

عناصر الموضوع

| H17 |  |
| :---: | :---: |
| YIV |  |
| F19 | 20\| |
| HYI |  |
| rra | clatily |
| Y̌r |  |
| YY | clatil |

## slati pasiche

أولًا: المعنى اللغوي:
الدعاء: مصدر الفعل (دعا) ويقال: دعا الرجل دعوّا ودعاءً: ناداها، والاسم: الدعوةة،
 والدعاء أن تميل الشيء إليك بصوتِوكاملام يكون منكاك، تقول: دعوت فلانتا أدعوه دعاءة،

 والحاصل: أن أحل الدعاء: النداء والطلب مطلقًا، مع ملاحظة استعلاء المنادى
المطلوب منه.
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:

هو: سؤال العبد ربه حاجته.
قال القاضي أبو بكر بن العربي: حقيقة الدعاء: مناداة الله تعالى لما يريد من جلب منفعة، أو دفع مضرة من المضار (4).
وقال الخطابي في معنى الُّعاء: (استدعاء العبد ريه عز وجن وجل العناية، واستمداده إياه

 العلاقة بين المعنى اللّغوي والاصطلاحي:
 المعنى الاصطلاحي خص هذا النداء بأنه نداء من العبد للرب.

[^0]
## d

## 

ورد الّجذر (دع و) في الثقرآن الكريم (Y•V) مرات، يخص موضوع البحث منها(Y (Y)

> مرات (1).


> ورد الدعاء في القرآن على خمسة أوجه (Y):

 [V] يعني: أنعبد من دون الله.

فنادى ريه أثي مغلوب.
(1) انظر : المعجم المفهرس لألففاظ القر آن الكريم، محمد فؤاد عبد البُقي، ص YOV- ب - ب.




## scall

## الأثها

# الدنكر 

الذكر لغة:
 الذكر اصطلاحًا:




عن إدامة الحفظ. وكلّ قول يقال له ذكره(Y).

وقال ابن علان: (أحل وضع الثّكر هو ما تعبّدنا الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق والثثاء عليه|(ب)
الصلة بين الدعاء والذكر :

 صلى الله عليه وسلم: (أفضل الدعاء الحمد لله)، فسمى الُحمد لله دعاءء، وهو ثناء محضى،

 Y Y الاستفاثة:

الاستغاثة لغة:
مصدر استغاث، وهو مأخوذ من الغوث بمعنى: الإغاثة والنّصرة عند الشّدّة(0)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

الاستغاثة اصطلاحًا:
طلب الغوث في الشدائد والأزمات(1) . الصلة بين الدعاء والاستغاثة:
اللدعاء أعم من الاستغاثة؛ إذ الدعاء طلب لدفـ الثـ الشر وجلب الخير، يعني: فيكون في اللشدة وفي الرخاء، أما الاستغاثة فهي طلب لدففع الضر لا لجلب الخير، فلا تكون إلا في الشدة، فكل مستغيث داعِ وليس العكس. ب

الاستعاذة لغة:
مصدر استعاذ، وهي من مادة (ع وذ) التي تدلّ على الالتجاء إلى الشيء" (ب). الاستعاذة اصطلاحًا:
هي: اللّجوء والاعتصام، وطلب كف الشرّ(٪) الا الصلة بين الدعاء والاستعاذة:
الدعاء طلب دفع ضرر أو جلب نفع، أما الاستعاذة فهي التحصن بالله واللجوء إليه. ع الاستصانة:

الاستعانة لغة:
الاستعانة مصدر استعان، وهي: طلب العون، يقال: استعتّه واستعنت به فأعانني (ع)
الاستعانة اصطلاحًا:
لا يخرج عن المعنى اللغوي، فالاستعانة: طلب الُعون.
الصلة بين الدعاء والاستعانة:
الاستعانة طلب للعونه سواءً بالدعاء أو بغيره، واللدعاء قد يكون طلبّا للدفع شر، أو جلب


 كَ



.[Irv
r r الدعاء بالمصصدر النائب عن فعل
الأمر.
جاء ذلك في قوله تعالى: الِّغْ
 r. النهي هو اطلب الكف عن الفعل استعلاة، وله صيغة واحدة وهي لا تفعل، وهو كالأمر في أنه قد يخرج عن معناه الأصلي إلى معانٍ بلاغية منها (الدعاء) وذلك إذا كان على وجه التذلل والخضضوع
لله عز وجل|(1).

وقد جاء الدعاء بأسلوب النهي نحو خمس عشرة مرة، من ذلك قوله تعالى:




بِهُ
(1) مـختصر السععد التُتنازاني ضمن شروح التنـخيص Y Y Y ب.

## 

تعددت وتنوعت أساليب الدعاء في الققرآن حثّا عليه، وبيانًا لمتزلته، وهذا ما ما نستعرضه في النقاط الآتية: أولًا: صور الدعاء وتير والـراكيبه:
الناظر في الدعاء القرآني يجده قد جاء على أساليب شتى، تجمع بين الخبر والانشاء؛ مما نستعرضه فيما يأتي: ا. الدعاء بفعل الأمر .
كثر الدعاء بأسلوبالأمر (الطلب) حتى إنه جاء أكثر من مايثتين وثلاثيني مرة، ولم ترد في الدعاء من صيغ الأمر المعروفة سوى

ثلاث صيغ: صيغة (افعل): وهو أكثُ الصيغ ورودًا، كقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام:




 وقولهم كذلك:

 وقد ورد في قوله تعالى تعليمًا لنبيه صلى


وقد يكون الدعاء بهاتين الصّيغتين متلوًا بما يقويه ويؤكده؛ من ذلك قوله تعالى:
 فجملة: مؤكذًا لمضمون الجملة قبله، ومثله قوله



 فجملتا و,

كما قبلها.
؟ . الدعاء بأسلوب الاستفهام.
جاء الدعاء بأسلوب الاستفهام في موضعين، والاستفهام في حقيقته يستعمل (لطلب حصول صورة الشيء في الذنهن) وقيل: هو اطلب العلمبشيء (الم يكن معلوما

من قبل||(1).
وقد يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى معانٍ بلاغية، تغهم من السياق، من بينها الدعاء (Y)؛ ومنه قوله تعالمى على لسان موسى عليه السلام:

ينَّ


rev/r
(Y) معجم المصطلحات البالاغية وتطور ها، أحمد مطلوب، المجمع العلمي العراقي /1/1 1/1.




[لأنبياء: 9ه1].
 [المستحتنة: 0].
وقد يبنى الدعاء على الأمر وحده؛ كقوله تعالى:

 وقل يبنى على النهي وحده، نحو قوله تعالى:



وقد يجمع بين الأمر والنهي في مثل قوله تعالى: وَلَا عمران: 9 19].


[آل عمران: A].

وليس لذكرهما معا قاعدة معينة في
الثترتيب، فقد يذكر الأمر أولًا، ثم يليه النهي، وذلك كالآية الاولى أو العكس، فيبدأ الدعاء بالنهي، ثم يتعه الدعاء بالأمر.

أي: لا تهلكنا (فهذا استفهام على 'لم يكن بأسلوبي الدعاء المشهورين: الأمر
 وتذلل|"(1)، ومثله قوله تعالى:


وكذلك ما جاء في دعاء سيدنا أيوب عليه السلام:

.[^个
فهو عليه السلام لم يدع الله صراحة، بل عرض حاجته في أدب، وأطلقها على حياءٍ من الله، فعرّض وكنّى عن طلبه -رفع البلاء والضرّ عنه- بالخبر دون الإنشاء، جاءت الآية بعد قوله هذا، فدلّت على أن ما صا صدر

منه هو دعاءٌوتضرع. قالل تعالى:
 .

ثانيًا: تسمية الدعاء عبادة:
الأدعاء هو حقيقة العبادة، قال تعالى:㢄

. ${ }^{[ }$.
 ,


[11
هـ الدعاء بأسلوب الخبر .
جاء الدعاء بالأسلوب الـخبري في تسر آيات؛ ولهذا الأسلوب مزية ذكرها الزركـي الزي رحمه الله حين أشار أن فياللظظ الخبر الحاصل تحقيقًا لثبوته؛ وأنه مما ينبغي أن أن

وأشار بعض البلاغيين إلى أن الخبر قد
يقع موقع الإنشاء إإما للتفاؤل، أو لإظهار الحرص في وقوعه -والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل الوجهين- أو

ونجد أنّ الدعاء بأسلوب الخبر قد الـدير التزم الجملة الاسمية للتعبير عن حاجات الجات الداعين ومطالبهم، كما في قوله تعالىى:

 فقوله عليه السلام: يعدّ دعاءً، وإن لم يكن ذلك ظاهمرًا (أي: وإن
 القدير، الشوكاني /ror rer rer
 ( ( ) الإليضا


وأي: اعبدوني بدليل ما بعده (عبادتي)
 . ${ }^{(\uparrow)}$ ومثله قوله تعالى:


كِرَّ

 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالىي:信



. ${ }^{(0)}[7$.
قوله: (الّدعاء هو العبادة): آتى بضمير

العربية


(0) أخرجه أبو داود في سنتهن، باب تفريع أبواب

والترمذي في ستنه، أبواب تنفير الثقرآن،

وإبن ماجه في سنته، كتاب الدعاءه، باب فضل
الدعاء،
 (\%



والعبادة طلب الثواب بالألعمال الصالحة، كالنطق بالشهادتين، والعمل بمتتضامما، والصلاة والصصيام والزكاة والحج والذبح لله والنذر له، ويعض هذه العبادات تتضمن الدعاء بلسان المقال
 العبادات وغيرها من أنواع العبادات الفعلية،
 والخلاصة أنه يتعبد لله طلبًا ثوبابه
 الله تعالى، ومن صرف شيينًا منه لغير الله فقد كفر كفرًا أكبر مخرجا مبا من الملة، وعليه


