهة لغة ،




ففيه لف ونشر هـتب •



يخاطبون رجلاً وثنياً من وثيي الماليق المكسوس ، أو من وثتي المصرين ، ومع
 ( v:99) (الدنيا الم في الآخرة
 ( $₹ V:$ r ) ( '



 الآخرة ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطى على قلب بشر ؛ ويجزيهم في اللدنيا بالصحة والعافية ورف در جات الاحترام . والثناء عليهم من الناس .

قال عيّي بن المجمم :
 وعـاقبة الصبر الجميل جميلة وألمكل أخلاق الرجال التفضل وما وعال إلا حسرة إن توكته وغتم إذا قدمتـــــهـه متمعِل وو قال غيره :

وأنت رـL ولور حــن أى "المســالك سالك أو في المبـالك هالك
 من قبل أر. تـفـا تما



وثا TH :
 لغيرك ما أنت ورثتــــــه

V



 أولادهم ساروا سيرة Tبكهم ، وعلى المروق ينبت الشتحر فقالوا : ه نالنة إنك الفي









" =

 فالانسان اذا ترك لفطرته ، ودار أهمه بين أن يذل نفسه لقريبه ، أو لأحد الغرباء





(قالون)
-لالسبب الني تقدم
عتابِ وتزكير
, (


الموعشي (1) وقال : ان التفسير المِّل هذذه الآية هو كما يلي :
تقدم أن اخخوة يوسف و ققوا بين يدي يومف ه المزيز ه وقالوالل ماكالوا في




(へ9)T $T$ |lar
5ال هل علمت . .
-1-

عتاس .بوسف لاخوتت, وتغكيرمم بالتو.ت














 أعتب على الاخوة ، أعتب على ذوي الر مح أن يفعلوا ما يدنس سمعهم • . ( ( 1 )


 المدهش من أعمال القساوة راحموا أعمال .اقبل سץ سنة تقفوا على تفاصيل .

هــــلـ تذكرون انـك شمدتم يوسف عن أيهه وأخيه ومواطنيه ، وانـــع


 فتجرع من اللزذ كامسين كائس حزنه على شقيقه وكا كا

 ...









$(\wedge 9)^{T}$
يوسف يشفق ملى الخوته ويتصح لمم
llaz
قال هـل علمتم .. الخ
وقام الشيــخ لآكواكي (1) وقال:

يوسف بثفق على اخوت و بتنعـع لهام
"مع يوسف كلامهم المتواضـــــع ، ونظر في متحنهم ، فرأى في لحن كلامنمهم









 كذلك ، فالي ملى الستعداد ملم يد المصا فحة والِية و ونسيان الماضي المؤم 'العلم بالقـع برعو 'لى 'لاستقباح وهز' 'يجـر 'لى التوب"

 (1) نـبة الدT لـلكواكي في مدينة هلب ( سوربة)

 إيثار اً لحق الهَ على حق نفسه 6 في ذلك المقام الذي ينفث فيه المصدور ، و ويتشفى

 (

- $\mu$ -

وقام الشيــخ عبد الميد الدوماني (1) وقال :
لي على هذه الآية لالحكوية المواد التالية :
ورجات المعاتٌٌ وموقع كثلمر يوسف منا
المادة 1 - قيل إن كلام يومف مع الخوته كان من قبيل المـاتبة التي مي أقل
 التأنيس ،
 والمتاب فاتحة حديث المبين 6 وظاه المتاب خير من بالطن المقد ، واكثث الناس لؤما ، أقلهم, لومأ ، قال الناظم :


(III
 مى خواحي دمثق ( سورية)

و أوحينا اليه لتنبئنم بأمههم هذا ، وهم لا يشعرون ( ع 10 ) .
 اللادة س ـ ال كان يومف سمع كلام اخوته 6 فرآى عليه صبغة الأدب والخنوع،


و جِلمبم وأهلمهم عنده ، ولم يـكن لِيحقد عليهم لما فعلوه مسه من قبل .

 مرو'ن ، وقال :

والله ما ندري إذا ما فاتنــــــا طلبٌ الياك ــ من الذي نتطلب ؟

ثاصبر لمادتتا التي عودتنـــــا أو كلا، فأرشدنا الى من نذهب
فقالل عبد الـاك : ه اليّ الي" ه وأُه له بألف دينار .



 قال بعض الهلماء : إن عبد الـاك بهـذا الاحتحاج فتح الباب ه لابن الرومي ع حيث قالك :

وما الحقد إلا توأم الشكي, في الفتى و بهض الـيجـايا ينتسـبن الى بعض






'سـاس عرم زكر يوسف بإباه في هز' المقام
المادة ع - قال ه بيوسف وأخيــــهـه ه ولم يذكر أباه ، هع إن المصيبة كانت و قعت على رؤوس الثلاثة ، بل رعا يظن الظان ان حصهة أبيه من هذه المصيبة مي


 به ولـه في المنام ، وكلى مالوحي به اليه في شالن ولـه الڭاطر من هذا القبيل ، بخلاف بنيامين الذي كان الا يعلم من مستقبل أخيه يوسف







 من الوجدانيات .
( 19$)^{\top} \quad$ المباب عدم ذكر يوسف أباه في هذا المقام
ج عـ ان الانسان مها عمر في هذه الدنيا ، فائا عمره اللذيذ هو أنام شبابـه











 هو للدنيا ولا هو الآخرة....









السباب عدم ذكر يومف أب6ه في هذالمقام (^9)T
في أيام الثباب ، ومقتبل العمر ، أيام الملذات والمسرات والأْفرأ ، التي إلذههبت
 والاللة 6 فقد وجدا اللمن والآلم والمصائب ؛


 مضت له إبان شبابه أيام صفاء وسرور ، وليالي أنس وحبور ، حيظا كان في حضن


 كان أولاده الأحد عشر وبناته حواليه ، لايـكدر صفاء عيشه شيء؛ فهل حصل ليو سف وبنيامين 6 أيام شبابها من الصفاء والنبطـة عشمر مسشار



 وتلك مي زهرة الشبيية ، ولب العمر ، وكذا قضى بنيامين لب شبيبته من ون وت


 - وأكبر سلوانـ


سلك في أعماله وأقواله مسلعَا وسطاً ، مـلك ذلك بح اخوته ومع سوواه ، وخير
الأامور الومط ، وهذا يظهر لنا في مواضع عدة منا:


F


.

 ع =
 ك

 ،

 " V

 "!
(イ9)T
和 يسكت بتة عن زليتا التي بهته وظظلمته ه ولم يرد أن يصرح بالسهـا ، ولكنه أشار

"a

 الرشيد ، وغيره منن كانوا يِودون بإِسراف لا يوافق دوح الثهريعة ، بل تومسط


-

نوعأ من اُلم ماسمع( عV ) .



وكيف تقولون مالا تفعالون ؟ و علم بلا عمل كالشتجرة بلا عثر :
معذب من قبل عباد الوثن
وعـالم بعلمــــــه لم يعملــن


 - ( 19 )



المشرد المطرود ، أنا موضوع المؤ امهة الشريرة ، أنا الملقى في البئر بـلا هو ادة هـ، ،



 10


-التمنيف والتكريم
عمل 'لاضوة مع بنيامين طلم بكّى مباشرة بل بسهب عملهم مع يو-فـ




 معنى الجهل والجاهلين


 الانسان هطلقاً. وثانْهِا الهم جهاهون ، اي غير عالين ، كا يتملق بعملهم من المكروه والمضرة،

الظهار بومف نفسه لاخوته

وتارة لاينم به اذاجهل مالم يقدر على فهمه الا بالوحي منلا

إلا اهــــلـ اللجالة والسفه ، سيئو النظر في المواقب من المور الدنيا والآخرة ،
 من الهداء والِمفاء ، قال ابو الهلاء المعري .


والجـهـل داء قـد تقادم عد



(لايفضض الآه انان)

الطها يوسف نغسـ للخوت



افتتحت البلسة وقال :

(1) نبة الم ي!رود من ضوا-ي دمثق ( سورية )

ودققوا نظرم في ملاهح ويجهه ورنة صوته ، وتأملوا في عينيه - والمينان أظهر












الصبر : وعاقبة الاحسان، لأن المستقبل نتيـجة الماضي ، وثرته الطبيمية .
قالوا : أئنك لانت يو سف . . الكخ

- $Y$ -

وقام الشيخ عبد الفني البيمودي (1) وقال :



 (1) انـبة الى جيرود من ضواحي دمشق ( سورية )

IT•V استعر اف يوسف لاخوته بنفسه وبأخيه وتعريضه لمبم (a*)T

كنِي وجواري ، هو أخي بكل ممنى الكلمة :


نسهة من حياته .
 من كدر الحياة.

أخخي - الذي كان - عنى البهد - شاطرني في حزني وضيقتي فهو اليوم

عند الــرور النـي راكاكُ فيالحزن
أولى البرية طراً أُنـ تراعيـه

ولا ريب أن الهة سبحانه قد من" وئن وسيمن علينا بلم الشهـل ، وبهذا الرقيّي











 -ان في قوله ه إن من يتق ويصبر ، فان السَ لا يضيع أَجر المسنين ه ، ، تعر يضأ بهم

انهم ليسوا من هذا النوع
'التريفى في اللحملام






 .
 هذه الأر بمة غخلوقة . ه وعني بذلك أها بمه ، ونخلص منه .

التعريْن في سورة ِـوسف


 إليك هذا القر آن ( أقــع التهص .


ثالثـ ــ وكذا قوله :

- فيه أيضا تعر يضا


بان يومفـ من المر حومين المسسنين المتقين .

فيه تعر يض بأنهم هم الذي سمرقوه .



ولنا هنا الملحو ظات الآتية :
الحمست




. ( $\varepsilon V: \Gamma$ )
'اصسان يوسغف
الملحوظة الثانية - كخن يوسف عليه السلام|أحسن طريقتهمع الهح ومعواللديه،











تنيب天: كيمر اخوة يوسن لـ
الالحوظة الثالثة —— سمهوا ما سمعوا الآن ، وكانوا رأوا ما رأوا سابقا ، فظهى





 ليــكنه أن ينقص بهم عدد الأحياء ويزيد بهم عدد الأموات . وأما يوسف عليه السلام فقـد صار من رجال ها ها البلاط ه في الدا

|r||(a) (a)
بينه وبينهم عميقة جداً وهم بميدون عنه ه وهو بعيد عنهم بید الثريا عن الثّى ؛
وبهد الابرِيّ الوهاج عن البرا (1) و
سارت مشرقة وسمت مغرباً شتان بين مشرت ومغرب



 وليس أخي الا الصحيتح وداده ومن هو في وصلي وقربي راغب

وكا قال أبو تام :








.

العبر المستنبط; من هزه الايِّ

 أن الاننسان يُمازى على تقواه في الدنيا والآخرة ، هيث جهل منـّة الها عليه وعلى

أخيه من ثواب التقوى والصبر .










متضامنان في كل ما يعرض لنا .
( قالوا : أننك لأنت يوسف .. الخ )

-     - 

وصعد المنبر الشـيـخ الليرموكي وقال :
!إد تككم السادة الاخوان على الآية كا لم يدعوا فيه بقالاً لقائل : فأنا الفقير

الآن لا أريد أن أتكلم إلا كلى التتكيت التصريح بكلمة هو وهذا أخي ، إضانة لـل
ذكروه من اللكت :














تذكروني باسم الاخوة ، فلا أعدم من أذكره بهذا الاسم •



 و نفسه في صعيد واحد من الغبطة والسرور :


ومن إذا ريبالزمان صدعك

-مصدر ضرري ومبعث ايذائى






ها أزجر المبيء بثواب المِسن هـ .
قالوا : انتك لانت يوسف

- $\varepsilon-$

عم قام تقي الدين الدهشوري وصعد المنبر ثم قال :
'الجزُ's يكّون في الرنيا و'لاضرة


 كثيرة في كتاباب اله تمالى :
 "


في الاخخرة


 في قونه
.ولى الثسر بثاله .












大انه بحسب المقابلة يدل على أن معنى قوله في الفريق الثا الثاني ( فيو فيهم أجورد في الدنيا والآخرة . "。

 لمب مغفرة"وأجر" عظمي (0)



أي في الدنيا على أعالما ، وفي الآخرة على أهعالما .






 ( $₹$ v:10) (






 والنصب ، في أَعال سلبية ، وهؤلاء هم الذين يُستثنون من الملطـطاء الذين يبني




" من المهم على القلب ! ه .



 ( $\mathrm{r}^{\prime}: \Sigma V$ ) (


 . - • .




 فقوله (وعملوا الصالـات) هي الأعمال الروحية والـادية ، وثها اعداد مالمتعلهنا VV-p يومسف
 ومنا أن نزى المؤمنين بالهة يقاتلون في سبيله صفأ كانهم بنيان مصوص ، الى غير ذلك ما أمه الهة به المسلمين ، ووما يقتضيه فن الحوب

 . وا بدالمم من بعد خوفهم أمنا . وأما الصالاةوالصوموالتهجدوالهلمليل والتسبيعواكامة اللاذكار وقراءة الأوراد
 النة به في هذه الآية الـكرية .












إيفاد البعثاث الملية في ختلف الها











 هذا ما حضرني من الجواب ، والهة تصالى هو الهميم بالصواب . (~)

اعتر'اف 'لاخوة بالخطيت:
(a1) T

- لـخـَاطئينَ

افتتحت الملسة وتليت الآية الاحليى وتسعورت ، فقام جهلال الدين
 بجمل تغسير هذه الآآة ، قال :

أهيا السادة :
سبق ان دار الحديث بين يوسف واخوته ، وعر فوه ـ في هذه الــفرة ا'ناّلثة،










ومفاوضاتنا ؛ خاطئين في أعمالنا ومشار يهنا ، غاطئين في تورواتنا ونز قنا . ( قالوا : تاشه لقد آثرك . . الخ )
-r-
ثم قام مولانا عبد ألحي الدمياطي (") وتال :
 ما كاد يومف يتم كلامه، احتى تحققوه انه اخو هم ‘وحتى تذ كروا سوء فعلتمه التيه


 واستولى علهم السـكوت ، فصغرت نفو سهم ، وتزاحت علىو جو ههمصهفرة الو جلا

 . (1) دمياط من البلاد المرية

Irr| (a1)T











وأذَنْ حُملك أن يسع جهلنا :
 ولمهرنا إن نهايتنا لِّزنة أليمة 6 إلا أن و جدنا لنا في بعض زوا








(a1)T وجوب الاعتراف بالاساءة ثمطلب الهفران
ولو ترأم إذ تثاوا بين يدي أخيهم • . ولو تزام إذ خفضوا روّوسهم

 المتضار بة . . وتّقاذفهم المواجس المتناقضة . . يتراوحون بين خوف ورجاء . .
 رهيبا 6 وأمر أ عصيبا ، كيف لا . . وإلـ ذلك اليوم الذي دخلما فيسه على


 قالوا : تاله ، لقد آثوك . . الخ
(1) وقال ثجم الدين الثرقاوي

عندي على هذه الآية المواد التالية :
وجوس 'لاعتر'ا بالعساءة گم طلب 'الغفر'ن



 الادة

(a1)T

 وأخفى ‘ بحيث ينالون بها من الهة الغفران ؟ . . .

عنهم ، والتعرض لغفرته فمم ) .


 نیم نعم 6 انهم ندموا وأنابوا وأخلصوا لنَ التوبة ، وصار كل ولا واحـد

كَ
تطاوعني إذأ لقطمتَتخبي
ندمت ندامة لو آن نفـي
تبين لي سـفَاه الرأي مني







 ولاشك أن المدار بلى الخو اتيم ؛
(a1)T مقابلة بي خامة الخوة يو مفف وبين ما ذكره الانييل Trre وهذا (والثي، بالثي، يذكر ) ضـد ماحصل لـطرس الذي طرده المـيت








 وا بتدأ ينهره قآثلْ :
 للناس (مت (







 "ه متىّ ه بعد تلك المنحة والخصوصية التي خصه بها ، فهو ماصار لبطرس في آخرة


 التي تحط من قدر بطرس القديس.
















والغيرة والغيظ والأَ- "مَّة .
آبتا 'لاسنغفار


$(a 1)^{T}$
عدم تادي الالخوة في انكار المسوس
Irry
الاولى - توله :




عرم تماري 'لاخوة في 'نمار الحسوسى
الآاد

 فنحن في مقابلة تساهلهم هذا ، لا يسعنا إلا " تمديموا


 يعقوب قدئ من ا

 عليك بلموت 6 واثبات انك حتى اليوم ه حيّ تزذق !!..

