

عناصر الموضوع

| Y7 |  |
| :---: | :---: |
| Y4 |  |
| Y79 |  |
| YV |  |
| rV7 | ه\% |
| HA1 | قوّ |
| rat | \| |
| Y91 |  |
| rav | هوريّف الما |
| $\varepsilon+1$ |  |
| \&Y1 |  |

agal| agen
يعتبر موضوع اللدعوة والنظر لحال المدعوّين، من الأمور المهمة الثتي ورد الحلديث عنها
في القرآن الكريمه، وسوف أتحدث عن هذا المو ضوع، فيما يأتي:
أولًا: المعنى اللغوي:
اللدعوة: من دعا يلعو دعوةٌ ودعاء(1) واللّعاء كالّنداء، إلاّ أنّ النّداء قد يقال بـ (يا)، أو (أيا)، ونحو ذلك من غير أن يضمّ إليه الاسم، والذّعاء لا يكاد أن يقال إلّا إذا كان معه
 استغثه (Y ، يقال: دعوة فلان في بني فلان، ولبني فلان اللدعوة على قومهم إذا كان يبدأ بهمّ،
 وعليه فإن كلمة (دعوة) تفيد من حيث اللغة المحاولات القولية اللية والفعلية لإمالة الناس إلى تحقيق هدف أو عمل، ويمكننا أن نطلق لفظ (األدعوةه على ما يراد إبلاغه ونشره من

- هدى أو ضلالـ

ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
تعرّف الدعوة بأنها نداء إلى شيء معين، وقد يكون هذا النداء عامًا أو خاصًّا، مباشُرا أو غير مباشر، ولم يرد تعريف اللدعوة كثيرًا في كتب الْلغة؛ لأعتمد عليه في التعريف الأصطلاحي وجاء أن (النّعوة) بالفتح في الطعام اسسم من (دعوت) الناس، إذا طلبتهم ليأكلوا عندك، يقال: نحن في (دعوة) فلان و(ملعاته) و(دعائه) بمعنى واحلد، وهذا كلام أكثر العرب(0) ،
 أَ مُتَ
وأصل اللّعوة بفتح الدال، والمراد بها هنا: دعوة الإسلام (Y) وهي في القرآن الكريم







## الالصوّ

اللدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
واللدعوة إلى فعل الخير يندرج تحتها نوعان: أحدهما: الترغيب في فعل ما ينبغي وهو
 فهي اللدعوة إلى الإيمان بالله ويما جاءت به رسله وذلك بتصلديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا (Y)
والأصل في بيان ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله


 هذا النداء للدعوة هو: دعوة إلى الإيمان بالله تعالى، واتباع كتابه، واللير على على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، والدّاعون إليه من أشرف الناس عند الله.

## حفالWلا

## 




وجاءت الدعوة في الثقرآن الكريم بمعناها في الللغة وهي مصدر دعا، أي: نادى وطلب، ودعا إلى الأمر: حتَّعليه(ب) .

## 

## الـ الهداية:

الهداية لغّة:
أصل الهداية في اللغة: التقدم للإرشاد، فالهادي هو اللذي يتقدم لإرشاد من خلفه(1) . والهدى: الرشاد والدلالة، ضد الضهلالة (Y) .

الهداية اصطلاحِا:
الهداية: هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، وقد يقال: هي سلوك طريق يوصل إلى
المطلوب(4).
الصلة بين الهـداية والدعوة:
اللدعوة هي طريق للهداية، فالهداية غاية، والدعوة وسيلة.
Y Y الهوعظة:
الموعظة لغةً:
الوعظ: التخويف، والاسم: العظة، وهو التذكير باللخير ومأ يرق له قلبه(غ)
الموعظة اصطلاحًا:
الموعظة: وهي ما يوعظ به من قول أو فعل (0) . الصلة بين الموعظةّ واللدعوة:
الموعظة إحدى وسائل الدعوة، وأكثرها الستعمالًا، تجعل المدعو سريع الاستجابة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مقأييس اللغة، ابن فارس Y/ (Y) }
\end{aligned}
$$

