

عناصر الموضوع

| 17r |  |
| :---: | :---: |
| 178 |  |
| 170 |  |
| IVY |  |
| 14乏 | (tar |
| $19 \%$ |  |
| 197 |  |
| Y. 1 |  |
| r.r |  |

## 

أولًاً: اسمه ونسبه:
ورد ذكر نسب نبي الله إيراهيم عليه ألسلام في موضعين من كتابه -جل وعلا-، وفي كل موضع كان ذكره باعتبار خاصي، وذلك كما يلي: الموضع الأول: جاء على سبيل التشبريف وذلك في سورة آل عمران، حيث يقول اللّ تعالى:
 وفي هاتين الآيتين ذكر اصطفاء اللهل للأنبياء المذكورين على العالمين بالنبوة، وأخبر أنهم
 البشر الأول، وهو اللذي خلقه الله بيله، وأسجد له المالمالائكة، ونوح هو أبو أبو البشر الثانيا وني، وهو
 الهججرات العليدة لله، في سبيل إعمار الأرض بعبادة الله وتوحيده كما سيأتي، فهم ذرية طيبة بعضها من بعض عليهم السلامام. الموضع الثاني: جاء في سورة الأنعام، وهو على سبيل ذكر النسب من حيث الألصل وفرعه، وأن إيراميم هو ابن آزر الذي هو تارخ كا كما هو عند جمهور المفسرين وعلماء

 هذا ما ورد في القرآن، أما ما ورد في كتب التاريخ والأنساب، فقد جاء ذاكرًا للكّباء بين آزر ونوح زيادة على ما جاء في القرآن على النحو التالئي: هو إيراهيم نبي الله عليه السلام ابن آزر واسمه تارخ بار بن ناحي فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السالام، لا يختلف بـلا جمهور أهل النسب، ولا أمل الكتاب في ذلك إلا في النطق بيعض مذه الأسماء"(1).


## 

ثانيًّا: زمانه عليه السلام:
ذكر الإمام الطبري في تاريخه أماكن كثيرة ذكرها أهمل العلم من أن مولد مالد سيدنا

 بالمشرق قبل ملك فارس، وبلغ فيما ذكره أهل التاريخ مشارق الأرض ومغار وناريها، ونسب
 شرقها وغربها، وأن الذين ملكوا الأرض كلها أريعة: نمرود، وسليمان بن داودو، وذو القرنينين،




## 

ورد ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم（79）مرة، في（Y0）سورة． وأما قصته عليه السلام فقد وردت في السور الآتية：

| الآيات | السورة |
| :---: | :---: |
| YT．،YONGIYV－IYO | البقرة |
| 人－－v乏 | الأنعام |
| V0－79 | هود |
| $0 \cdot-$ ¢ | مريم |
| ra－ry | الحج |
| Yr－r｜،1A－17 | العنكبوت |
| YA－Yヶ | الزخرف |
| $r v-Y \varepsilon$ | الذاريات |
| $\varepsilon$ | الممتحنة |


وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء جميعا،
 [العنكبوت: [rv].
فلم يأت بعده نبي إلا من ذريته، ولا نزل كتاب إلا على ذريته، حتى ختم خلما بالنبي محمد صلى الثى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. وهذا من أعظم المناقب والمفاخر، أن تكون مواد الهداية والر وحمة والسعادة والفلاح في ذريته، وعلى أيديهم اهتدى المهتدون، وآمن المؤمنون، وصلح الصالحون(4)
ا ـ مرتبة الخلة.

واللخلة هي أعلى منزلة بلغها عبا عبد عند الله تبارك وتعالى، ولم يثبت في كتاب اللم الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد حازهـا إلا اثنان: الأول: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بما رواه عنه جندب رضي اللني عنه أله أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسي، وهو يقول: (إني أبرا إلى الله أن يكون لي مُنكم خليلّ، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلّا، كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخخًا من أمتي خليلًا؛ لاتخلّث أبا بكر خليَلا)( ${ }^{\text {(8) }}$



## 

متزلة نبي الله إبراهيم عليه اللهالم بين الأنبياء
أما عن منزلته بين الأنبياء، فهو أحد
 في الفضل: مححمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم، وأعلامم منزلة، ويأتي بعده
 ثم نوح، والله أعلم (1)، وقد اجتهد أحد الشعراء فجمعهم في بيت شعر قال فيه (Y) : أولو العزم نوح والخليل بن آزر وموسى وعيسى والحبيب محمد
وقد ذكرهم الله مجتمعين في كتابه
مرتين
في قوله تعالى:

 [الأحزاب: v].





انظر: شرح العقيدة الواسطية، الهراس،
ص\& صا، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد،

الككليات، الككوي، ص1017.

كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو امتتالًا منه ومنا لقول الله تبارك
 .[1ro
وذلك أنه باتباع ملته ينال شرف الانتساب إليه، وخابب وخسر من دنس دينه باللشرك، أو التحرين والتضليل والتزييف، فلا يمن ونه أن يكون من أتباعه، فملته هي الملة المالمائلة عن طريق الشرك، المستقيمة على طريق التوحيد، الحنيفية السمحة، أحب الأديان إلى الله، التي التزمت ما جاءها من عند مولاها.
قالل النبي صلى الله عليه وسلم: (أحب

- الدين اللى الله الحنيفية السمحة) (1)

 . آمنوا بكل ما جاءهم من عند اللها لها متبعين لا مبتدعين، يتأولون القرآن واللسنة بأفعالهم لا بأهوائهم، وذلك بتطبيقه في حياتهم واقعا عمليًا.
r.

الصلاة والسلام. إن عداوة المبطلين والممعاندين لأهل الحق سنة ماضية، وطريقة متبعة، ضاربة
(ץ) بأبرجه الندين يساري، في صيجيحه، كتاب الإيمان،

الثاني: إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد أصبح ذكر هذه المنزلة مصروفا علاع عند
 صارت علمّا عليه؛ فيقال إبراميم الخخليل، أو خليل الله إبراهيم، أو الخليل، فلانلا يعلم أنه يراد غيره عليه السلام وهذا لأنه مذكور في القرآن من قول الله عز وجل:
 يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: (اوالخلة أعلى أنواع المحبة، وهذه المرتية المبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم -عليهما الصولاة والسلام-، وأما المححبة من الله فهي لعموم المؤمنين، وإنما اتخذا الله إبراهيم خليلا؛ لأنه وفى بما أمر به، وصبر على ما ابتلي به||(1)
Y . الملة الخالدة.
شرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكرًا نقوله في الصباح والمساءء نقر فيه باتباعنا لما أمرنا الله به في كتابها فيا فنحن نقول: (أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمدِ صلى الله حليه وسلم، وحلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا، وما كان من المشركين)


```
                                    .orrerargrv/l
```