الحي 'لميت
الثيء بالثيء يذكر - قرأَت في بعض الصتحف انه ما زال يوجد ه قانون ها قديم في الا|فيا ، يقضي بأن الشخص اذا اعتبر خطأ ميتأ في ورقــــــة رسمية ، وهو



 هتى اليوم يطالب بتر كته التي وزعت على ورثته ، وقد بذل بعـد انتاء ، الحرب

 يقتل النسانأ Tذ
 هـذا ولكن هو يوسف ه الصديق رآى أمامـه وميلة لاثبات حياته في نظر



تو.بُ اضوة يوسغ وتو.ت امرأه العزذز



خراب البصرة 6 أو كا كال الثشاعر :
ه ولكن جئت في الزمن الأخير هِ هو





(a1)T مقابلة بين اقوال اخوة يوسف السابقة واقوالمم المالية IrrA
وهو قارب سن الشيخو خة ، وذبل ورد وجتته ، وجف ماء شبابه ، و كذذلك
 ناكسي رؤومهم ، وهو صاحب الحول والطول، وذو الهمل والصول ، وهمعزل

من أقل من ذلك .









.





 هذا اللكرب والمأزق الحرج الني تصوروه ليِس منه مناص بسوى ها القتل ه ؟!

Ira (91)





 غير صالحة ، لأن ضميره دالمّا يوبغه على ما فعل .





ومLابًا - سمعناهم يقولو



و بذلاك يتو جه عليهم اللوم ، وتقوم عليهم المحجة .

 يوسف عليه السلام ؟!!...



.









وقعت فيها .
 ( (N^)

زعماء ثورات ور وهال حركات





 الحسد الذي عهد أن يكون بين الرجبال على امور ذات شأن ، فا فا هي الـكميدة التي











 ارتقانْه سقوطهم !!!
 ( قالون)


"

 واعتلى منصة المنبر وقال محاضرته لالقيهة الثي نتقلهالالئ بقسهيا المجهلو المنصل:

(ar) ${ }^{\top} \quad$ يوسف يمفو عن اخوته ويطلب لمم الممفرة


 وستت كلى شي*
(
-r -
وتابسع السيد نو الدين الانبابي كلامه قانلاً:
يوسف يعفو عى امُوتر و بطلب لهم
إــ يوسف عليه السلام تأمل في الحلالة السابقة بينه وبين إخو تـه فقــالل
في نفسه :






اسرائيل وأنتم إن كنتم أخطأتم فأ أخطأ القدر:
والناس يلحوون الطبيبوإنــا





Iيوسف يمغو عن اخحوته ويطلب هـم المغفرة (ar)T

كل صاحب إحساس أهم 6 وعواطف مائتة .
ياسن عدى ثم اءتدى ثم اهترف


ألف حرة ، لو قدر آن يمبى على الفـجناية .



لاتثريب عليك اليوم 6 فأنا لست عدو اخخوتي ، ولكثي عدو تقطيع الأردطم ،

 وتحت قدمي ، فلا Tخخذ بها عليك اليوم ه لان خطيئتك ذابت واضمحلت أمام هـنـا الاعتراف والندم
لاتثريب علئم ، لأنكا أنتم كنتم من أم الأمبـاب التي ساعدت على ارتقائي

 ع عش الملك

 VA - يو مفف



 كيدكّلي


ككل الناس ، لاسيا مع> أنم أيها الاخوة :

ياكبير الذنب عفو الهة من ذنبك أ كبر
أكبِ الأوزارفيأصغر عفو الة أصغر)





( قال : لاتثويب عايم اليوم ... الخ )

一
وقال شمس الدين البيناوي:

عندي على هذه الآية المواد الاتية :
منى التثر بب


من الثربه ، وهو الشتحم الذي هو غاشية الككرث ، ومستاه لمزالة الـخرب ، 6






فاللوم فالمعاتية (1)



متعلق كلم: (" اليومز "




 ه إصال الهة بالحممه.



(1) را-ع الالفاذُ الكتاية .
(ar)T المشابون ليوسف في عمله الاخير مع اخوته



المثابهون ليوسف ني عمل الاغبر مع اخونٍ













 وإن اللذي بيني وبين بني أبي
 وان هدموا بيجي بنيت كمم بجدا وان أكلوا لمحي • وفرت'لحومهم

وان ضيموا غبي حفظت غيوبهم وانمرهوواغي"هويتهمبرشدا

زجرت لمم طير آ يِّ بهم سعدا
وليسرئيسالقوممن يحسلالمقدا

وما شيمة لي غــِير ها تشبه الهبدا
 ولا أْمل الحقـد القـديم عليهم
 والظي لِبد الضيف مادام نازلاً




 في ميحيهـ .







 ياترى في ذلاك ؟ (1) اي كاثا تطمبه الزماد الحار

والجواب عليه من وجوه :

 على ذلك بنتحو مبادرته بالاستغفار هلم 6 بل أخر ذلا




ولكن اختلف اللـال ، لما بيناه في جواب السوا ل












 الو جه الثالث - وهو ان يوسفسرغمأ عنازه وزيرمالية وعزيز هعسووكيل
 والمقروض يخاف من جرة الملبل لا سيا وهم الخوته ء فطنهم فيه أقرب للاتصديق





 المصر على النقمة ، و بين المظلهم اللِبار المستبد ، إلا "ستر رقيت وحجاب ضئيل ك،
 التجحاوز عن أمثالمم من أهل المناصر الطيبة يفيد في حسن علا
 بقدر ما يصلع اللكويم ه وقال الشاعر :
ليست الأحلام في هال الرضا إغـا الأححلام في هلا الضضب وقال Tخخ :

 وزيره : ه إن قتلته ، فلاك نظراء ، وارت عفوت عنه ، كنت الرجل الوحيد هو فعفى عنه .

العفو أسر أنو'ع 'لانتقام
الو جه الخامس - وهو ان المفو اشد انواع الانتقام ، وهو مرارة مساعـةت،
 فضنل يومفف أن يمفو عن اخوته ، ويصفع الصضع المليل ، فقال بشفته وقلبه :



- لا نتصاره عليهم
!ُصم الراصمی




 المفرد ، والطبراني عن أبي امامة ، واشنار السيوطي في المِامع الصغير الى صتحته .

المادة 7 - فـ الهدول عن الانتقام الى الهفر ان فضيلة عالية ، والمفو عرنـ

















 من آن يـ ا

غ夫فر'ن 'لاساءة و'جب

 مهنا ، يغضد الله علينا ، ولا يسا محنا بل يعاقبنا ، فقد قيل : ه إِن الم تنفروا اللناس






 الخرى ، مغلقة في وجه أهل المقد والتشديد ، مغلقة في وجه من يطلب من من الانة

المساعة وهو لا يسامح إخوته .










 أن يسا همهr.

ما هو 'الجزَ اء الزي وفع على اخوة يوسف حتى غُفر الّاّهِم
وههنا أتذكر أني كنت سئلت سؤالاً صورته :
 الهة بميد عن الهابابة :



الهة والى أنِهم وأخوَيهم رهيية ورهيبة جدآ
الطلبة ، فاججته با صورته :

 الـ
































المغفرة و'العفو والفُرف بيتنحما








المغفرة في التلمود والעنحيل

 ماجهء في ه الانيهل ه هكذا :

 فقال المسيع : لااقول لك الى سبع مرات (rrgrl:\A: مت)







البرة بالخو'يّم






ماير اه سمادة ، ربما يكفل له فِيا بِد شقاوته ، فالأمور بخوأيمها ، والحوداث يكا عليها لا بصدورها ، بل بأعجازها .

وصول حو'دش الحياة وتطيقها على يوسغ

 الأول ، وصبره في غيابة المبب وعلى استرقاقه وعبوديته وعن شهوتـهـ البدنية وفي

 الفصل الثالث .

الطربقت المثلى في المباحت
 الطر يقة المثىلى التي بشى عليها وأوصى بها المقّلاء من الناس •
(1): قال الثناعر

صديقك لم تلق الذي لاتهاتبـهـ هقارف ذنب هرة وبيانبـــــهـه ظهئت وأيّالناستصفومششار به؟


وهل عود يفوح بلا دغابـ ؟

إذاكنت في كل الأمور معاتبا فعسن واهداً أو صل أُخالك فانه
 ومن ذا الذي'ترضى مسباياه كلا

وقال غيره :


المباغ النمةة على انخوة يوسف
وقال غيره :

تخْره آرتـ ليس بالـكمــــــل

إذا وطنت يوما لها النفس ذ־لت

وكل امرى، لايقبلالمذرمذذ

من نارغيظكوواصفح إنجهى جاني
والألخذ بالمفو آحلى ماجنى جانفي

ولا بــــد للـكامــــــل من زلة
وثال غيره :
فقلت لهـا ياعَزّ كمل مصيـة
وتال غيره :
وماتتل الأحرار كالمفو عنهم
وtان غيوه :
إذا اعتذر الملاني عحا المنر ذنبه
ووال غيره :
انخد بحلمك مايذكيه ذو غلما فالملم أفضل مازدان البيب به
'ساغ النعم: على اخوة بوسغ
الالادة عا





 (موحیى) ناجي

قيّس البشارز
(ar) T

البلسة وتليت الاية الثالثة والتسعورن ، فقـــــام اللسيد
الغهراوي (1) وةال :
( اذهبوا بقميصي هذا ... )
تحةيق عما هو هز' ( 'القميص ) وعن كلمت: ( بصير )

 بصراحة وامانة وصدق ، احب ان ان ا كشف لمّ عما كان يختلج في ضميوي منــنـ

» الفميعى « هو كسوة رسمير



 (1) نسبة الى بلدة مبت غر في القطر الالمـري .















 السلام يعرف أن هذا النوع الرميمي من الآمقصة خصيص بأهظم رجال الـالـكومــة. واللكبة ؛ وما أشبه هذه الـلادثة بحادثة صبيّ بدوي فلرق أهله منذ سن الحداثة بلباس

 va - يوسفس م







تَبْعَّر به سيدنا يعقوب حياة ولده ، وعلم به هاله ودرجته في الحكلومة .
» "البعير " هو العالم علمأ قلبياً
إن ماسبقق هو تحقيق مسنى ه القميص ه وأما تحقيق مبنى ها بصير ه فقد قالفي


















 ( والبصيو ضد الضرير ) ففيه تساهل و بهد عن التحقيق ، وأظن أن أن الني

- لمذا التمبير إرادة السدير
 بالمين 6 كا لم يرد فيه استمتال لفظ ( بصير ) إلا وهو لـا ومنه قوله تعالى : ( 1 (T0: R.)
 وكذا لم يرد في القوآن اللكريم استتهل لفظ (أبصر ) إلا بمنى رآى بعينه ، وأما

 قالل البغوي في تفسيهه ، أي سترى ويرون الأسباب المشاهدة التي يتين منها من


واضت جلى جداً ، كا"نه محسوس بالنظر •
وكذا


علمت مالم يعلموا وأدركت مالم يدركوا ، هــذا هو المنى الصتحيع على التحقيت






- ( )

إذا علمت كل هذا علمت أن لفظ ( بصير ) في قوله تعالى








 مادمت أعتقد أنني ملى حق ، وأما من يكلفني أن أمثي على فككو غيري ، فلني


بِقوس بعسر عالمأ علمأ قلبـاً بحال 'بنه يوسف
إذا تقرر هذا يكون مینى الآية المكرية هـكذا : قال يوسف لاخو تــــهـ :

Iror (ar) ${ }^{\top}$


 ذو الشارات المخصوصة ، اللنى لايلبسه الا كبراء ربال اليلاط والكينة،وولا يقدر





ثم ير جموه معهبم - ثم قال لمبم :
( فألقوه ) أي أطرفوه وعرضوه ( على وجـه أبي ) المتضمن ذللك القاءه على






حكعومة هعر ، وتساووا اهلها في دظاهر الحمياة .



كنوا آذوه وشردوه ، واخير أ سعوا اليه هين احتاجوه •
(اذهبوا بقهيصي هذا ... )
-r-
وقام الطبيب بن الـلارت وقال :


 والمؤزُات النفسانية والانفعالات الروحية المفاجئة التي اصا بته أدت الى فقد حس
 لولّهه يو سفس على وجهه.




إصدمة تأثرية هفاجئة اخرى - فرح أو حزن .
وهذا ماحصل لسيدنا يعقوب عليهالسِلام، إذ أنه فقد ذا كمر تهالبـصرية بسبب



بقميص يوسـف الرميمي والقوه على وجهه .





تكون مقابلة لكمبة , اعهى ه.
 الهّ وبر كاته .

وهنا قال رئسِ المؤتر : هذا كلام خطبيسنا الليد الغهو الوي والطبيب

 (قالون)
( اذهبوا بقيصى هذا ...
-r-
وقام مولانا عبد الحي الدمياطي وقال .
تأو بل (( القحيعى " بالربتبت العاليت


على وجه الاحتمال ، وتقريره هـكذا :









 يمتمل الإضا به وغيرها ؛

والمنصور من خطبة بالمداتّن بهد قتل أُبي مسلم : ه إلن من نازعنا عروة هـذا
القميص ، أجززناه خييئة هذ الغهد ه ه


 سلطانك في يده ه (اش r ات :
 فنتمل من .بموع هذه النقول ان إطلاف ه الاقميص ه أو ه الثوب ه هلى المنصب

المليل اصطالح معروف في اللعة المر بية انما فيا قِلها من اللغة الهبرية ؛

 فان يوسف عليه السلام كان هائز أ على هذه المناصب كلبا ؛

وأذكر ان طالبً •ن بلدي ه دمياطه كان مسافر لالأزهـ الأنور مصر لتكميل




ITAV التقاد تأويل ها القميص هبالر تبة المالية والرد عليه (a)T
فيه كلام المفسرين التّن قالوا ، قي تفسير هذا ه القميص ، > إنه القميص المتوارث













 هذا العالم الفاضل أن لا يؤ آخذني اذا ران الا


 يتحملون منه شيئا ؛ وقبل الفراغ من هذا البحث أرجوحم أن تذكروا ماقاله أحد الأعْـهة وهو



IYOA تفسيردالقميصوالا لقاءوالو جه،بأمومعنويمنبابالا ستعارة T (سa)
 هم أذ كر إن جمعأمن طلبة الأزهو المبيد ارسلواًأيضآلي كتابآفيالبريديقولون

 في عبارة سيدنا يوسف . استعارة مصرحة أصلية جارية في الأمماء ه وقواله






علة با أُنا عليه ه ه



: "
لـى أُمد شـاكي السلاح هُقَّنّف












 يوسف أراد بالقميص الممنى المجازي وهو المنصب في البلاط الملوكي 6 بدليل قوله :

r"- قول آبي كّام :





 الاستمارة ، وكنلاك الأمر ههنا في آيتنا ؛ ذكى الإِشارة الحسية والذهابِ بالمشار


- مَيص حقيقي
r" تـ تول القأنل :

لن تستطيع الهيا الصعو




كلبا تزشيـحات للتشبيه 6 انا تناسب المشبه به 6 فكذلك في آيتنا الككرية .
ع "- قول العرب في البليد : ( رأيت مار آ اله أذنان خطلا وان ان ) امتعاروا

لثللك الاستهارة لأن الأذن الخطلاء من لوازم الملار الحقيقي
: " قو







واُعلم أن الترشيح قد يكون باقيأ على حقيقته ، تابهاً الاستمارة لا يقصد به







|Y71 (ar)T


 اليِ بوع

التوآم : المثي المجدول على طاقين .





وعليه فـنى البيت :








 المجازي ه - إلا كمل جاهل بأساليب اللغة العر بية ، وطرق البلغاء المفلقين. "- V مششتحة ، والحفر والوقوع والانكباب كلى الرأس ، ترشيّحات لمذه الاستعارة.

"



. على المقيقة
"q"



 والنبذ ، تزشيحات لها ، لأها من هناسبات المثبه به .




 .





(ar)T ${ }^{T}$
 أمور لاتناسب الا القميص الحقيقي ؛ ولكن جي" بلا تشوية للامتعارة.



 بلفظ ه الانهيار ه الاني هو اللحِف ، ليصور أن المبطل كأنسه أستس بنيأتا على
 ملقيأ في النـــــار ييناء بني كلى حرف جرف من آر رمل لايثبت ستى يسقط في

المجرف الهــار
سا




ترشيتحات لهنه الاستهارة .
عا=- سمعت بمض العرب يقول عن رجلِ رشُى الماكمَ بعشرة دنانيرذهبية:



ترشيحات لذذه الاستعارة ، لانا تناسب المنيى المقيقي
 اذا تقرر هذا ، نقول ههنا في آيتنا الككوعة التي نكن بصدد شرسها : امتطار

## 





 مبالنة في التشبيه ، وهذا من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز اللدروة العليـا ، وها وهو




 ذلك كل لغات الهالم، والناس يغهمون هذه المبارات على ماوضعت لتألألميته ، لا لعلى لفظها ، فثلا








 تناسب الأسد المقيقي

Ir70 (ar)I



 وما الفرق بين الكلمة التي مي هوضوع حديثناو بين هنه الأمثلة الذا بمة عثر
التي ذكر ناها ؟.