النّار يعني: يدعونكم اللى العمل بما يدخلكمم النار، وذلك هو العمل الني هم به عار عاملون من الكفر بالله ورسوله؛ فلا تقبلوا منهم ما 1 يقولون، ولا تستنصحوهمب، ولا تنكحوهم ولا تنكحوا إليهم، فإنهم لا يألونكم خبالًا ولكن اقبلوا من الله ما أمركم به فاعملوا به، وانتهوا عما نهاكم عنه (1)؛ فذلك ما ما ما
 وَآلَعَغْفِنَ والمغفرة، التي من آثارها دفع الحقوبات وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال ونع العال الصالحة، والتوبة النصوح، والعلم النافع، ولافّ، والعمل الصالح (ب) ويدعوكم إلى محخالطة
 وقوله تعالى: الـى




 أي: يدعوكم إلى التوحيد ليغفر لكم من ذنوبكم( )، والدعوة ألصلاً دعوة إلى الإيمان، المؤدي إلى المغفرة، ولكّن السياق يجعل الدععوة مباشرةً للمغفرة، لنتجلى نعمة
(1) جامع البيان، الطبري (1/\&




## 

تقدم معنا أن الددعوة لها ألفاظ ودلالات ومعان عدّة، وأمم هذه المعاني هي: أن اللدعوة دعوة إلى عبودية الله وحده، واتباع المعاني رسوله وما أرسله به. ومن عظيم رحمة الله تعالى أنه يلعو عباده بنفسه، وهذا إن دلّ فإنما يدل على عظيم كرمه، وجزيل إحسانه، وبيان ذلك كما يأتي: أولا: دعوة الله تعالى لعباده إلى المغفرة: جاء في آيات اللدعوة الواردة في القرآن الكريم أن الله تعالى يدعو عباده بنفسه، ويمكن أْن نجعل تلك الدعوة في قسمين: الآيات الصريحة في دعوة الله تعالىى

لعباده إلى مغغرته:
وهذا كما في قوله تعالى:


 أَعْجَعْ
 لَلَهْ يعني تعالى ذكره: هؤلاء الذين حرّمت
 رجال أهل الشرك ونسائهم، يدعونكم إلى

## الصؤ

أي: سارعوا إلى ما يوجب المينرة ومي الطاعة، والآية عامة( )، فكل مارع ما من شأنه الحصول على مغفرة الله تجب المسارعة

إليه.
 وَلَا تَكْوُّسِ يَدْعُوِطُ

 تَعْمَلْونَ فأنتم مدبرون وهو ثابت في مكانـ نحر العدو في نفر يسير وثوقاً بوعد اللّه ومراقبة لله()؛ لأن الأمر الحقيقي من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاده هو هو التعلق بمغغرة الله، وذلك بالجهاد اللذي يغفر الله به الذنوبة. وقوله تعالى:

带 . أي: وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك، ويين لكم الحجج والبرامين على صحة ما

$$
\begin{aligned}
& \text { جاءكم بـ با }{ }^{(0)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) تفسير القُرآن العظيم، ابنّك" }
\end{aligned}
$$

اللله ومتنه، وعندئذِ يبدو عجييًا أن يدعى قوم إلى المغغرة فيكون هذا تلقيهم للدعوة! ،
 سبحانه مع الدعوة للمثغفرة لا يعجلكم بالإيمان فور الديعوة، ولا يأخذكم بالعذار فور التكذيب، إنما يمنّ عليكم منّة أخرى فيؤخركم إلى أجل مسمى (1)، فليس العجب ممن تكلف لسيده المشاقّ وتحمل ما لا لا

 عبده ليغفر له وقد أخطأ، ويعامله بالإحسان وقد جفا(ث)
ففي الآيات دلالة صريحة أن الله الكريم يدعو عباده بنفسه، وأمم قضية دعا إليها مبحانه وتعالى:
\# دعوة عباده إلى جنته التي أعدها لمن غفرت له ذنوبه.