 وقال تعالى:
 -ITY:M . ${ }^{(1)}[14 \pi$
جاء اللدعاء بمعنى العبادة في قوله
 (1) الشظخ: فتح •11. المجيل، عبدالر حمن بن حسن آل

أن تحمل العبادة على المعنى اللغوي؛ إذ الدعاء هو إظهار غاية الثذللل والافتقار والاستكانة، قال تعالى : يَتْتَكْبِوْنَ عَنْ عِبَادَتِ عدم التذلّل والخضوع باللاستكبار، ووضع عبادتي موضع دعائي، وجعل جزا
 قال تعالى:
 أي: ادعوا الله وحده، مخلصين لها له العبادة التي أمركم بها، ولا تلتفتوا إلى كراهواهة الكفار، ودعوهم يموتوا بخيظهم، ويهلكوا بحسرتهم (ث)

 يُغُوُوَ أي: تعبدونهم أو تدعونهم من دونه عز وجل للاستعانة بهم، لا يستطيعون نصركم في أمر من الأمور (ع)

 رَِّّ شَقْيًًا أي:أعتزل ما تعبدون من دون اللله، وأعبد ربي، عسى أن لا أشقى بدعائه وعبادته، كما

$$
\begin{aligned}
& \text {.IV•^/R/ الكاشف عن حقائق السنز (Y) }
\end{aligned}
$$

الفصل والْخبر المعرّف باللام ليدل على الحصر في آن العبادة ليست غير الدعاء مبالغةً.
ومعناه أن الدعاء معظم العبادة، كما قال
صلى الله عليه وسلم: (الحج عرثة)(1)
أي: معظم أركان الحج الوقوف بعرفة. أو المعنى: أن الدعاء هو العبادة الوة سواء
استجيب أو لم يستجب؛ لأنه إظهار العبد العجز والاحتياج من نفسه والاعترافـ بأن الله تعالى قادر على إجابته.

تِّ عبادة؛ لآنه مأمور به، والمأمور به عبادة. واستشهد بالآية لدلالتها على الـلى أن المقصود يترتب عليه ترتب الجزاء على الشرط، والمسبب على السبب، ويكون أتم العبادات، ويقرب من هنا هـا قوله: (مخ العبادة)، أي: خالصها يَّْتَكْرِوْنَ عَنْ عِبَادَتِ
 صاغرين ذليلين. قال الطيبي: „معنى سديث النعمان
(1) أخرجه التُرمذي في سننه، أبواب الحتح، باب

 سنته، كتاب المناسك، باب باب من أتى عرفة قبل

 "riverarara

واليقين بالإجابة(₹): فهو سبحانه على كل شيء قدير؛ إذ يقول للشيء كن فيكون، قال سبحانه: وا
.
وقال سبحانه:
 ومما يزيد ثقة المسلم بربه تعالى أن يعلم أن جميع خزائن الخيرات والبركات عند


 والله عز وجل رغب عباده في الدعاء، ووعدهم لبالغ رأفته ورحمته بهم وكرمه أحدها: الوجود، فإن ما ليس بموجود لا السابغ معهم بالإجابة.
 أَسْتَحِبْ تِ
 وقال عز وجل:


 ومع الثقة في الإجابة يكون الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، فلا استعجال
 يبلور توكلًا صادقًا على الله، ويقينًا راسخًا
(乏) انظر: جامع العلوم والـحكم، ابن رجب

تشقون أنتم بعبادة الأصنام (1) ون


 (أي: لا أحد أخل منه، ولا أجهل، فإنه دعا من لا يسمع فكيف يطمع في الإجابة فضلّا عن جلب نفع، أو دفع ضر؟ فتبين الا

 بها؛ قال ابن عقيل: ا(قد ندب الله تعالى إلى ولى الدعاءء، وفي ذلك معان:
$\qquad$ الثاني: الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث: السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع: الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الانى. الخامس: الرحمة، فإن القاسي لا يدعى السادس: القدرة، فإن الْعاجز لاجن يدعى|"( ثالثًا: الوعد باستّحابة دعاء الداعين: من شروط قبول الدعاء الثقة بالله تعالى، (1) انظر: معالم التنزيل، البغوي /(1)
 (Y) الظُر: شرح العقيدة ألطحاوية، ابن أبي العز التحنفي صع01.

## اللأ

إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، قالل تعالىى：
锥



 ［البقرة：

إنّ من علامة التذلّلّل والا فتقار إلى الله عز
وجل في الدعاء：الإلحاح فيه والتكرار؛ فعن أبي اللدرداء وابن عباس رضي الله عنهيا آنّهما كانا يقو لان：اسم الله الأكبر：ربّ، وعن عطاء قال：ما قال عبد：يا ربّ ثلاث مرات إلا نظر الله إليه، فذكر ذلك للحسن فقال：أما تقرؤون الثقرآن؟！ ثم تلا قول الله عز وجل：


俭林渞

 عَ






 عمران（1919－190］
ونجد هذا الإلحاح والتكرار في دعاء （1）المصرر السابق／ 9 （1．

وتتجلد في وعيهم أبعاد وحدانية خالقهم المعطي سبحانه الذلي يتوجهون إليه، وهم ينشدون تحقيق ما يرغبونه من جلب نفع، أو
كثف ضر، أو طلب حاجة.

وقد أفاضت آيات من القرآن في بيان ذلك؛ قال الله تعالى:










 وقال سبحانه:










## 

للدعاء آداب سوف نعرضها في النقاط

أولًا: الدعاء بأسماء الله الحسنى: من أعظم الثناء على الله عز وجل الدعاء بالأسماء الحسنى، والثوسل بها؛ لقوله تعالى: :


 ومن دواعي الإجابة تحري الأدعية التي اشتملت على اسم الله الأعظم؟ فعن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اسم الله الأمظم في هاتين الآيتين: وها
 عمران:

ويستحضر الداعون حين يرفعون أكنهم بالدعاء عبوديتهم الخاضعة لله وحله،






 رقمّ •91.





ـِمْلَ



 وكل من استغاث بغير الله، أو دعا غير الله دعاء عبادة أو دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك مرتد، كما قال سبحانه:






 وقال تعالي: ولْ
 وقال عز وجل:





وتال تعالى : مَ



 .[v乏- $\downarrow \%$
وقال تبارك وتعالى:




理
 . ${ }^{[ } \%$
ونال سبحانه: : رِن دُونِ













 وَآْ



.[V
ثانيًا: الإخلاص في الدعاء: الإخلاص: هو تصفية الدعاء من كل
 لا شرك فيه، وإنما يرجو العبد ثواب الله وينشد تحقيق آماله من الله وحده مخلصَا لـ اله

سبحانه في عبوديته له. وقد أمر الله تعالئى بالإخلاص في كتابه الككيم، نقال تعالى :

 [الأعراف: ب9].
وقال عز وجل:
 وقال تعالى :

 على من يتوجّه إلى ربه عز وجل شعوره بضعفه، وحاجته الماسة إلى ملك الملوك، ومن بيديه خزائن السموات والأرض أن يحمد ربه ويثني عليه، ويمجّده بما هو أهله، ويجعل ذلك وسيلتي إلته إلى رضا ربّه وقبول دعائه، يظهر ذلك في أدعية الثي الترآن الكريم؛ فسورة الفاتحة التي هي أم الكتاب؛ والجامعة لمقاصده بدأت بحمد الله، وأثنت عليه ومجّدته سبحانه وتعالىى، ثم ذكرت الاعتراف بعبوديّته، والاستعانة به وحده،
禹
 اولمّا كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجلّل المطالب، ونيله أشرف المواهب؛ علّم الله عباده كيفيّة سؤاله، وأمرهم أن يقدّموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتّهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهمه؛ توسّل إليهم بأسمائه وصفاته، وتوسّل إليه بعوديّته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يردّ

معهما الدعاء||(1) . ومن أدعية القرآن المبدوءة بتمجيد الله تعالى:
(1) دعاء يونس عليه السلام:
(1) مدارج السالكين، ابن الثّيم / Mr/.

كان صوابًا ولم يكن خالصصًا لم يقبل، خالصًا صوابًا، والخالصس أن يكون لله، والصوواب






 .[1ro
وقال تعالى: :

 فإسلام الوجه: إخلاص القصدل واللدعاء والعمل لله وحله، والإحسان فيه: متابعة
 فيجب على المسلم أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله؛ لقوله



كِيرًا وقوله: وهِ


رَّحِــرٌ
وقال تعالى:







ويرتبط التوحيد بالإخلاص في الدعاء،




الْ
وقال تعالى: ولى

 ضَبَلِّ
والعمل الصالح هو ما كان موافقًا لشرع اللله تعالى، ويراد به وجه الله سبحانه، فلابد أن يكون الدعاء والعمل خالصّا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه

وسلم ${ }^{\text {(1) }}$
ولهذا قال الفضيل بن عياض في تفسير
قوله تعالى:


قال: هو أخلصه وأصوبه، قالوا: يا أبا
علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: מإن العمل
إذا كان نحالصَا ولم يكن صوا وبا الم يقبل، ولإذا


 Y Y التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداصي نفسه، ويدل على مشروعية ذلك قوله تعالى:

㢄
 عمران ب. التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، وهو ألن الن يطلب المسلم الممفرّط والمقّصر في دين الله من رجل صالح تقي أن يدعو له ربه فيفرج عنه كربه.
ثالثًّا: الدعاء رغبًّا ور هبًا:
ملح الله تعالى عبده زكريا عليه اللهلام وأهله بتذلّلهم عند دعائهمَ، قال اللّه تعالى:

 ذكر الحافظ ابن كثير بسنده عن عبدالله ابن حكيم قال: خطبنا أبو بكر رضي الثله
 الله، وتثنوا عليه بما هو له أهل، وتخلطا ولطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف





وقد يتوسل العبد إلى الله تعالّى بأنواع


وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة، وتحري مكارئى ومارم الشريعة، وهي كالقربة، ومعنى قوله تعالى:年

وأنواع الثوسل المشروع ثلاثة: ا. التوسل في اللدعاء باسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته، كأن يقول الداعي في دعائه: اللهم إني
 اللطيف الخبير أن تعافيني، أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كلر شيء أن ترحمني وتغفر في؛ ولهذا
 بكَ سليمان عليه السلام ما قال اللل تعالى:


(1) تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير ب/ بror.