الهم لاففق ، ولاصمو بة في قبول هذا الممنى المديد ، لولا المُود بحى الممتى
التدي نـا اليه المفسرون .
اذا تقرر هذا فيكون المنى :

(اذهبوا) سراءآ (بـ 1 خبر ( قَّيصي هذا ) وهو المنصبالكبيرالذيعلمتموه







 يشف اله عن الواقع ، فتظار له المقيقة بيضاء ناصعة ، لا غبار عليا يو -
(a)T تاتسير الآية بتطبيق الاستعارة وتشيـاتها عليا

له عن سريّة ولله يومفف بالتفصيل ، بعدما كان عاجز
















 يسع ألف صديق ، لا .. بل اُقول : انـكم ستتجدون عندي مراغمأ كثير أومسهة،

 rr ) وانی أخثى أن ينشب الجوع أظفاره بـك

IMY (ar)T
واذا رأيت الأمن عز" بيلدة وخشيت منزا آن يضيق المطلب



 إخوتي ؟... وهل يو جـد قوة في الأرض تستطيع أن تقطع هنه الصلة ؟.... كالا ..
 آنا لــع، وأنتم لي ، والهة للحميع ؛




واريد أن أر حم أبناءم ، لأههم كابني" منسى وأفرايمه •
 وي الختام أيما السادة اياكَ أن تظنوا أني بهنه الكطيات التي سطرتّا يـدي الحمِيرة 6 سأغتَ وأقول :
وإلي وإن" كنت الأخيه زمانه لآت

وأسرع وأبطي* ، ولـكني أقول :


 (

مادتنا المفسرون .
(a)T TM
( اذهورا بعميصي هذا ....
$-\varepsilon-$
ثم ههض السيد عبد المق الطهومي (1) وقال :
تفاوت فهم العلماء في دلالِ النصوصى 'لاصنافِت
ميهت في هذه الملسِة من بعض الااخوان اللاضرين انتقاداً سرياً على السيـد الغمراوي في ذها به الى أن ها القهيص ه هو اللكسوة الرميمية المعمولة من الالكتار التي قدمت ليومف من مليك وعر الملوك وكبار أهل البلاط والكهنة، مُم انتقد كذلك على مو لانا عبد الحي الدمياطي

 وتال هذا المتقد ، كيف يـوز لنا اُن نخالف مافهمه السادة المفسرون من قبلنا ؟

 عالمrيا فأقول :
غير خاف إن دلالة النصوص الاضافية تختلف باختلاف در جات فهَ السامهين




 (1) نسبة الى الطموم من البلاد اللصرية .
 تميين المام الذني يأتونه فيه .



وأخْبر أن الكهبر بطر الحق وغ


 الها لقاءه

ومنها ع" أنك

 في اللفظ تقيدد الجزا ال بيوم القيامة..
ومنها






 ( $10:$ (7) ( )
(ar)T Irv.
(Y) ولدت بهد ستة اشهر من زواجها ، حتى ذكره ابن عباس فأقر به .




فأقرّ بـه . .
ومها










 ( )




TVジ（ar）T









 －吕





 و•ها I المؤمنين ، إن زوجي يصوم الهار ويقوم الليـل ، وأنا أ كره أن أش أشكوه اليك ،






 المر آة شعراً :

T $T$
فلست في أح النساء أحـهده
فاقض القضضا ياكعب لا تزدده

إني امهو أذهلني ماقد زلـ"
وني كتاب الهَ تخويف

ومن قضى بالحق جهر اًوفصل"
تص:بها ي أربع لمن عقـلـ"


يانيهـا القاضي الـلعيم رشده
 زهـــده في مضنجمي تمبـده

قال فقال زو جها :
زهدني في فرشها وفي الـلـلـ"
في سورة وفي السـع الطوت
فقال , كعب ه:
وأن خير القاضيين من عدل
إن لها عليك حقا يارجـان
قضية من ربنا عزوج


 قضاء البصرة هذكر هذه انلـكاية التيمجاني في ه تحفة المروس ه نقلًا عن صاحب



تماون فهم الملمه في دلالة النصوص الاضافية (ar) (ar

 في دمائهم ، فقتل بلم تلك الك المالة .

 ها التخوف عندنا : التنقص ه هم أنشده :






- خشب القِستّي







بينه وبينا كييئة اللـمَان من المجه .






 الآمم بالمهروف 6 والنهي عن المثكر فرض كفاية 6 فلما تام به أولئك 6 سقط

 ه عكرمة هـ لسيده ابن عباس انْه م

وفرح به (1) (1)
ثم تابع الخطيب ه عبد المق الطهومي ه كلامه قاثلا" :



(
 ( اذهووا بقهيصي هذا .... الخخ

وقال الفاضل اللسيد يِسف المِدلي(r)

الني أوافق السيد الغمراوي ومولانا عبد الحي اللدمياطي علىتفسيرهارالقميصن
 وأزيد ههنا كلمة وجيزة ، ومي أنه من عىَّف سيدنا يوسف أن أن أباه صسار أعمى









هذه كمتي الو جيزة على مسنى الآية الكريمة ، واممحوا لـي آنألمهبابطلموادالتالية:
قيبع يوسف Bن دثاراً

ه دثار ه وظاهر أن المهيص الذي كان يلمسه يوسف من قَبيل الدتار .
اشيّاء فوت الطيعت" في سورة يوسف
الادة فوق الطبيعة ، مامن ذلاك بد:





وإمحاق ، ثم و قوع ذلك هـنو القذة بالقذة (1).

غائبات عن شهورهن ، كاءغا خُدُرت أيديهن تخديراً موضهياً .
 التأويل حسب! تـكلم يومف لا أ كثر ولا أقل . ومننا خامساً ـ سلهـا ملك معر الريان ، فتأويلها ، فتصديق الواقع لذلـك

التأويــــلـ ..


 ها الم اقل لـك : إلي اعلم من الله مالا تعلهون ؟










 يو جد في أوربا وأميركا واليابان عدد لايكعى من جفول علماء الطبيعة ، يعتقدون

ITVV (ar)T
بو جود الهالم الروحي ، وTاخرون يمتَفون بأن مُشْـِكل الروح لم ينحل بعد ه وأنه لليوم




 نـجب من اعتقاد بعض المظاء بالخوارق والكکرامات والمناسبات الروحية بويوجد اليوم قسم من الناشئة يمتقدون أن علو اللدر جة في التمقل والتبححر في الطلم كثيراً،





عظم: يوسف بتوخي الكُفعن لوهـ ولو بعر ما اهانوه




. (1) الصيابة الحالص والصـيم والسيد ( ( )
(r) مأخوذ من تعليقات الامير تـكيب ارسلان على كتابه "ـاصر اللالم الاسلاي ".
(ar) TrVA
في ضيق عظيم ، فكان من رحمـة الهَ أن سخخر لمم قلب يوnف ، وحتّنه علمهم ،





وذوي رحمنا !.

وربا يكون سمع عن الخوته 6 ورغب اليهم في دجوعهم لمعر ، لكي يعيشوا






ستحائب ليّ تاتنظم البــلادا فلا هطلت علي" ولا بأرضي

 المستح انه قال : - ( 1 )

لـْوم 'اسخر'م المال والمنعب و'لجاه في متفع: ذوي الـمح

! ) هو ابو الها> المعري.






المركز 6 الذي أعطاه الهة إياه .
؛ُوحاف المؤمنيى اللار:عتّ تحت ليوسف
المادة ه- عِا جرى ليوسف وما آتاه هنا ، عتت فيه الأوصاف الأربعســـة


 و جاهد نفسه بترفعه عن التزول على إرادة سيدته ، وآوى إلخوتهو أهلمهه، على شيطانم 6 لانه غفر لمبم وصفح عنه وما أنسب ماوقع من يومف بلمىاتب الثـــــلاث المذكورة في قوله تعالى : *

 ونظير هذا ماوقع ( للمأمون ) حينا كان خادم وضونّه يصب عليه ، فسقط الاناء ، 6

 . فقال ها اذهب فأنت حر ه.
(ar)T TVA.
وكا ( المنصور أبو عاه ه - وهو أحد ملوك المبلنيا ؛ وإن شئتم قلتم :

عن سـبّنه 6 فقال الفتى:

عن عبده أدذـــــــه الـنــة

<
فساعحه ه المنصور ه في ذالك المال .










الغايات النفسية.

 يوسف عليه السلام استعهدوا في هصر ، أيام فرعونا ( الما



توثنوا كالمعر بين ، وكان السبب الأماسي في ذلك هو حركَ ( ثمعون ) الثورية ، التي كانت حين كان يوسف ابن IV سنة يوم عدائه الثديد ليومسنـ عليه السام




( الارشيدوق فونز ) ولي"ّعد النمسا عام
الעرهاص و الطعجزة
الادة


الإرهاص ، وإن كان بهدها كان من قيـل المـجّزة .
عطا
المادة و - ( اعطاهم يو مفـ عليه السلام عجــلات ، أي مح كبات تجرهـا






عودة القاقـ" . البـنارة


افتتحت البلسة وتليت الآية الوابعة والتسعون فقام مولانا عبــد الـي
الدمياطي وقال :













 وهو الخرف وانــكار الهقلمن الهرم ، ــ أي لولا تفنيدك إياي لصدقتهوني .

پا القميص ه هو أحه معنوي عبارة عن دتبة الوزارة والد تعالى أعلم •
( ولا فصلت اللمير . . الخ )
-r-
وقام الشيـخ نور الدين المدرس في جامعة عليكره في الهند وتال :
تخيل بعقوس رايُح": بوسف مع 'لنسيم








عوداً ، فأثمر قي يديه ، فحقّقت
مـآ ليشر به ، فغاص ، فصد"ت

فاذا سمت بأّر بـر بـدودا حوى












 من التطورات لا يدركه إلا أهل الحب
لايهرفالشوق إلا" من يكابده ولا




 ثغر يوسف ، وفي ه الماء الرقراق ه رقة عواطف يوسف ،




عليه السلام ، ونور دها فيا يلي :







التي فيها القميص ، كما تخترق الـكهوباء والحرارة الأجسام •
وعنى هذا الذهب الذي نـا اليه الشعراء وردت عنهم منظومات كثيوة منــا
قول بعضمبم :
نسيم الصبا يـلِص الميّ نسيمبا

على نفس هجموم أزالت همومبـبا
فان الصبا ريــع متى ماتنسهت
وولهاهرنا الأديب السيد أحمد عبيدالدمشقي :

بن أحب لفــازت بالثشا الهطر
وزهرة رأق هنـا هنظر عحبِ
قد فاتها الأرج الزاكيكولو علقت
ولحـيل بينة :





وقد غاب عنهالمُسْ-مدونـعلىالحب
تنشّق يستشتي برائحـة الركب

إذا ماأتاه الركب مننشو أرضه
وقال بعضهم :
rهبه

تقر بت منا فاح زهـركو طيبــ

ألا يانسي الصبع مالك كلمـا
كأن سليمى نُبِئِت بسقامنــا

وقال الـدتحي :

ورقّ نسيم الريح حتى حسبته
ومن ميمية البوصيري :

حسى بعقوب رايكح; ڤ"تص يوسف بالشتم










تحسس بعقوب براكحت بوسف تحسـياً معنواً



 وتناقلها كثير من المؤرخين .
|rav (a:ع)T






فإن شئتْ حرّمت' النساءَ سواجم




اتتباس بیقوس ريح يوسف برون وساط: الحو'سى
التو جيه الرابع ــ ثبت أن الأنفس البشرية يقتبس بعضما الكمَّ منالمو جودات



 أن يسافر الآن إلى مصر 6 لألمجل أن يمودني في مرضي هِ

 القر يب ؛ وكن ذلك الطيب ينظظره لاستبانة المكشفة ؟؟.. (1) فقه اللغة ، والنقاخ كغراب : اللاء البارد والنوم في اللعاقة والامن ، والبرد :الومم

وكان من اخبار هذا المريض انه سيرعف أنفه في ماعة كذا منا من ههار غد ،


 .ومروي نقلاً ..
وفي صحتح مسلم ، ان ه أنس بن النضر ه قال يوم أُحــل : د واها

 اررالك بعةوب رايُح; بوسف 'لحامأً بقلدم


 قوة هطسة ، و في اللسان قوة ذائقة .

وأما الثاني ، وهو ادر الك القلب ، فهو انـكشاف صورة المُلوم للانسان ، بحيث


 يّى ويسهع ويشم ويذوق ويحس ، بل هــــنـه القوى فيه ، أبلغ من قوى الحواس الخّس .
والـلاصة : الادر الك نوعان، إدرالك بالحس ، وإدراك بالبص-يية ؛ فادراك

الحس وقوعه ملى نسس المَسوس أو مناله الملاربي ، كرؤِية وجـه الانسان أو







 بالاذن ، مشموم بالألنف 6 بحيث لا يشك المدرك وك في ذلك ، و ولا يرتاب البتــة ولا ولا

يقبل عذلا : وحقيقة الأمر أن ذلك كله شو اهد وأمثلة علمية ، كابمة اللمتقد .





 ولكنه مثاله في المطر والشذا ، وأما نفس رائكته وحقيقتا ، فهي وراء ذلك ؛









 وبناء على ماتقدم فلا مانع من آن المقصود من كلام يعقوب عليه السلام 6 انـهـه



 يـكون عندي قريبآه.









 وأرقى بكثير ، ومن النو ادر التاريخية التي لاتبعد صتحتا ، ماروي الن عمر رضي


 راكى جيوش المسلمن تـكاد تفتك بها الاعاجم على أبواب

 لذلك ، وعلموا منه مقدار نفس عمر وكـبـ روسـه ، وهذذه من اعظم مناقبه رضي السَ عنه .

سو'اهر على 'در'الك 'رائحت; بالدلها م القلبي




كمملهـا الريعَّ من زيهد إلى عمرا
فا كان يفهمه الهرب في كلام عمر ( رض ) هو الني ينبغي أن نفهـه في
 يـكون المعى واحداً .
 ابي الهلاء المعري من انه ابن ابنه .
(r) ارسل ابو بكر هذا الميش في خلافته تحت قيادة خالد بت الوليد لبي حيبة في المِهة
(r) هن غريث ارتدوا وآمنوا بسيلملة بكدا : اولم به ولرم ذكر. .
(ą) ${ }^{\top}$
شواهد على ادر اك الرائعة باللامام القلبي
irar
ونظيِ هذا ما في الأغفي لأبي فر ج الأصبهاني ، في أخبار ه ع ووة بن الورد ه وأحاديثه الحسان ، وقد كان مشهور اً بالمسقة والاحسان ، رَوّى أنه جاء ليلًا















 امرأة تنمه ، وأنا نازل فيهم ، وأنا منذ الآن لا



وني الأغني أيضا : حدث عموة بن الزبير قال : سآل ه كلاب" ع بنٌ أمية

 كبر وضهف ، فلما طالت عنه غيبة \& كالاب ، قال :
أناديه فيعرض في آباء

وإنكوالتاه الأجر بعدي

 أنشأ يقول :

ولا تدرين عاذل ما ألآي
, شديد الركن في يوم التلاقي ورلا شغفي عليك ولا اشتياقير وضمّكّ"تحت نحري واعتنا في لمم" سواد' قلبي بانفـلاقَ

بيطن الأ

أعاذل قد عذلت بغير قدر فإما كنت عاذاي فرد"ي فیى الفتيان في عسر, ويسر, فلا وأبيكَ ما باليتَ و وجدي وإيقادي عليكَ إذا شتونا
 سأستعدي على الفاروق ربا


$$
\begin{aligned}
& \text { (॰) دناق : واد • }
\end{aligned}
$$

(as) ${ }^{\top}$
شواهد على ادراك الرائعة بالالهام القلبي
إِ


 اباله واستَّنَا، فاريكاها
 وقد ضمف بصره وانيخى ، فقال لل : هـ كيف أنت يا أبا كلاب








 مات أبواه :!!
ومن هــــنا القبيل قول امر أة هـ كمب بن الأشرف ه : ه إني لألمهــــع

 . الـيت' (6)
(r) (r)اراح الابل : ادخلها في المراح أي الاووي


 .فدعاه ليلَا ، فنّل كعب اليه ، فقتل .


