**مقدمة بحث عن سورة يوسف**

تعد سورة يوسف سورة مكّيّة، وقد ذكرت في آياتها عدد من قصص الأنبياء، ولكن ركّزت على قصة النبيّ يوسف عليه السلام، والمصائب التي حلّت به وبوالده يعقوب عليه السلام، من ظلم إخوة يوسف له، وبطش امرأة العزيز به، وسجنه بسبب مكائد النساء.

**شاهد أيضاً:**

**بحث عن سورة يوسف**

إن سورة يوسف من السورة المكّيّة التي نزلت قبل هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة، وتضمّنت السورة عدد من العبر والآداب التي من الواجب على المسلم اتّباعها وتدبّر شأنها في حياته والتقرّب إلى الله -تبارك وتعالى- بفهم معانيها، وقد تفرّدت هذه السورة بقصة سيدنا يوسف -عليه السلام- وسمّيت باسمه.

**سبب نزول سورة يوسف**

إن سبب نزول سورة يوسف هو طلب الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم من القرآن فأنزل الله آيات من سورة يوسف وهي في قوله تعالى: { الٓرۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ (1) إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ (2) نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ أَحۡسَنَ ٱلۡقَصَصِ بِمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلۡغَٰفِلِينَ (3)}.

**أين نزلت سورة يوسف**

إنّ سورة يوسف سورة مكّيّة نزلت قبل الهجرة من مكة، وهي السورة ذات الترتيب الثاني عشر بين سور القرآن الكريم، وموقعها بعد سورة هود وقبل سورة الرعد، وهي السورة الثالثة والخمسين من حيث النزول، بحسب ما قاله العالم بدر الدين الزركشي.

**عدد آيات سورة يوسف**

إنّ عدد آيات سورة يوسف هو 111 آية، وقد تناولت السورة قصة النبي يوسف عليه السلام، وذكرت معاناته من إخوته ومع امرأة العزيز، وكيف نجّاه الله -عز وجل- من كيد النساء ومن السجن، حتى وصوله للحُكم والمُلك ولقائه بأسرته وإخوته.

**مواضيع سورة يوسف**

تناولت السورة حياة سيدنا يوسف عليه السلام بكافة تفاصيلها وأحداثها وحدها دون السور الأخرى في القرآن الكريم، وسيتمّ ذكر بعض مواضيع سورة يوسف فيما يأتي:

* كره أخوة يوسف عليه السلام له وحقدهم الشديد.
* أخذه من قبل السيارة في الطريق وبيعه بثمن زهيد، ومعاناته من امرأة العزيز وبطشها.
* سجن النبي يوسف من بعد التأكد من براءته، وسعيه في الدعوة إلى الله في السجن.
* تفسير رؤية الملك واستلام يوسف عليه السلام للحكم، ولقائه بأخوته وأبوه.

**أسماء سورة يوسف**

لا يوجد أسماء للسورة سوى اسم سورة يوسف، يعود سبب تسمية السورة بهذا الاسم إلى النبي يوسف عليه السلام، فهي السورة الوحيدة التي ذكرته وقدمت أحداث قصته، ومعاناته ومصائبه وكيف فرج الله تعالى عنه، ولا يوجد أي سورة أخرى تناولت شيئاً من قصة سيدنا يوسف إلا هذه السورة الكريمة.

**خاتمة بحث عن سورة يوسف**

يُختتم الحديث عن سورة يوسف وفوائدها العظيمة على المسلمين، فبعد التدبّر فيها وفي أحكامها يجد المسلم دروساً كثيرةً يتعلّمها من هذه السورة العظيمة، أهمّها أن يوقن الإنسان بأنّ الله وحده القادر على الإفراج عن المسلمين، وهو المنعم والمنقذ والحافظ لعباده في السراء والضراء، وأنّ هذا القرآن الكريم نزل من أجل فهمه وتدبّر آياته وتطبيق مضمونها في الحياة، ليس فقط من أجل قراءته.