وصحححه شعيب الأرناؤوط.

```


لها؛ فانقلبت لديهم الموازين، وجعلوا التعدي على آلهتهم فعلاً لا يفعله إلا أعظم الظالمين، فجعلوا شركهم عدلًا، وتوحيد إبراميم عليه السلام ظلمّا. فقرروا الانتقام؛ فاستنفروا كل قوتهمه، وجمعوا جماعتهم؟؛ 'يوقعوا عليه نقمتهم؟؛ فقابلهم الله تبارك وتعالى بأن عطل نا ناموسًا من نواميس الكون وقوانينه، ردّا على قلب الموازين الذي نعلوه؛ فجعل النار الثي من سنتها أن يكون أثرها إتلافًا وإحرا التاك،
 هذه الحادثة صفحة مشرقة من صنا التاريخ، نتلو خبرها في كتاب الله عز إلى فيام الساعة، وذلك حين نصر الله عزي وجل نبيه ووليه إبراميم عليه السلامر، على

أعدائه الطُغام.
وخبر هذه الحادثة جاء في قوله جل
جلاله: وَكُتَّا
 وَبَمْتَّ


 نَكِكِ



بجذورها في أعماق التاريخ، منذ أن أرسل
 الأرض، نحين يعجز أهل الباطل عن الدالدفاع عن باطلهم، ولا يقبلون الاستسلام والانقياد للحق.
ويسعون في إظهار باطلهم في صورة يخلعون بها أهل الحق؛ ليوهموهم أن
 والإغراءات المادية، وأساليب الترغيب والترهيب؛ فإنهم يلجؤون إلى الأساليب القمعية في أشنع صورها، ولا يدخرون التا عذابًا إلا واستعملوه ني التنكيل بمخالفيهم . وقد كان إبراميم عليه السلام ممن بلغت عداوة قومه له مداهاه، والرغبة في الانتقام منه منتهاها، حين حطم آلهة قومه الجوفاء من كل مضمون للاللوهية باطناّ، والعارية من كل موجب لللبوبية ظاهرّا، فنداهمr، واستهداهم، وخاطبهم بكل بكل ألوان الخطاب المقنعة، وأقام عليهم الحجج الدامئة، ولكنهم زين لهم سوء عملهمب؛ فانتعل تلك المشكلة المثيثلة، التي أوقفتهم حائرين ضالين، أعماهم حبهم لآلهتهم عن اكتشاف انتفاء قدرتها، وامتهان قدرها؛ فهالهم قهرها؛ فطارت لنلك عقولهم، وانخلعت له قلوبهم؟ فعموا وصموا، وتساء وكاءلوا عمن قام بهذه الفعلة النكراءء فتذكروا ما ما كان من إبراميم عليه السلام من التُوعد والوعيد

الله عز وجل، ورد كيدهم في نحرهم، ورفع مكانة إبراهيم عليه اللسلام، وحط


 فجعل منهم الأنبياء صلوات وسلام عليهم

من ر．ه－م．
§ ـ إجابة دعواته:

إبراهيم عليه السلام مستجاب اللدعوة وسوف نذكر نموذجّا واحدَا منه．







捩
 وَلَا فِ ألمَّمَآَك



 ［إير اهيم：－ 0 － ففي هذا المقطع من سورة إبراهيم يتبين

为 5 أْ （1） يَّهِدُونِ

 （11）
 يَنِطِقُونَ
尾 تَقْقِلُوبَ




．［V）
فقد جاءوه يرعدون ويزبدون، ويهلدوون ويتوعدون؛ فقابلهم بكل ثبات، وسخر منهم في موطن لا يسخر فيه من عدوه إلا العظماء، وذلك أنهم سألوه لا على سبيل الاستجواب، وإنما من باب إثارة الذاعر والإرهاب؛ فقابلهم بثبات الواثق من نصر الله سبحانه وتعالى له عليهمم، وأحال التهمة لكبير آلهتهم، ودعاهم－استهزاءً بهم－ لسؤال صنمهم؟ علهم يجدون عنده ما يهدأ به روعهم، ويذهب بعلمه غيظهم؛ فأخزاهم

إبأهمن عليالسامام

الموحدون، إلا أن الله سبحانه وتعاليى أعطى إبراهيم ما سأله إياه لمؤمنهم وكافرهمهـ لألآنه أرحم بخلقه من إبراهيم- وليس أحد أوفى بعهده منه سبحانه وتعالى، فقد تكغل لهم بالأرزاق، فجاء قوله جل جلاله في تمام الآية:
- عَدَابِ|ْ拱 الثبات على الثوحيد اللذي هو سبب كل خير
ونعمة الإسلام هي النعمة العظمى التي تصبح بها كل هبة نعمة، وبدونها كل الإلي عطية نقمة، وإيراهيم عليه السلام يعلم أنه لا معصوم من الضهالال إلا من عصمه اللها فعلى رفعة قدره، وعلو منزلته عند الله، إلا أنه لم يأمن على نفسه من الشرك، وكي وهذا أمر لابد وأن يتنبه له كل مسلم، وعليه كان دلم دعاء إيراهيم عليه السلام ووصيته هو ويعقوب عليهما السلامل لبنيهما عند الموت.






 فالتوحيد هو أمان الأمة، وحصن الثنا أفرادا وجماعات من عقاب الله تبارك

من دعائه عليه السلام أهم ما يجب أن يحرص المسلم على سلامته مع توفيقه فيه، أولاَ وآخرًا، ولنستعرض ما جاء من ذلك في دعائه عليه السلام: وه الأمن في الأوطان. وما كان إيراهيم عليه السلام وهو إمام الحنغاء؛ ليسأل ربه هذا السؤال مقدمًا حب الوطن على توحيد الله، فما سأله إلا وهو مؤمن بربه موحد له، فهو يعلم أنه لا أمن بلا إيمان، وهو صاحب المقولة التي جاءت عنه في كتاب الثله.




 ثِهْتَدُونَ


فهو قد سأل الله هذا الدعاء بمقتضى إيمانه بالله، والقيام بما افترضه وقد ورد ذكر دعاء له في سورة البقرة يوضح فيه إيراهيم عليه السلام ذلك، يقول

 وَاْيْزْ في نفسه أن الذي يستحق هذا الأمن إنما مم

يرفع من درجة أتباعه؛ ليجمعهم به، وأن يغفر لمن عصام ويهديه، وذلك أن الله أخبره أنه سيرزقهم في الدنيا؛ فطمع أن يشّملهم برحمته في الآخرة، فقال عليه السلام:

. ولكن الله أرحم بعباده من إيراهيم عليه السلام نهو لا يعذب إلا من تمرد عليه (Y)؛ فاستجاب الله جل جلاله له بقوله: الـا
 وَ
[ [4
"الدعاء للذرية.
بعد أن استجاب إيراهيم عليه السلام لأمر ربه، وذهب بهاجر وإسماعيل عليهما السالام إلى بلاد الحجاز، ومي غير مألا وأهولة، وما كان ذلك إلا لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى قد قدر لهم أن يحيوا هذا المكان المان النذي هو أشرف بقعة على وجه الأرض؛ فلم يرض عليه السلام أن تكون مهجيورة، خالية من طاعة الله، وجعل هنام هوا هو علة مجيثه بهم؛ فأشفق عليهم من الوحشة التي سيعانون منها، فغريزة الإنسان أن يعيش

اجتماعيًا، غير معزول. فقال كما أخبر المولى جل وعلا عنه:
(Y) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي،


وتعالى، عن معاذ بن جبلِ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ياً معاذ أثدري ما حق الله على العباد؟)، قال: الله ورسوله أعلم، قال: (أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئًا، أثدري ما حقهم علي؟؟)، قال: الله ورسوله

أعلم، قال: (أن لا يعذبهم) (1) وما يجب أن يحرص عليه المسلمون هو النجاة من عقاب الله في الدنيا والآخرة، وذلك بألا يلبسوا إيمانهم بظلم الشرك، أو أن يقدموا محبة أي شيء -مهما كان- على محبة الله، بل يلزمهم توحيده؛ ليتحقق لهم الأمن، والذي يعد المطلب الأساس والأهم لجميع المخلوقات، فكلها تسعى لتحقيعه، ولم ولن يتسنى لها ذلك إلا بالاستجابة إلى أمر الله، والسير بمقتضى النواميس الثتي وضعها الله لها، وهذا أمر قد أدركته الجمادات، ولم يدركه أكثر الثناس النٔين وهبهم الله العقل، لكنهم عطلوه وأهملوهو.

 . \(111:\) : 11 : هـ أن يجمعه مع أتباعه، ويغفر لمن عصاها. يعلم إبراهيم أن رحمة الله لا لا حد لها، وأن عفوه عظيه، وعلى ذلك سالل ربه أن
(1) أخر جه البُخاري في صحيحه، كتاب التو حيل، باب ما جاء جاء في دعاء النبي صلى النى الله عليه


محمد عليهم الأصلاة والئلام． فا الدعاء بالنثبيت على المبادة، له ولذريته． فضل الصلاة عظيم، وشأنها خطير، وهذا ما ظهر من دعاء إبراهيم ربه بأن يثبته

 وكذلك الدعاء الذّي هو أقوى ما يتسلع به الإنسان، إن كان أهلَا لأن يجيب الله دعوته؛ للذلك جاء في دعائه في ختام الآية：左 هو أجلدر بأن يحرص عليه المسلم من ثباته

وذريته على دين الله جل وعلا
و الدعاء بالمغفرة له ولوالديه． ولا يزال على أمل وطمع فيما فيه كل الرجاء، ألا وهو رحمة الله تبارك وتعالّى؛
 ولواللديه، فلم ييأس من ذلك ما دام اللل لم يعلمه بالمنع منه، فبقي على رجائه فيه، إلى أن ثبت له أن والديه من المبعدين عن رحمة الله تعالى وتقدس، وعلى ذلك جاء قوله：


آل
ه ．ثناء الناس عليه： أوجب اللهه سبحانه وتعالى على المسلمين عامة أن يذكروا نبيه إبراهيم وآلى بيته، عليهم الصـلاة والسلام، في كل صلاة بما أكرمهم الله سبحانه وتعالىى به من

尾化


 فالدال التي هم عليها في هذا المكان تستدعي الصبر، فهم مفارقون لراعيهم، وليس عندهم طعام ولا شراب ولا أنيس، فأراد من الله أن يجمع لهـم بين عبادتي الشهكر والصبر، وهو بذلك يحيل الأمر إلى
 مغتئت على الله، مظهرًا لله إيمانه العميق بآن الله يعلم ما يدعوه فيه．



فهو يعلم حال آهل إبراهيم عليهم السالام حيث هـم، ثم يقر معلنًا إثبات التحمد لربه على نعمه التي أسبغها عليه، ومن جملتها ما
 عِ ألْ اعترافًا بالفضل لربه، واستزادة من اللكرم بحماهمه وثناءُعلى الله بلطفه به، إذ إنه سمع دعاءه فأجاب．
وهي إجابة باقية إلى يومنا هذا، فإنك تجد كل مسلمّ وهو يهوي قلبه إلى ذلك المكان، معمور بحب آل إبراهيم، وآل


 وما كان ذلك إلا نضلَا من الله عليه؛ وذلك لما قام به من أمر الله، في ذلك البلاء العظيم الذي سيأتي الحديث عنه لاحقًا بإذن الله تعالى．

الصلاة عليهم والتسليم والتبريك＂（1） كما جاء عن أبي سعيد الخلدري، قال： قلنا：يارسول الله، هذا السلام عليك، فكيف فيف نصلي؟ قال：（قولوا：اللهم صل على محميلِ عبدك ورسولك، كما صليت على إيراهيم، وبارك على محميل، وعلى آل محملِّ، كما
 وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى：車

وهو يثني عليه عند ورود ذكره في القرآن، والأمم التي جاءت بعلئ بعه تشهد بفضله وتعترف بنبوته، وتتسب إليه، حتى أنزل الله أن هذا شرف لا يناله إلا من اتبعه عليه السلام، ردا على اليهود والنصارى
 ألْ行行





الصفات، ونييل الأخلاق مح عباد الله، وقد ذكر الله من حميد صفاته، وكريم أخلاقة مع
ريه في القرآن ما يلي:

ا. الاستسلام والانقياد لأمر الله. وقد ظهرت هذه الصفة منه في مواقف

كثيرة نذكر منها: "إخلاص العبادة لله، والخضوع له بالطاعة.
يقول تعالى:
 \$ إعلان براوته من أبيه وتومه والآلهة التي كانوا يعبدون من دون اللل. وقد كان إعلان البراءة من الآلهة أولًا



 وحين علم أنهم لن يكون منهم الإيمان بالله؛ تبرا منهم جميعا، كما جاء في في قول




 منه أسوة حسنة للمسلمين (1)
(1) (1) انظر:جامع النيان، ،الطبري 4 (1) (ヶ) انظر: الهصحر السابتى.

\section*{}

أولًاً: صغاته وأخلاقه مع الله:
عندالحلديث عن الصفات التي يتخلق بها الناس، والأخلاق التي يتحلون بها، تنصرف الأذهان إلى الصفات والأنالواق الكانيانة بين الإنسان وبين الناس، وينفلون عن صفان العبد وأخلاقه مع ربه وخالثه، والأصل ملين في الإنسان أن ينظر إلى حسن خلقيه مع الله جلـ جل جلاله أولاً وقبل كل شيء؛ لأن من حسن

 الله؛ فالغالب عليه أن يكون سيء الخلق مع مخلوقات الله.
إذ إن الإنسان بطبعه ظلوم جهول، يميل إلى الطغيان بسبب ظلمه، ولا يعرف حدوده وحقوقه بسبب جهله، وهو إن لم يكن منضبطًا بضوابط الإيمان، ولم يظهر
 الحقوق؛ فذلك غالبًا ما يكون لعجزه الهِّ، وفي المجمل، فمن كان متصفًا بالفسق، أو وان الكفر، أو واقعا في أعظم الظلم؟؛ فإنه -وإن تحلى بكل مكارم الأخلاق فيما بينه وبين الناس- يبقى سيء الخلق. وأما عن سيدنا خليل الله عليه السلام، فقد جمع بين حميد الصفات، وكريم الأخلاق مع الله جل وعلا، وجميل
r.

وهذا الوصف جاء في قول الله تعالى:
. والمنيب هو (الرجاع إلى الله بمعرفته ومحبته، والإقبال عليه، والإعراض عمن
سواهِ( (ث) .
\& . قانت.
ذكر ألله تعالى من صفات إيراهيم
 ها [النحل:•باب]
والثقنوت: هو طول القيام في الصلاة، وليس هذا عندهم، بل هو في دين الإسلام الذذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.


 وجاء عن جابِي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أثضل الصلاة طول الثنوت)
وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يؤكد أن هذا الدين الذي جاء به هو هو عين الدين الني كان عليه إبراهيم عليه السلام.

> (Y) تيسير النكريم الرحمن، السعدي، ص٪^r.


** إسكانه زوجه وولده في مكة، ولم يكن فيها زرع، ولم يكن فيها سبب الزرع وهو الماء، وما يتج عن وجود الزيرعا وهو وجود الإنسان. ويخبرنا الله عن شأن هذا الموقف، وانه كان استجابة من إبراميم عليه السلام لأمر الله في قوله:

 ** إقدامه على ذبح ولده البكر إسماعيل عليهما السلام. وجاء خبر هذه الحادثة في سورة الصحافات:

 سَنَهِ

 إِ

r. أواه.

وقد وصغه الله بهذه الصغة في قوله:
 والأواه هو كثير التأوه؛ لكمال رأنته

وشفقته ورحمته بنغسه وبغيره( (ث) .
 (Y) الظر: إرشاد العقل السليمه أبْو السعود \&/

سئت عائشة رضي الله عنها، كيف حقوق حلا


ومن الصفات التي وصف بها إبراهيم
عليه السلام (الصديقية).
قال الله عز وجل:

وروى أحمد بسنده عن أم كلثوم بنت عقبة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا أعده كاذبًا، الرجل يصلع الولع بين الناس، يقول: القول ولا يريد به إلاالإصلاح،


امرأثه، والمرأة تحدث زولـد
 الصدق، وأقوى في دمغ الباطل بالحق، وهن وهو مع ذلك لم يكن قوله كذبًا من كل وجهـ وليه وسلم في رمضان؟ فقالت: (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رميا رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةً يصلي
 يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولا ونهن،
- ثم يصلي ثالكأًا) (1) 0. حنيف.

جاءت في سياق الرد على آهل الكتابين،

 والحنيف: (هو المستقيم من كلم


والحنيفية هي ملة الإسلام (ب) هـ
7. 7 .

وهذه الصفة أيضًا من جملة ما جاء جاء في

湲
[النحل:|TIYI].
والشاكر هو المعترف بفضل الله
تعالى وإنعامه عليه، والقائم بما أنيط بهذا الإنعام من واجبات، وأدى ما عليه فيها من (1) أخرجه البخاري في صحيعه،،كتأب التّهجد، باب قيام النبي صلنى الله عليه وسنْم بالثليل،
(Y) جامع البيان، الطبري، ب/

 أي: إمامًا جامعا لخصال الخير، هاديًا مهتديكا (ب) واللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة بما فيها من خير وطاعة وبركة. ويحتمل أنه كان إمامًا يقتدى به في الـخير (غ) . ثانيًا: صفاته وأخلاقه في نفسه ومع الناس:
لقد اتصف نبي الله وخليله إبراهيم عليه
السلام بصفات وأخغلاقيات كثيرة، وذلك مع مع نفسه، ومع الناس من حوله، ما أهله ليجعل الله سبحانه وتعالى منه أسوة لهم يقتما يلدون به، ويسيرون على ما سار عليه من صفات وني وأخلاق، وسنشير إلى ذلك في النقاط

التالية: ا ـ الإمامة.
وصفه الله بذلك في قوله تعالئى: هوَ


 والإمامة هي إمامة اللدين، وجعلها اللّه عز وجل له في زمانه ولمن بعده من الناس، ولم يكن ربنا سبحانه وتعالى قد جلى جعلها لأحد قبله من الأنبياء، ومازال متبوعًا إلى ( ) انظر: تيسير الكُريم الرحمن، السعدي ص .\{01


إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا،
 ومعه سارة، وكانت أحسن الناس، نقال لها: إن مذا الجبار، إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أثك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا غيري وغيرك) ماني
وتفصيل هذا له مساحة واسعة في كتب
التفسير
ـ ـ ـ وثيّ.
وهي صفة كان إبراهيم أهأَّ لها؛ حيث
بلغ في طاعته لربهء وتبليغ رسالته، رتبة الكمال، وما قام به من ذبح ابنه الذي وني نجاه ربه، وجاء نعته بهذه الصفة في قوله تعالى:
 وهذا الوفاء هو الوفاء بعهذه مع الله جل جلاله، من الإيمان والطاعة.
9. أمة.

وصف القرآن الكريم براهيم بأنه كان
إمامًا في الثخير
قال تعالى: إلى إنَّ
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب

الله إبراهيم خليأل)،



كثير



 وكذلك حينما جادل عن قوم لوط رغبة في تأخير العذاب عنهم أيضا وصفه الله جل جلالل بهله الصفة.
 (H) (H) إِنَّ §. ـ بر الوالدين. حيث إن أبر البر بالوالدين ألدن أن يكون الولد
 عليه إيراهيم عليه السلام؛ حيث لاقي الـى ما ما لاقاه من أذى واللده، وعداوته له ولربه، إلا أنه كان يستغفر لـه ولأمه.
يقول تعالي حكاية عنه أنه كان يقول في



ه. الرشد.

 يخبر تعالى عن خليله إيراهيم عليه السلام آنه آتاه رشده من قبل، أي: من صغر ألهمه الحق والحجة على قومه. كما فال تعالى:

يومنا هذا بعبادة الحج ومناسكه. Y. الحكمة.

لما حسد اليهود رسولنا محمدا صلى الي الله عليه وسلم؛ فضتهمم الله سبحانها وتعالى، وأخزاهم بأن جعل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما آتاه الله إيراهيم من الكتاب المنزل، وما أوحى إليه من الحكمة الملهمة.
يقول تعالى:


[النساء: 0 [0]
نهو يبت الحكمة لنييه إبراهيم عليه
اللسلام، وأن مثلها قد أوتي محمد صلى الله عليه وسلم.
والحكمة: هي فعل الشيء الأحسن، على الوجه الأقوم، في الوقت الأنسبـ r. وتظهر هذه الصفة في إبراهيم من خلال دوامه على الاستغفار لوالده مع إعلان والدن الده العداوة له، فإن عداوة والده له لـ لم تمنعه من
 أعلمه الله أن أباه لن يؤمن، وأنه عدوٌ لله؛ تبرأ منه، ووالئى من هو أولى بيلى بالولاية، وهو الله سبحانه وتعالئى
يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: الوَّمَا

شالإسراع في إحضار الضيافة؛ لأن الله عطف المجيء على الروغان بالفاء، ولم يعطف بحرف آخر من حروف العطف؛ لأن هذا الحرف يفيد عدم تراخي المعطوف عن المعطوف عليه، والني يعبر عنه بالترتيب والتعقيب، مما يشعر بأن طعام الضيفان قد أعد مسبقًا.
كان كان ما جاءهم به من الطعام عجل سمين، فلم يكن عجلَّا ضعينًا، وكان يكفيه أن لو جاءمهم بكبش أن يكون

كريمًا معهم.
* تقريب الطعام إليهم، ما يشعر أنه فعله بدون تكلف ولا تكليف، وهذا أكمل إكرامًا من اللذي يضع الطعأم في مكانان، ثم يطلب من الضيوف أن يتتعلوا إليه. " دعوتهم إلى الأكل بقوله پألآل، وهو حرف يفيد العرض بلطف. .V هو وصف لم يوصف به أحد في القرآن الكريم إلا إيراهيم عليه السلام، وهو في
 - إ
. \(\_\wedge \varepsilon\)
فهو صاحب القلب السليم. وقد ظهرت سالامة تلب إبراهيم عليه السلام من خحلال عدة مواقف، جمعها الله
- (1) 7.

بين الله سبحانه وتعالى اتصاف إيراهيم عليه الُسلام بهذه الصفة بما أورده في كتابه عنه في وصف استقباله للضيف. تالل تعالى: :
 سَكَ سَ سِيْيِ [الذاريات:
وتد أظهرت الآية صفة الكُرم من خلال النقاط التالية: \#\# وصف الله ضيفه بأنهم مكرمون، وكان ذلك بألوان من الإكرام تظهر في أقوال وأفعال إيراهيم عليه السلام معهم. (استقباله لهم، حين قالوا له (سلامكاه) بالنصب على الحالية؛ فأجابهم بقوله: (اسلامُ" بالرفع على الابتداء؛ فيكون قولههم جملة فعلية تدل على حلى حلون السلام، حال مجيئهم له هذه المرة، ألما قوله نهو جملة اسمية تدل على الثبوت

والاستمرار للسلام في كل وقت.

بعزمه على الثأخر، أو صنع الطهام؛
الأمر النذي قد يتحرج بسببه الضيف.



فإنكاره بالقلب ظهر في قول الله سبحانه وتعالى عنه: . [^9
حيث جاء في تفسيرها أنه يشق عليه رؤية ما يفعلونه من أعمال الشرك؛ لشُدة إنكاره لها، ومذا أمر لا شك ألمك أنه يؤلم كلم مؤمن موحد بالثله تبارك وتعالى، وأما وأما إنكاره

 حيث بين لقومه سفاهة فعلهم، وكذلك أنكر باليد

 التحديات.
ويظهر ذلك من خلال قول الله عز وجل عنه: 10

 حيث جاءوه مسرعين مستنفرين على ميئة مفزعة مريعة، فما عبئ بثورتهمه، ولم يرهبه هجومهم، واستهزأ بهم، وسخر من آلهتهم بأسلوب مفحم، كما جاء في موضع آخر من

(Y) الظز: إرشاد العقل السليم، أبو السعود، lav/V صص••،، أيسر التفاسير، الجزائري،

سبحانه وتعالى بعد ذكره لهذه الصفة في سورة الصافات، نذكر أممها فيما يلي: و إنكار الشرك بالله.



وذلك أن الشرك هو أهظم الظظلم، يقول
 هِيَّهُ,

. وقد تمثل ذلك في قول الله عز وجل

 جل جهلاله، ففي سؤاله هذا تذكير بربوبية ألله لجميع المخلوقات، فالعالمين جمع عالم وهي تعني: كل ما سوى الله سبحانها وتعالى، وفيه تذكير بأن الله جل جلاللاله متصف بكامل الصفات؛ لأن السؤال عن الظن سؤال عن الاعتقاد حول ما يا يعتقدونه من صفات اللله عز وجل، وفيه تنيه على أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل جلاللـ (Y) a أمره بالمعروف وإنكاره للمنكر، بالقلب وباللسان وباليد.