 الكرب في هذا كلديببأن نفهـه نحن في قول سيدنايمقوب

انتقال را"گحت بوسف لِيعوب مع الـــي





والبرد ، إلى غير ذلك .
خذ مثلا اليك :

 -الـكــر قلبت الواو بآ. .
 يسكاد يكون في هال التحكيب وسطا بـين الـكثيف والططيف ، ولكنه الى الثانيا أقرب .
سَ - الككرب بأية ، فهي من الأرواح اللطيفة ، وناهيك بفملا في الأشباح ،

فهنه الموجودات اللطيفة اتي تسمى أرواطا ، عي التي تحـدث معظم التغيير الدي
نشاهده في الكون ؟

 نحن نعل أنه إصمب كلى كثير من الشبيبة الحصريين الاعتقاد بأن رامحة قيمص






 يكون قد وجدت في الواقع و نفس الأمر شار قة" لنظام الآمباب ، لان الأم الأمباب



 من خر افات الدهالين

اعتبار ريح يوسف استعارة مسكتيْ مرست;
التو جيه الثامن - يقولون ه نطقتالحال بـكال ه 6 وأن هذا المتعارةمـكنية،
 بشي* من لو ازمه ، وهو النطق ك ملى سبيل الامتسارة المكني_ة المرشتحة ، ميميت

مـكنية ، لأنه حذف فيها لفظ المثبه به ، وهو الانسان ، وسيت مرشتحة ، لأنها




 المشبه به 6 وهو الغيث ، ورمز اليه بثي، من لوازه








 وقالوا : إنه الحق المبين ، مع أن علم اللكيمياء ، وعلم الكهرباء ، ونحوها من الهوم اللكونية ، قد وصلت اليوم اللى درجة ، الهيب ، لا سيط إذا كان المخبرون أخصائيبنفي هذا القبيل 6 مثل الأنبياءو الأولياء؛

هذا ما فتع به الفتاح الكَيم ، وفوق كل ذي علم عليم •

NT-
'الدعفاد ينتقرون جرهم
更 ! ! ! (90) T
افتتحت الملسة ، وتليت الآية الـامسة والتسعون ، فقام الشيـخ عبد
-المق الطهومي (1) وقال :











 لمسري لقد فاتوا في القتحة والهت أباءم من ثلاثة وجوه .
 r r المواجهة ، فإن Tإباء لم يصفوا سيدنا يعقوب بهذا الوصف الشائن إلا

1799 (90)T
في غيبته ، ولككن هؤلاء الأمغاد واحهوه به مواجهة ، وخاطبوه به نخطا با ، ولم


أن يسمموا منه رأيه الذي رآى ، قال الشاعر :





وصفوه ه بالقدي ه ه

وأما جده ، فلما سع ذلك من أحفاده ، كبر عليه انتقادهم 6 وهب









من الرد عليم : قال الشاعر

ما كا نط أك

وقال :
إذا كان دوني من بليت بجاله أيت لنفسي أن أقابل بالمهل







من المخلوب ه





 لهواني عليه هـ

أحفار يعقوس
وقبل الختام ، رب سائل يسأل : إذا كانت أولاده الانثا عثر غائبين عنه :
 ميدنا يعقوب عليه السلام ء والجواب إنهم حفدته ، وهم أولاد أولاده ؛





- ( والسنن القويم )

فؤ لا الحفـدة المُّسة وأر:مون ، كالمم كانوا حوالي جد جم يهقوب عليه السلام بفلسطين ؛
 كبير في الانتقاد على أ بِهم سيدنا يعقوب عليه السلام .

البيثارة
(9ฯ) T

افتتحت البلسة وتليت الآية لالسادسة والتسعون ، فام لسأن المق
المُصي وقال :
( فلما أن جاء اليشير ) وهو الابن الرإِع يهوذا ، هطالًا قيص أخيـه يوسف الرميم المصنوع من الاكمان ، دخل خيمة أبيهه يعقوب ، ثم سلم 6 فقال له أُوه : ما وراءلك ؟ قال : ه كل خِير ... بشارتي عليك ، الرائد لا يكنذب أهله ، يومف











 فتحسسوا من يوسف وأخيه ، ولا تيأسوا من روح اله ، اله انه لا بيأس من روح





 الـكلام بيضه بيعض القوة الارتباط بين القول والمقول .
( جيد )
(97)T

-
وقال الشيـخ ابراهيم الأزهري(1):
وصول البيّيمر والقاوُم التُميعى على وجِ يعقوس
سبق أن أولاده الصلبيين انتقدوه حين تولى عنهم وقال :ه يا أسفقأ كلى يومفــ







 هو لباسه الرمي الذي يدل على نوع رتبته في البلاط اللـكي المعري !





 (1) نسبة إلى الجالم الأزهـ في القاهرة ( مصر ) .

الصحة ، و كل تطرات النثفاء ، أو كأغا هو حلتمن حلل الجنة ، من لبسباءوفي
 . المهوب
وإلي لامتشفي بكل غماهــــــة والتمبير بارتداده بصير آ توآ عقب إلقاء القميص على وجهه 6 تصوير للقاري*
.الكوي ، لماكان في ذلك المو قف الرهيب 6 من انملاب سريع وتطور مدهش .


 جزافأ، ولمأكن كالا




يقال ، وأما الآن فقد زالت الـت الرغوة ، وبدا الصريّ
( فلها أن جــاء الليشير ... . الخ )

- $\quad$ -

وقال لطفي باشا النابلسي :

حـي انه اجتمع في بسض الأزمنة ملوكك الأقالم 6 من الصين والهند وفارس



 كانت عليه أو بقته ،

ملـكهـ ه ؛.

به كثيراًه.
إذا كان الأْه هـكذا ، فـَ نـدم أولاد يعقوب عليه السالام وآولاد أولاده









 لالدن مليك الديار المصرية ، وعند ذلك ألقاه على وجه هذا الشيّ الشي البائس ، وبما


 ديباً ، وابتدأت عيناه تقبلان على الشفاء ، فا مغي أُقل مدة عـكن فيها عادة الثشفاء






 ( وقول

وبها يـكون الهة قد صدّق قول يوسف : ه يأت بصير آه بالفعل • فيوسف
 بالفعل قول يعقوب ه الظي لاْجِد ريت يومف ه، فيمقوب من الذّين إذا وجـــــــدوا

الثيء تلميتا ، وجدوه فيا بهد صريكا . أثر المجوب قد يسبب الشنفاء والمهافاة . لاميط متى كان ذلك الأثر يشبرباللقاءه
 إذا كان ينذر بعدم اللقاء .


 وقد نشا عنه حزن أبهم!!!... وانحير ا أتهت ككتي هذه بالتعليقات التالية :

 'رتر'ا بعسر بعقوس بالقاء القمبعى علي

ا- أتى ثلى الانسان هين ــ وهو يعتقد ان الاضياء الساطع في ظلام الليان.

 الضم الى القهر والنار عنصر من عناصر الإلنارة وهي ها الأكهرباء ه فلو

 ولا سبيل الى تحقق الأثز 6 هتى فقد سببه .
(




الـكائنات المبعَرة ، فهنه سـكا المديد التي قيل فيها :








هو من قبيل المـكنات ، وأن للوزن طرقآ غير ما تعرفه الباعة في الأيمواق .
 وتحي" ه، ، ولم يكن قد الختّع المنظار المكبِ (مكرسـكوب) لأنكـر ذلك كثيرون
 الحقائق الراهنة .
إلى غير ذلث كا يفو قه ، ولا يأتي عليه الاحتصاء ، فيتِب علينا الايكان بأنه
 ( $v^{\sim}$ )

طلس الدستغفار
(av) 1

افتتحت الجلسة ، وتليت الآية اللسابعة والتسعورــ ، فقام فيض الش
الالكرمي وقال :
( قالو ) أي ابناء يعقوب بلمجهة الاعتذار والتو بة، وقد تزا تمت على و جو ههم





(av)T

لأنفسنا بتلك الأعمال الشّائنة ؛

فتكىاراً ومهارأ نقول : ( استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ) .
( قالوا : يا أبانا استغفر لنا . . الثخ )
-r-
وقام ابو الخِير اللدي وقال :














الكبير ، نعرَف بالذنوب إلى الهة وإلى أبينا وأخينا ، فلا..ولا .. وإنتا..وإنّا ..ه.
واليك المواد الكاليه على الآية اللكرئهة :
النشاعت وأنواعها وهسمها



 مُشْفِتُون



 التي شیطها الإذن للشافع ، والرضا عن المشفوع له ؛








(av)T







 -تعالى أعلم

سبب طلب الاخوة الاستغفار من 'يههم ولا يطلبوه من اקهمم المادة أخهم ، وإغا طلبوه من أبيهم فقط ه

وجوابنا عته ه 6 بيلي :
لـا كان سيدنا يمقوب من جها جا رجل دين ، ومن جهة أخرى أباهم ، رأوه







(aV)T TMr اM مزهب السلف والطواكف اللاسيمي: 'لاخرى فُ النجاة و'لاءكان المادة س - طلبوا من أبههم الامتتغفار هلم ، ليكونوا من الناجين ، فان المبد لا ينجو بالايمان فقط ، ولكن به وبترك سيىء الأعمال ، و فعل صالحها ، والتوبة


 الملاك ، وإن كان علِّا عقات ، وإغا الملاك بالكفر فقط ، وعليه فهم يقولون :
 بالكفر ، دون بقية المعاصي ، وكأن مصدر هذا الخلاف ، المالاف فيا هو الاميانه





النار ، والكن عذابه دون عذاب الـكافر .
تعليل قولـ (ا زنوبنا ه بصيع; الجمع
المادة ع - رب سائل يسآل : لماذا قالوا : (ذنوبنا ) إصيغة المّع ، مع أنسه
ذنب واحد ؟ وجوا بنا عن دلك من ثلاثة وجوه :

اقتف اللذنب 6 فهو نظير:ركب القوم دوابهم ، ولبسوا عمانعهم •


. الaقل والنقل




 وأخلفوا وعدههم ، وكانوا مصمـين ملى خلف هذا ها الوعد من البد


 كذب؟ ، إلى غِر ذلك ما يظهو المتأملين ، كلهذا قالوا : ( استغفر كلنا ذنوبنا ) بصيغة المحم ، وك كن أقل هذا المُم ثمانية .

|لابدة - - طلبوا الاستغفار من أبِهم لأن ذنهم هذا لم يـكن ظلها لأنفسهم







التو بة عن الملصي المتملقة بحقوق الناس ، لا تكون مقبولة ولا محيحة ، إلا بعـد
استرضاء صاحب الحق ．الما







 لهم من دذس الذنب،وطلب النجاة من عقو بته ، وناهيك بقرب أِيهّم يمقوس（ع） من ربه ، والر باء في امتتجابة دعائه ．





 الخلوق الني كنا قد أخطأًا اليه ، لِيكون ذلك أدعى الى مغفرة النه لنا ء فان الهة أَكرم من كل ماسواه ．


لأجل خاطرك

تسو ين 'لاستغفار
 الغفور"الـحم~

اقتتحت البلسة ، وتليت الآية الثامنة والتسعون ، فقام البو النضهـل الطنطاوي وقال :













(a人)T الاسباب تسويف يعقوب الاستغفار لاولاده
ووهبنا ملاحظات :
'اسباس تـسو ينف بعقوس 'لاستغفار ע'ولاده
الملاحظة الأولى - أَجهم بالتسويف ولمادة لأسباب :

الطبيمة ، وإغا الاشياء تتبدل مظاهرها .









ورمنَ اللمير 'بط
 سير " أقلها ماء


ro:r

Iriv السباب تسويف يمقوب الامشفار لاولاده (an)T
o" أخر ذلك جريا" مع طبع الشيخوخذة التي تشطلب التؤدة والتأني في
سارُ الآمور مطلقا .
 بالأسْتحـار (


الأمدار - ماأحبيت البقاء في هذه الدار ه.















 موقع ، والطف عحل ه.
(aA)T آMA

الوعد قليل ه.
هل ونى بعقو س بوعره עولاده . الاستغفار ’لمم


 الصلاة والسلام كذلك ، ولايسعنا أن نستقد في ميدنا يعقوى الا انه الا

الطيب المتني :
أمغى ارادَتَّه (فسوق) له قَـد،
أو

هحرتا يعقوس






 ورَّعبا ، أي رهبة من القَحط ، ورعبة في لقاء يوسف ؛



جحرة 'עث'بياء
 .


 المراق إلى فلسطين ، وهيرته الثانية من سدوم وعمورة إلى صوعى .
 الملاحظة الرابهة - قضي الامر ورحل السرائيل باسرته جميما للديار المصرية





 - شـيم (1) (نابلس )
 (مرحى ) الدنيا ، ولكن كان اهتمامهم بأمور الآخرة !!
(ry:r:
(9Q)T السفرة الرابمة والاخهيرة لمصر - يوم اللقاء
الفصل الـامس

بوم 'للقاء


افتتحت البلسة ، وتليت الآية التاسعة والتسعون ، فقام وفيق اللكوام
الرملي وقال :










 . والمخاوف قاطبة من كل أحد .
( خلما دخلوا على يوسف ....
-r-
وقال ابو الغيض الثليلي :
سفرذ يعقوس و'سرتْ لمصر



السرعة لشدة اشتياقه للعًاه ولده يومسف على حد قول القاثلٍ :

هذا إذا غابآو هذا إذا حضر1
لِّ أحلاها ماوافق الثظرا

حديثه أو حديث عنه يطربن
 ولا هيأوا أنفسهم اللمحلة من فلسطين لمصر 6 ركبوا دو'ابهم وقد أطلقوا لما اللأعنة ، وم ينهوون الأرض نهباً .

ود
وكأني بيعقوب للا وصل لمتنهى حدود فلسطين وميدأ حدود القطر المصري ؛
 ه أنا اليوم في Tخر ساعة من مـاعات وجودي فيك يالفلسطين ، وأول سـاعة من ماعات حلولي باللديار المصرية، فسلام لك يافلسطاين المهبوبة ، سالام لك أيتها الأرض التي تشخب ححجارتها لبنا وعسلاً ، سلام لك يامدفن الِّاهيم ومارامي ورإستحاق ورفقـة . والوداع الوداع ... الوداع . . لقاء الستّتيتّن
وكان يوسف عليه السلام قد أرسل فوسانآ وحرماً لامتقبال أبيه الشيخ

وجلس هو في فسطاط أعدله ، جلس يتوقع بيـ أبيه ، وهو طلى أحر منالمّر، وأخير| وصلت الأسرة الاسرائيلية إلى فستحة الفسطاط ، وني طليمتهـ ني التي

يمقوب عليه السلام
ولا دخل يعقوب الفسطالط ،ووتمت المين على المين ،ولمس القلب القلب ، نظر





فافي أُوسد التزاب قرير المين نامم البال ه .

 ولاتسل عن يمقوب وماحل به من دواع الحزن، إذ نظر نظرة عوضت عليـه كلى أحزانه وبلباله ؛ والمسافر عليل كـ دواءه الوصول ؟ .
وهبنا يمتأج القارىء إلى تقدير قيهة تلك الساعة السميدة ، فانها من مساعات


 كو كبة ، ثم قدمت لمم المرطبات والمنششات الطيبة ، واستراحو واحوا منوعثا وامالسفر: والقت عصاها واستق بها النوى
 ما كان أحَاهها ؟





واليك التمليقات التالية :
هال بعقوب عتر روّيته بوسغ
أولاً - كأنكبيعقوب عليه السلام وقع بصره قلى وللده فبسم وبكى 6 وسمد

 الآفضل ، ويهزيه بواللـه المؤيد :

فا عبس المزورن حتى تبّنا
شثبهِن لايتــاز ذو السبق منها كوا بلغيثفيضحى الشتس قدهى

هناء" حهـا ذاك اللزاءَ المقدّما
ثشور ابتسام في ثشور مدامـع زدد مِاري اللمعوالنشر واضح

مبرأ التاريخ 'لعبر'لي
 الهجرة ) واعتبار ً من هذا اللـين أصبع بنو إسرائيل جاليةفلسطينية وبعر ، وهذا


 رة لبلاد كنعان وفلسطين ، التي مي أرض ه الميعاد ه حسب تورالهمه •

مى هي ام بوسف التي 'و'ا البِ







 اللى الاعتراض عليه ، لأن ما ورد في التاريخ يعضده من كل و وجه .


 التكوين أْن ه ليئة ه هاتت قبل وحلة يعقوب لمصر ، ودفنت في الغار الثشريف .








(QQ)T

 صارت مولاة لولدها يوسف بالواسطة ، أي بواسطة صيرورتها مو لاة لأبيهيمقوب؛ ث أن راحيل وهبتا لـ ليفترشها .

بعقوس يرحل عن 'رخى المععاد طـسر حباً بولره يوسغ
رابعا - رحل يعقوب عليه السـلام من آرض الشام بح أها أرض الميعاد ، ومي

ot

أقْــل ذا المِدار وذا المِدارا
ولكن حب من مـكن الديارا

لانلتـــيـي
وأهلهُ ؟ إلـ مي م

وماحب الديار شغفن قلــــــي
وقال العرجى :

الحِج إِ حتجت 6 وماذا منتى


كيف قابل يوسف 'بو يي غتر دخو'لها عليِ وكِف عاملها
 وحراعاة الادب ، ودليلنا على الشق الأول قوله تهالى : ه فلما دخلوا




ودليلناعلى الشق الثاني قول تعالى : ها ورفع أبويه على العرثّ ه ، يشعر أنهعامل
 (

فافهوا أسسار كتاب اله ، والسلام عليك .
خط.ت الوكام و'السیم
(1..) T




افتتحت البلسة ، وتليت الآية المتدهة للمئة ، فقامابو الفتح المليو قال: ( و ) بید أن دخل يوسفف وابواه واخخو ته مصر ، وعبروا دار اللمكومة ،






 (وثال : يا أبت 6 هذا ) الحلال الذي تزاه اليوم 6 في هذه الملمسة التاريخيـة ، هو











 والمبرة بالخواتي

هذا هو النطق الذي قام يوسف فيتلك الجلسةالتاريخية ، والقاهعلى الـاضرين
 شكلى قلب يعقوب عليه السلام وقوع الاه الز لال على قلب الظماكن . ورفع أَبويه على للعرش ... الخ
-r-
وقام اللسيد فضّل الش للغزي وتال :
مصران رؤيا بوسف الثانـِت
(ليعفي القاري: الكريم من وصف ما كان عرا سيدنا يعقوب عند تلاقيسه مع


 حو ادث الفرح والترح - لما احتمل لذة مماع البثرى 6 بسلامة ابنه وأنه وكيل
















 خرواله سجداً ثم جلسوا محيطين به مثل إِططة المالة حول القهو ، جلسوا في

صمت عميق 6 جلسووا وهم مأخوذون مسلوبون با غمرهم من اللمجل والمـياء 6.