بالمسألة، فإنّ الله أثنى على زكريا وأهل القلب، وإظهار الخششوع لله عز وجل،
洤



والمراد بالخشوع والخضوع وحضور القلب أن يقصد بدعائه الخضضوع والتنذلّل لعظمة ريّه، كما هو وصف العبد اللازم لها لها ولا يكون الدنعاء بلسانه والغفلة بجنانه، فيكون مانعًا له من مراده. إنّ الخشبوع والخضوع أرجى لثقول الدعاء؛ لأنّ فيه تعظيم الله تعالى، واستحضار الضعف مع التآّب عند مناجاة



 [الأعراف: 00-07-07] وهذا أمر بالدعاء وتعبّد به، ثم قرن
 الخشوع والاستكانة والتضرّعّ، أمر بأن يكون الإنسان في حالة ترقّب وتخخّف وتأتّل لله عز وجل حتّى يكون الرجاء والخوف لنإنسان كالجناحين للطائر يحملانه فيا طريق استقامته، وإن انفرد أحدمما هلك

(1)

وفي قوله تعالى:
.[9.
ذكر الإمام القرطبي: اقيل: الرغب: رفع
بطون الأكف إلى السماء، والرهب: رفع
.
ومتى كان الدعاء رغبا ورهبًا فلا يقع من
العبد شيء من الاستعجال أو ترك اللعاء: فالعبد لا يستعجل في عدم إجابة الدعاء العاء؛ لأن الله قد يؤخر الإجبابة لأسباب: إما لعدم اللقيام بالشروط، أو الوقوع في الموانع، أو لأسباب أخرى تكون في صالح العبد العد وهو العو
 أن يراجع نفسه، ويتوب إلى الله تعالى من جميع المعاصي، ويبشر بالخير العاجل


 [الأعراف: 07].
النخشوع واستحضار الثّلب عند الدعاء:
يشترط في الدعاء الضراعة وحضور


. غافل) وقد أمر الله تعالىى بحضور الثقلب، والخششوع في الذذكر والدعاءء، فقال سبحانه:重
 Tr روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتضرّع عند الدعاء حتى يكاد يستط رداؤه، فعن عمر بن الثخطاب رضي الثي الله عنه قال: لّا كان يوم بدرِ نظر رسول اللّه صلى الـي الله عليه وسلم إلى المسركين وهم ألفُّ، وأصحابه ثلاث مائٌّ وتسعة عشر رجلّا، فاستقبل نبيّ اللّه صلى الله علي وسلم
 أنجز لي ما وعدتني، اللّهمّ آت ما وعدتني، اللهمّ إن تهلك مذه العصا لا تعبد في الأرض) فما زال يهتف بربّه مادًا يديه مستقبل القبلة حتّى سقط رداؤه منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه هألقاه على منكبي، ثمّ التزمه من ورائه وثال: يا با نبيّ اللّي كفاكُ مناشدتك ربّك، فإنّه سينجز لك ما ما وعدك، فأنزل اللّه عز وجل:



اللّه بالملانكة (ب)
(Y) الظر: الدجامع لأحكام الثقآن، القرطي . $\mathrm{rr} / \mathrm{T}$
( أخر أخه، مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب

الإنسان، قال تعالى:

 فرجّى وخوّف، فيدعوه الإنسان خونا من عقابه، وطمعًا في ثوابه، قال تعالى:
 وقد ذمّ الله اللنين لا يتضرعون إليه،

 وقال الله عز وجل:重

 وقال عز وجل: ولْ

 وقال عز وجل:
 مع هذا كلّه يجب أن يكون الداعي حاضر القلب، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللاصم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الثى الله عليه وسلم تال: (القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل أئها التّاس فاسألوه، وأنتم موتنون بالإجابة، فإنّ الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب
(1) انظر: الهصـر السابق Mr/V.

## اللاء

قال ابن القتم رحمه الله تعالي: الالدعاء به، لا شأن للعبد فيه، فمن تأمل نصوص من أقوى الأسباب في دنع المكروه، الكتاب الكريم يلاحظ أنّ الأوقات ليست وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلّف عنه كلّها سواء، فنهنها ما تفتح فيها فيها أبواب
 تستزل فيها الرحمة أكثر من غيرها ولا وفيما يلي ذكر لبعض هذه الأوقات والأحوالن، والأماكن التي ترجى فيها الإججابة:
 وقد مدح الله المستغفرين بالأسحار،
 -IV: [14

 نبي الله يعقوب حين سألوه أن يستغفر لهم


 قال بعض أهل العلم: إنه أخّر الاستغنار إلى السحر، ومي الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء، قال ابن زيد: السحر هو السدس الأخير من الليل (t) و يوم الجمعة.
وقت اجتماع الهمم، وتعاون القلوب


(

يحبه الله؛ لما فيه من العدوانه، وإمّا لضعفع القلب، وعدم إقباله على الله، وجمعيته عليه وقت الدعاء، وإمّا لحصول المانع من الإجابة، من أكل الحرام، ورين اللنوب القلوب، واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتهاعليهاها (1)
فلابد للمسلم في دعائه من أن يحضر
قلبه مع الله عز وجل، ونعني به أن يفرّغ الدّاعي قلبه عن غير ما هو ملابس له ومتكلم
 ولا يكون الفكر جائلًا في غيرمما، ومهما انصرف في الفككر عن غير ما هو فيه فيه وكان في قلبه ذكر لما هو فيه، ولم يكن فيه غيه غلة عن كل شيء، فقد حصل حضور القلب، وهذا أعظم شروط قبول الدعاء (Y). رابعًا: تحري أوقات ومواطن الإجابة: من الأسباب الداعية الى استحضار القلب تحري الأحوال المختصة بالإجابة؛ فإجابة الدعاء علم قد اختص الله تعالى
الإمداد بالُملائكة في غزوة بدر
. IVTI
(1 انظر: التجواب الكافي، ص-ه-9.
جامع الُعلّوم والحكـم، ابن رجب"r/r

وهي أكثر الليالي أهمية في استجابة الدعاء، قال تعالى: الْ
 مِنْ أَلْفِ شَهْرِ重
[الثدر: 1-0].
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: (تولي: اللهم
 المؤمن أن يتحرى هذه الليلة، ويحييها بالصصلاة والدعاء.
قال
قال تعالى:
[العلق: 19].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجلد، فأكثروا
. الدحاء)
والحرم المكي. ويظهر ذلك فيما ورد عن بعض الصشحابة
(Y) أخرجه الترمذي في سنته، أبواب الدعورات،
 كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو وألكعافية،

قال الترمذي: ("هذا حديت حسن صحيح" . وصححده الألبّني في تعليثه على مشكاة المصابيح، Y
 في الركوع والُسجو
 تَقْلَمُوْنَ屋 . 1 - - -9 :
.
تال تعالى: :










فقد ذكر سبحانه إجابة الدعاء عقب ذكره
فريضة الصيام، وقال صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصانم المام حين يفطر،

- والإمام العادل، ودصوة المظلوم) (1)

رك
(1) أخرجه التُرمذي في سنّه، أبواب الدندعوات،

 باب في الصائم لا ترددعوتهته، / / 00V، رقم ivor
قال الترمذي: (هذا حديت حسن).


وَ

 كَ
 وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية طيبة مرتبطة بالمسجلد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهمّ افتح ليم أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهمّ إني أسآلك من نضلك)(\$) . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: (بسم الله واللّّلام ملى رسول الله، اللّهمّ اغفر لي ذنوبي، والنتح لي لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله، والّّلام على رسول الله، اللّهمّ اففر لكي ذنوبي، وافتح لي أبواب نضلك)(4) . خامسًا: الدعاء وقت الشدة والضرورة: لابدّ للداعي أن يتوجه إلى الله تعالى توجّه المضطر النّي لا يرجو غيره، وأن ( ( أخرجهي مسلم في صسيتهيه، كتاب صلاة
 المسجلد،
 (YYEVV المساجد والـجماعات، بأب

وصحتحه الألبناني في صحيح سنّ ابن ماجه،

رضوان الله عليه؟؛ فعن حيبب بن صهبان قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي اللهي عنه يطوف بالبيت وهو يقول بين الباب والركن
係
 "المساجد.
قال تعالى:
登
[1أُعراف:9ب].

 فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم: معناه: وجّهواوجوهكم حيث كتتم في الصصلاة إلى الكعبة، وقال آخرون: بل عنى بذلك: واجعلوا سجودكم لله خالصّا دالـا دون ما سواه من الالّلهة والأنداد، قال أبو جعفر: وأولى هنين التأويلين بتأويل الآية أن التوم أمروا أن يتوجهوا بصلاتهم إلى رينهم لا إلى الـى ما سواه من الأوثان والأصنام، وأن يجعلوا دعاءمم لله خالصّا، لا مكاءًا ولا تصديةً (بالـا وقال تعالى:

(1) أخرجه البيهتي في السنس الكّبرى، جماع

أبواب دخول مكة، باب الثّول في الطو اف،



إلى الله تعالى واللهج! إليه تعائى من الاضطرار، وقال السدي: الالذي لا ولا حول له ولا قوّة، وقيل: المذنب إذا الستغفر، وهو إفتعال من الضرورة، واللام فيه للجنس، لا لا للاستغراق، فلا يلزم منه إجابة كل مضيطر، ويكثف السّوء الضر، ويدفع عن الإنسان ما .
وقد ضمن الله تعالى إجبابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه؛ فأما قوله تعالى: 锢 للاستجابة، فإنه لا يقدر أحد على كثف ما دفع إليه من فقر إلى غنى، ومرض إلى إلى صحة، وضيق إلى سعة إلا الثقادر الذي لا لا يعجز، والثقاهر الذي لا ينازع (ب) والسبب في ذلك أنّ الضرورة إليه بالالتجاء تنشأ عن الإغلاص، وقطع القلب عمّا سواه، وللاخخلاص عندي الانده سبحانه موقع وذهة وجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر، كما قال تعالى: ولْ وَجَيْنَ كَا


(Y) انظر: التجامع لأحكام الثقرآن، القُرطبي


مفاتيح الغيب، الر ازي \& \& / 070.

يرجع في كلّ حوائجه إلى ربه، ولا ينزلها بغيره من الأسباب التي لا تملك ضرّا ورا ولا


 فإذا لجأ الداعي إلى ربه بقلب سليم، وكان دعاؤه حقيقيًا صادقًا جاداًا، تحقّ الانتطاع الصادق بالاضطرار الحقيقي اللى الله تعالى اللذي هو شرط في قبول الدعاءء، قال تعالى:
 : [ ينبه تعالئى أنه هو المدعو عند الشدائده


.[TV
وقال تعالى: :


 إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه(1)
المضطر المكروب هو ذو الضرورة
 فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع

من الأشياء؛ منكمب ومن غيركم، يعني: المحمود على نعمه؛ فإن كل نعمة بكم وبغيركم فمنه، فله الحمد والشكر بكل حال|"(4) قوله: إلا إليه، ولا اتكال إلا عليه، وهذا يونا
 لعدم الافتقار إلى غيره (\%) . وهذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهمم، ودفع مضارهمم في أمور دينهم ودنياهمه، وأن العُباد لا يملكون لأنفسهم شيئًا من ذلك كله، وألن الْ
 يحرمها في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عليه الـيه بمغفرة ذنوبه أوبقته خطلاياه في الآخرة والعبد يسأل ريه كل شيء يحتانـو دينه ودنياه؛ لأن الخزائن كلها بيله سبحانه

 [الححجر: 1 الحا].

 الـخزائن مثلًا لاقتداره أو شبه مقدوراته الاته


. جامع البيان، الطبري • •


وقوله تعالى:
 أجابهم عنم عند إخلاصهم، مع علمه آنهم يعودون إلـم شركهم وكفرهم، وقال تعالى: رُكِكْ
[العنكبوت: 70].
 - وإنحلاصه4

فمن اعتقد أن لله شريگا لم يحصل لـ لـ الـ الاضطرار؛ لأنه يقول: إن كان هذا المعبود لا ينصرني فذاك الآخر ينصرني، وإن لم المار لم يحصل في قلبه الاضطرار لم تم تحصل الإجابة ولا النصرة( ${ }^{\text {( }}$.
والحق أن جميع الخلقى مغتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهـم، ودفع مضارهمب، في أمور دينهم ودنياهم، قال تعالى:
 أْ
(ايقول -تعالى ذكره-: يا أيها الناس أنتم
أولو الحاجة والفقر إلى ربكم فإياه فاعبدوا، وفي رضاه فسارعوا، يغنكم من فقركم،
 عبادتكم إياه وعن خدمتكمب، وعن غير ذلك (1) انظر: الجبامع لأحكام الثرآن، الثرطبر
. YYr/V
(Y) مغاتيح الغيب، الرازي 1 (Y / 1 .

ذنوبك فيسمع ذلك، فتعيّر بها، فالجهر باللدعاء منهي عنه، والمُمبالغة في الإسرار غير جائزة، والمستحب من ذلك التوسّط وهو أن يسمع نفسهاه، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هلم يخافت من أسمع أذنيهل. وروي عن الإمام مالك أنه قال: מإنما
 كَ كَلا اللدعاء|(1)



.[r.0
 منه: أن يقع ذلك الذكر بحيث يكون يكر متوسطا بين الجهر والمخافتة، كما قال تعالى عن زكريا عليه السلام:
شَفِينًّ

قالل ابن عباس رضي الله عنهما: وتفسير
 يذكر ربه على وجه يسمع نفسه، فإن المراد المراد حصول الذكر اللساني، والذكر اللساني إذا كان بحيث يسمع نفسه فإنه يتأثر الخخيال من الـن ذلك النذكر، وتأثر الخيال يوجب قوة قون في اللذكر القلبي الروحاني، ولا يزال يتقوى

إلّا بقدرِ معلوم حده الحكمة وتعلقت به المششيئة، فإن تخصصيص بعضها بالإيجاد في بعض الأوقات مشتملً على بعض الصفات -والحالات لابد له من مخصص حكيم (1) سادسًا: خفض الصوت في اللدعاء: من آداب الدعاء خفض الصوت، وجعله
بين المخافتة والجهر؛ لثقوله عز وجل :

 بِّيْنَ نَلِكَ سَبِيلَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اركانوا يجهرون بالدعاء، فلما نزلت هذه الآية أمروأأن لا يجهرواو الا يخافنتوا، وتأويل الككلام -كما ذكر الطبري-: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن آيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك ودعائك فيها ريك ومسألثك إياه، وذكرك فيها، فيؤذيك بجهرك بك بذلك المشركون، ولا تخافت بها، فلا يسمعها
 وراالمراد بالصـلاة: الدعاء، وهذا قول عائشة رضي الله عنها، وأبي هريرة؛ ومجاهلد، وروي هذا مرفوعًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: إنما ذلك في الدعاء والمُسألة، لا ترفع صوتك فتذكر
(1) أنوار التنزيل، البيضاوي ب/r با
جامع البيان، الطبري ONA -ON / /

ثالثها: أنه -يعني الإخفاء- أبلغ في التضتع والخشبوع الني هو روح الدعاء ولبه ومتصوده، إِّنٍ الخاشع النذليل الخاضع إنّا يسأل مسألة ذليل قد انكسر قلبه، وذلت جوارحه، ونشي صوته. رابعها: أنهأبلغ ني الإنالاص. خاسيها: أنها أبلغ في جمعه القلب على
 وينتّه، فكلّما خغضّ صوته كان أبلغ في حمده، وتجريد همته، وتصهد للمدعو سبحانه، وتعالى. ساسها: أنه دالٌّ على ترب صاحبه من الله، وآنه لاتقترابه منه وشدة حضوره يسأله أقرب شيء إليه، فيساله مسالة مناجباة القريبب للقريب، لا مسالثة نداه البعيد للبعيد. سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤل، إِن اللسان لا يمل، والجوارح تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته، فإنّه يكلّ
 ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا يرفعون أصواتهم بالّدعاء أنكر عليهـم قائلًا: (أربعوا على أنفسكمَ إنكم لا الا تدصون أصـم ولا غائبًا، إنكم تدصون سميعا
. ${ }^{\text {(8) }}$
(Y) التُفسير القيم، ابن القيم صAV.



كل واحد من هذه الأركان الثلالثة، وتنعكس أنوار هذه الأذكار من بعضها إلى بعض، وتصير هذه الانعكاسات سببًا لمزيد القوة والتو والجلاء والانكشاف والتترقي من حضيض ظلمات عالم الأجسام إلى أنوار مدبر النور والظلام
كما أنّ الدعاء مع هلذ الهئة الهئة يكون كما قال الله تعالى: أبعد من الرياء؛ ذلك أنّ الشريعة مقرّرة أنّ السر فيما يعترض من أعمال البر أعظم أجرًا من الجهر، قال الحسن بن أبي الـحسن: لقد أدركنا أقوامًا ما كان على الألمن يقدرون على أن يكون سرًا فيكون جهرًا أبَدا
ويبيّن العلامة ابن القيم فوائد لإخفاء
اللدعاء، فيقول:
أولها: أنّه أعظم إيمانًا؛ لأنّ صاحبه يعلم
أنّ الله يسمع دعاءه الخخفي.
ثانيها: أنّه أعظم في الأدب والتعظيم؛
ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الصوت، وإنّما تخفض عندهم الأصوات، ويخفت عندهم الككلام بمقدار ما يسمعونه، ومن رفع صوته لديهم مقتوه، ولله المثل الأعلى، فإذًا ربنا يسمع الدعاء الْاء الخفي، فلا يليق بين يديه إلا خفضص الصوت
 . YYE-YYr/V

استجيبت اللدعوة للدام حزن هذا الإنسان إلى الأبد، قال عز وجل:

 قال أبو جعفر: ايقول -تعالى ذكره-: ولو يعجل الله للناس إجابة دعائهم في الشر، وذلك فيما عليهم مضرة في نفس
 كاستعجالل لهم في الخخير بالإجابة إذا دعوه


وعجّل لهم الموت، وهو الأجل|(ب)