(1) انظر: إفائة اللهغان، ابن القيه، 1/1، الداء






锥


** تقديم حب الله على كل حب سواه قال تعالى:


 من المسلم به أن ولدَا يولد لرجل بعل بعد انتظار عشرات اللسنين، وبعد دعاء الله عز وجل بأن يرزقه الله إياه، ويكون وليّا ولَا بارّا

 الأمر بذبح ولده؟! كيف هي درجة الابتلاء

بمثل مذا الأمر؟! ومع ذلك استجاب لربه، راضيًا مطمئنًا؛ تضحية بأعز مخلوق، من أجل إرضاء الله، أين أصحاب المعاصي -مهما بلغت درجة الما تعلق قلوبهم بها-، أو شدة حاجتهم إليها، هل يمكن أن تقارن درجة تضحيتهم بترك هله المعاصي، بهذا الابتلاء الذي قالل فيه الله سبحانه وتعالى:


[1الصافات:90-97)
* هر هرته من البلد التي لا يعبد فيها الله، وبراءته من أهل لا يعبدون الله.


 فالْوحد لله جل جهلاله لا رابطة بينه وبين أي شيء إلا رابطة ترضي الله عز وجل، فإن لم يجد في قومده، أو في في وطنه، أو أي أمر من أمور الدنيا ما يعينه على طأي طاعة
 يهجره ويتركه، ويبحث له عن مكان آل آخر يعبد ربه فيه.
يقول الله تبارك وتعالى في حق أقوام ضلوا، وعصوا ربهم بسبب استضيانيانهم في




[انساء: 9V] [4)
وإن كان الأهل هم من يصدونه عن دينه؛
(1) الظظ: نظم الدُدر، الثقاعي،



\section*{الأمر.} وكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعلم أن ابنه سيستسلم لأمر الله، ويكون عونّا لأبيه عليه، ولو حصل لـ من العلم ما يا يخالف

ذلك؛ لما عرض الأمر عليه يشاوره فيه. وذلك ما جاء في قوله عز وجل:鹪 . سَنَهِهُ

 واستشارته؛ لثقته بأن رد إسماعيل -الني رياه على الامتال لأمر ريه- سيأتي مرضيًا


وجل بعبادتين ظهرتا في هذا الموتف: الأولى: تربيته لولدلده تربية أثمرت سرعة الامشتال والطاعة، مهما كلف الأمر . والثانية: عبادة تنفيذ الأمر. وفي القراءة الثانية بالضم والكسر على الحث والتحضيض لإسماعيل صلى الله عليه وسلم على الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، وهي بمعنى: فانظر ماذا تري ربك من الامتال، والصبر على أمر الله جلم جلاله، في موطن لم تسبق إلى مثله، وهنا أيضًا تظهر عبادتان الأولى: حث ولى ولده على

 آلَمْ
\[
[1 \cdot v-1 \cdot 0
\]

إن اللني يمر بابتلاء من الله عز وجل
ويكون شأنه مع هذا الابتلاء مرضيًّا لمولاه جل جلاله لا يمكن أن تكون عالِّبته مؤلمة، فابتلاء الله سبحانه وتعالى لعبده ربما يكون الْ مصحصوبا بألم متفاوت الدرجات بحسب صلاح العبد.
سآل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم: أي النأس أشد بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه
 على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمسي على الأرض ما مليه خطيئة) (1). لكن مذا الألم إذا ما قا قون مح للذة العاقبة التي سيكافئه الله عز وجل بها؛ فإنه لا وزن \% تربية ولده على الاستجابة لأمر الله وإعاننه على طاعة الله مهما كلف (1) أخرجه الترملي في سنته، كتاب الزهده، باب
 به باب الصبر على البالٌاء،
وصحححه الألباني.



بحيث يترتب عليه مشقة غير محتملة وحرج على الناس، أو يترتب عليه خرر وخطر على حياة العبد؛ فإن الأمر يخفف على ورجه

مأذون فيه، وفق قواعد الشريعة وأصولها وإن لم يترتب عليها شيء مما سبق؟ فلا يبالغ في العبادة، ولا يشدد فيها، إنما يأتي بها العبد على الوجه المأمور؛ من غير زيادة ولا نقصان، زعمًا أن في الإتيان به على هلى هذه الكيفية مزيد تقرب لله عز وجل؛ فيإن إلا أعظم التقرب لله جل جلاله هو امتثال الأمر كما

أمرنا به تبارك وتعالى (Y) الـى
 والحسد لعباد الله، سليم من التعالي

والثكبر على عباد الله، وهكذا
صفات المحسنين.
يقول اللله عزو جل في وصف إيراهيم عليه
 .[11.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحليث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا
تحاسلوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الللهإخوانًا) (ب)
 الإيمان في تحصين الأمة، عبد اللّه الجربوع،

إلغامدي، / / به r.
(Y) أخرجه، البخاري في صحيتحه، كتاب الأدب،

"الامتثال لأمر الله وتنفيذه على الهيئة التي أمر الله بها.
وقد ظهر ذلك الامتثال بتمامه في قول


أمر بالذبح؛ فامتثل بالذبح، ولم يلجا طريقة أخرى مشل قطع رأسه مرة واحدة؛ أو دفعه من فوق جبل، أو دفنه حيّا، -حال
 أشد قسوة مثل التقطيع أو التحريق مبالغة في التّقرب لله، بل امتيل الأمر كما هو، مبتعدًا بذلك عن التفريط والإفراط. وفي هذا وقفة مع أهل البدع، والمناهج المحدثة في عبادة الله:
ففريق منهم يغرطون في شأن العبادات -بحسب شهواتهم ومصطالحهم -ه، لا وفتق ما تقتضيه قواعد الشريعة ومقاصدهاها. وفريق آخر يزيلون من التُشديد في العبادات على قصد المبالغة في التعبد لله عز وجل -بحسب أهوائهم وأذواقهم- والوسطية: هي الإتيان بالعبادات والطاعات على الوجه الذي أمر الله به. فينظر إن كان في إتيانها على الؤى الوه الني أمر الله به ما يتعارض مع مقاصد الشريعة،
 التسهيل، ابن جزي، 199/19.

 كل ما يفضي إلى إعراض الناس عن الحق؛ يبيني أحدّعلى أحدي) (Y) مبينا لناخطر هذهالأأخلاق على أمة متماسكة، أنها إذا فشت فيها؛ فإنها ستذهب بدينينها النيا هو سبب عزتها، وفي حليث آيثر آخر يقول صلى الله عليه وسلم: (دب إليكم داء الأم قبلكم: الحسدوالبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق اللدين، والذي نفسي بيلد لا تدخلوا الجنة حتى تؤومنوا، ولا تأومنوا حتى تحابوا، أفلاأبنئكمبما يبثت ذلك لكم؟ أفشوا السلامبينكم) (1)
" يرجو لنفسه أن يكون من جملة عباد

وقدمن اللهبتحقيقرجائه فقالجلجلالاله: . يرجو هذا الرجاء، وقد جعله الله إمامكا يعدل أمة؛ نهو سليمب من الحرص على الدي الدينيا، سليم من كل مرض وعيب، سليم من كل داء وعطب مما ذكره اللّه في كتابه، أو جاء ذم صاحبه في سنة رسوله صلى الله عليهو وسلم، يقول صلى اللهعليوسلم: (إنز اللهأوحى البي

أخرجه التزمذي في ستنه، أبواب الزهند



وصحیحه الألباني في صحيح الـجامع
r. إنكار الشرك.

فقد أنكر عليه السلام أن يكون حق الألومية لغير الله، يقول الله جل وعلا: .
 [لأنعام: عע]
فوصف هذا الفععل بالضهلال، لو نعله أي أحد كائنَّ من كان، نهو يخاطب أباه وقومه. س. البراءة من الشرك وأهلهـ تبرأ من قومه ومن أفعالْهم بعد أن رأى إصرارمم على ما ما عمليه من عبادتها.




\& ـ إعلان العداء لهم ولآلهتهم. عندما تيقن من خبر الله له أنهم لن يتركوا عبادتهم للأصنام، أعلن العداوة بينه وبين معبوداتهم.
يقول الله مخْبرًا عنه: وَا مَا كُتْدِ تَعْبُدُونَ (㐁 [الشعرا:ي:vv-vo].

\section*{}

أولًا: معالم دعوته:
جاء في الحلديث عن أبي هريرة، قال: (الأنبياء إخوةٌ لعلاتِ، أمهاتهم شتى ودينهم
(1) واحدّ

وفيه تفسير لقول الله تبارك وتعالى:
 . فجاءت دعوته على مذا السنن، دعوة
إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ونبذ الشرك وشريعة الشيطان، وقد برزت معالمها على النحو التالئي:
1. إعلان التوحيد.

وقد أعلن ذلك في مواقف عديدة،
وبعبارات متنوعة، ذكرما القرآن في مواضع متغرقة، نذكر منها ما جاء في سورة العنكبوت.


 حيث إنه (أمرمم بعبادة اللهو وحده، محذرًا

إيامم من عقابه.



 (aia)

 عَنْ وَاَهْجُرْنِ مَلِيَّ


 حوار عذب هادئ رصين، ملؤه الحنان والعطف والشفقة، سمته الأدب والبر والتقلدير، وهذا من جهة إبراهيم" (1) . وني المعابل الفظاظة والجناء والغلظة من جهة والده، وتظهر السمات سالفة الـوا الذكر في أسلوب إيراهيم عليه السلام من خلال ما يلي: ناديى والده مستعمةً في ندائه تاءاءالاحترام (أبت) بدلًا من استعمال ياء الإضافة. لم ينعت أباه بالجهل، بل أشعره بأنه يعترف بما لديه من علمب، لكنه أخبره أنه قد أتاه اللله علمّا زائدَا على الني عندي
 عرف طريق الحقق، ولم يذكر له أنه على طريق عوجاء. ذكر له الداعي الذي دعاه لهذا الحوار(1) انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي، \&/ الـ

ه. الهجرة من البلد الذي يعادي دين الله.
وذلك حينما أوقدوا لـ النار؛ بسبب ما
كان يدعوهم إليه من التوحيدل، ونبذ الشُرك بالله تبارك وتعالى.

 Q
[الصافات:qv-9q].

ثانيًّا: أساليب دعوته:
التويع في أساليب الدعوة أمر هدى
 ولكل حادثة حديثا، والأسلوب الذي يحسن استعماله في موطن؛ لا يصلح أن يستعمل في موطن آخر، وهذا من الحكمة التي آتاهما
 قومه أساليب نظرية في دعوتهم، وأخرى عملية، سنعرض لها اعلى النحو التالئي: ا. الأساليب النظرية.
. الحوار
يتص علينا الثقرآن الكريم ما دار بين إيراهيم عليه السلام وأبيه من حوار حول

عبادة غير الله.
يقول الله جل جلاله:锃


[الأنعام: وva - vo].
وكانمن حكمته أن قد بدأبالأصغر؛ كليين أنه إن لم يستمر في الظهور؛ فلا يستحق أن يعبد، ثم ثنى بما هو أكبر، وهو القيري التمر، فلريما كان هو الأبقى الذي يستحق العبادة؛ لأنه أقدر على الظظهور، فلما غاب؛ بين لهم الْم أنه جدير بالكفر بعبادته، ثم التفت إلى الشمس وقد كانت منافعها أكثر، لكنها جرت الـي على سنة سابقيها من الاختفاء؛ فكانت لها نها نفس التيجة، وهي عدم استحقاق العبادة. كا الدعوة إلى التبصر والتدبر . كان إبراهيم أمة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، فند استنفد كل الألئليب والوسائل في دعوة أبيه وقومه، وذكر الله

جل جلاله أمثلة عليها. ومن هذه الأمثلة قوله عز وجل:







 (A) يَشْفِ وَا

الأمر الذي قد يراه أبوه جرأة منه عليه-، وهو الخوف والإشفاق على أبيه من عذاب الله تعالى.
قوله له بعد التهديد والوعيد الذي قابله به:
. كانَ
وا التعريض والإشارة.
وذلك في يوم اجتماع لقومه يعظمون فيه النجوم، خرج معهم وأظهر أنه سيفعل مثل فعلهم، وما كان ذلك عن إيمان، وإنما مجاراة لهم؟؛ ليبين لهم ضعف عقورانهـهم، إذ لم يتفكروا ولم يتصروا، فالمعبود الذي يستحق العبادة لا ينبغي له أن يتغيب عن عبيده، ولما كانت النجوم تظهر وتختفي؛