 السفرة الثانية ، ومسِودهم له حصل مصدات رؤياه الأولى ، المذكورة الم الا



الفرد على الجماعة ، أو انتصار المثرد المطرود ه على مُشُرِّديه وطارديه.




واذا ماخــــلا اللمبان بأرض






 راهنة ، فهاهو ذا قد جعلها وبي حقيقة واقهة ، حيث جاءت كغفلق الصبح ، أصفى. بوسف م














 . وقريب منه :





- ( 1 )
(r) النائرة العداوة (r) الثأرّة الغضب

في لطفه بنا ، فنظمنا في سلك هذه الملسة التاريخية، وسيكون جامدا يِينا فيهذا القطر الواحد ، تحت مماء واحدة ، اللى ماشاء الهّ ، فلينهب اللاضي بخيره وشره 6 ولنسدل عليه الستار وليأت لنا المستقبل با نحب ، بقوة الهّ تعالى ؛ إنـــــه هو

العلي الـلحيم

 (أحسنت)

ألقوها و تبادلوا فيها الآراء يوم الموامهة على يوسف
( ورفع ابويه على العرش ... .لڭ )
— $\mu$ -
وقال السيد نعهة اله الدمشقي الميدالي (r) :
.كثى في الآية الككريمة كلى التعليقات التالية :

(1) )
 يدي المزيز فوطيفـلر حينا قالت زليخا : (ما جزاء من أراد بأهلك موا ألا أل أل




ولمل السر في هـذا الاططناب هو سروره وفرحـه بأبيه وذويه ، والسر في


قول القائل :

صادفت أهل الوفاء والككرم
وقلت ما قلت غـير محتشم

فيَّ انقباض وحشمة فاذا
أرسلت نفسي تلى سِيتا

وأيضأ اين مقامسه وهو عبد خادم من مقامه وهو مسيد غخـدوم وء واين مقامه



مقامه وهو رجل كهل :
( معرات قول بوسف ومعدر'ت قول 'يـ )
(











TT في تديير المملكة المصرية .
 كوسي وكالة المملكعة ، وأنه صار









 والمبودية ، ثم بد





(


بنا أو أحسن لامالومة ، ، والأول أبلغ ، لأن من احسن



( منى 》 البرو " )
(













 بقرينة ه البدو ه ومقابلته بالـُـْ






 اصابة المسدبرأس شيعمدد ، كلابرة والمهازوالرمح ؛ أو ما يشبه المحدد كالاصبع،
 والفساد في النفس 6 بداعية غضب أو شهوة 6 حيوانيـة أو مهن














نوجير النزغ للشبطان


 -ه فيكيدوا لك كيداً ، إن الشيطان للانسان عدو مبين ه .

أدب .بوسفس ني التعير وامثـ" مى 'دس تعانير القرآن
(


 ولاتجرح عواطفهم 6 وهذا أدب مشروع في انتمير ، و الطيف جدأ ، وني القرآن


 (VA: 0) (الذي كا




 .الككريم بذلك لا فيه من الادبوالحشمهة ،

Irvy (1..)T
بين الصـُنْبِ والتُائبِ ( من بين الصلب والترائب الالفاظ التي تتضمن الأدب الرفيع ، الثياب كناية لطيفة عن نظافها من النحجا
 أداء الز كاة المى الفقراء 6 الجميل كنابة لطيفة عن الخالفـة والا بتعاد ، 6 - (ra: V*)




 بث
 والظلف والسباع ، ويتّجح هذا المثنى في الآية بأمور سبعة :


بالاتصار على ذكر تذيـيع الأبناء .


 اللمتقيات ، فاذاك إلا أن لاستحياء هؤلاء النساء معنى آخر به يكون استحياؤهن بلاءعظطا ، وما ذاك الا اللعنى الذي ذعبنا اليه .




 ( المباشرة ه ماسة ظاهل البشرة أي الجلم ، والمراد منه أيضأ الوقاء ، الثا لثة ،يريد ع ـ ـلو كان الغرض من الاستحياء الاستبقاء ، لمبر پ بالبنات ه بدل تعيره بالنساه ،الذي














 بالتبدلات والتييدات في اللفظ ، هما هو عادة القرآن .

 " الاستحياء " أي بالسين والتاء دائما ، فلم هنا الاخختلاف المطرد ياعجباً ؟ ! اذا ألم يكن لنكتة، وتلك النكتة مي هافهنـاه ؟ هذا بسط القول في هذا البحث الدي ذكرياه استطرادا وجواباً اسؤال السائل ك، ه $T$ T
(ونْسِ المؤتّ)
(1..) ${ }^{\top}$


 (المس هنــا كناية عن النKا ، ومي من آلطف وآدب الكنايات ، يقول القرآن عن التابوت



 فاليبب هنا هو ما يستحى من اظلاره ، أي سافظات لـك المى ماهو خاص بألمور



 يأتويَا نها منــا



 بعضك إلى بعض ذلك الـلمص اللماص بالزوجين ، واتصل بعضا



 ( )

 هنا كناية عن الزنى ،



 والقرى ، بل جميع المسلمين وقت زوول الآية لم يـكن لمم هاحيض ، بلا بل كانوا








 وأخوته من عيشة البداوة الى عيشة الحضارة ، ذات الأنس واللمبور والحياة


| 1 نوال يعقوب شـرفأ دثيويأم الشرف الميني


 والثياب التي تستر المورة كا هال :




 نولال يعقوس ششَفاً دنيويأ مع الشـرف الريني


 أبا الصقر الشيباني وزير المتمد المباسي :

كلا



( حسب ر'ي 'لاخحـل ) لامـ

ويكِر بنا هنا أن ;لاحظ آدب يوسف عليــــه السلام مع أبويه ، إذ اعتبر
 حطضنته كأم ، وأعطاها واحبات الآم الـقيقية،ورفهبا مع أبيه نبي الهّ كلى العوش،
 وأمهاتهم ، وأمثلهم في هذا الأدب،ميدنا المسيت عيسى عليه السلامه خلا فألمألنصارى

 هم ما لمي ولك يا امر أة a (يو




 تشهر بالمفاء واليبس ، و يقولون : د فيا هو يكلمبالجُوع ، إذ أمه واخو ته قدو قفوا










"آ






 ورد في القرآن من أنه ملم يـكن عاقا لها ولا عديم الاحترام ولا قاميآ ولكته كا كالـا
"بارّآ بها ، ومطيمآ لها .
;كريات يعقوس و.وسسغ واخو تr بعر ما القَى يوسغ نطاب الوكام (1.) (
 أن يتنتنع ؛


 .فورآمرتهم عليه 6 وما زالت تتسلل الأفـكار في ذهنهم 6 حتى الساعة التي حضروا -فيها الآن جميعا بإهلهم بين يديه 6
وأما يعقوب عليه السلام فاخذ يتذكر جميــع ما جرى له منذ المنام الذي قصه
 . والحأم على نهر النيل بالو كالة عن الملك الريان .





كخطيب مفوه •



منى السجود والخرور و هسمهسا في الد يت


 جرت عليه عادة الناس • من أمعال شهرت في التيظم والتو قير ؛






 بعض هتمدني أهل اليوم ؛ عندما يريدون تحظم إنسان ذي مقام عال . ولاكارن المقام يِتضى البسطة في الـكلام نقول : قد يتحوز بالسجود عن
(1...)T

الانقياد لقدرة اله وارادته ؛ وله أمثلة ، أَحدها توله تعالى :



. المقيقة والماز

. ( ع













 يو مسف م - 10




 （1－9－1•v：IV），






القوة ما اعتراه من الخشوع
البرو وسكناهم وشهادنهم
سا－في الحديث الثريف ：（ساكن الكفوركسا كنن القبور ）،ومـكنى








الشمع ، ولآنهم في الفالب لا يضبطون الشهادة على وحهبا ، واليـه ذهب مالك ، _ ـ احسنت احسنت ـ

حسى الختا م



افتتحت البلمسه وتليت الآمة المئةو الو احدة ، فقام اللّدللثرالي وقال :


 سبق (السموات والأرض ) - والفطر هنا الاخختاع والابتداء ، وبابه نصر ك ثال ابن عباس رضي الله تعالى عنه : ه هـت لا لا أدري ما فاطر السموات ؟ حتى
 وليي ) متولي أموري ( في ) داري (الدنياوالآخرة) أوني أولى أحوالي وأخراهـا
 ( بالصالحين ) في المأ الأعلى وكفى 6 قلست أسألك بهد ذلك شيسًا مع علمي بدوام افتقاري اليك .








 .اليلناء عن مثلبا ه وأسسالوب آشد إيهاز آ .



 راهن بعض المثمرّكّن ملى صدق اللمبر ، فر بـح الرهان ؛
 كما قال : قول تالى :


. لا يُشر كون يِ تشينًا (


irva هل (1-r)T



-مقام تصص وتاريخ



 المصادر التاريخية القديع عند اليود والنصارى ما يشير أقل إشارة اللى وجودثي، من ذلك .












ربا كان ممــــع ما يتعلق باليهود والنصارى كقصة يوسف ونحوها من بعض
هؤ لاء المذكورين .

التعليق الثامن إن المهى الذي حوته هذه الآية قد تكرر في عدة آيات








 : لـتُ






المكر النابت والمكر المقرر بقسرر العمل المرانق فـ
التعليق الاناثي - قوله ه وهم يـكرون ه جملة عالية ، ولم يقل > ماكرين ،





 ان الر كوب وصف ثابت له في نفسه ؛ وقد باء هو ي هال تلبسه به ، و وتقول :

 الموصو وين هنا بدوام المكر !!!
 التهليق المادي عشسر - هذه الآية والآيات التّع التي تليها، أتى بهـا بهد تانم









 بالثالوث _ كأها إِرة تنخْسه في جسهه ، وتشـكه في رأس قلبه ، فلذلك ولـكون
 ربه كان يسارع في هواه ، اعتتى القرTن الميد كثير 「 وكثير 「 جداً ، بالطعن في تالك العقائد الوثنية الزائفة .
( ذلك من أَنباء الغيب نوسيه اليك )
-r-
وقال الماج ثمد (الصو مطوي (1) :
 ها هذا القرT الم المربي المكتوب في المصاحف ، المقروء بالألسنة باللغة المربية ، 6






بعضنا من بعض بأصواتنا البشرية .


 لا بحازياّ ، وينسب كل كلام اللى من صدر عنه ، وكان بيلى كلامه النفس ، فالملة
 وكل منهم يقول ه إنا كلام زيد ه هومن يرى فيالقرطاس : ه قفا نبك من ذكرى
(1) نسبة الم جزيرة صومطرة في البلاد الاندونيسية .
( ( 1 (r)T
هجيب ومنتل هيقول إن هذا كلام امرى• القيس ، ومن يسمع ذلك من لساست





 والكتابة حظ منا الا النقل لـكالم غِيهم 6












 فالني نقر أه آو نكتبه في المصاحف هو عينما زلـ به الروح الأمين ملى قلب مكدــ

فتلقاه عند بهذه اللغة المر بية ، وهذا الأسلوب المـجز ، النـي الصالاة والسلام كغيه من البشر عن بثله بمقتى ملكته المربية ه . ( عن بيلة المنار )

طيع;"'اكثر الناس عرم 'لاءان
-
افتتحت البلسة ، وتليت 'الآية المثة وثلاثة ، فقام الهام اممـد
اليا في وقال :

 عموم الناس ، أو أهل هـكه خاصة ، ( ولو حرصت بؤ منين ) حيث تأتي الرياح با


.برسالتك ولا بالتوحيد ، لأن في قلوبهم مرضا :
قال الشاهر :

وقال البوصيري رحمه الهة :


-مه بالشهوات.لم تنحع فيه المواعظ والاوششادات .
ivno (1-r) ${ }^{7}$
وفيا يلي تعليقان على الآية:


 تصدروا للارشاد بإخلاص هولا يكزنوا من عدم إفادة إرشادهم لـكثير من الناس
 .وفساد في الموعوظ يجله غير مستهد للانتفاع با يسمع ، ولو بطاءه جميع المرسملين. .

المؤمتون أقل مى الـطفر .ق
كانِآ- مقتضي هذه الآية أن المؤمنين أقل من الـكففرين ، ولذلك شواهد :




r" حرات فيمن أرسل لمم نوح وهود وصالِ وابراهم ولوط وشميب وموسى صلوات الاهة وسالمه عليهم أجهين كما يعلم من سورة الشهراء .

 ( ) والحواريون كانوا اثي عشو فقط ، ارتد هنهم " يهوذا الاستخريوطي"

فبقي أحد عشر ؛ فهذه الآية تفيد أن طبيمة أكثرية الناي عدم الايان ، وأَر






عندهم رب واحد ولكن المبود عندهم ، هو وغيره من الوسطاء . (موحى )

( 1 ( 1

*     * 

استهرت البلسة منعقدة ثم تليت الآية لمئة وأد بعه ، فقام برهان المق
النا بلسي وقال :

 الأنساديث والأخبار ( إن هو ) هذا الألا
 به ويهندون وينجون به به في الدنيا والآخرة . واليـع الملحوظات التالية :

تكرر الرعوة غير المأجورة في الغرآن
الملحوظة (1) ت تكرر ذكر هذا البیث في القرT الـكريم عشر مرات :





-


- ( $\varepsilon$ • : or )

 من باب تأكيد المدح با يشبه الذم ، وهو نوع من أنواع البديع الالطيفة ، وهو أن
 (4) كقوله تمالى : : (07) :
بهن" فلول من قراع الـكتائب ولا عيب فهم غير أن ميوفهم
وقول الآخر :
 والدليل كلى ما جر ينا عليه في مهنى هذه الآية ما نقلناه لك من الآيات الآر بـع
| الا الاخلاص في الدعوة من مستلزمات نجاحها
الخاطب بها سيد الـكائنات ،التي تني عنه طلب الأجر من الناس من أساسه ،بالمرة من كل وجوهه ، وخير ما فسرته بالوارد .







إلا" ملى ربتٍ الهالمن ( (
 وهم مُتْتَدون (
'العخلعص في الرعوة من مستلـنمات نحاصعا

 الدايي قصده إلى هذا الغرض ، بدون نظار إلى منفعة مادية ، بل ولا ولا معنوية تهود







هذه الحلاة ، قادح في صدقه ه وداخل بالريبة في إلخلاصه .
معنى " العالمبى "
الملجوظة ( $)$ القرT
 هدا مشتق من الطالم ، ولذلل 'جّع عّمع مذكر سالم .

الفصل الثاني
تْرع الغافليى عى التفـكر في آيات اللّ
6, آلأرض

افتتحت البلسة وتليت الآيةالمثمةو




 (1) نسبة الم جنبن من بلاد فلسطين .
(1-0) T اتقريع الناس المعرضين عن النظر في الآيات اللكونية

 وتوحيده ( في السموات والأرض ) مووا و ( ميرون ) وسيهرون ( عليبا ) ويرون

 في الدنيا كالأنهام ، يأكلون ويشربون ولا يتفـكرون ، مع آن هنه الآلايات كثيرة،


قال أبو نواس :
 بأر الثن ليس هريك

صوتالغراب ووفي صياح المِد جد(1) وامتهف ربك من جوار الملحد
 تأمل في رياض الأرض وانظر غصون من زبرجد شاهدات
وقال أبو الملاء الممري :

كل يسبح فافهـم التقديس في في أنا المجاوز فارعـــــة وتوقـهـه ليس الذي جهد المليك وقد بدت
وكأي من آية ...
-r -
وتام الشيـخ العقق اليالي وقال :
اسمعحوا لي أيها السادة بامماءمर بضعة مواد ملى هذه الآية الهظيمة :

'الرالخ" على توحبر 'لاذ'
الادة (1) - قوله : ه وكأي من آة . الخ ه - آي لم يكن كل أحهه أهه
(1) البده جد طوير قفاز يثبه الجراد ويقال له صرار الليل .