* دعوة عباده إلى مغفرته التي لا يملكها

ومن الآيات التي تتضمن دعوة الله تعالى لعباده إلى مغفرته: قوله تعالى :


.
(1)


 فهو يدعوكم إلى العمل بما يدخلكمب الجنة، ويوجب لكم النجاة إن عملتم به من
 وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طوري الله، والله يدعو إلى الجنة والمغغفرة بإذنه، وما أبعد دعوة المشركين إذن من دلم دلموة الله، والله يحذر من هذه الدعوة المردية ، فمن لم يتذكر، واستجاب لتلك الديعوة فهو

الملوم (؟)
فمن عمل بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد استجاب للدعوة الله له إلى الجنة
 .

. وقوله صلى الله عليه وسلم: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى)، قالوا: يا رسول (كل الله، ومن يأبى؟ قال: (من أظاعني دخل
(الجنة، ومن مصاني فقد أبى) (8)
(1) جامع البيان، الطبري

 (६) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى:

] وقوله تعالى:


(四)
[الحديد: با]
وقوله تعالى:

[IT
فهذهالآيات تتضمن الدعوة من اللهتعالي
لعباده أن يحذروا من غوايات الثشيطان التي تبعدهم عن نيل مغفرة الله، وأن يسارعوا إلى مرضات الله تعالى ومغفرته، مع الئتخلق

بأخلاق المستحقين لتلك المغفرة.
ثانيًا: دعوة الله تعالى لعباده إلى الجنية:
جاء في القرآن الكريم دعوة الله تعالى لعبادة إلى جنته مباشرةً، ويمكن أن نجعل

هذا كالذي قبله وذلك في قسمين: ا. الآيات الصريحة في دي دعوة الله تعالى لعباده إلى جنته.
وهذا كما جاء في قوله تعالى :茥



## الالصوّ

وتمامه وبقائه، وحسنه من كل وجه( لُبعد الشقة بين دار يمكن أن تطمس في لحظة، وقد أخلذت زخرفها وار وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها فإذا هي حصيد كأن لم تغن بالأمس، ودار السلام التّي يدعو إليها الله، ويهدي من يشاء إلى الصراط المؤدي لها، حينما تنغتح بصيرته، ويتطلع

- إلى دار السلام ولذا حذر الله تعالى من الدعوة المضادة

 أَهْبَبِ ألسَّهِيِ
r. r. الآيات التي تتضمن دعوة الله

عباده إلى جنته( (8)
وهذه الدعوة الضممنية تحمل في طياتها معنى التبشير والوعد، فذكر الله تعالى الجنة مشوقًا عباده إليها، وحاثًّا لهم على العّ العمل من أجل الدخول فيها، فورد كثير من الآيات التي تذكر الجنة بسياق مختلف، حيث جاءت مفردة منكرة بلفظ (جنّة) كما في قوله تعالى: (10) ${ }^{(1)}$



 (£) انظر: صفة الـجنة في الثقرآن الكريم،
عبدالدحليم السلفي ص آّت.


[يونس: ب\%].
يقول تعالْى ذكره لعباده: أيها الناس،
لا تطلبوا الدنيا وزينتها، فإن مصيرها إلى

 الآخرة الباقية، ولها فاعملواك، وما عند الله فالتمسوا بطاعته، فإن الله يدعوكم إلى داره، وهي جناته التي أعدّها لأوليائه، تسلموا من الهموم والأحزان فيها، وتأمنوا من فناء ما فيها من النّعيم والكرامة التي أعلّها لمن دخخلها، وهو يهدي من يشاء من خلقه فيو فقه لإصابة الطريق المستقيم، وهو الإسلام الذي جعله جل ثناؤه سببًا للوصول إلى وهـا رضاه، وطريقًا لمن ركبه وسلك فيه إلى

جنانه وكرامته (1)
فعمّ تعالى عباده باللدعوة إلى دار السلام،
والحث على ذلك، والترغيب، وخص
 فهذا فضله وإحسانه، والله يختص برحمته من يشاء، وذلك عدله وحكمته، وليس
 الله الجنة دار السلام؛ لُلطلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذلك لكمال نعيمها الاعتصام، باب الاقتداء بسنّ رسول اللنه،

جامع البيان، الطبري 09/10.