كان هذا دليلَا على نقصها وعجزها
يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الأسلوب وكيف وظفه إبراهيم عليه السلام:

 مَاْلَيْ تَ







إبإمبمع عليالسلام

L أشْ攵 أَ ؤلْ ~َ
 .
الموتف الثاني: مع النمرود:
يقول الله تبارك وتعالى:






وقد ذكر الله له ثلاثة مواتف:
الموتف الأول: عند دعوتهم لـ؛ ليشهج
عيدهم الديني:
ويصف المولى هذا المشهد قائلًا:
(C) (C)
 [ar
ولنا وقفة مع هذه الآيات الثلاث، حيث إن المفسرين اختلفوا في سبب قول إيراميم


دعاهم إلى النظر والتأمل في طبيعة
آلهتهم، فهل لديها ما يوجب لها لها العبادة من مقومات الألوهية، فهل هي تسمع دعاءهم؟ وهل يمكنها جلب المنافع لهمْ أم هل يمكنها دفع المضار؟ فأجابوه: بأن هذا فعلُ عهدوا عليه آباءمب، فهم متبعون لهم على هذه الطريقة؛ فأخبرهم بأن هذا لا يبرر فعلهمه، وهو فوق ذلك يعلي العّن العداء لككل معبود عبده قومه وآباؤهم، إلا أن يكون المعبود هو الله؛ لأنه وحده الذي بيدي الرزق، وهو اللذي بيده الشفاء من الأمراضي وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يغفر اللنوب جمييًا يوم القيامة، فيه الرجاء لفعل هذا؛ نهو حقيت بالعبادة(1) رئر المحاجة والمجادلة. ويظهر هذالالأسلوب في موقفين ذكرهما القرآن: الموقف الأول: حين خوثه قوهه من آلهتهم أن تصييه بسوء: يقول الله سبحانه وتعالى في عرض هذا




(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي،
صر.09r.

والني يؤكد أن الكذب هنا هو المراد حقيقة، وذلك في حديث الشفاعة الني جاء فيه قول إير اهيم عليه السلام حين يأتئ الناس؛ ليشفع لهم: (فيقولون: يا إيراهيم أنت نبي الله وخليله من أنهل الأرض،
 فيقول لهم: إن ربي قد فضب اليو اليوم غضبًا لم


وإني تد كنت كذبت ثلاث كذبات) (ب) ولكنه كذب لا يذم فاعله؛ كغيره مني الأنواع التي تال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا أعده كاذبّا، الرجل
 إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل بحدث امرأثه، والمرأة تحلث زوجها) (8) وما واحد من هذه المواطن في الشرف بمكانة، مثل المواطن الذي كذلي إيراهيم عليه السلامه إذن هو كذب مشا ومأجور عليه صاحبه، وما كان الحان من اعتذار لإبراهيم عليه السلام عن الشفاعة، -معلّلخ


رقمباर.

أخرجه أحمد في مسنده،




ليخرجوها مخرج الصدق، وهو بلا شك مقصد حسن.
لكنه يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لم يكذب إيراهيم النبي مليه السلام تط إلا نلاث كذباتِ، ثنتين في ذات الله، قوله: إني سقبم، وتوله: بل فعله كبير كيرم هذار، وواحدةً في شأن سارة، فإنه تدم أرض جبارِ ومعه سارة، وكانت أحسن الناس، نقال لها: إن هذا الجبار، إن يعلم أنك أمرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلمّا غيري وغيرك) (") وذهب بعض العلماء إلى رد الحديث،

وتضعينه، وهو مروي في الصححيحين. إن الناظر في اختلاف المفسرين في هنه المسألة يجدها على أقوال (\$) ، وإن كانت محمولة على الاعتذار لنبي الله إيراهيم عليه السلام، إلا أنها تضسف عن النهي للتوفيق بين ما يرونه ويين قول النبي صلى

اللله عليه وسلم في إيراهيم عليه السلامر. أخرجه البخاري في صستيهن، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قون اللهة تعالى: (واتخذ الله إرباهيم خليان)، ، ومسلم في صسيه، كتاب أحاديتالأنياء،باب فضائل إرّاهمب الخليل صلى الله عليه وسلم، (9م/V

الوجيز، الواحدي،
 كئي، ك

ذلك بهذه المواقف-ه، إلا حياؤه من اللهع عز مرة أخرى حينما سألوه عمن حطم آلهتهم،


لبيان الحق فيتلك الأقوال مباشرة، وتحمل [الأنياء:بانج].
 وقد توسطت هذه الحادثة، تلكما الحادثتين، وهما من قييل واحلد، وقد أثبهتهما هذه الحادثة؛ فلا يمتنع أن تكون من جنسهما، أي: أنه قال هذا القول على سبيل الاستهزاء والثله سبحانه وتعالئى أعلم. الموقف الثاني: تبل تحطيم الأصنام: حين دخل على الأصنام، وقرابين قومه الثي قربوها إليها موضوعة أمامها؛ فساء الألد الأصنام، -ومو يعلم أنها لن تجييه-، فكان سؤالًا على سبيل الاستهزاء بغعل قومه، نهو يعلم أنه لا ذنب لحجر -لا اختيار له فيما صنع به من التعظيم-؟ ليكون ندًا لله عز وجل.
يقول الله تبارك وتعالى مخخبرا لنا عن هذا المو قف:

 ثم قام بتحطيمها لا عقوبة لها، ولكن تبكيتًا لقومه، وتنفيذّا لوعيده الذي تو توعدهم
 يرشدون حين يرون آلهتهم وهي محطمة، لم تستطع الدفاع عن نفسها (1).


تبعات ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى، والثله جل جلاله أعلم.
وتوجيه القول بأن ما صدر من إيراميم إنما هو كذب؛ أن قوم إيراهيم عليه السالام
 يعظمون النجوم-؛ فنظر إلى النجوم قائلًا: إني سقيم أعجز عن حضور عيدكم، فإن كانت هذه النجوم التي تعظمونها قادرة على شفاني؛ أذهب معكم، حينها تولوا عنه مدبرين، حيث إنه أفحمهم بحجته، وقد علموا أنه إنما قال ما قال على سبيل الاستهزاء؛ فتركوه؛ حتى لا ينغص علئ عيدهم، ويسمعهم ما يكرهون في في آلهتهم. وهي ليست بالأمر الغريب على إبراهيم عليه السلام، فقد سبق لهأن أخاطبهـهم بالطريقة نفسها، حينما بين لهم عدم صلاحية الشمدس والقمر والنجم للعبادة، حيث أومهمهم بقوله
 .[v7 مرة في الكوكب، ومرة في القمر، ومرة في الشمس، وهو لا يريد بقوله هذا أنه آمن بها، وإنما أراد التدرج معهم؛ لبيان عدم صلاحيتها لللألوهية.


لعلمه القاطع بعدم تدرتها على الإجابة، توتفوا مع قول إيراميم عليه السلامام، ونهموا مراده.
لكن سرعان ما انتلبوا رأشا على عقب؛ نقد أقروا بعجز آلهتهم، ثم لم يلبثوا أن تركوا التأمل في طبيعة أصنامهم، واحتجوا لأنفسهم على إيراهيم عليه السلام بما أراده أن يكون حجة عليهم، فإذا بلغ منهم الأمر مذا المبلغ؛ فأي رجاء حيتئذ في مداية قوم احتجوا بالباطل البين -الذي الني هو حجة على

بطلان الباطل-؟ فجعلوا به الباطل حقًا فجاء رد إبراهيم عليه السلام بالتضهر منهم ومن عتم تفكيرهم، متسائلألا كيف تقبلون على أنفسكم أن تكونوا عبادا لشيء لا يحصل لكم منه نفع، ولا ولا يحل بكم منه ضب؟! وأكبر ديليل أنه لا يستطيع
 الذي أنتم بحاجة ملحة لمعرفة إبجابته، أين
عقولكم؟!|!(1)
r. الأساليب العملية.

أعيادهم.
هذا خبر إيراهيم عليه السلام حين دعاه قومه للاحتفال بعيدهم، وكيف رد عليهم،
 (


الموتف الثالث: بعد تحطبم الأصنام: بعد ذهاب توم إيراهيم عليه السلام إلى عيدهم فعل إبراهيم عليه السِلام ما كان قد توعدمم به من كيد للأصنام، فقام بتحطيمها، ثم لما رجعوا؛ وجندوا وندا ما ما حل
 أن إبراهيم عليه السلام قد ذكرها والوا وتوعدها، فلذهوا إليه؛ ليتثتبوا منه، وقد أضمروا الكيد به، والانتقام لآلهتهم من فعلته.
 اللهِ عزوجل: : الْ重


 يَنْطِقُوِبِ



قالوا اله: هل أنت الفاعل بآكهتنا ما نراه يا إبراهيم؟ فأجابههم إبجابة يعلم أنها ليست بحق، ولكنه أراد بهذه الطريقة أن يوقفهم

 هو أكبر أصنامهم، وأشار عليهم بأذ يسألوه هو بدلًا من أن يسألوا إيراهيم عليه السلامها وهو يقول لهم ذلك مستهزنًا بعجز آلهتهم؛

فعل إبراهيم عليه اللسلام بعد إقامة الحجة منه على قومه في مواطن كثيرة، وبعد سابق وعيدهم على أنه سيكيد أصنامهم، وبيا وبيان عدم خوفه منها، واستنفاد كل الأساليب النظرية في بيان الُحق، فقد قام بأسلوب من العن نوع آخرء، إنه الأسلوب العمان الباطل، إنه تحطيم مصدر الخوفـ المانع لهم من اتباعه، والإثبات بطريق عملي حسي قاطع، شاخصى أمام أعينهم، وماثلـ بين يدي عقولهم؛ وشاهد يسمعهم أن هذه الآلهة التي يعبدونها لا تملك لنفسها نفعا



يقول الله تبارك وتعالى:
 -91:
.[94
ويأتي بيان الحال التي ترك عليها الأصنام في قوله تعالى: . وإبقاء الكبير أيضًا كان من أجل تقوية الحجة على عجزهمه، وذلك أنهم قد يظن الـون أن الحادث قد وقع بشكل مفاجی؟؛ فلم تكن الفرصة للنجاة أو الدفاع عن النفس قد توفرت للديها، وهذا إنما يأتي على سنيل المجاراة لعقولهم العقيمة؛ وإلا فإن من
[الصشافات:
قد مر معنا في الأساليب النظرية أن إبراهيم عليه السلام قد استعمل مع قوهمه في هذه الحادثة أسلوب التعريض والاستها في عبادة النجومّ وبيان عدم قدرتها على الثبات على حال الظهور، وعجزها عن تحقيق الخير اللذي يرجوه الإنسان من معبوده.
وقد كان الموقف الأخير حين جاءو إليه للدعوته لأن يشاركهم في عيدهم؛ فرفض وتهكم بهم وبعيدهم ومعبودهم؟؛ ففروا من أَمامه؛ لعلمهم أنهم لو مكثوا اعنده مزيدًا من الوقت؛ لأسمعهم مما يكرهون في آلهتهم أكثر.
فجاء التعبير القرآني بقوله تعالى:
 من الزحف موليّا دبره للعدو خوفًا، لا من الهزيمة؛ فإنه لا يفعل ذلك انهزامّا، ولكن خوفًا من التضضاء عليه. وهم قد خافوا من أن يقضي إبراميـم عليه اللسلام على فرحتهم إذا قضى على صصح معتقدهم، وأبطل دينهـم وحرجتهمه، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد آتاه الحجّة الدالدامغة في مواقف المحاجة والمناظرة(1) .
" تحطيم الأصنام. يذكر الله عز وجل هذا الموقف من
(1) انظر: المصدر السابق M/^/

النهاية، كما حلث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرادوا قتله، حينها أذن له بالْهجرة.

كان يستحق الألوهية يجب أن يكون محيطًا بعلم الحوادث قبل وقوعها، ولا يمكن بحال أن تغيره أو تؤثر فيه، فإن وجود النكير ونير والدحال هذه دليل على عجزه عن الدّفاع عن حاشيته (1)
電. الهجرة
بعد أن استغرغ إبراهيم عليه السلام وسعه، ويذل كل جهده، في إصالح قومه، إلى أن
 الإصرار والعناد مبلغًا، دفعهم إلى الكيد لهـ،

والسعي في قتله شر قتلة؛ هـجرهم.