عما في الوجود مى 'يات


 أقوال من هـذا القبيل كَا في قوله تعالى :


النوع العنتق والنوع الجهير مع آيات التّ
 عتيق ، ومنا نوع جديد،فن آليات الأدض من النوع المتيق أن الثهل يرى الانسان

قاصده ، أو ماشيآ قريبَ منه ، ولا يترك عمله الذي هو فيه ، ولا يكفل ولا ينثن لذعر ، ولا يخاف من غدر، هع ان الانسان بالنسبة اللنمل كالمِل ، ولا ولو انناتصورنا

 على العمل مالم يودعه في قلب الانسان ، وإن ذلك من أعظم آلات اله اله في أرضه ، ومن آيات الأرض ، ثبوتها إذ ولا الجمبال لاضطربت دورة الأرض وذلك


 ومنها ما كشفه علماء النبات من تلاقع النبات ، وأنه أزواج : أي ذكرورانتى





ومنها كون الرياح تلقَ النبات 6 بنقل أعضاء الذّ كورة والأنوثة في النبات
 لواقتح (





النوع المتيق والنوح الجديد من آيات اللّ (1-0) T
نح إن أهل النخيل من المرب كانوا يمرفون التلقيح، ، إذ كانوا ينقلون نآيديهم


ذلك إلا من القرTن الكئري







 فتأمل، هذا التنكير في قوله : ه لمستقر ه فهو يشعرك أن المالم الشهـي يجري في
 قوله , لماه ه هو الذي يمين آها تجري في اللانهـاية ، لأن الملستقر غير مطلق ، بل .هو ( ها ها ها

بالسطاء ، وتسبـع فِها الوف من الموالم


 هو ماذكر ؛


النوع المتيق والنوح الجديد من آهات الة




الحواس المُس ، مي حسسة لا نهر فها ، لأها ليست فينا .
 بحسب الاحصصاء الأخير 17 مليون طن في الثـانية وبيانه مذكور بالتفصيل في
. الكتب المختصة .

 فن آيات توحيده وعهجائب قدرته مايرونه في كل وقت وان الن من تحليق الطيود

 وعجيب صنعه وحكمته ، خالف في أجسام الطيور نواميس سالئ سائر الألجسام ذات

 الثقيلة ومتعها من السقوط ؟




 أجنحتها وتحدّبها ، وكونها غير مسطحة ، وعلى أساس هذه النظرية بدأ النجاع في

Imao النوع المتيق والنوع الملديد من Tاتات الثة (1-0)T
طيران الإنسان ، وأخسن الطيارون يصنمون أجنحة طلاراتهم ملى أوضاع تحكي











 ومن آياتنا يكن أهل اليوم - النظارات المقر بة ، التي مي عبارة عن عد
 كأها قريبة منا جدأ .

ومنها ان قليلا" من الميــا الغالية في هـو
بقوة لا يستطيبها جواد ولا عئة جواد .

 - (1) الـك大ام لمعاهرنا الانخ الثيخن عبد القادر المغر بي
(1-0)



 كاتن لا




ومنها المذياع ها الراديو ه الذي ينقل الصوت والغنة الى هئات الأميال .
ض:رورة 'لاسترلال و'التفكرقي آبات السكون
المادة (س ) - هذه الآية الالكرية تنتي على الناس أههم لا يستعهملون ما عندهم



 وقال :

 نَّ فيخلق, السهوات والأرض, واختلاف والهيلِ والهار لآيات لأوليالألبابِ

Irav التوحيد في الربو بية والإشراك في الألوهية (1-Y)T





العقل "على اللظر في الاعون ، وكان لد أز
فالة تهالى لايِيد أن يكون النا



أو Tذار








受 T افتتحت البِلسة وتليت الآية المئة وستة ، فقام الشيـن مآمون من علماء الثنفذة (1) وقال :


أهل مـكه ، في إتىارم بالثة و بأنه خلقهم وخلق السموات والآثرض ، ( إلا" وم



( وما يؤمن أ كثزم باله .. الخ )

- 1 -

ثم تابع الشيخ مأمو ن ك大لامه قاثلا :






 بنص عام يستغرق جميع الأفراد ، بل تارة يعبر هبالكثيره ، وتارة يهو هو باللأ كثره















 عند غير أهل ملته ، فو يطبق الآيات على اختباره واعتقاده .







-الانتشار السريع
( وما يؤمن أَكثثر بالش .. الخ )
-r-
 وقام السيد الحضرمي من علماء حضرموت وفال : سبق لأني الشيخ مأمون أن قال في معدمة الـكلام على تفسير بــــلـل الآية أذ



 الأولياء أُو لأضر هة الأنبياء 6 ي جون الهة وير جون بعض








وحياة الباز واله .
وأما الذبن يهجرون النه مقتصرين على ماموواه فيقو لوم :





 وأزيد من أهل الـلشو والمجود في الدين .





اليووم شلى اكثريت المسلمين

هذا وان في القرTناللكريم كثير آ من الآيات التي زنت في غير المدلمين تصدق اليوم على المسلمين ، ولكن ( مع الامسف ) و جد فينا من حشويي العلماء من طـمس






 وبهذا حصل تنفير قارئي القرT ن غير المسلمين من الامسلام ، وما حصل اللسبلمغرور وخدعة ، ووقهت المليلولة بين المسلمين و بين الهبرة والاتماظظ وفهم المعائق ك فلا فلا (لافض ووك) حول ولا قوة إلا بالة الملي الهظم • ولم
(...
-1 -
وتال العلامة المنربي (1) :
أنو'ع "السترك ومظاهرها ني 'لاءثمال و'لاءقو'ل
 الثهرك الأعظم (r) النفاق أو الرياء وهو الثهرك الأصغر (1) نسبة المى بلاد العغرب الهربي
( أْواح الثرنٌ ومظاهرها في الأعمال والأقوال
 الثللق والرزق وتدبير اللكون ، وهذا النوع ليس مقصودآ في الآية ، بل هوقليل جدآ في عهب مـكة وفي مشركي المرب قبل الامدلام وفي أيام مخاتم النبيين ، لأنَم كانوا مؤمنين بوجود الصانع ، وبأن الدخلةهم وخلت السهوات وات والأرض ، و ومخر


المقر بين وتسويتهم برب الهالمين 6 في التشظم والتو جه بالدعاء والا ل:جهاء . (Y) والثهرك في الألوهية ، ويقال له الثرك الأعظم ، فهو أن يقدم فردآمن 6







وكان يظلر منهم في الدعاء حين يدعون في الرخآ


واليوم يظهر من جـلة المسلمين في الدعاء مطلقًا ،في حيني البلَّه والرغاء ،فترام

 عاصف :






 وغي له ويلجّآون اليه ؛
وقد يظهر الثرك الأك كبر في بمض الاعمال الوثنية ، فإنزينب امرأة عبدالة











قال : الريT•ه .
(1) الكَ
 والتولة كهمزة وعتبة خرز ايضآ يعلق على المرأة لــيك يكيا زوجها . والطيرة كمبة وكسيرة ما يمانم به من الفالل الوديء .
(1-4 (الفرق بين الماحد لوجود الاهَ وبين المثرك
(
-r-



الفرف بيع الجاحر لوجود الّّ و بيع الطشـرك
(1) - يو جد فرق كبير بين المالمد النافي لو جود الالاله، كالطبيي والمادي












 بها وينذرون لما ، ويتكاون عليها ، وكل ذلك علك عبادة لغير النه ، فاذاً قد آتخذوالمهم

' تشابه أه

 النذور ، ويكلفون بها ، ويسجدون ويركمون أمامبا ويدعونها ، الم غير ذلك




 وهذه جناية على اللمة ، تصنم الى الحناية على الدين .
'لاحل في رعوة المبيع وموسى علهها السسلم التوصمر الططلق * (









والمصر يين والأكر بيين القدماء ، كما بين ذلك علماء اوربا الأنراد .


خخصوصة ، نخص من بينهم موسى ، لوجود بقية من اتباءه ، ولاعتراف المسيــع


 هل هذه مي دعوة موسىء وانها كانت التوحيد المطلق ، أو أن قومه غيرو هابهدما

 أو كان يـكذب على قومه ، فيدعو









عندهم أشهر من أن يذكر • فهنا قول لا يقوله عاقل .
 فلم لم يدع المِا موسى والانبياء ، ما دام لا يشتَط فيها المقل ولا الاستمهاد

الاعتقار بقررة الاولياء والصالمِي و'لتوسل بزو'تهم سشرك بالّا
 و بنغهون ، ويميون ويميتون ويعطون ويعيمون ، وانه يتوسل الى النه تمالى بذو آلهم

ويدعى تعالى بواسطتهم ، لا وحده ، وهو شرلِ بحض . إد لا نافع ولا ضار الا








 عليه 6 فو الذي يقع في الكون،

 .الاحياء منهم والاموات ؟؟؟

فصُل اللّ على عباره و'تـام,





 هن ذاقها . فلا يصح أن تطلب ولا آن تو هب .

 ( ( ) هـ هذا ولا يصح أن نسآل الاولياء أصحاب الاضسرسة شثيئّ ما ، لاماديا







 له








- الصالع لأنهم أعلم الناس ألم

وأما كلام الصوفية المتأخرين ، فقد صو حوا بأنهرموز و الصاع الا



لماذا يطلب من الناس تأويل كلام الأنبياء إذا خالف ظاهو الشرع ، ولم يطلبمنهم



- هخطـئين

التوسل .جاه 'لانبـاء و'لا ولياء




 وجيهأ في نظره 6 وإلا لم يكن فيهأهلية الا

فنقول في جو ابه : المهوم المو في للفظ (الماه هو السلمطة ، وان شهو








 0وهمف م-

"الرد على من 'اهتج .ححريت رو'ه الترمزي بحو'ز التوسل 'لى اللّ بغيره ودَ يحتّ البعض على جواز التوسل بارواه الثرمذي بسنده الى عثمان بن





















 فلا يتوسل اليه بغيره ، فان التوسل إما هو طلب القرب منه ، وقد أخخبرنا النة انه

قويب وخبره صدت ه .
و'إِ الوجود و'هـ ومستمت العبادة و'هز وهو الته تعالى

 توحيد الألوهية ؛

فالمستتحق للعبادة هو واجب الو جود 6 وواجب الو جود هو المستحق للمبادة،


 واحد ، قد اعتقدوا غلطا] تعدد المستحق للمبادة ؛






 من "الوزراء في مزاياه وخصائصه ، ولو اعتقل بأنه ليس له ملطان الن سوى اللمكا
 ولايْنـع عنه الهةاب .


ماهو المراد بمثقال حبٌ من خردل من 'لا مانفي حريت البُاري





 المثقـال للايمان الـلأص ، الذي لايشوبه مثقال خردلة من شمرك ، جمهــ بينـه









 يـكن هذا هو المراد من المديث ، كان معارضا لمـا ذكرنا من الآيات ، ولائكـن

 يقل به أحد من المسلمين ، بل أْمجوا على أن الثشرك بالتة ، لا يغفو منهثي"، ولا

IE|r ( 1 - Y) T




المعل المنكر لوجود اللّه تعالى سُر من الــــرك
(11)


 (Ir) ( (








 يمبدون المسيع عيسى ، وليس أقنوم الابن فقط الحالّ في جسد المسيع ك بل
(1.7)T المشرك من يدعو الأصنام أو من يدعو الصالـين

يعبدون أيضأ جسد المسيت ، أعني إهم يعبدون المسيت كاله ، الماوي للاهوت

 المبادات ، كالس:جود والركوع والتذور والأصوام - السيدة مريم عليا السلام .






طريقة أو طائفة ، ولو ملى مبيل التقية .
الطشرك "مى يرعو 'لاصنام 'و مى يرعو 'العالحيى























 ( .

انز'ر الطشركين بالتّ



افتتحت البلسة ، وتليت الآية المئةوسبعة ، فقام الامام القلقيلي وقال:



فيكونون حشوها (من عذاه الله ) وعقابه في الدنيا (أو تأتهم الساعة بغتة ) آي




جوزوا لأتفسهم مقاومة سوط النقهه الالهية .
( أَآمنو الن تأتيهم غاشية . . . الخ )
$-1-$
وتابـع الامام القلقيلي كالمه قاثألا" :
















 الى أن تحي* ساءة انحطاطهم وهلاكهم في غزوة بدر ، وتعاظم أهر المسلمينوتعالبي




 صِبراط مُستَقْمِ" "

 ومن سقط على هذا الحمجر يترضض ، ومن سقط هو عليه يستحفه



 المانهم وتصديقهم ل ، أي ساعة



- (مت ( $)$










ماعة انقراض واضمحلال ، وعلى الأْقل سـاعة ضهف وفتود • ومن أمثلة استمال لفظ الساءة في مسنى الساعة الصغري ، مافي الحديث النّي


( اَّفامنوا ان تأتيهم غاشية .. لأخ )
-r-
وقال الفاضل البيساني (r) :

أضم صوتي اللى صوت أخي الإِمام القلقيلي حغظه الهُ وأقول :



 في بطن الارض . r - ن نسبةإلى بيسان من بلاد فلسطين .

في سلك واحد ، فكعا ان هذه الغاشية مي في الدنيا ، فـكذللك هذه , الساع


 .
 17) *






الحـشر الرنيوي










 لادود وحثر بني النضيد في الشـلام، وحشر الجنود لسليان وحثر القبط لمنفثا ، كل ذلك حشر دنيوي

النشـر والحــاب الرنيويان
( (
 وكذلك ه الحساب ه يـكوت في الدنيا ويكون في الآخرة ، قال تمالى في





 وبأهل اللكتاب عن اليهود والنصارى ، وبالمؤمنين عن اتباع النبي المسلمين ، وكا



 لاليرهم فيه، ، وهو حساب خاص ، هثل غزوة بدر وفتوح مكة وغيرها .

الحساس 'لعام 'لاخروي


 جدا وقت محامبة و بحاز اة واهلالك هؤلا


 يؤ, منون ؟ :
 أهلـكنا تلك القرى لفدم إيإنه أيضأ .

العر'ط و'العز'ّ و العقاّ و'لاجر والثو'ـِ الرنيو يات









المعار الرنيوي
 ومن 'مثُّل الأول ما في قوله تهالى :



 الزخرف المَية :
 بـر -





وقال الملائكهة في أهل سدوم وعمورة وإهلا كهم :
 "
 "每

 تستأ
 فيالهد المتيت والهد المديد



البعت الرْبوي
(V) (V) وكذلك لفظ ه البمث هقد يستعمل في مهن دنيوي ، كا فيقول
 عليـاर عمبادأ لنا أولولي بأس,


الاَخرة والجُرَاء الدنيو يان
 (v:IV) تعالى : أي المرة الآخرة ، وقولمه :
 كِلتيه ، فالآخرة هي





اللياة بمد الموت في الدنيا






الحياة بعر الموت ني الرنيا












 (
. (1) الاككل : الثر ، الثمط والاثل والسدر شجر .

الفصل الثtالث
الرعوة للى الاءمان بالرليل
T آ ( 1 T

افتّحت البلسة وتليت الآية المئة وثانية ، فقام المدقق اللدي وتال :
 (هذه ) السبيل التي مي اللعوة إلى الإيمان والتوحيد مي (سبيلن ) أي طريقي ومسلـكي وسنتي ونهجي (أدعو ) الناس (اللى ) دين (الآه ) ومأدعو وسوف الا


 اتبعني ) - فكلى من اتبعه كذلك يدعو اللى مادعا اليه الرسول ، و على بصيرة ويقين





 ولا ثمريك ألوهية . -9.
( قل هذه سيلي ، أدعو . . . الخ )

وتابع الدقق الالدي قوله بسرد المواد التالية على الآية :
التقلير في الربن باطل
 .





 على قول من يُق به من أهاله وقومه أو معمله ، وليس على علم ولم و بصيرة فيه . النبي والمؤمنون Bتو' علىبعيرة مى الرعوة لـا




 (17)

l\&ヶV ( (1-A)T
السوTل لفيرهم خخصوصون ، وهم جهلة الم, المب الوثنيين ، والشيّ المسئول عنه
 رجالًا أو ملانئك





 (ov:7) .







 وكون التنزيل يقصد به الناس أيضأ موضح في Tايات كثيرة كا فـا في آلة :
 اليك الـيكَ م آنز










 وحض ملى النظر في المو جودات .



بين المالك والمهلوك .








IEra (1-1) $)^{\top}$
سريعة عالية ، لم يعهد لها مثيل في التاريخ ، ثم امتدت اللى پ الغربه .










 .








$(1 \cdot \lambda)^{T}$
اللدعوة والدعاء والادعاء والدعوى
lミん．
غير العرب ، من جميع الآمم الأخرى ، فإنهم صاروا من المرب ، لأن بــــلادهم



 （ar：Y ） رسالههم خاصة ، بیوم دون آخرين ، وثنهم المسيـت ع عيسى ، ولا ولا يلتفت الي دعوى

 10 ： 10
 للاستفر اق ، لأنه يد



الرعوة و＇الرعاء و＇لادعاء و＇لرعوى
 ‘据






د'عاثي إلا فرارا" ه (




الايتين الرابعة والخلامسة .









الدرت اللاسيمي قامر بالحمج" لا بالسيف والقوة






(1-A)T
 ( A : 11 ) "
 * ( (الى غير ذلك من الايات اللكويـة ، التي تفيد أن الإسلام إما
. قام بالدعوة 6 لا بالسيف والقوة
وأما حديث : ('آيِرت' أن أقاتِل الناسَ، حتى يقولوا: لا إله إلا الهة ، فإِذا


 وو قفوا في سبيل اللدعوة ، فلم يكن الإذن إلا للا











## T T $T$







 الناس من الاسلام ، بظطهار الدخول فيه ، ثم بظكار الارتداد عنه ، كا ليقبـل قوله



 من اليهود ، فو لأمباب قضت بها سياسة ذلك المعر ، وهي التي تسمى في عـف أهل عصرنا ، سياسة عرفية عسكــية .
 ( الناس في دينهم ، هو أن بعض المسلهـيِ أرادوا آن يكرهوا أولادهم المهودين
 جلاء بني النضير ، والاسلام في أوج قوته ، وقدنزل فيذلكقولهتمالى:
 :الآية ماروى أبو داود والنسائي وابن حيان وابن جرير عن ابن عباس قال : كانت
 المل أة تكون مقلاة - أي لا يميش لما ولد - فتحعل على تفسها ؛ إن عاثل لما أن
 أبنـاء'نا













 على رأمسه .