أي: كانت تلك الجنة للمتقين جزاءًعلى صلى الله عليه وسلم قال: (جنتان من فضة

 ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه . ${ }^{\text {في جن }}$ وجاءت مجموعةٌ معرفةّة في موضع




 . أي: في الروخات المضافة إلى الجنات، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه، فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة، وما فيها من الأنهار المتدفقة، والفياض المعشبة، والمناظر الحسنة، والمار والأشجار

 والأخذ من المعاشرة والمنادمة بأكمل نصيب، رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسنًا وبهاء، ولا يزداد أهلها إلا اشتياقًا
 أي: في الجنات، فمهما أرادوا فهو حاصل، ومهها طلبوا حصل، مما لا عين رأت أت، ولا (Y) أخرجه البخاري في صحيده، كتاب التّفسير، باب حور مقصورات، (६) انظر: تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير عTY/V.

النعيم، وضروب الملاز(1)
وجاءت مفردةً معرّفةَ مجرورةً كلفظ
(بالجّنة) كما في قوله تعالىى:目事
 [ ${ }^{\mu} \cdot$
يقول: وسرّوا بأن لكم في الآخرة الجنة
التي كتتم توعدونها في الدنيا على إيمانكم بالله، واستقامتكم على طاعته (ب) وجاءت مرفوعةً مثّاةً كما في قوله تعالى:

وهذه الآية عامة كما قاله ابن عباس


 ولم يطغ ولا آثر الحياة الدنيا، وعلم أن الآخرة خخير وأبقى فأدى فرائض الله واجتنب محارمه، فله يوم القيامة عند جنتان، كما ذكر البخاري عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، عن أبيه آن رسول الله

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) فتح القدير، الشوكاني VY/E (Y) }
\end{aligned}
$$

## الصؤ





 الفوز بجنة الله تعالى مهما الختلفت صيغها، وتنوع سياقها، فهي تدعو إلى تحقيق أعمال


 تعالّى النتي أعدها لعباده الصالحين.



وهي ألوان من النيمر يستوقف النظر منها- إلى جانب الأزواج المطهرة- تلك الثمار المتشابهة، التي يخيل إليهم أنهم
 بالاسم أو الشكل، وأما ثمار الجنة التي رزقوها من قبل- فربما كان في هذا التشابـابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجأة في كل مرة: كري
وقوله تعالى:

 نُطَهَ

وقوله تعالىى:



 [الأعراف: : vr].
يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت
المشركين تفزعهم عند الموت، وقبض أرواحهم إلى النار يقولون لهم: أين النذين
 وتعبدونهم من دون اللل؟! ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه، وهِ أي: ذهبوا عنا، فلا نرجوا نفعهم ولا خيرهم廈
 وقد وردت آيات كثيرة تدعو لتحقيق هذا المقصد العظيم، كقوله تعالىى:


[يوسف: ^•1].

وقوله تعالى:



 بَعَضَنْ
( (

## 

للدعوة الإسلامية مقاصد مهمة ذكرت في ثنايا آيات الئعوة التي وردت في القرآن الالكريم، ومن تلك المقاصد ما يأتي: أولًا: تحقيقي التوحيد:

فمن المقاصد العظيمة التي تبدو في ثنايا الآيات التي تتحلد عن اللدعوة تحقيق توحيد الله تعالى ولفراده بالعبادة. والثوحيد هو أصل دعوة الرسل وإليه


وسأذكر بعض الآيات الواردة في الدعوة

إلى تحقيق التوحيد حسب ترتيب الٔسور.




 .[IV
ويدعون بمعنى: يعبدون؛ لأن من عبد شينًا فإنه يدعوه عند احتيانجه إليه (ب) وقوله تعالى:
(1) انظر: عقيدة التو حيد في الثقرآن الككريم، محمد ملنكاوي / الجا

تعاللى وما جاء عنه.