واعتراف بالذنب؛؛ مما يسجّله قوله تعالى:理
 وذلك عندما اقال آدم :أي ربّ أرأيت إن تبت واستغفرت؟! قال: إذًا أدخلك الجنة، فقالا قولهما السابق، ومي الكلمات التي تلقاها آدم من ربها|(1).
وكانت الاستجابة للدعاء والاستغفار؛

 [ ثم أكرمه الله بالاصططفاء، فقال عز وجل:


وخصّه بالاجتباء، فقال عز وجل:

" نوح عله السلام.
نقد سجّل القرآن ما كان من حر مر نوح عليه السلام على دعوة قومه ليلّا ونهارَا، لكن ذلك كله لم يغّيرّ من إعراضهم وصدم شينًا، بل استمروا في كفر مهم حينها انتطعت الحجة، واستحقوا العذاب، فدعا


人


## أنواع ألداء

ينتسم الدعاء في القرآن إلى دعاء ممدوح ودعاء مذموم، وسوف نعرضها في النقاط الآتية:
أولًا: الدعاء الممدوح:

إن أعظم الأدعية الممدوحة مي تلك التي أثرت عن الأنبياء عليه السلام. وقدسجّلت آيات القرآن الكريم كثرة من أدعية الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، والنظر فيها يعلّم المسلم كثيرًا من آداب الدعاء، ويهبه كثيرًا من أوجه
 ويتجدد وعيه بسير الأنبياء والمرسلين ممن يؤمن المسلم بهم، وهم لديه في مقام القدوة
والاحتذاء.

وقد اهتم الأنبياء والرسل عليهم الصحلاة والسلام وأتباعهم من عباد الله الصالحين
 في القرآن ومن أمثلته: فآدم عليه السلام. ذكر القرآن الكريم ما كان من وسوسة الشيطان لآدم عليه السلام:

דצ].

وما ترتب على ذلك من ندمه عليه السالام
وزوجه؛ آثئذ اتجها إلى الله في ذل وانكسار
国
 ［الثمر： وقال تعالى：



 آلَ آلَ


وإ
وكان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام معروفًا بالدعاء والمناجاجة؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى：

إنه كالذ يكثر من الدعاء（8）
各


فاستجاب الله له؛ قال تعالى：الْفَتَدُ
 ．
（细）انظر：الججمع لأحكام الثرآن، القرطبي ． r Qq／A


وسبب الدعاء عليهم هو إضلالْمهم
لعباد الله سبحانه وتعالى، وآنه لن يخرج من أصلابهم إلا الكفار، ولا شك أن هذا من علم الغيب، ولكن الله سبحانه وتعالىا أطلع عليه نوحا بما أوحى إليه، قال الطبري： رقال قتادة：أما والله ما دعا عليهم حتى الـيا أتاه




عليهم نبي الله نوح｜＂（1）
وفال القاضي أبو بكر ابن العربي：מلما
استنغذ الله سبحانه وتعالى من في الألصالاب والأرحام من المؤومنين، أوحى الله إليه｜（ب） وال السعدي：الوإنما قال نوح ذلك لأنه مح كثرة مخالطته إيامم، ومزاواولته لأخلاتهم علم بذلك نتيجة أممالهم؟؛ فلهذا استجاب الله دعوته، فأغرقهم أجمعين، ونجى نوحما

ومن معه من المؤمنين）｜（ب）
وقد استجاب الله عز وجل دعاء نوح عليه السلام على قومه فأغرقهم بالطوفانذ،








## sbll

جَاء في قوله: وهِ
 ر) هود عليه السلام.
وقد تضرع هود عليه السلام لربه حين

 هو لوط علهه السلام. أما لوط عليه السلام فأخذ يدعو قومهـ، ولكنهم لم يجييوا داعي الله، وهمّوا بإخراجه قال تعالي على لـِ
 [النمل: (انلما طال تماديهم في غيّهم ولم


[العنكبوت: : ب] (1)
\% يعقوب عليه السلام.
وقد اشتد البلاء بيعقوب عليه السلامّ، قال تعالى: :

 وقال الله تعالى عنه: :

 وقد ناجى يعقوب عليه السلام ربه
 (1) بصائر ذوي التّييز، الفيروزآبادي
[ريوس: وال في قوله:
10

وكانت الاستجابة لدعائه عليه السلام

 سبحانه:

["الصافات: ^v-•^].

وقد أشرك ولده إسماعيل في الدعاء
 إِ


[البقرة:







ويدل دعاؤه لأبيه رغم كفره وإعراضه

 وذلك لأنه قد وعده بالاستغفار له، كما
＂يوسف عليه السلام．
ودعا يوسف عليه السالام ربه حين






 ويطلعنا دعاء المرسلين على ما كان من جهدهم المبذول في تبليغ الرسالة لأقوامهمr، والاجتهاد في هدايتهم؛ فكان في تدبر الآيات التي تعلقت بدعائهم عليهم
 الإعراض عن الصراط المستقيه．
 وقد دعا موسى عليه اللسام ربه طالبّا عونه للقيام بمهمة التبليغ على أكمل وجل وجه،
年


．［ry
وقد استجابِ الله له
سُوْ وبعد أن وجد من الإعراض والعناد ما وجد دعاعلى فرعون وقومه، قال الله تعالى ونى

住
（G）
洎

تَتَنِّا






ثم استجاب الله دعاءه، ورد عليه يوسف وأنحاه، قال الله：虎

 R



وَأَوْ

 ضِ
高 ［يوسف：•－97－9］

وڤيل：وعدهم بالعذاب فلم يأتهم لميعادهم بتوبتهم ولم يعرف الحال، فظن أنه كذبهم وغضب من ذلك، وهو من بناء المغالبة للمبالغة؛ صأو لأنه أغضبهـم بالمهاج ل لخوفهم لحوق العذاب عندها）（Y） عن سعد رضي الله عنه قال：قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم：（دصوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطل الحوت：لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء تط إلا استجاب الله له）（ ${ }^{\text {（4）}}$
شا سليمان عليه السلام． وسليمان عليه السلام آتاه الله الملك، وسخّر له الريح، وعلّمه منطق الطير، وجعل جنوده من الثقلين، فلدعا الله بأن لا يكون هذا الملك لأحد من بعده، فقال تعالى：受
 هب لي ملكا لا ينغي لأحد من بعدي أن يسلبنيه، وقد يتجه ذلك أن يكون بمعنى：لا لا لا ينبغي لأحد سواي من أهل زماني، فيكون حجةً وعلمًا لي على نبوتي، وأني رسونك
（Y）أنوار التنزيل، البيضاوي （Y）



عن موسى وهارون：




هذا دعاء عليهم بهلاك الأموالن، أو جعلها غير منتفع بها؛ لأنهم جعلوا تلك الأموال في سبيل الإضلال، فيضلّون ويضلّون، وكذلك دعا عليهم بقساوة الثلوب جزاء جحدلا




 وهنالك دعوة يونس عليه السلام التي ورد ذكرها في القرآن مقرونًا بذكر الاستجابة لها ونا




 ألْ ألمْ
إذ ذهب مغاضبًا لقومه لما تبرم بطول دعوتهم، وشدة شهكيمتهم＇وتمادي إصرارهم مهاجرّا عنهمَ قبل أن أن يؤمر، （1）انظر：الـجامع لأحكام الثرآن، الثقرطبي
 －リミリー

 عمران：


［لالنيّياء： 9 ］ 9 ．
ومع علمه أنه شيخٌ كبير، وأنّ زوجه عاقرٌ
 قال تعالى： （مَّهِ
 （0）（a）



［مريم：ب－ケ］
فاستجاب الله له ورزقه بيحيى سيدا
禹


［لأنيباء：－9］［
．
وقد دعاعيسى عليه السلام ربّه أن ينزل المائدة على قومه كما طلبوا منه؛ لتكون دليَا على نبوته، نقال：


إليهم مبعوت（1）
＊أيوب عليه السلام．



يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في مالد وولده وجسده وئك وذلك أنه كان له من الدواب والحرث شيء كثير، وأولاد كثير، ومنازل
 آخره، ثم ابتلي في جسدهة، وقد كان ني ني الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر، وبه

يضرب المثل في ذلك（ب）
وصف ربه بغاية الرحمة بعد ما ذكر تفسه بما يوجبها، واكتفى بذلك عن عرض

المطلوب لطفًا في السؤال（ث）．

ولَ


＂زكريا مليه السلام．
ودعا زكرياعليه السلام ربّه طالبَا الذّزّيّة، قال الله تعالى：


（1）جامع（1）



اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض) فما زال يهتف بربه، ماذا يديه مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه منكبيه، فاتاه أبو بكر فأخلذ رداءه فألقاه على
 كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما ما وعدك، فأنزل الله عز وجل:




 قال تعالى:

四


 (10) (T)
 وبهذا كان المؤمنون من الصحب الكانريم تمثيلّا لمرحلة من نصرة دين الله في تاريخ البسرية تذكّر بما كان من جن جنود طالون الثنين بُتهم الله وقاتلوا جالوت؛ ولما اشتّد
 والسير، باب الإمدّاد بالمـلأئكة،
رقהم IVTY .

[المائدة: [11].
" محمد صلى الله عله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه يفزعون إلى اللدعاء؛ وفي هذا تعليم للأمة، وتربية في حسن التوجه إلى الله، وصدق الثوكل عليه، وقال تعالى:严




.[1vะ
وفي بدر حيث التقى الجمعان، دعا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ربّها واستنصره متضرعا إليه حتى سقط رداؤه، فأنجز له الله تعالى ما وعده، وأمدّه بألف من الملانكة مردفين، ولاحت بشائر الانتصار (1)
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى اللى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاليماثة وتسعة عشر رجلّا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربئ: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدلتني،

الله في كل صلاة وسيلة لتجديد الوعي بهنه الأبعاد؛ إذ يضرع المسلمون بها بهذا الدعاء كل كل صلاة:
 ويلعو المسلم ربه كل يوم في فاتحة الكتاب -التي لا صلاة إلا بها- بهذا
钽
[الفاتحة: צ-v].