وهنا نسآل فنقول : هلا كان السيف بعمل عمله في إكراه الاناس كلى الاسملام

 وأصعابه اللى المجرة ؟ أم يقولون إن ذلك الها

أهلبا أُملم طوعأ قبل أن بهاجر النبي الها ، وقد أعز الهة الاسلام بأهلما الأنصـار




 الخلروجع اليهود ، فذلك هو أول يوم، خخطر فيه ملى بال بعض المسلمين، الالامكراه'
 بعض الماصرين ).

رُبتا الرعوة 'لى النوحير









بالمعروف ونهr عن المـك
 بينهم بالمعروف ؛ وتناهيثم عن المنك, ؛ ولهذه المرتبة صورتان ، الصورة الاولى ك

اللـعوة المامة الكلية ، واغا يقوم بها خواص الامة ، الهارفون بأسرار الأحمـكام







يأخن من الفريضة العامة بقدر .
جاء في المديث ها الؤمن مرآَ المؤمن ه رواه الطبداني في الأوسط ، والضياء من هديث أُنس ، ورواه البخخاري في الادب المفرد ، وأِو داود عن آلبي هـيرة
 الحديث :





يِقاب ه رواه ابن ابي شيبة واحمد وااتحمذي وصحتحه .
الرعوة لي توحير اللّ بالعقل ولربـل





IEN ( 1 •人)T
 والنقل في التوراة والزبور والأنهيل والقرآن المجيد ، وليس يدعو الى ما هو غالـ



الاجتهاد مع وجود النص
علينا أن تأُسى برسول التّ في الرعوة "لِيوم

 البصير ـ أيالدليل والبِ هان، ندعو المسلمين اليالأهتداء بكتاب الهد وسنة رسوله


 يِبحث عن المليل عندما يريد أن يمهل عملا ؛ لآن الها يقول : لا


الفصل الراب巳

' ,


انتتحت الملمسة وتليت الآية المية و تسهة فقام الفةيه اللـمشتيو قال: كانقومنوح يقولون :


 كافرون (



 مانزل


أرملنا من قبلك ) يامید ( إلا رجالاًا )لا ملائكة (نوحي اليمّ من أهل القوى )
 . من قيل قياس اللاضم من الماضي - (أفلم يسيروا في الأرض ) يمني هؤلا المثركين المكنبين لك يامحد ( فينللروا كيف كان عاقبة ) آخر أمر ( الذين من





في الآخرة ، وهي خير لمم من الدنيا بـثيد •
( أَفلم يسيروا في الأرض ... الّخ )
$-1-$
وتابـع الفقيه الدمشقي كلامه معلقآ على الآية ؟! يلي :
تطبيق 'القول على الو'اقع
 -











 يسير في الأرض بنفسه ، ويِى الآثار بينه .

الحث على 'لــياص; المفيرة و'لاحسان 'لى 'السايُح التعليق الثاني ــلألاجل الترغيب في السِي في الأرض للنظر في أهوال الآممب،








هذا الهصر " بعلم الالاجتاع
أهل القرى وأهل البو'دي و'لاءعر'س
التعليق الثالث - قلنا المقصود من القرى في قوله >من آهل القوى ه المدن.

 من أهل المدن والأمصار ، لأهم أعقل من أهل البوادي ، وأرق طباعا وألطفــ
|عモ| الا الا (1-9) T


















الاسترلال بالحّاسى 'لاستقر'كي على صعت الرعوة
 a1-م






 يأكل بغمه ، وينظر بعينيه ، ويسمع باذنيه ، ويشم بأنفه ، ويتكام
 من الاستقراء .
'لانبياء رجال كبائ الرجال 'امتازو' عنهیم بالوحي
 .

 لكنه غير مراد هـنا .
 ... ( 1 (ఇ)


 مايتقده ويزمهه في نبينا بعض مشركي الهرب ، كما يعتقده اليوم أهل أوربا ، أي

VE\& $\quad(1-\alpha) T$
أنهم يعتقدون 'أن البني القرثي ، قام بـــا كام به ، يحتكته وسياسته ، لا بتأيد
 بدين الإسلام من علماء نصارى الــرق ، فدعوى آن نیا




 إغا كان بالدهاه والسياسة وسمو الأفكار وعلو الأخلاق الذي الاني يـكون عادة لـكثير

 في تأثمي ميإسته .

هذا ملخص ما كان يمتقده بعض مشركي العرب ء ثم صار أهالي أوربا
 . وأمثالما فيقول : الزسل إلا" رجالاًّ عاديين ، إلغا امتازوا عنباقي الر جال وتأيدوا الوا بالوحي السطوي .




 .فصحاء وأذكياءكل الر جال .






 في نجاح النبي الغتّار ، وفي هداية المسلمين ．

مه



افتتحت البِلسة وتليت الاية المئـة وعشوة ، فتـام الاستاذ الخوارزمي（1）وقال ：
（





 حسبت أر.


 .




( حتى اذا استئس الرسل ، وظنوا .. اللخ )
وتال الشيـخ عبد الرمن دياض الميدر آبادي : عندي على هذه الاية : التحقيقان التاليان








(II•)T Vミ؟











أقرب المقر بين اليه، كما قالوا : ( حسنات الأبرار سيئّآت المقربين ) .












اذا حدثته بالاماني اليعيدة والآمور التي لا يبلغها وسعه ومقدرته ) ، والمستى حتى

 التخفيف ، كما في صصي-ع البخاري من طريق عروة بن الز بير ، وقد علمت أذ

العلماء خرّ بّجوا هذه القراءة على معني مستقيم والنه تعالى أعلم •

فانك واستبصاعك الشعر نحونا
فانني أيها السادة أحنبي عن لغتـكم ، وأنم الأصل والأهل . ( مرحي مهحى ولا فض فوك )

الفصل الثلامس والاخير
العبرة من قصعى 'الـسل مع اقو'مهنم



افتتحت البللسة ، وتليت الآية ألمئة واحلىى عشوة ، وهيالآيةالانخيرة
 يقول الهّ تعالى : بذاتي هلفت (لقد كان في قصصبم ) أي في خـي

(III)T VE^A

المظلومين على الظالمين ( عبرة لأولي الألباب ) و عظة لذوي المقول، فانتاريخخالرسل
 ويختلق من دون اله ( ولكن ) كا ( تصديق الذي بين يديه ) أي قبلهمن الكتب







 -
( لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب )
-1—






(1) (1) نسبة الى بلدة سننافورة في شبه جزيرة مالاتا جنوب المند الصينية

1عをa (الفّلية من ذكرالانبياء وتصصهمفي القرT (III)

 الفرنسي ه إن القرآن أفضل كتاب أخرجته يد المناية الأزلية لبني البشر هـ، العايزٌ من قصعى القرَّن











 ما يتعلق بالمرض والناموس مالا يتفق مع التكرار .


 بالقدوة بهم في التبليخ واثامة الحمجة والصبر كلى التكذيب مثلًا ، والصبر على إيذاء
(III)T إلغاية من ذكر الانبياء وقصصم في القرT ن○•

 مع احـأة المزيز وميرة عشقباله ، ومراودتهـا الياه ، ثم في سيرة عشق النسوة المصريات لجاله ، فان ذلك كله قد اقترن عا يدفع الانسان عن التدهو التور في مثل هذه الوهدات التي تزّل بالتساء الى الحضيض الأمسفل ، وقد قالتهالى :



 كافرون (


 ولكن المدوح من يتدبر بهض هذه المحيل با اشتملت عليه من النتائج السيثة ،




وليس ماذكر خاها بسورة يو سف ؛ فقد ذكر الثة تعالى في غير هذههالسورة

 والاحتيال و نقض الهود وخلف الوعود 6 اللى غير ذلك ما فيه ذكر معاصي الآ.

والصد عن سبيله ، فذ الباب تجتم فيه الشبات والشهوات وات والكفريات وأنواع
 وبيان سوء المفبة ، وقبح السّهعة في الدنيا ، والهذاب في الآخرة .

لبـس في القرآت ناريغ بل عبر و عظات



الأقاصيص ، مي تاريخ حصض جاف




رد على توراة اليهود التي تنسب لسليلمن - هطناه ـ ع عبادة غِير اللة .
راحع القرآ ن وقوله :











 (av - AV

صن هم المحِل الذهبي ( خر هr
القرT ن لم يـــنـن كر من تاريســـن الأنبيــاء ونحو
 والآداب - بسيــج الفضيلة ، ولـي



 وما جاء في (يو وما جاء في (مت (

(1) الهراد من قوله \#لا مساس ه أنه كال في شريعة موسى عليه الـلام ان الذيريرتكب
 جس . وكان عند







 ي الهبرة في ذكر جويمة لوط - مطشاه من ذلك ــ التي أتت في كتبهم كأهنا

 ( ) الفظيع ، وامتقباحه




القرآن لايذكر من تاريخ داود ، إلا مافيه عظة وعبرة لأولي الألبابِ 6 ولكن مسيرة داود عند اليهود والنصارى ، معرو وة مشهورة ، وقساوته وظلمه ،

 (
 و و .







قصعى القرآن يعلم التوحيد والعلم والاضناق
المادة ( ه ) - لازیى قصه من قصض القرآن ، إلا وفيها توحيد وعلم ومهارم


 الحوادث المخجلة الثائنة ، التي نوهنا بالثيء الكثير عنا .

لافاكرة مى درس التاريغ ان عرل بـ عن العبرة






 منْ جديد (







1200 (III)T
 .فار. المثل في مغزاه ، كالسهم في مرماه. .

وصت" يوسف تسوت المتعظ .لا لي السعارة






الو لاية والرفعة .





 ذوي رحنا وأقاربنا .


 وتحت إمام واحد .
'ن اكرمكم عنر التّ انقاكم




 غيهه من الصحابة ، كأبي بكى أو عمر ( رض ) - نفسه على أولاد يمقوتـ




 سـلالة الحسين أو الحسن أو أبي بكى أو عمى ( رض ) أو نحودلاك ، لاينفسم عند





 ساء مايَكمون ! ! (
 والباطل صصـيـ .

Izov اليس القرآنیخترعا ولا مفترىوليس فيه خرافت وأساطير (III)T
فهل أن التسوية بين أهل الطاعة وأهل الممصية ، عما يمل بطلانه ، وأن ذلك







 فالثريف الهاثمي التقي النقي الصالح ، هو كيوسف ، والثـريف الهاثمكي النـي

خرج عن الحد ، ثم ناب وأثا إلى الله وحسنت هاله ، هو كألخوة يومف .

( ما كان حديثاً يفتوي )
$-1-$
وتاح السيد نور الدين السنغاهوري كلادهه هقال :


 بعض التفصاصيل أو الحرئيات - عما يوويه الناس ، إلا أنه مواون
 يوسف:م

أهل الككتاب ، تجدوا أنه معروف بينهم ، ومروي في كتبهم ، فوجود تصص



 والانييل في ثيء ما . . كلا . . إذ لو كن هذا الا الا ستنتاج صتيعـا ، لما لا قال تعالى:
 (V7:YV)


الجزْ يُّات، كا قلنا .
ويقال أيضا ه ما كان حديثا يفتّى ه من قبيل الخرافات والألساطيه التي في





السبـينية ، التي قبلها الككيسة البابوية بين التكتب اللمهة .
( و لكאن تصديق الذي بين يديه )

- 1 -

وقال المدقق اللدي :
ليسمتح لي السادة أن أعلق على هذه الفقرة من الآية الكعرية بالتمليقات التالية:
القرآن معرق طا قبلد حق أمور التوصير
أُولاً - القرآن مصدف للا قبله في تقريِ التو حيد الملاص واتقاء الثرك؛

صغيرة وكبيرة ، واثبات النبوات والرمالات ، وما يغني ذلك الإيانان ويقويه ؛


القرآن مصرت لا قيعس می اصول الرئ
ثانيا -ـ القرآن مصدت لأصول الدين وأركازه ، التي مي المقصد من ارسال















ثالثا - الترآلن هصدق لنكتب السالهة في التوحيد ، وروح المبادة وتز كـية النفس بالأعمال التي تقوم المالـكات، وتهنب الأخالاق، وني الكمياتالمُس ، وهي
(IIITT القرT القن مصدق لدين الهود والنصارى الاصليين


 هنه هي الككيات الخّس، التي هيمثرو عة في كل دن ، وموصى عليها في كل كتاب .

القرآن معرق لرين 'لیهود والنصطارى 'لاصليّن را بعا - القرآن هصدق لدين اليهود ودين النصارى الأصليين ، فان ديننا هو عيل دينهم 6 مع مزيد بـان ، و اصلا

دخلت علهم من باب !الدين ، وماهي من الدين في شي" .

خامسا] - القر آل مصدق لال بين يديه من الـكتب الـهاوية ، ولـكن وجد
 عند الهود والنصارى ، مابين زيادة في السيية عما هو في سـفر التكوين ، و نمصانصان








|عれ| (III)T
يؤمن بالكتاب كله ، وللكتاب يبين لنا أن عندم التوراة ، وأن فيا حـي الة ،


 به ( : : 1 ) ، و كذا النصارى نسوا حظا ما ذكروا





 هذا ولا خرجت امة القرT, بالقرآر من الأمية ، وعرفوا تاريخ اهل
 الدالة كلى أنه من عند الهة ، إذ ظهر لمهم أن اليهود كانوا نقد المدوا التوراة التي كتها



 الرى إلـه




(III)T شی

لأنـئ تمهلون الهر أمام الرب 6 حتى تفيظوه بأعمال أيديسك - فنطق موسى في


وهنا ذكر النشيد في (تث rr ) .
ثم ثال الـكkتب يسفر التثنية : ( فأتى موسى و نطق بيميع ككمات هذا النشيد




 (EV ) ، فلا ششك ان هذا اللمبر أي كتابـة موسى للتوراة زائـد على التوراة

ليس منا





 أريتك اياها بهينيك ، ولكنك إلى هناك لا تعبر ، فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موTب حسب قول الرب، ودفن في الجوTه في أرض موآى ، مقابل بيت




 اللمبر عن موت موسى معدود عندم من التوراة ، وما هو هو في المقيقة من التو التوراة.




 عس : 1 - - 17 ) ، قال صاحب دارّة الممارف العر بية:ه إنهم ادعوا أن هذا السڤر اللدي وجله حلقيا هو الذي كتبه موسى ، ولا دليل لمم ملى ذلك ، على أههم

 بأه ها أرتحشستا ه ملاك فارس ، الذي أذن لبني.اسرائيل بالعودة اللى اورشليم

التورج
وعلى ذلك فـحميع أسفار التوراة التي عند أهل الكتاب قد كتبت بهد السبيه كماكتب غيرها من أمفار العهد المتيق ، ويدلعلى ذلك كثرة الألفاظ البا البالبيةفيها
 النصارى وأمـاسه ؛ وقد قال صاسحب كتاب ه خلاصة الأدلة السنيـة ، على صدق الما







انتهى .
الرد على القول بأن (٪ عزرا " الطاتب هو الزي كتب النور'ة الحاليز



ولكنا نقول : هذا الالهام مـا لا سبيل إلى إقامة البوهان عليه ، ولا هو هو مــا

 ومنها ذكر كتابة موسى لها ، وأنه أمر بوضهبا فيجانب اللابوت ، ومنها ذكر مو موته ود فنه وعدم بيجي مثله ؛
وقد بين بعض علماه أورباأن أسفار التوراة كتبت بأساليب غخلفة ، لايمكن


 المشتمل على قصة يوسف ، فهو مفر تار يخ مشتهل على ما هو محيـح وغير صميح. (الهة اكبّ )

1870 القرآن يذكر كل شيٌ مهم من امود الدين
(》 وتفصيل كل شيءء .. «

$$
-1-
$$

وقال الشريفـ المكي :
القرآن يزكر كل شيُ مهم مق امور الربن
 لانه القانون التدي تستند اليه السنة والاحماع والقياس ، بعد أدلة المقل ، وهــنا




 ، فقطة كثرها الناس
والثيء بالثي، يذكر ، فقد كان مألني بهض مبشري البِو تستانت : كـر كيف



لا تسع كل شي" ، لا ججلة ولا تفصيلا"؟

فاجبته بقولي : المصود كا ول شي" مهم يكتاج اليه في الدين ، ثم ماذا تقول فيا

 ماذا تقول فِي ينقل عن موسى أنه قاللبني اسسرائيل : ها وهو ذا أنتم اليوم كنتوم



 ( مت 11 ( 1 (


 القرTان الكىيم، وله الحجة البالغة .
( احسنت
( وهدى" ور يمة" ، لثوم يؤمنون )

وقال الشيخ الثهوصي (1) :
القر'آن هرى ورحم; وشفاء وموعظ;





 (1) نسبة الم جزيرة تبرمالواقة في البحرالاييض المتوسط غربي شاطى البلاد السورية.