ويلاحظ أن قاعدة التوحيد الأولى هي
إفراد الله بالعبادة، وقد جاءت اللدعوة إلى ذلك عن جميع رسل الله عليهم الصـلاة واللسلام، وأنهم قاموا بلععوة أقوامهم إلى ذلك وتحذيرهم من الشرك بالله (1) .
ثانيًا: الهلداية والإصلاح:

ومن مقاصد الدعوة في القرآن الكريم: الهداية والإصلاح؛ وهما أمران متلازمان. ومن الآيات التي تذكر معنا في هذا



 فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة(ب) ، بمعنى هدي للإجابة؛ ليصلح حاله. وقوله تعالى:
 وؤَوْ

يقول تعالى: ولثتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الثئى ولئى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولثك هم
(1) انظر: معالم الثدعوة في قصص الثقرآن، الديلمي (Y) محاسن الثأويل، القاسمي

وقوله تعالى:
 [النحل: •ب].


 عَحْذُورًا وتوله تعالى: وَ وَ
 , ؤَ [TY


 وقوله تعالى: ولى . وفي ثنايا هذه الآيات ألحظ الدعوة الثيألى تحقيق الثوحيد فيما يأتي:
 إليه الله تعالىى بنفسه، ولأجله أرسلت
الرسل وأنزلت الكتب.

٪ النهي الصريح عن دعاء غير الله تعالى،
أو الدعوة إلى عبودية غيره.
تصريح الداعي إلى الله أن دعوته إلى
عبودية الله دون سواه واتباع رسله.
(اللدعوة اللى اللى
 والتوحيد، وأنقذنا من عبادة الأصنام، فنصير كالمستمر على الضهال، واستمالته عن الطريق الواضح مردة الجن، في الأرض القفر المهلكة، تائهَا ضالًا عن الْن الجّادة، لا يدري كيف يصنع، ولهذا المستهوي رفقة يدعونه إلى الطريق المستقيم(1) .



 وهؤلاء يدعون من دون اللل شركاء، مع علمهم وتسليمهم بأن الله هو الخالقالق الرازق ولكن إذا سبّ المسلمون آلهتهم؛ اندفعوا عما يعتقدونه من ألومية الله، دفاعًا عما زين لهم من عبادتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وتقاليدمه؛ فليدعهم المؤمنون لما هم


.

إذ ليس لهم سمع، وإن صورت لهم الآذان، كما أنه لا بصر 'لهم، وإن صورت لهم الأعين وهذا من تمام التعليل؛ لعدم
(
. 11 § 1 / (
(0) مـحاسن النتأويل، القاسمي

المفلحون(1)، وهذا غاية في بيان هداية القائمين بالدعوة ودعوة غيرهم للاهتداء بها
وقوله تعالى:



[الأنعام: • \&-1 צ].

هذه الآية الكريمة عاب الله فيها الكففار بسخافة العقول، وأنهم إذا نزلت بهم شده الألد من العظائم الشداد أخلصوا ألما في ذلك الوقت الدعاء إلى الله، وتركوا دعاء غير الله؛ لعلمهم بأنه لا ينفع ولا يضر؛ فإذا نـا نجاهم الله من تلك الكربة، وأمنواء رجعوا إلى ما كانوا عليه من الشرك بالله، وهذه سخاف عقول؛ لأنهم في وقت الشدائد يخلصون إلي الله



 إِ
 وَشُوْ
. $[v r-v]$
(1) تنفسير القر آن العظيم، ابن كثير AV/r.
(Y) العذب الندير، الشنقيطي / عبץ.