إن الهدف المبتغى الذي يضرع المسلم بهذا الدعاء العظيم لأجله هو الهداية الهاية للصراط المستقيم؛ وهو صراط وسط بين سبيل من حل عليه الغضبّ، ومن زل فـ في الضضلالة.
 الربب، والمعنى: دلناعلى الصراط المستقيم،
 إلى أنسك وقربك، قال بعض العلماء: فجعل الله جل وعز عظم الدعاء وجملته موضوعًا في هذه السورة...؛ وجعل هذا اللدعاء الذي في هذه السورة أفضل من اللذي يدعو به الداعي؛ لأن هذا الكالام قد تكلم بـلم ربب العالمين، فأنت تدعو بدعاء هو هو كالامه الذي تكلم به، وفي الحديث الذي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: (ليس شيءٌ أكرم ملى

الفنزع بأصحاب طالوت لكثرة العلد والعدة في صفت جالوت وجنود الصوه، طلبوا من الله النصر في ضراعة؛ فلعوا الله متضرعين.






 وَ $\qquad$
 وفي كل المراحل التي نهض المؤمنون فيها بجهادهم لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله كان التعويل على الدعاء يستمد به العون من ناحية، ويتوقى به اليأس من انقطاع الاسباب أو الاغترار بها من ناحية أخرى. ويتأسى المسلمون بما تضمنته آي القرآن من أدعية الصالحين من عباد الله المؤمنين؛ إذ يلازم اللدعاء إخلاص عبوديتهم لله وتمسكهم بدينه، وجهادهم في سبيله، ويتأسس دعاؤهم على عبوديتهم الخاشعة لله التي تملا قلوبهم يقينًا بالاستعانة به وحده؛ فلا مدعو غيره، ولا مسئول سواهـ، ومع استحضار هذه المعاني في القلوا ولان
 رحمة الله بعباده أن كان الوقوف بين يدي
 . وإنما عنى بقوله: عِّ
 عن القيام به ولا نستطيعه
 والنصارى الذين كلفوا أُعمالًا، وأخذت عهودهم ومواثيقهم على القيام بهاء فلم يقوموا بها، فعوجلوا بالعقوية، فعلّم الله عز وجل أمة محمد صلى الله عله اليه وليه وسلم
 ومواثيقه على أعمال إن خيعوها أو أخطأوا فيها أو نسوها، مثل الذي حمل من مل قبلهمم' فيحل بهم بخطئهم فيه وتضييعهم إياه مثل الذي أحل بمن قبلهم||(غ) ويرتبط الإيمان بالتوجه اللى الله بالدعاء صدورًا عن الععودية النخاشعة؛ كما نجد في
 قلْ



 وقوله تعالى:

(६) جامع البيان ז/ ابر.
. الله من الدعاء)(1)(1)
والصراط الذي يسأل المؤمنون ريهم أن
 ولا مغضوب عليه؛ والمفسرون يوجهون الدلالة إلى اليهود أهل الغلو في الدين الدين، والنصارى أهل الغلو في الرهبانية، وكلا الطائفتين زلت في اعتقاد معوج متخبط. "اوقد اختلف في "المغضوب عليهم"، و(الضضالين" من هم؟ فالجمهور أن المغضوب عليهم اليهود، والضالين النصارى|"(*) وبتأمل أحوال الأمم السالفة يكون استخلاص العبرة على نحو يتجلى في دعاء المؤمنين وتضرعهم إلى خالقهمب؛ قال تعالى:
 الْ

 .
قال أبو جعفر: "اويعني بذلك جل ثناؤه:
قولوا:
(1) أخرجه، أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة،

وحسنه الألباني في تعليقه على مشكاة
الهصابيح، رقمّ
(Y) انظر: الَّجامع لأحكام القرآن، القرطبي

$$
.1 \varepsilon v / 1
$$

$$
\text { [آل عمران: } 11 \text { ]. }
$$

وأيضًا استمد أصحاب الكهف من ريهم الرحمة والرشد؛ حين خافوا الافتتان في دينهم، فهربوا إلى الكهف، ودعن، وعوا اللله ربهم
 أَمْرِنَا رَشَـُـا والحواريون وهم أنصار عيسى عليه السلام وتلاميذه دعوا الله قائلين:
 مَعْ قال أبو جعفر: اوهذا خبر من الله عز وجل عن الحواريين أنهم قالوا:
 بما أنزلت على نبيك عيسى من كتابك،
 عيسى على دينك الذي ابتعثته به، وأعوانه على الحق الذي أرسلته به إلى عبادك، وقوله يقول: فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق، وأقروا لك أك بالثوحيد، وصدّقوا رسلك، واتبعوا أمرك ونهيك، فاجعلنا في عدادهم ومعههم فيما تكرمهمم به من كرامتك، وأحلنا محلهمب، ولا تجعلنا


> أمرك ونهيك|(1).

والحال كذلك مع رهبان النصارى وهم

[^1]ويستشعر المؤمنون أن هذه الههايه نعمة جليلة، وهبة عظيمة يسألون الله أن يحفظها
 . ويظهر إدراك المؤمنين لعظم نعمة الإيمان في كثير من أدعية القرآن؛ ولاسيما حين تشتد المواجهة بين المؤمنين



[آل عمران: :I\&V].
وقال تعالى:


 وقد تضرع الذين آمنوا مع شعيب عليه


[الأعراف: 9^1].

واستمد اللسحرة المؤمنون بموسى
الأصبر من ربهم، مستمسكين بدينهم حتى انقضاء أجلهم؛

وتضرع الذين آمنوا معه ألا يكونوا فتنة
للقوم الظظالمين؛ على نحو ما ورد في قوله تعالى:

اللذين فاضت أعينهم بالْدمع عند سماعهم مثمرة، وهي تجبى إليها ثمرات ما حولهاه
 ومن الله وحده يطلب المؤمنون خير


 قال أبو جعفر：ايعني بذلك بحل ثناؤه： فإذا قضيتم مناسككم أيها المؤمنون فاذكر الـوروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا، وارغبوا إليه فيما للديه من خير اللدنيا والآخخرة بابتهال وتمسكن، واجعلو أأعمالكمم لو جهه خالصّانا،

 عَدَابَ ألنَّارِ الدياة الدنيا بالآخرة، فكانت أعمالهم للدنيا وزيتتها، فلا يسألون ربهم إلا متاعها، ولا حظ لهم في ثواب الله، ولا نصيب لهم في في
 جاء في تفسير الرازي الإنسان خلق محتاجًا ضعيفًا، لا طاقة له بآلام الدنيا ولا بمشاق الآخرة، فالأولى له أن يستعيذ بربه

من كل شرور الدنيا والآخرة（₹） وقد اختلفف أهل التأويل في معنى
 فقال بعضههم：يعني بذلك：ومن الناس من
 （ ）مفاتيح الغيبي（ ）

القرآن لمعرفتهم بأنه الحق من ربهم
． （اهذه صفة قوم كانوا على شريعة عيسى من أهل الإيمان، فلما بعث الله－تعالى ذكره－نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم

آمنوا به）（1）
ولهذا فقد كان من الدعاء المحمود اللدعاء للمسلمين بالثبات على الدين؛ ويستفاد ذلك من دعاء إبراهيم عليه اللسلام لنريته بقوله：
㾣部 ـِشْكُوْنَ
قال ابن كثير في تفسير قوله：
 ذلك عونًا لهم على طاعتك، وكما أنه واد غير ذي زرع، فاجعل لهم ثمارًا يأكلونها، وقد استجابب الله ذلك، كما قال：符

 يِّلَمُونَ
وهذا من لطفه تعاللى وكرمه ورحمته وبركته، أنه ليس في البلد الصحرام مكة شّرة $\overline{\text {（1）المصدر السابق • } 1 \text {（1／1）}}$

كَأَهِ . 10 : 10 : وقد دعت امرأة عمران -أم مريم البتولربها قائلة أن يقي ابتتها وذريتها من الشيطان الرجيم، يقول تعالى: رَبْ四 ,
.
أما في الآخخرة فيشفق عباد الرحمن من النار، سائلين الله عز وجل أن يقيهم إياها، قال تعالى:
 [الفرقان: 70].
ويسألونه الجنة ونعيمها، كما ورد في دعاء امر أة فرعون التي دعت ربها وتضرعت



 ويستقي المؤمنون مما ورد في أدعية الأنبياء والمرسلين كثيرًا من آداب الدعاء وشروطه؛ فرسول اللله صلى الله عليه وسلم غالبّا ما يصدّر دعاءه بالفعل (قل) ولا لأنه تعليمُ من الله عز وجل لرسوله كيفية الدّعاءاء، والأمر للرسول أمرٌ لأمته أيضًا، قال تعالى:


يقول: ربنا أعطنا عافية في الدنيا وعافية في الآخرة، وقال آخرون: بل عنى الله عز وجل
 العلم والعبادة، وفي الآخرة: الجنة، وقال
 الآخرة: الجنة، وقيل: في الدنيا حسنة امرأة صالحة، وفي الآخرة حسنة الجنة والحور