ولم يكن مراده اللهجرة إلى الله سبحانه وتعالى من الأرض إلى السماء؛ ليصير إلى جوار ربه، ولا الهجرة من بلد أهله وقومه إلى بلد آخر من أجل الدنيا، وإنما هجرة من الأرض الْتي يعبد غير اللله عز وجل فيها إلى الثى أرض يستطيع فيها عبادة ربه وحده لا شريك . \({ }^{(Y)} 4\)

ولم يلجأ إلى هذا الفععل بمجرد أذى لحق
به، فلطالما آذاه وقومه، ولكن الأمر قد بلغ (1) انظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود، \(. \vee \varepsilon / 7\)
(Y) انظر: تغسير المراغي، VI/TY (Y)

فقد أقام الحجة في هذا المقام، بيبان معالم العجز التفصيلية في آلهة أبيه، والمقتضية ممن له مسحة عقل، وملحة رشد أن يتبرأ من عبادتها؛ نهي عاجزة عن السمع لمن ناداهاها، عمياء عن رؤية من تتربا إليها وتولاها، ولا تغني شيئًا عمن استجداهاها، وما
 للرحمن، وموالاة للعدو الأول للإنسان، فماذا كانت حجة الوالده، التهديد والوعيدل والطرد المديد، وهذه حجة من بنغ بالئى وطنى،

ليس فيها حق ولا هدى (1) Y. . محاجاجته لقومهـ.

كانت دعوة إبراميم عليه السلام الدعوة إلى ترك ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام والتصديق بالنجوم ومهجرهما، والتوجه إلى الله جل جلالث بالتوحيد الخالص، وكان قومه يخافون من أن يكون للأصنام والنجوم تأثير في مقادير الناس؛ فـحذرون
 ما يكره؛ فرد عليهم أنهم أهمل لهذا الخْوف بما اعتقلوه في أصنامهم من هلاوس، وما وما
أحدثه الشيطان في نفوسهم من وساوس أما إيراهيم عليه السلام مهو في أمان من هذه الهواجس، فمن خالي الـي الله مبحانه وتعالى؛ أمنه الله جل جلاله من كل شيء،
(1) انظر: تيسر الكريم الرحمن، السعدي، ص.

\section*{}

أولًا: محاجتهن عليه السلام لأبيه وقومه:
1. محاجته لأبيه.

إن أعلى رتب الكمال البشري تكون حيث كمال الرجل بأخلاقة، وإن الوالدالدين هم أولى الناس بتحسين الأنحلاق معهم بعد رسل الله عليهم السلام، وقد صور لنا القرآن هذا الخلق الحسن فيما دار بين إبراهيم عليه السلام وأبيه، وتقدم بيان هذا في ما ما سبق، حين تعرضنا لأسلوب الحوار في اليا الدانعوة. وكان حوارًا أقام فيه إيراهيم الحجّ الحجة على والده، يبطلان ما مو عليه من عبادة الأصنام،


准
 (16)



钅



أما آلهتهم فليس هناك أدنى مبرر للخوف منها، فعلى الأقل هي لا تسمع؛ نهي صمماءك، لا تبصر؛ فهي عمياء، لا تنطق؛ فهي بكماء الاءي، لا تعقل؛ نهي بهماء، لا تتحرك؛ فهي شالاء فيك، ولا تعبر؛ لأنها عجماء، فلا علم لها بأليا شيء، ولم يمنحها الله جل جهلاله القدرة على أي فعل مما يحذرون، والله سبحانه وتعالى هو السميع البهير، حكيم في ألما أفعالد وأوامره ونواهيه، عطاؤه كلام، ومنعه كاملام، وخلقه كلام، يفعل ما يشاء بقدرته، ويقضي ما يريد بحكمته، عالم الغيب والشهادة، وهو الرحمن الرحيم، فمن الذي يستي يستحق أن ينطبق عليه وصف الخوف؟ الـو الذي آمن بالله جل جلاله وكفر بكل إله سواه، أم من كفر
بالله واتخذ من الأصنام والنجوم إله!! (ل) الحق الساطع واليقين القاطع هو أن النذين آمنوا بالله، ولم يشركوا به هم أحق الناس بالأمن، ولو أن قومه يعقلون أو يرشدون؛ لسلموا لهنذا الأمر وصدقوه، وآمنوا به واتبعوه، ومذا الحديا لاريث النذي جاء

 إياها، أو أوحى بها إليه. ب. ما محاجة الملك.
إنه النمرود، الذي ملك الأرض شرقها وغربها، وكان الناس في ذلك الزمان قد
انظر : جامع البيان، الطبري،1| /

ومن خاف غير الله عز وجل؛ أخافه الله تبارك وتعالى من كل شيء (1). يقول الله سبحانه وتعالى في عرض هنا


 آَفَكِ تَتَذَ كَ اَشَرْرَ重化
 مُهْ

 أعطى الله عز وجل إيراهيم عليه السلام الحجة في كل موطن؛ فكان الأعلى دائمًا على من وقف أمامه، وقد عجز إقامة الدليل على صحة ما يعتقدونه؛ فلجألوأوا إلى أسلوب الإرهاب والتخويف باكلهتهم، فجاءمم الجواب من إبراهيم عليه السلام بأن الله سبحانه وتعالى قد هداهِ فاله فهو على غير شاكلتهم، لا يخاف إلا أن يقضي الله اله جل جلاله أمرًا أراد به أن يهلك أحلدا ألا من خلقه، ولو أنهم كانوا يعقلون؛ لعلموا ألن أن الله عز وجل وحده هو الذي يستحق أن يخشى بالغيب.

انظر: الكشاف، الزمخشري،r/4٪.

أصابهم الجدب؛، وكانوا يذهبون إليه؛ ما نسبه إيراهيم عليه السلام إلى ربه، فهو


 إيراهيم عليه السلام فسأله: من ربك؟ فجاء وأيراء وأيده بالمحجة، عدل عن النزول إلى مناقشة هذا الغباء، واختار طريق الإفحامام، بالاحتجاج بأمر لا يطيقه بشر، فقال له: إن ربي يأتي كل يوم بالشمس من المشرق؛ فافعل ضد هذا أنت وأت بها من المغرب، فألجم وأفحم، وأبلس وأخرس، فكيف يكون لغبي أن يحاجج نبيا؟!! وهل يجوز لأخرق أن ينال البيرق؟! إنها حجة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه.

جواب إبراهيم كما ذكر القرآن.
وكانت بينهما تلك المناظرة، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله : تَرَ إلى الْ
 وَيُمِيتُ قَالَ



يذكر الله سبحانه وتعالى أمرّا عجب منه عز و جل، وذكره على سبيل التعجيب ئقارى القرآن منه، وهو أن عبدًا من عبيده، أنعم عليه وملكه على الأرض؛ وفق فقابل هذا الفـر الفضل بالكفر بدل الشكر، وإنه ادعى الربوبية، وامتحن الناس فيها، وكانوا يجيبونه لما
 فدعاه لما دعا إليه الناس؛ فأجابه على غير ما آراد، وبين له أنه مربوب لمن المن يستحق اللربوبية بكونه يملك الإحياء والإماتة؛ فعارض المغرور قول إبراهيم؛ بأنه يملك
 القرآن،أبو آلمظفر السمعاني، / / M.

قال ابن عباسي: (أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماميل، اتخلت منار منطقًا لتعفي أثرما على سارة، ثم جاء بها با إبراميم عليه السلام وبابنها إسماميل عليه السلام وهي ترضعه، حتى وضعهما ونـا عند البيت عند دوحة، فوق زمزم في أعلى المسجلد، وليس
 فوضعهما منالك، ووضع عندهما جرابًا فيه تمرّ، وسقاءً فيه ماءُ، ثم تفى إيراهيم عليه السلام منطلقًا، فتبعته أم إسماعيل عليه السلام نقالت: يا إيراهيم، أين تذهب وتتر كنا بهذا الوادي، اللثي ليس فيه إنشٌ ولا
 إليها، فقالت له: آلله اللذي أمرك بهذاء قال: نعم، قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إيراهيم مليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات، ورنع يديه فقال: رب

 .[ \({ }^{2} \mathrm{~V}\)
وجعلت أم إسماميل عليه السلام ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في الستاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أنتنظر إليه، فوجدتالصفا

\section*{}

أولًا: إبر اهيم عليه السلام وإعمار البلد
الحرام:
كان إبراهيم عليه السلام أمة، كما أخبر
 كاَهِ
 صِسَ
 .[IYY
فقد أحيا توحيد الله عز وجل في الأرض بعدنخلوها منه عند البشر، وشرق في في الأرض وغرب من أجل هذا المقصد، حتى البلد الحرام في ذلك الزمان كان قان قد خلا ملا ممن يعبد الله جل جلاله فهب؛ فذهب إليه بولده الوحيد، وزوجه الضعيغة، وأسكنهما في
مكان تفر، ليس فيه معلم من معالم الحياة. وجاء خبر هذا في قول الله سبحانه
وتعالى: :



 هِ شَّقْ
[

وتفسير هذا جاء في صحيح البخاري:

أقرب جبلِ في الأرض يليها، فقامت عليه، من جرمم، أو أهل بيت من جرهمّ مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوأوا
 ماءء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماءٌ، فأرسلوا جريًا آو جريين فإذا هم بالماءاء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأثبلوا. قال: وأم إسماعيل عليه السلام مند الماء، فقالوا: التأنين لنا أن ننزل عندكّ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا: نعم، قال ابن حباسي رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ثألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس ). فنزلوا وأرسلوا إلى أمليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبياتِ منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأمجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إيراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل عليه السلام، فسال امر أته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، ثم سألها من ميشّهم وهيثتهم، فقالت: نحن بشرِ، نحن في ضيق وشدةٍ، فشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، وقولي لـ يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماميل مليه السلام كانيه آنس شيثًا، فقال: هل جاءكم من آحِّ؟ قالت: نعم، جاءنا شيخٌ كذا وكذا، فسألنا عنك

ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى آحلدا فلما فلم تر أحذًا، نهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدًا فلم تر أحذًا، ثفعلت ذلك سبع مراتِ. قال ابن عباسي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نلكك سعي الناس بينهما) فلما أشرفت على المروة سمعت صوناّ، فقالت صيه - تريد نفسها -، ثم تسمعت، فسمت الئ أيضًا، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواثٌ، فاذذا هي بالملك عند موضع زمزمّا فبحث بعقبه، أو قال بجناحه، حتى ظالى ظهر
 وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ماتغرف. تال ابن مباسي رضي الله عنه: ثال النبي صلى الله عليه وسلم: (يرحم الله أم إسماميل، لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء -، لكانت زمزم مينًا معينًا). قال: فشربت وأرضعت ولدها، نقال لها الملك: لا تخافوا الضبيعة، فإن ها ها هنا بيت الله، يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا لا يضيع أهله، وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول، فتأخلذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رنفةٌ