أن يهدي ، وههنا ثلاثة أشياء ؟ فاعل وكابل وTالة ، فالفاعل الهادي هو اللة تعالى،

 لهم بيانا ، والمقصود أن الملِ القابل هو تلب المبد المتقى المنيب اللى ربه ، المأفـ







 (Ar:IV) تارة ، ولهدم فعل الفاعل وهو المادي ، ولا بحصل الهدى على المقيقة إلا" عند



 والحرص عليه ، والقرح بالظفى به ، وهؤلا فوهل الهدى اليا ووقع عليها ، كا يصل الغيث النازل من المطاء ويقع على الأرض
 فاللاء في نفسه رحمة وحياة ، ولكن ليس ويها قبول له ، ثم أَ كد هــذا المهني في
 وقلة فهمبم 6 فيم Tفة أخرى ، وهي الكبر والأع اض وف وفساد القصد ، فلو فهموا

 المؤمنون فاتصل الهـدى في حقهم بالر جة ، فصار القرآن لمم هـدى ورى ورحة ، ولأواوك هدى بلا رحة ．
（ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ）

وقال اللسيد الدمشقي ：
القر＇ّن هرى ورحم：طم بتخهم，
يقول الهة تصالى إن القرآن هدىور حمة لقوم يؤهنون ، لأنهم م الذّين يفرهو نه

 أُسفار 「（

 وأما من يفقه اللكتب السطاوية كالقر آن مثلا، ولكَنه لا يمهل وحسبايملم، فهو عالمالسو





الهَى هو 'الرعوة والرلالْ والبيان
والمدى يكون بمغى اللـعوة والدلالة والبيان ، سواه وصّلّ أم



秉"


 (الهَ أَكبّ)

انتهى الجزء الثاني
وهنا وقف كاتب سى المؤتر واختّم جلسات المؤتَر باسم السيد ريّيس المؤتّى



. بهضأ على حسن المتام
(1) غير انا نذكر بلّ الأسم والأسى ان المنية فد عاجلت الليد كاتب السر ، اذ تغمده
 - السادس والثشرين من شهر توز ( يوليو ) لسنة
(ابن المؤلف )

فهرس المزء الثالي من كتاب مؤ تهر تفسير سورة يوسف (ع )
الصـحيفة والموضوع :

- الفص VE

، ،
 هم كافرون VE
 الامتناع ، القوم الوثنيون الذين عناهم







 r r Y V يوسف (



الصتحيفة والموضوع :

 الدين V7a عمنتلقى VY VV





- أدب الأنبياء في الذطاب .
(




 شرلُ المعريين القددماء في الربوبية والالوهية . . .






تابع فرس الجزء الثاني
الصسحيفة والموضوع :
في التوراة N•V عقيدة اليهود الفريسيين والصـدوقيين بيوم الدين ، ضعه




- 1 يوسف ( ع ) يتايع الـدعوة للتو حيد الـي


 النصرانية ساه وجوب المجر باللدعوة الدينية ، الامور اللاعية لمبادة المبود



 وألماستِ لاتصير Tلdـة بتبديل اسماءٌا





 من الناس.

الصحيفة والموضوع :

( ) ( ) T
 يوسف يعبر رؤيا الفتيين بصراحة س




 الاماتة على الصليب ، همى الصلب في القرآن .

هس الستشفاع يوسف بالزالـي من النتين .
( \& ( ) ${ }^{\top}$







 ويوسف

الصحيفة والموضوع :



.




 -
 r سדی الفتوى ، تمبير الرؤيا صصيحة

 تعبير رؤيا الملك وسببه .
 أن يذهب اليه ليؤول له حمي الماك
،


الصحيفة والموضوع :

 NVE الستمبار رؤيا الملك من يوسف.




 يوسف AVV إخفاء رئيس السقاة اسم الملك عن يوسف AVA مستى الافتاءك،


سی人 تأويل يوسف لرؤويالملك.


 يوسف الاقتصادي لأهل مصر ، ملكية الحاصلات في مصر ، الخبر في مينى

 . تمهة تهبير يوسف لرؤيا الملك 1^ه (₹ ) ${ }^{\top}$ كا تكصنون

# الصتحيفة والمو ضوع : 

يar يومف يبشر بانتهاء آزمة رويا الملك بالبدكَ والذصب •
 عزو الخبار يوسف بحسن عاقبة الازمة الى ذكائه سوم عناية قدماءالمصر يين بالحداثق والبساتين ‘ بشرى يوسف للمصريين بحسن خاتمة الرؤيا الهة بالمصريين عن يد يوسف ، إغفال يوسف تأ كيد ذكره عندالملكفيهذه المرة 190 تدبير يوسف أزمة المصريِن بنفسه ، مقابلة بين ها الملاء هـ الجهلا وبـين يوسف المالم ، أِن فوطيفـار في هـنه الأزمة 107 الرؤيا لملى ما

# - 197 <br> القصى يطلب يوسف ( ع ) 

(0) (0)





 التهم ، ديو قراطية حم ا الملك الريان ع ع a سبب نزول الملك الريان عن رغبة يومف سدم خرو جِه من الستجن قبل اجراء التحقيق في التهة المو جـة اليه ه• 9 دواءي عدم خروج يوسف من السجن

الصتحيفة والموضوع :
من النسوة أن يكتمن حقيقة أمه ، كيف ينس يو يمف الكبيد للنسوة ثم

 الللك الريان ه ه ق قذف البريء يمود عليه بالخيم عندما تظمر براءته ، على

الباغي تدور الدواتز 9 9 ه المراد بالكيد .
. (01)T






 ala


.

* (or) ${ }^{\top}$


الص.يحفة والموضوع :
المدوح ، نسبة القول في قوله ه ذلك ليمـلم .. الخ الآية اللى زليخــا وليس
الى يوسف
 ( or (or





 وذكرى من سادثة اليزيز واحهأته .
^هج الباب الرابح .
 (or) T



 عمر يوسف عند منوله بين يدي الملك ع عq تفار يومفف مع الملك فياللمة،

دكام يومـف لأهل السحجن الذي كان فيه ، المبرة في هذه الآية وما بِدها ..
-



 الدين الاسلامي والسي فيالدنيا yov دحضاعتزاض بمص رجال الدين على.
 والتصوف فيالاسلام عج 9 التزهيد والبراءة من الدنيا في الشريمة المسيحية

 لنير المؤمن arr ارتقاء يوسف لوزارة المالية كان بارادة الهة وقدرته .

س (oq) T

 أنتصار يوسف ، كيف أن اخبار يوسف لم تصل لأبيه arv الانتصارات



"الصتحيفة والموضوع

في الدنيا والآخرة ك صلة اللك الريان بيوسف .
acr أجر الدنيا وأَجر الآخرة
(ov)T

 الآخرة أجل ما كان له في الدنيا جهو الا
 مها
. موت زوجها فو طيفار .
Q9い الفصل الثناني - سفرة اخوة يوسف الاولى لمصر
*) Q9r






يومف نقسه لاخوته 999 داتي يحي. الخوة يوسف اليه رأساً . 99ه\% يوسف يكهز اخوته بالمية ويطلب منهم الاتيان يبنيامين (0q) T
-الصحصفة والموضوع :




 بثي" ، • ا سلوك يومف مع اخوته على قاعدة المثل القائل اذا لم تفلب

 يبنيامين عن طريق التزغيب والتحبيب • 1 1 م منى الايفاء ووجه امتنان يوسف على اخووته . r| - * (7 ) T س| - ا يوسف ينذر اخوته اذا لم يأتوه ينيامين م 1-10 وعد الاخوة بإحضنار بنيامين لمصر ( 1 ( ${ }^{\text {( }}$ باسضار بييامين معهم لمصر عتد موافقة أ بِهم •
( 1 | 1 V T (T T ( $T$
 .بلقول والفعل ، الملماد من حكمة ها الفتيان هـ 6 ماذا آراد يوسف برد بضاعة

الصحيفة والموضوع :
اخوته المهمهو • الميف جاز ليومف التصرف بأموال الخزينة المصرية، . .


كنه البضاعة التي اشترى بها الاخوة ميرتهم
عץ•ا الاخوة يطلبون بنيامين من أبيد
( $T$



D يوسف ه مع أولاده

( ع ( ) T




الفائدة من قص القرآن المقاولات بين يعقوب وأولاده .
 اليهم ححجة للالـاح في طلب أَخهم بنيامين




الصتصفة والموضوع :

 هس. يعاهدوه ملى ارجباعه .
( 7 (77) T




 بنيامين اليه .

سع •1 نصع يمقوب لاولاده عند دخولهم هعر في الرة الثانية

 توكلت 6 وعليه فليتوكل المتوكلو 6 الاحح عشر اللسفر و نصع أبيهم لمم





أبواب الدخول المى معر عه • ，الحند لا يني من القدر ء هل للمبدإرادة


سيرها تمين كلى حل مشكملة القدر ．
T．0T الفصل الثالث－سـفرة اخوة يوسف الثانية لمصر


ولكن أكثر الناس لا يعلون
． 1 ．09
（79）T


يو مس r7 • 1 يوسف يمرف أخاه بنيامين به ويؤاويه اليه ．

（V．）「
 جرت بين يوسف وأخيه بنيامين قبل تسريقه






الصتحيفة والموضوع :
هادثة يو صف هذه بيادثي المبد الصالح الذي خرق المو السفينة وقتل اللفلام.


. الصواع المقود 1 الVa
(Vr)T
به ر

- • ال اخوة يومف يردون التههة .
(VM)T
كنا سارقين
- 
* (V乏) ${ }^{\top}$

شی• • المجزاء من جتس الممل .
(vo)T نجزي الظالاين ....



. 1 • الو
(V7)T أحيه ، - كذلك كدنا ليوسف ، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ، إلا

الصتحيفة والموضوع :


 يوسفـ لا خوته كان حيث اقتضاه الحال بينه و بينهم أو حيث اختــــــــار












7• 11 الطهن بيوسف وشقيقه :
(AV) 「



||لصحيفة والموضوع :
الاخوة بأن بنيا مين بريء من الــرقة ه ثبـات الاخوة ملى كره يوسف

هأأسرهاهه ... كمثال لملم يوسف .
ا استمطاف الاخوة : 1110
(VA)T



بالاستمطاف ، طلب الاخوة ترك الجاني وأخذ البريء .

- اlla
(va)T
 (lr.


 يوسف لأبيه .
الـ اليأس والمفاوضة والمناجاة .
( 1 •) ${ }^{\text {( }}$


الصتيفة والموضوع :




التفر يط بيومف مسابفا .
.
( 1 ( ) T


orr الشود الحال على جرية التسريق •
( Ar) 7



- الكذيب فصبر فترجي


 الایِار والحذف في القر الم
 و بنـامين وصدفَ أو لاده ، خرِ ف يمقوه سى أولاده .

الصتحينة والموضوع :
ll६0 دمهة على يوسف .
( A ) T الحزن 6 فو كظم
 (lo.


 مبب اقتصار أمف يمقوب كلى يومف ، الرسل بشم يمتريهـم م ا يمتوي.




.
اششاف ونصح
( 10 ) ${ }^{\top}$


 والك大ور مواء . يوسف

الصتحيفة والموضوع :

(
 II79 جواز ابتلاء صاحب الحق بالمصائب والرزايا وصاحب الباطل بالنمهم


 اl| المودة الى مصر للتحسس
( Av) T

 وأخيه باطننا I IVy يمقوت يطلب من أولاده التحسس من بوسفـو بينيامين



 ( NA) ${ }^{\text {( }}$



 ا ا ا | A A

 | 19 ,

* ( llar







-جا اظهار يومف نقسه لاخوته






 المزاء يكون في الدنيا والآخرة .

IVIQ
ITr. .
 الاعتّاف بالاساءة ثم طلب الغفران سזTا مقابلة بين خاثمة يوسف و بين



 بين أقوال اخوة يوسف المابقة وأقوالمم المالية .سזا مقابلة بينتفكيى الآخوة ما بقَ و تفكير ه الآن . اسז ا شفيع المذنب اقراره أو المصالحة والمغفرة
(ar) T الرامحين



 واحب


الصتحيفة والمو ضوع :






 تأويل القميص بئرتبة المالية والرد عليه IYO^ تفسير ها القميصوالا لالقاء

 الآية بتطبيق الاستعارة وترشيحانها عليها وشا




 اسسائيل لمصر المال| الارهاص والمهجزة ؛ عطايا يوسف لاخوته عند

$$
\begin{aligned}
& \text { ذهابهم لجلب أهليهم } 1 \text { عودة القافلة بالبشارة }
\end{aligned}
$$

( Q ) T

الصتيفة والموضوع :









 السفيه أوجب لامتّانه من الرد عاليه . .سا أحفاد يعقوب . 1 البشار البشارة
T T ( ${ }^{\text {( }}$ )
 والقاؤه القهيص ملى وجها يمقوب ع-
 وهو• يمقوب بالقاء القميص عليه ^•••| طلب الاستغفار 1r.9世 (av)T


الصحيفة والموضوع :
وأنواعها وحكها | $\mid$ | $\mid$ مبب طلب الاخحوة الاستغفار من أيهرم ولميطلبوه.



لأنقسهم بأنفسهم
0اس| تسويف الاستشفار
受 (91) T



الأنبياء ، غخلفات مدلالة ابراهيم في أرض الميعاد بعد جلامها عنها لمصر
-
( 99$)^{\top}$





عند دخولهم عليه وكيف عا عاملها .

- خطسبة الونام والسلام








 تمابيح القر TV V V .



 وسكا عـا
- حسن الختام
(1-1) T
 والحقني بالصالحين

 من يقول ان يوسف الستقل بلاكـ عo


الصحيفة والموضوع :
 وأنواع الولاية هما درجات الولاية ، الآخرة في كتب البهودوالنصارى



نهاية اخوة يوسف
.
الفصل الاول.
خاءة الثي؛ المقصود اللني انعةـدت لل السورة أو الإستـدلال ملى نبوة T ( 1 ( ${ }^{\text {( }}$

 الكفرة بأن الرسول على دعوى البِوتستانت بأن الوسول جا




 بققدر الممل المرافق له المسا من عادة القرآل الجميد ذكر ا التوحيده في

الصتيفة والموضوع :

الملائكة والانبياه .
屋
الـ


من الكا

*


من مستلزمات نجاسها
 (1-0) ${ }^{\top}$




. التوحيد في الاوبوية والاثراك في الالوهية
(1-7) ${ }^{\top}$


الصحصغة والموضوع :
الأهم من عقائد وأخلات وأعمال 6 كثير من مسلهي اليوم هوحــلون في



 الأضهل في دعوة المسيع وموسى علمها السلام التوحيــد المطلت







 الطواثف المنسلdخة عن الامهلام بسبـ شركها بالثة أو بالتشر يع 6 المشرك من يدعو الاصنام أو من يدعو الصالـين . . 1 انذار المشركين بالهِ
( بنتة 6 وهم لا يشمرون ؟




## الصحيفة والموضوع :

الدنيوي سץعا البعث الدنيوي ، الآخرة والجزاء الدنيويان عץعا الحمياة
بهد الموت في الدنيا .

هrعا الفصل الثالث : الـععوة الى الائانِ بالدليل .
و ومبـحان الهة وما أنا من المشر كين الد



 سسی الامـلام لا يضطهد الناس لمقيدتهم - وبيان حديث ( من بدلدينه

 - بالمقل والدليل

(1.9)T القرى ، أفلم يسيروا في الارض ، فينظروا كيـف آلا كا



10.1 كا فr فس الجز

الصتحيفة والموضوع :
الاستقراني. ملى صتحة اللدعوة
-عنه بالوحي
-
T ( 11 * $)^{\text {T }}$

 تخريسج
( 111 )T
 ورححة لقوم يؤ منون أئ ور الغاية من قصص القرT 1 الغ القرT UT القرT

 خرافات وأمساطهر القر آن مصدق للا قبله من اصول اللدن 6 القرT T


تأبع فوس الجزه الداني
 فيا زيادة س7عا التوراة الـالية كتهت بهد الالسي عخا

 هی اع القرT

و والبيان ، كلمة الحتام

## 

الصحيغة والموضوع :


 استدلاليآ


 (ع ) رجوعاخوته بينيامين عن طريقالتغغيبوالتحبيب • 1 ـ ا معنى الا يفاء ووجه




 والالقاء والوجه ه بإمر معنوى من باب الا ستمارة وترشيخاتها
 عليه وكيف عاملهي ع7سا الامـلام والمالهلية لثة .

جدول الأخطاء المطبمية وتصويبها في هذا اللمزء ( الثاني )


10.7




تايع جدول الاخطاء الملبمية وتصويبا في الجزء الثانِي

*

تابع جدول الانخطاء المطبية وتصويبا في المِزء الكأفي $10+9$

101.



tolr




وقد يوجد اخطاء اخرى لا تخفى على القارىع اللبيبـ
انتهى

