




ولا

 فكيف يصير نبيا فكان الكفار مصرين فـ انكارهم فـر فرد اللّ تعالى قول الكفار وانزل هذه السورة وشهـه بذاته الجليل على رسالته ونبوته فقال يا محمد ان انكر الكفار رسالتك فان التا تغتم بذالك الكا انا اشهد انك لمن المرسلين فلما كانت هذه السورة دالة وشاهداهة على رسالته فالا جرم انها صارت قلب قرآن كما قال عليه السان المام قا ان لكل شئ قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأها كتب الله له بقرائتها
 قرأ سورة يس و طه قبل ان يخالق السموات والارض بالف

 قال عليه السلام ان اهل الجنة لا يقرؤن شُيئا من القرآن الا طه

قال الهُ سبحانه و تعلى يس
قرأ حمزة يسين بالكسرة والتتة ورقا ألكسائى بالامالة والباقون بالنتح وقرأ ابن عائم والكسائئ سِ والقرآن بادغام النون وكل ذلك جائز فـ الغئة وقرأ أن كئير وابو عرو وهزة ونانع سن باظهار النون وكل ذلك فـ اللغن جائز وروئ فـ الشاذ يس بنصب النون معناه الت يس لان يس امي للسورة وقرأ العامة بالتسكين لانه حرف بهاء فال يكتمل الاعاب مئل قرله الموروى عن إن عباس فـ تفسير قوله يس يـنى يا انسان بانغة طى و هذا قال مقاتل والضحـاك وروى عن مُمد بن الينفية انها قال يس يعنى يا يمد وروى معمر عن قتادة قال يس هو اسم من الماء القرآن و قال بجاهد من مفاتيح السورة يفتتح به كام رب العالين و قال شهر بن حوشب يس
 السموات والارض بالنى عام ياكمّا انك لمن المرسلين وقال ابن عباس فـ قول ع (والقرآن


وحامه وامه ونهيه ويقال الدكيم يعنى محكم من التناقض والعيب ويقال الـحكيم بمعنى الحاك كالعليم بمعن العالم يتىن القرآن حاك؟ كلى بميع الكتب الذى انزل الله من قبل (انك لمن المرسلين) فهذا جواب التسم معناه يا انسان * تفسير ابى الليث * واعام النبى عليه السالم اثنى عشر ثُمانية منها ملم يدركوا النبى عليه السلام ولا يدرى حالمم واربعة ادرك النبى عليه السلام واثثان آمنا وهما همزه وعباس واثنان لم يؤمنا وهما ابو طالب و ابو لهب قال القريش فـ حقه صلى الهّ عليه وسلم يتم إبى طالب لان النبى عليه السلام لما كان فـ بطن امه شهرين قال عبد المطلب لعبد اللهي يا بنى الم تعلم ان اهل القبائل يعرفون ولادته لان يفيهم شاعت ولادة النبى عليه السلام لان عادة العرب العرباء اذا ولد ولد الاشراف جاؤه لتُنتئته لانهم مترقبون تشريف النبى عليه السالام قد عليت قدره ورفعته عند الله تعالى وعلو شُانه فلزم علينا الا هتمام بتّنئته والتهئ بها فاذهب الى المدينة

ويس وسورة الرممن وكا قال عليه السلام ايما مسلم و مسلمة قرئ عندهما سورة يس وهما فى سكرات الموت نزل عليهما بعدد كل حرن عشرة املاك يقومون بين ايديهما صفوفا يصلون عليهما ويستغفرون لهما ويشهدون غسلهما ويتبعون جنازتهما وكا ولا قال عليه السلام (اكثروا قراءة هذه السورة فان فيها خصرائص كثيرة) حتى قيل فن شرح هذا الحديث ان الجياع اذا قرأها بحضور القلب اشبعه الله من فضله وان قرأها الخائف اذهب الـو الله تعالى جزنه وخوفه وان قرأها الفقير خلص من دينه واذا قرأها
 امان الله تعالى الى المساء و ففى أى بلدة اذا تليت او فسرت رفعه الله تعالى عنهم البلاء والقحط والغلاء والطاعون والوباء والمرض برمتها ومن قرأ فَ الليل يكون فى امان الله تعالى الى الصّح واذا قرئ على الميت خففت عنه عذاب القبر ان كان من اهل العذاب و الا يكون روحه وراحته زيادة لان القبر روضة من
 قال بعض المفسرين يس يا انسان وعادة العرب انهم يأخذ من كل كلمة حرفا يتلفظون به ويأ أخذون من ياء النداء ياء ومن الانسان سينا فركبوهما فصار يس المراد منه يا مُمد عليه السلام وقال بعض المفسرين المراد منه يا سيد المرسلين وقال بعضهم يس اسم من اسماء القرآن وقال بعضهم يس اسم من اسماء الله تعالى وقال بعضهم يس اسم السورة وذ كر فـى تغسير استرابادى ان لله تعالى اربعة آلاف اسم الف منها لايعرفه غير الله تعالى والف منها لايعرفه غير الملائكة والف منها فی اللوح الما المفوظ وثلثمائة فى التورية وثلثمائة فى الانجيل وثلثمائة فى الزبور ومائة منها فی القرآن ستعة وتسعون ظاهر و واحد منها مخنى وهو الاسم