ذلك، وإسماعيل علبه السلام يبري نبّلا لـ تحت دوحةٍ قريبًا من زمزمَ فلما رآه قام إليه، نصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد

بالوالد) (1)
وهكذا بدأ إعمار البلد الحرامه إلى أن أراد الله سبحانه وتعالى أن يتم بناء المسجد الني سيكتمل به الإعمار، والئحيث عنه في مايلي.
ثانيًّا: إبر اهيم عليه السلام وبناء الكعبة: ياتي الحديث في سورة البقرة عن سيدنا إبراهيم، وييان فضل الله سبحانه وتعالى عليه بجعله إمامان اللناس، إلى أن ذكر بالياء
 الثناء على إبراهيم وتأكيد إمامته، بحيث لا لا يقبل الله جل جلاله ملة غير الملة التي التي كان عليها، وأن الله سبحانه وتعالى اصططفاه، وبين اللسبب لذلك؛ أنه قد أسلم لربه بما أمرهبـ.
وذلك في قوله عز وجل: . إِمَا洤



 الأنيّاء، بأبـا...

فأخبرته، وسألني كيف عيشنا، فأخبرته آنا
 قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام، ويقول خير عتبة بابك، قال: ذاك أبي، وثد أمرني أن أفارقك، الحقي باهلك، نُطلقها، وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إيراميم عليه السلام ما شاء الله، ثم أتامه بعد فلم يجله، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يتغي لنا، قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيثتهم، فقالت: نحن بخير وسعير، وأثنت على الله، نقال: ما طعامكم؟ قالت اللحم، ثال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومثذِ حبّ، ولو كان لهم دعا لهم لهم فيه. قال: فهما لا يخلو مليهما أحدّ بغير مكة إلا
لم يوافقاه.

تال: فإذا جاء زوجك فاقرئي طليه السلام، ومريه يثبت عتبة بابه، فلما جاء إسماميل مليه السلام تال: مل أتاكم من الحِ؟ قالت: نعم، آتانا شيخْ حسن الهيثّة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير ، قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأُ عليك السلام، ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال: ذاك أبي
وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك.

ثم لبث منهم ما شاء الله، ثم جاء بعد

فجعل يناوله الحجارة ويقولان: هِّرَّتًا

- (1) \({ }^{\text {(liry }}\)

وهكذا شرف الله عز وجل إبراهيم وولده إسماعيل ببناء أعظم بيت على وجي الأرض، ليكون به الإعمار لأرض الله كلها،
 الأرض إلا ومو يتوجه إلى المسجد الحمرام

الكعبة.
ولم يقتصر إعماره للبلد الحعرام على هذا الحد، بل إنه توجه إلى الله جل جل جلالله بهلهـا الدعاء偳

وهذه الدعوة هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه العرباض بن سارية أنه قال: (إني عند الله
 طيتنه وسأخبركم بأول أمري دحوة إيراهيم وبشارة حيسى وروئا أمي التي رأت حين وضعتني وثد خرج لها نورٌ أضاء لها منه

تصور الشام)
(1) أخرجها البخاري في صحيسه، كتاب أحاديث الأنبياء، \&
 .ivio.
وصتحه الألباني، في تعليته على مشكاة



(م)



تَكَ
أَرَّحِهُِ






قال ابن عباسي: (تم إنه بدا لإبراهيم عليه السلام، فقال لأهله: إني مطلعٌ تركتي، فيا فجاء نوافق إسماعيل عليه السلام من وراء زمزم
 أمرني أن أبني له بيتا، قال عليه السلام: ألطع
 تعينني عليه، ثال عليه السلام: إذن أفعل، أو كما قال عليه السلام: قال نقاما فجعل إيراهيم عله السلام يبني، وإسماعيل عليه

 قال: حتى ارتفع البناء، وضعف الشيخ عن نقل الحجارة، نقام ملى حجر المقام،




[إبراهيم: فكانت فريضة الحج فريضة ماضية إلى يوم القيامة من للدن إبر اهيم عليه اللسلام إلى قيام الساعة، ومناسكها هي مناسك إبراهيم وإسماعيل عليهما اللسلام، وكان ذلك ثـكمرة



 E. إنَّك وهي التي علمنا إياها رسولنا اللكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: (خلذوا عني
 وما زالت قلوب الناس تهوي لأدائها، ويأتون لأهل هذا البلد بالأرزاق معهمه، ويجدون فيها كما نسمع ونرى في هذا
 وهذا كله من كرم الله جل إبر|هيم وذريته.

 مناسككم.

بدعوة منه عليه السلام، فكان محمدل اللهه عليه وسلم هو الرسول الذي دعا بمجيئه إبراهيم عليه السلام، وها هي أمته تعمر ذلك ولك المكان وقلوبها تهوي إليه، عمارة بتوحيد الله وتعظيمه، بما علمهم إياه الرسول من الكتاب والحكمة، وزكاهم به من تنقيتهم من الشرك والبدع والمعاصي. [انظر : مكة: إبر اهيم عليه اللسلام ومكة] ثالثًا: إبراهيم عليم السلام الحح:
عهد اللله جل جلاله لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بعد بناء بيته الـحرام بتطهيره
 من الاعتكاف والصهلاة، ثم أمر إبراهيم عليه السلام بعد ذلك أن ينادي بالناس لحج بيته الـحرام.
 د层
 يَ بَّ

وقبل ذلك كان قد دعا بدعوة أبجابه الله سبعانه وتعالمى بما أمره به في هذه الآيةك يقول الله جل جلاله مخبرًا عن دعوته تلك
 رُشُ To




 عَحِيبٌ
 [هرد:
وما أعظمها من نعمة، أفردها إيراميم عليه السلام بالحمد لربه جل جل جلالها استشعارًا منه بعظمتها عليه، حيث أخبر الله عز وجل عنه بذلك:
訝.
وذلك أنها جاءته على حال عجز، وانتطاع أمل ممن هو في مثل حالهـ الأمر اللذي دعا سارة رضي الله عنها أن تعجب منه؛ فذكروها بأنها إرادة الله الذي

[يس: [Ar].

وزادوهم بالدعاء والرحمة من الله تبارك وتعالى على ما قاموا به من حق الله جل جلاله، وصبروا.

\section*{}

أ،ولاًا: التششير بالذرية الصالحة:
مضت سنة الله سبحانه وتعالى أن يكافئ
على الإحسان بالأحسن، وأن من ترك شئِّا من أجله؛ أن يعوضه الله خيرًا منه، كما جاء في الحديث المسمى بحليث الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم: (إنك لن تدع شينّا اتقاه الله إلا أمطاك الله خيرًا منه) (1) (1) وقدهجر إيراهيم عليه السلام أباه وقومه؛ فأبدله بالذنرية الصالحة، وجعل النبوة فيها، كما هجر العراق؛ فأبدله الله بيت المقدس ومكة، وقد جاءته البششارة بالذرية الصـالحـالحة،
على كـبره، وتقدم سنه.

(1) (1)
 وهي البشارة بإسماعيل عليه السلام، ومن بعدها البشارة بإسحاق في قوله

[الصافات:
وقد جاء لنا وصف البشارة بإسحاق، والحالة التي كان عليها إبراهميم عليه السلامّ، والتّي كانت عليها زوجه سارة عند البشارة.

\[
. r \cdot v r q
\]



الله عنه：قيل يارسول الله：من أكرم الثناس؟ قال：（أتقامم）فقالوا：ليس عن هذا نسالكّ الكي، قال：（فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نيي الله، ابن خليل الله）قالوا：ليس عن هي هذا نسألك، قال：（نعن معادن العرب تسالون؟ الجان خيارهم في الجاهلية خبارهم في الإسلام، ．إذا فنهوا（1）
فالإجابة الأولى كانت من النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الإيمان الذي هي هو ميزان التفاضل بين عامة الناس، فلما الما أخبر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس مقصدهم من الُسؤال؛ كانت الإجابة الثانية، حيث إن يوسف نبي، ابين يعقوب نبي، ابن إسحاق نبي، ابن إيراميم النبي خليل الله－عليهم جميعا الصبلاة والسلامـ، فهو الكريم ابن الكريم ابن الككريم ابن الكريم، والإجابة الثالثة كانت باعتبار خيرية الصفات التي جبلت عليها

العرب بحسب القّبائل وما اختصت بها الشاهد من الحديث الإجابة الثانية الثي تيين منها أن اتصال النسب بالنبوة إلى
 نسبًا، نهي ذرية طيية من أصل طيب．

 （1）أخرجه البخاري في صسيسه، كتاب أحاديث


ثانيًا：النبوة في ذريته：
وجعل الله في ذريته عليه الُسلام النبوة والرسالة كما جعلها في ذرية نوح عليه

السلام．
يقول سبحانه وتعالئى：
 وَآلَكِكَ

وقد خصه الله بالذكر في هذا الأمر في
موضع آخر من كتابه حيث يقول جل جلالاله：多

 وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عددا ممن كان من الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى： ．㛯


屋


[لأنعام: بی-זیی].

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
أكرم الناس فيما رواه عنه أبو هريرة رضي

عديدة ذكرها ابن القيم في كتابه إغاثة اللهغان (Y) في بيان بطلان النص آنف الذكر المثبت في توراتهم. وقد جاء ذكر هذا الأمر في سورة الصافات بما يجزم أن الذبيح إنما هو إسماعيل عليه السلام، وليس إسحاق عليه السلام.
 حَاِيمر ,

 (10) هِنَ أْ

 أَلْمِينُ فِ فَ آَلَيْرِينَ
率

فعطف بالبشارة الثانيةعلى البشارةالأولىى عطفًا يقتضي التغاير؛ فكانت النتيجة أن الأول غير الثاني، وكانت الثانية مصرحة بأن المبشر به هو إسحاق عليه اللسلام، أي: أن المبشر به الأول النذي هو اللذبيح هو غير إسحاق عليه السلام، فيكون إسماعيل عليه السلاملم، وهو الامو الولد البكر لإبراهيم عليه اللسلام، -وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه-، وهذا فيه رد
(Y) انظر: الهصلدر السابق.
我
\[
\text { [مريم: } 0 \text { ]. }
\]

فهم صفوة الله من خلقهن، وكانوا بعد إبراهيم كلهم من ذريته، عليه وعليهم الصلاة والسلام، وعلى رسولنا أطيب الالصلاة وأفضل اللهلام. ثالثًا: قصة الذبيح:
الذبيح هو أحد أبناء إيراهيم مليه السلامام، وقد زعم اليهود أنه إسحاق عليه السلام، وقد استندوا في ذلك لنص موجود التوراة المحرفة عندهم يقول: מاذبح ولدك بكرك، ووحيدك إسحاق،(1)، وهو أمر أمر يختلف مع ما جاء في شريعتنا، وعليه فهو مما ينغي رده-وإن حصلت الموافقة لهم في ذلك من بعض علماء المسلمين-، إلا أن جمهور أهل العلم على أن النيح إنما هو إسماعيل عليه السلام. ولا يعد هذا انتقاصًا من قدر إسحاق عليه السلام، فقد تقدم في الحديث الحيث النـي مر آخرًا من أنه كريم ابن كريبه، ولا يزعجنا -نحن كمسلمين- أن يكون إسحاق عليه السلام هو الذييح -إن بُت هذا بما يدن كون النبيح هو إسماعيل عليه السلام-م لكن القول بهذا الأمر مردود من وجوه
(1) انظر : إغاثة النلهفان، ابن القيـم