 حَحَّاْنَّ قال أبو جعفر: الوالصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤ أخبر عن قوم من أهل الإيمان به وبرسولها الها ممن حج بيته، يسألون ربهم الحسنة في الانيانيانيا، والحسنة في الآخرة، وأن يقيهم عذاب النار وقد تجمع اللحسنة من الله عز وجل العافية في الجسم والمعاش والرزق والعلم والعبادة، وغير ذلك، وأما في الآخرة فلا شك أنها الجنة؛ لأن من ملم ينلها يومئذِ فقد حرم جميع الحسنات، ونارق جميع معاني العافية) (1)
ومن خير الدنيا ما ينعم اللهب به على عباده من عطايا ونعم، وما يهبهم من ذرية مما يتجلى في هذا الدعاء الذي ورد في قوله تعالى:
 (1) انظر: جامع البيان \&/
 قال القرطبي: داستنفر إيراهميم لوالديه

قبل أن يبت عنده أنهما علموان للهه(4) كان إيراميمعليهالسلامليستنفر لأييمدة حياته، فلما مات على الثرك، وتينيز إيراهيم



 . $118:$ :

 . دعالنفسه ولوالديه وكانا مؤمين، وقيل: أرادبرالديه أباه وجده(1). ودعاؤه الخاص لمن دخل بيته مؤمنا هو بر المؤمن بالمؤمن؛ وحب الخير لأغيه كما يحبه لنفنس، وتخصيص الذي يلدي يلخل بيته مؤمنًا؛ لأن هنه كانت علامة النجاة، وحصر المؤمنين الثاين سيصحبهم معه في السفينة، ودعاؤه العام بعد ذلك للمؤميني والمؤمنات هو بر المؤمن بالمؤمنين كانةّ في كل زمان ومكان، وشعورهبآصرة القربى
( ) الجامع لأحكام الثقرآن
 (7) انظر: الـجامع لأحكام القرآن، القرطبي

هِ
[التوبة: 1 [1ヶ9].
وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله

 وممزات الشُياطين: خطراتها التي تخطرها بقلب الإنسان (1).

 فقد أمر رسوله (بأن يعوذ به تعالى من حضورهم بعلما أمر بالعوذ من همزاتهمب؛ للمبالغة في التحذير من ملابستهم، وإعادة الفعل مع تكرير النداء للإظهار كمال الاعتناء
 وقراءة القرآنن، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحال حلون الون الأجل كما روي عن عكرمة رحمه الله؛ لأنها أحرى الأحوال بالاستعاذة منهاه( (ث) وقد أمر الله عز وجل رسوله بأن يقول:
 أي: أن يطلب الزيادة في العلم اوقيل: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلمي|(4)
ومن الخير أن يدعو الداعي في دعائه
لنفسه ولغيره؛ فهذا إبراهيم عليه السلام




الله علبه وسلم: (أما والله لأستغفرن لك

 ويعود النهي عن الاستغفار للمشركين لوعيد الله عز وجل إياهم بعدم المعغفرة؛
 يُمْرَ
 وكأن الاستغفار لهم طلب بأن يخلف
الله وعيده( +ث).

ويلحق بالنهي عن الاستغفار للمشركين النهي عن الاستغفار للمنافقين؛ لقوله عز وجل: الوَوَوَا

 وإبراهيم عليه السلام فيه أسوة حسنة لهذه الأمة إلا في شأن الاستغفار لأيبه
信

 Tr
(Y) أخر جه البخخاري في صحيحه، كتاب الـجنائز،

 صحیيحه، كتابب الإيمان، باب أون أول الإيمانٌ
 ( ${ }^{( }$انظر : دعاء مححمد صلى الله عليه وسلمب،


على مدار الزمن، واختلاف السكن، وهو السر العجيب في هذه العقيدة التي تربط بين التين
أصحابها على تباعد الزمان والمكانه)(1) ولا يجوز الدّاعاء بالمغغرة والر حمة لغير المسلم، فقد نهى الله رسوله محمدا صلى صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمشركين، كما في قوله تعالنى:
 كَ
 وكان سبب نزول هذه الآية وعد النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب
 المسيب، عن أبيه رضي الله عنه أنه أخبره، أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد منده أبا جهل بن هشام، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، قال رسول الله صلى الله مليه وسلم لأبي طالب: (ياعم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله)، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أثرغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها اعليه، ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلّهـم: مو على ملة عبد المطلب، وابى أن الْ يقول: لا إله إلا الله، نقال رسول الله صلى

[^2]قط؛ لأنها قطعة من القرطاس، وقد فسر بهما
 العذاب الذي وعدته، قيل: ذكر رسول اللّ صلى الله عليه وسلم وعد الله المؤمنين الجنة، فقالوا على سبيل الهزء: عجّل لنا نصيبنا منها، أو عجّل لنا صصحيفة أعمالنا
ننظر فيها|"(Y).
(وذلك لأن القوم كانوا في نهاية الإنكار للقول بالحشر والنشر، فكانوا يستدلون بفساد القول بالحشر والنشر على فساد
 على رسول الله صلى الله عليه وسلمه النى حيث الـي قالوا: إنه ساحر كذاب، وقالو الوا له على سبيل الاستهزاه: عجّل لنا تطنا أمره الله بالصمبر


(ايقول تعالى ذكره: المشركون بالله من قريش: يا ربنا عجّل لنا كتبنا قبل يوم القيامة، قوله: . أي: نصيبنا وحظنا من العذاب قبل يوم القيامة، قال: قد قال ذلك أبو جهل، وقال آخرون: بل إنما سألوا ريهم تعجيل أنصبائهم ومنازلهم من الجنة الجنة حتى يروها فيعلموا حقيقة ما يعدهم محمد صلى اللى الله

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر: الكشاف، الزمخشري (Y)/ (Y) } \\
& \text { (Y) مغاتُتح الغيب، الرازي (Y (Y / }
\end{aligned}
$$



أي: لكم في إبراهيم عليه السلام وقومه أسوة حسنة، تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه؛ فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله

تبرأ منه (1)
ثانيًا: الدعاء المذموم:
إن من أوضح صور الأدعية المذمومة، ما
جاء عن الكافرين والضالين.
وقد سجّلت آي القرآن بعضًا من
أدعية الكافرين ممن أعرضوا عن الصراط المستقيم، والتّأمل في دعائهم كاشف عن اضطراب إدراكهم، ومبلغ تكذيبهم، وقد وعن اتخلووا من سبيل الغي سبيلًا في الدنينا، وعن حرج موقفهم وبئس مصيرمهم؛ وقد هووا في جهنم في الآخرة. فمن دعاء الكافرين ما كان تعبيرًا صريحا
 واستهز اء بإمكان وقوع ما أكدت حدوث من من وعد ووعيد.

(القط: القسط من الشيء؛ لأنه قطعة منه، من تطه إذا قطعه، ويقال لصحيفة الجائزة:
(1) تفسير الثر آن العظيم، ابن كثير ६/ ه ع

بيان أي التطوط إرادتهم، لم يكن لما توجيه ذلك إلى أنه معنيٌ به القطوط بيعض معاني الخير أو الشر؛ فلذلك قلنا: إن مسألتهم كانت بما ذكرت من حظوظهم من الخير والشر،(1) ومن دعاء الكافرين الكاشف عن موقفهر المعرض عن الدعوة ما ورد في قوله تعالى:


 وفي هذا الدعاء ما فيه من استهزاء وتعنت؛ إذ لو كان فيه تحرٌ للحق كنقالوا: اللهم إن كان هذا هو الـن الحت من عندك الك فاهدنا

 سبيل التخصيص والتعيين (ث) قال أبو جعفر: (ايقول تعالى ذكره: واذكر

 هِجْ [الأنفال: بrب].
إذ مكرت بهم، فأتيتهم بعذاب أليم وكان ذلك العذاب قتلهم بالسيف يوم بدر، وهذه الها الآية ذكر أنها نزلت في النضر بن الحارث، كان يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد

[^3]عليه وسلم، فيؤمنوا حيثئٍ به ويصدّقوه، وقال آخرون: سألوا أن يعجّل لهم كتبهم


(
في الدنيا لينظروا بأيمانهم يعطونها أم بشمائلهمه ولينظروا من أهل الجنة هم أم من أهل النار قبل يوم القيامة استهزاءً منهم بالقرآن وبوعد اللله. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن
 بحظوظهم من الخير أو الشر النـي وعد الله عباده أن يؤيههموها في الآلخرة قبل يوم القيامة في الدنيا استهزاءة بوعيد الله، وإنما قلنا: إن ذلك كذلك لأن القط هو ما وصفت الِّ من الكتب بالجوائز والحظوظ، وقد ألخبر الله عن هؤلاء المشركين أنهم سألوه تعجيل


فكان معلوما بذلك أن مسألتهم ما سألوا
النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن علم وجه الاستهزاء منهم لم يكن بالذي يتبع الأمر بالصبر عليه، ولكن لما كالن ذلك استهزاء، وكان فيه لرسول الله صلى الئى الله عليه وسلم أذى، أمره الله بالصبر عليه حتى يأتيه قضاؤه فيهم، ولما لم لم يكن في قولها .

هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارةً من العلم بتمام قدرتك، وصدق وعودك"(٪) فما أبصروه وما سمعوه جعلهم يطلبون
 (يقولون:



 و ورَّ

عقوبات الله، وعظيم بلائهس||(ץ)




سَبِيلِ وما كان دعاؤهـم إلا خحلاصَا من عذابهـمه، ونلمح في دعائهم بأسلوب الاستفهام تعالى:侵
 زوْالِ وحين يتحقق العذاب في الآخرة وقد (هل) المراد به: التمني والاستعطاف رغبة قوية منهم في إبراز غير الممكن في صورة الممكن، وجعلوا هذا الاعتراف ضربّا من التوبة توهمَا منهم أن التوبة تنفع يومئذ! فلذلك فرّعوا عليه كانوا يستبعدونه، وحين يدركون مصيرهم الوبيل في الآخرة يتمنون لو يعودون إلى اللدنيا عساهم فعملون صالاناك ولكن هيهات! سَبِيلِ من غلب عليه اليأس والقنوط|(£) " يريد أنّ في اقتناعهم بـخروج مّا دلالة على أنهم
 [السجدة: باY]
أي: ضأبصرنا ما كنا نكذبب به، وسمعنا يستبعلون حصول الخروج (0. منك ومن ملائكته ومن أصوات النيران ويدان وئر الأكافرون بمضاعفة العذاب


 وغير ذلك ما كنا نستبعده فصرنا في غاية (1) انظر: جامع البيان 0.0.0.


عن مجاهده، رحمه الله قال: ا"قول الرجل
لولده إذا غضب عليه أو ماله: اللهم لا تبارك

قال ابن عاشور رحمه الله: إبيّت هذه الآية أن الرفق جعله الله مستمرًا على عباده غير منقطع عنهم؟ لأنه أقام عليه نظام العالم
 في هذا العالم بالتخير لطنًا منه ورفقّاء فالله لطيف بعباده، وفي ذلك منة عظيمة عليهم' وأن الذين يستحقون الشُر لو عجّل لهم ما استحقوه لبطل النظام الذي وضع عليه - العالم"| وفي النُهي عن الدعاء على النفس روى مسلم بسنده عن جابر بن عبد اللّه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدصوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لاتوافقوا منا من اللّه تبارك وتعالى ساعة يسأل فيها مطاءٌ، فيستجيب . لكم) ويستفاد من الآية: لطف الله سبحانه وتعالىى وإحسانه بعباده.






وَلَ

.[7]

 وحين نتأمل الآية في سورة (ص) نجد الفعل (زده) قد وقع موقعه في إظهار شدة الحقد على هؤ لاء المضلين؛ وذلك بطلب زيادة العذاب المضضاعف لهمه، والتعبير
 المعنى، حيث جعل العذاب في النار من كل جانب، كإحاطة الظرف بالمظروفين، وهذه الآية تختلف عما علا فـا في الأعراف؛ لأن السياق فيها للطاغين، أما في الأعراف فهو لمطلق الكافرين الـان، ذلك أن الطغاة أشد بطشُا من الكفار.

ثانيًا: دعاء المر ع على ثنفسه بالششر : أخبر سبحانه وتعالى لو أنه يعجّل للناس إجابة دعائهم في الشر كاستعجاله لهم في الخير بالإجابة لهلكوا، قال تعالى:


 [يونس: 11].

 ：النساء 药
．［ry
واللدعاء عبادة له آثاره البالغة، وفوائده العظيمة؛ لذلك أمرنا الحقّ جلّ في علاه بالدّعاء، ورغّبنا فيه النبي صلى اللّي الله عليه وسلم، فكم من محنة رنعها الله عز وجلي بالدعاء، وكم من مصيبة أو كارثة كشفيها الله عز وجل بالدعاء، وقد أورد القرآن الكريم جملةً من الأدعية التي استجابها الله تعالى بمنّه ونضله وكرمه．
يهلدي النظر في آيات الدعاء في القر آن الكريم إلى كرم الله ورحمته بعباده ورأفته بهم؟ إذ يهبهم ما يطلبون． وسنعرض بعضًا من الأمثلة الدالة على إعطاء الداعي ما طلب：
：إيراهيم علبه السلام．
طلب إبراهيم عليه السلام من ريه أن
يبعث في أمته（اذريتهل）المسلمة رسولَا：


 وقد طلب أن يكون الرسول منهم مالأنه يكون أشفق على قومه، ويكونون هم أعز به، وأشرف وأقرب للإجابة؛ لأنهم يعرفون منشأه وصنفه وأمانتها（8）، فيعلّمهم هذا
（细

## c安至

للدعاء في القرآن آثار، ومن أهمها： أولًا：إعطاء الداعي ما طلب：

الدعاء باب مفتوح للعبد إلى ريّه سبحانه، يلتمس من خلاله كل ما يحتاجه في دنياه من صحة الأبدان، وسعة الأرزاق، والخالاص من البلاء؛ والنصر على الأعداءء وهذا الذي الاني كان يقوم به الأنبياء عليهم السلامه، والله تعالى يحب أن يسأله العباد جميع مصالْ دينهم ودنياهم، من المطاعم والمشاربا وبا كما يسألونه الهداية والمنغفرة، والعفو
والعافية في الدنيا والآخرة(1).

قال الإمام الطحاوي رحمه الله：
（اوالله تعالىى يستجيب اللدعوات، ويقضي
الـحاجات|(Y).

واللدعاء أكرم شيء على الله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال：قالل رسول الله صلى الله عليه وسلم：（ليس شيء أكرم على الله من الدعاء）（ث）

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز }  \tag{Y}\\
& \text {. \&OA }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& . V \mid r \text { مقر } 6 \text { r } \varepsilon q
\end{aligned}
$$


; زكريا عليه السلام.
وزكريا عليه اللسام اللذي تاقت نفسه اللى الولد ليرثه ويرث من آل يعقوب، فلدعا


و


عمران: فاستجاب له دعاءه ووهب له

 زوَّج ألْ
.
ط سليمان عليه السالام. طلب سليمان عليه السلام من ربه أن


[ص: 0 [ب].
ولم يكن سؤاله عليه السلام (اطلبًا لنفس اللدنيا؛ لآنه هو والأنبياء أزهد خلق الله فيها، وإنما سأل مملكتها لله، كما سأل نوح دمارها وهاكها لله؛ فكانا محمودين مجابين إلى ذلك، فأجيب نوح فأهلك من
. عليها، وأعطى سليمان المملكةي (Y)


ولقد ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم الأمور التي لا تنقطع عن الميت بعد موته، ومنها الدعاء، فقال: (أو ولد صلد صالح . ${ }^{(4)}$ (4)
والذّعاء سبب أكيد لغفران المعاصي والذنوب، ولرفع اللّدجات، ولجلب الڭّا ودفع الشّّر، ومن ترك الدّع الدّاء فقد سدّ على ولى
 شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله عشرة أسباب لغغران اللنوب، حيث قال رحمه الله: اوالسبب الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن، مثل صلاتهم على

إن الدعاء من العبادات الجليلة التي أمر الله بها عباده المؤمنين، ووعدهم عليه اليه جزيل الثواب، وتوعّد من آعرض عنه بالإثم العظيم؛ وهو سمة للعبودية، ويستدعي به العبد من الله الُعناية، ويستمد منه المعونة، ويستجلب الرحمة، ويستدفع النقمة، ويظهر به الافتقار والذلة البشرية، متبرئًا من الحول والقوةء وإذا تأملت كتاب الله سبحانه وتعالمى وجلت فاتحته تضمنت اللدعاء، وخاتمته تضمنت الدعاء، ففاتحة الكتاب بدئت بدعاء الثناء:
( أخرجه، مسلم في صحيتهد، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثو اب باب بعد وفاته،

أما قوله: أِ (أي: أن يسأله فكأنه سأل منع السؤال بعده؛ حتى لا يتعلق به أمل أحل، ولم يسأل منع الإجابة)|(1)
وقد استجاب الله دعاءه، قال تعالى:我

 فسخّر الله الشياطين له، يبنون ما يريد،
 والححلي، ومن عصاه منهم قرنه في الأصفاد وأوثقه (Y)
ثانيًا: الأجر والثياب:
من عظم رحمة الله بخلقه وكرمه اللسابغ معهم أن جعل للدعاء خيرًا وننعا وثوابِا
 ويرتبط الدعاء بالمحسنين ارتباطًا وثيقًا؛ قال

 واللدعاء صلة بين المسلم والمسلم حتى بعد الممات، كما في قوله سبحانه وتعالى:㢄



.VIY تيسير الكريم الر حمن، السععدي، ص(Y) (Y)
 بين حقيقة التوحيد، وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة في التملق له، والإقرار له بصفة الرحمة، وأنه أرحم

الراحمين.
والتوسل إليه بصفاته سبحانه، وشدة
حاجته هو وفقره. ومتى وجل المبتلي هذا كشفت عنه بلواه. وقد جرّب وأنه من قالها سبع مرات ولاسيما مع هذه المعرفة كشف
. الله ضره
وإذا ركب المشركون السفن وعلتهم الأمواج من حولهم كالسحب والجبال، أصابهمم الخوف والذعر من الغرق ففزعوا إلى اللّه، وأخلصوا دعاءهم لهـ، فلما نجاهم إلى البر، فمنهم متوسط لم يقم بشكر الله على وجه الكمالل، ومنهم كافر بنعمة الْله


侕
.

الاستغفار، التسبيح، الحمد، الذكر، السؤال

الشققاء، كما في قوله عز و.جل عن إبراهيم عليه السلام:

شَقِيُّا

وقال عن زكريا عليه السلام: وشَا


أي: ولم أعهلد منك إلا الإجابة في
اللدعاء، ولم تردّني قط فيما سألتك (ץ) وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه، وإجابابة دعواته السابقة، فسأل الذي أحسن سابقًا، أن

ومن أمثلة أدعية رفع الضر قال تعالى:



 . $[\wedge \varepsilon-\wedge r$





[^0]:    
     ( $)$ ( أنز الدعاء، ص ₹.

[^1]:    (1)

[^2]:    (1) في ظلال الثقرآن (1)

[^3]:    
    