[البقرة: Y \& فأرضاه الله سبحانه وتعالى، بأن بين له أن هذا كائن له في ذريته لمن قام بحعقه مثل ما قام إبراهيم الذي كانأه الله به بحقه، أما الظالمون فلز تنالْهم دعوته عليه السلامام لما علم إيراهيم عليه السلام أن ذيريته سيكون منهم الظالم؛ جاء دعأوه لهم بعد ذلك يخصر به الصالكين منهم، وذلك في قول الله تبارك وتعالىى:
 وْ和:
.[ाY
فأخبره الله سبحانه وتعالى أنه قد تكنفل بالرزق لمن آمن ومن كفر، لكن تذيريا الـيرا منه لنبيه عليه النسلام، وييانًا كلنا، أن الذني يتوعد الله به من كفر به- وإن كان اله له من المتاع في الدنيا ما يغتر به- هو العذاب المي المقيم في نار جهنمه، المكان الذي لا يملكون ألنا أن يتحولوا عنه إلى غيره( (t) إن من المواطن التي يرفع فيها اللدعاء إلى الله تبارك وتعالى، ويقبله جل جـلـي الاله، الموطن الذي يكون العبد فيه قائما بطاعة الله، ويتأكد هذا الأمر عندما تكون المون مذه الطاعة من فرائد الطاعاعات. وقد كان الأنبياء أفته الناس بهذاء لذلك
(Y) انظر: جامع البيان، الطبري، or/r.

على أهل الكتاب، ومن اشتبه عليه الأمر من المسلمين (")، حيث وقعت من بعضهم الموافقة لليهود في هذا القول (\$)، ومن أراد التوسع في الاطلاع على مزيد من أوجها الرد؛ فلينظر إغاثة اللهفان، وفيها من الفو ائدوالئبر ما سنذكره -إن شاء الله- لاحقًا.

رابعًا: الدعاء لذريته:
جعل الله سبحانه وتعائل غريزة حب البقاء، والنساء في الأثر، والتناسل والتو الديا غريزة في الإنسان، يشاركه فيها الحيوان، لككنه ينغرد عن الحيوان إذا ما أراد بهذا الأمر الحفاظ على ما خلقة اللهع عز وجل من أجله، وهو إعمار الأرض بالتو حيد وعبادة اللهج جل جلالل، وهذا ما كان عليه أنبياء الله مبحانانه وتعالى، والصالحون منا من عباده؛ فنجد أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام لما علما علم بأن الله اصطفاها، واختاره لمهمة الإمامامة للناس؛ أحب أن يجعل الله هذا في نسله وذريته؛ فأراد منهم أن يكونوا خالصين مخلصين لرب العالمين.
يقول الله تبارك وتعالى:








الثوحيد، وتحقيق الأمن للبلد الحرام، وأن يسر الله سبحانه وتعالى لهـم من يؤنسهم من تلك الوحشة من الناس، وأن يرزفهم من الثمرات، وأن يجعلهم من المقيمين الصحلاة، وممن امتن الله جل جلاله عليهم بإجابة الدعاء.
خامسًا: وصية إبراهيم عليه السلام
لذريته:
إذا شعر الإنسان بدنو أجله؛ فإنه يتقفد أحوال من يحب، وإن كان موسرّا؛ فإنه يوصي لهم؟ حتى لا يدعهم عالة يتكففون الناس، فعلم إيراهيم عليه السلام ما أكرمهس الله جل جلالله به من الرضا والئلمار واستجابة الدعاء؛ فنعا الهم بكل خير ينفعهم في الدنيا والآخرة، وهذه تركته لهمه، وكان يعلم عليه السالام أن الرفعة والمكانة التي أكرمه الله بها مردها إلى النعمة العظمى، التي حبال الياه الله عز وجل بها، وهي نعمة الإسلام؛ فأثابه في عاجل الدنيا، بأن جعل الملة التي رضيها الله سبحانه وتعالى منسوبة إليه، فلايقبل سبحانه

 فِ هَالَ
[البقرة:• با - اץ

وقد أخبره الله عز وجل أن من ذريته من سيكون ظالمًا لنفسه؛ فأوصاهم بما

لما أمر الله سبحانه وتعالىى إيراهيم عليه اللسلام بيناء الكعبة، وأعانه على ذلك ولكي الـدا إسماعيل عليه السلام؛ استجابة لله جل جلاله، استثمروا هذا المقام العظيم الذي الدي اختارهم اللهع وز وجل له، وسألا ربهما بهذا اللدعاء.
يقول الله سبحنه وتعالى:

岡
四
 . إِكَ أَنَّ ما أعظمه من نفع، قصداه لمن يأتي من نسلهما، الإسلام النعمة العظمى، والمنحة الكبرى، التي تكون به سعادي الألوا الأولى والأخرى، وبيان المناسك التي يرضانياهـ الله
 أمين، يتلو عليهم كالام رب العالمين، ويزكي نفوسهم بما تزكو به نفوس المؤومنين، عليهما من الله صلاة وتسليم؛ بما أقامام أو كانا سببًا في إقامته من الدين القويم. وقد ذكرنا أيضًا في ما سبق ما كان ان من من دعائه حين ترك إسماعيل وأمه هاجر عائر عند بيته الحرام، والذي ذكره الله في سوري إيراهيه، وقد جاء فيه من دعائه، بالثبات على

ليهود والنصارى النذين زعموا أن إبراهيم
 المشركين بيان الملة الحنيفية الخالصة من كل ألوان الشرك وأنواعه، وهي التي كان عليها أبوهم إسماعيل عليه السلام ابين

إبراهيم عليه السلام

يحبه لهم من الخير، وأسباب حفظ نعمة الله جل جلالثه عليهم، وهي أن يكونوا على والى الـحالة التي وفقه الله سبحانه وتعالى إليها،
 بِك بَ بِ
 [البقرة:بץآ].
وأن يظلوا على العهد الذي فارقهم عليه إلى أن يموتوا؛ ليكونوا من صفوة الله اللنين اصططفاهم من عباده على العالمين، وقد صدقوه فيها؛ فكانت وصية يعقوب لأولاده أيضَا.
وقد أخبر الله عز وجل عن هذه الوصية التي أوصى بها إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى:


 مُسْتِلْوُونَ
وقد ورث هذه الوصية أبناؤه، ممن هم على طريقته وهداه؛ لُما عندهم من العـلم بأهمية هذه الوصية، فأخلذ يعقوب عليه السلام العهد من أولاده؛ بأن يكونوا على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، وأبنا وأباؤه إسماعيل وإسحاق، وهم آباء يعقوب الذي كان على ما كانوا عليه، وهذا فيه رد على (1) انظر: اللباب في علوم الككتاب، ابن عادل . \(0 \cdot \varepsilon / r\)

ألا يعبد الأصنام، ووصيته لأبنائه؛ يفيدنا أن المؤمن على خطر إلى ألى

يتوفاه الله على الإسلام. ما يبذل في سبيله، ما استقام على الا ا.أهل الإيمان والتوحيل بعضهم أولى بيعض؛ لذلك كنا أولى بإبراهيم من اليهود والنصارى، وكذلك أولى

بموسى وعيسى منهم.
 والآخرة، والابتعاد عن اللدعاء عليهم. Y Y ا ـ حسن البر والمعاملة مع الوالدين-وإلإن
 يكون مقترنًا بالحرص على إسلامهـمه' ودعوتهم له بالحكمة والأدب؛ فإن أبر البر أن يكون العبد سببًا في عتق والديه من النار.

شوّونه، وينقاد له في كل أموره. ع ا. أشد ما يتأذى به المؤمن، ويتألّم من أجله؛ إعراض الناس عن دين الله سبحانه وتعالى؛ غيرة عليه، وشفقة

عليهم.
10. من صفات المؤمن طول القنوت بين يدي الله عز وجل؛ راجيًا عفوه

ورضاه.
17 ـ م من استقام على توحيد الله جل جالله، وأكثر من عبادته؛ هو رجل بأمة، خاصه

إذا كثرت الفتن.

保
I . يرفع الله جل جلاله الُعبد علي قدر الشريعة، ولا يمكن أن ينال الرفعة بغير ذلك، وهو بذل الجهلد مع الاستقامة على الشريعة.

قومه من أجل الله سبحانه وتعالى؟
اتخذه الله خليلًا
फ. إهامة اللدين لا تنال إلا بالصالصبر واليقين (1) فإبراهيم عليه السلام لما صبر؛ وكان من المو قنين؛ صار إمامًا للعالمين.
\&. من أحيا ذكر الله؛ أحيا الله ذكره، وهذا
ما رأيناه مع إبراهيم عليه النسلام.
0. حين يدعو الُعبد الناس لتوحيد ربهم -أجابوه أو لم يجيبوه-؛ يكافئه الله جل جلاله بإجابة الدعاء. ج. أهل الإيمان أحق من في الوجود بالأمن.
V. أمن الأوطان لا يتحقق إلا بالقيام بحق الإيمان.
ــ ـ التوحيد أعظم نعم الله على العبيد. 9. دعاء إبراهيم عليه اللسلام ربه عز وجل
(1) انظر: الاستقامة، ابن تيمية YI/

والاستجابة لأمر الله جل جلاله مهما كلفت من ثمن.
قا عدم إضمار الغل والغش، والحقد والحسد لُعباد الله تبارك وتعالى.
أن يكون خليّا من أمراضه: التعاللي
والكبر، والأشر والبطر والعجب.

قصة إبراهيم عليه السلام:
路
"إنكار الشرك.

 "العداء لكل من عبد من دون الله سبحانه وتعالي ولعابديه. MY .M. هجرة اللبلد والأهل والعشيرة؛ إذا لم يتمكن العبد من القيام بتوحيد ربه، وطاعته فيها.
\& Y. التنويع في أساليب الدعوة؛ لأن الناس ليسوا على طريقة واحدة في الفهم والإدراكُ والتفكير، فيخاطب كل فريق بما يتناسب معه من أسلوب، فالئلوعوة فن؛ فينوع ما بين التحوار، والتعريض، والدعوة إلى التبصر والتأمل، المجاندادلة بالتي هي أحسن، وقد يلجا إلى الـى الاستهزاء الهادف المنضبط بالآداب اللسامية، فلا يكون الغرض مرا منه الإحراج، وإنما يكون الإيضاح وبيان
. . . . V حق توكله؛ قد يغير الله سبحانه وتعالم من أجله نواميس الكون، فالنار التي أوقدت انتقامًا؛ صارت بردًا وسلامًا.
11.الوفاء بمعناه الحقيقي هو أن يوفي العبد بعهد ربه، وأن يقدمه ويقدم حبه وحب كل شيء أمر بحبه على ما تحبه النفس وتهواه.
19 التجارة مع الله هي الأريح على الإطلاق، أتم إبراهيم عليه الألاملام كلماتِ ابتلاه الله بها؛ فجعله إمامًا كلناس، وأورثها الله جل جلاله للنريته من بعده.
. . . . .
بارًا راشدًا، شجاعَا كا كريمًا.
I Y المراد بسلامة القلب: أن يقوم العبد
بما قام به إبراهيم عليه السلام من أعمال أهلته لذلك، وهي كما يلي:

إنكاره للشُشك.

(الا هجرة المنكرات وأهلها وأماكنها.
(الأمر بالمعروف والنهي المنكر
"الثبات على دين الله عز وجل -مهما كانت التحديات-.
 \# تربية الأبناء على التوحيد،

بالأذان بالتوحيد، وتلبية الناس له إلى قيام الساعة.
- • هو أحوج ما يكون إليها، وأعانه على تربيتها، جزاء له على ترك قومه أهـ وأهله من أُجل الله.
|r|. צץ. أثر الدعاء في صلاح الأبناء عظيم، يجدر بكل عاقل ألا يغفله. צץ. أنفع الوصايا وأعظمها، هي الوصية بالثبات على الدين.

موضوعات ذات صلة: الأبوة، النبوة، مكة

الحقاتق، وهذه أساليب نظرية.

الداعية، وهي: أن يعتزل الناس عند قيامهم بالمنكرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باليد واللسان والقلب،-حسب المصلحنة الراجحة-، والهجران والإعراض بالكلية.
זץ. الجدل له آداب لابد وأن يتحلى بها
الداعية، منها:
" الشجاعة.

"إغفال المهاترات، وعدم مجاراة
الطرف الآخر فيها.

ه إظهار النصح، وحب الخير .
* عدم إظهار الرغبة في قهر الطرف الآخر.
هو أن يكون بالدليل والبرهان.
 كلله؛ فأبدله الله عز وجل بها بها خير بقاع الأرض، وأكثرها بركة، بيت المقدس

والبلد الحرام
^^. هدم إبراهيم عليه السلام الأصنام؛ فأكرمه الله جل جلاله بيناء المسجد

الحرام
צq. أذن في قومه بيطلان الشرك، وتحقيق التوحيد؛ فاكرمه الله سبحانه وتعالى```