الدعوة اشتملت اشتمالًّا واضشا جليًّا في اللدعوة إلى الهداية والإصالاح الذي هو ناتّج عن الهـداية وألحظ ذلك فيما يأتي： （أن آيات الدعوة اشتملت على اللدعوة

الصريحة إلى الهـداية．

والداعون إلى تو حيد الله تعالىى．


ونواهيه، وهي ما يكون به الإصلاح．
 المعرضون عن اللدعوة إلى الهـداية هم أظلم الناس．

ومن المقاصد التي تلحظ في آيات الدعوة إقامة الحعجة على المعرضين عن الهداية؛ فأرسل الله وَوْنَذِ

أُرُّسُلِ فِّ［النساء：170］
وذلك كما جاءت به الآيات والتي منها



隼合 合

وقوله تعالى：وهِّ





 قَلوْ

［انكهف：ove］．
و وقوله تعالى：


 ＂مُها صَنِّحكَأَوْكَ
 ［ V ．


．
وقوله تعالى：湲 يَبْ生
 ففي هذه الآيات وغيرها نلحظ أن آيات

ففي هذه الدعوة إقامة الحجة على فرعون.
وقوله تعالى: مَيَّ



[ $\mathrm{v}^{\mu}$
وهذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان، وييان نتصان عقول من عبدها، وضعف
 صغره وقلته؛ لأنها لا تقدر عليه(5) ، وإن يسلب الآلّهة والأوثان النباب شيباب شيَّا؛ لا تقدر

الاكّلهة أن تستثنذ ذلك منها (0) وتوله تعالى: إلى






 "
 .




[190
فأخبرهم سبحانه بأن هؤلاء النذين جعلتموهم اكلهةَ مم عباد لله كما أنتم عباد له مع أنكم أكمل منهمب؛ لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون وني وني هذا تقريع لهم بالغ، وتوبيخ لهم عظيم (1). وتوله تعالى: الَسَمَكَوَتِ وَمَن

 . فأخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض، وأن المشركين يعبدون الأصنام وهي لاتملك شينًا لا ضرَّاونلانفعانا، ولا دليل لهم على عبادتها، بل إنما يتبعون في ذلك
 وتوله تعالى: ضَ
 فالله تعالى بنفسه يقيم عليهم الحجة. وقوله تعالى:
 ِحْ


[^0]

## الصؤ

## قوّ

بالبحث فيما معنا من آيات اللدعوة، ومعرفة كلام المفسرين حولها، نلاحظ أن هناك قواعد مهمة لللعوة، ذكرت في ثنايا الآيات، والتي منها ما يأتي:
أولًا: الإخلاص:

ذكر ابن القيم كلامًا مهمًا في منزلة الإخلاص، كما ذكر تعاريف منها: أن الإخحلاص: أن لا تطلب على عملك شاهدًا غير الله، ولا مجازيَا سواه(1) وإخلاص الدعوة لله تعالي أمر واجب؛ ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لو لاة الأمر، والاعتصام . ${ }^{(Y)}$ (بالجماعة) ومن الآيات الواردة في الأمر بالإخلاص لمن سلك سبيل الدعوة، قوله تعالى:
侯
 أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له، والدعاء يشمل دعاء المسألة،

 و . وصحیه الألبناني في صحتح الـجامع،

وقوله تعالى:


 غ
وقوله تعالىى:

فِيْ ألسَمَّوْتِ


 [الأحقاف: \&-0]. وغيرها كثير.
وبالنظر في ما مر معنا من الآيات ألحظ ما يأتي:
 اللحجة البالغة في اللدعوة إلى عبودية

الله تعالى.
\$ دعت الآيات الكريمة إلى البراءة من ما يعبد من دون اللله، وبينت عجزهم اليم

وضعفهم.
(الدعاة إلى توحيد الله من الأنبياء وغيرهم أقاموا الحجة على أقوامهمم في

عبادتهم غير الله. جا إنفراد الله تعالى بالخلق والتدبير دعرة للمشركين لأن يعبدوه وحده، إذ قد قامت الحصجة عليهم؟ لأنهم علموا ذلك وأقروا به.

ثانيًا: العلم:
والعلم مفتاح كل شيء، ولا بد أن يكون الداعية عالمَا بشرع الله ليدعوا إلى الله على

ومن الآيات الواردة معنا في أهمية العلم
 سَبِيلِيَ أَّعْهُمْا

[يوسف: ^•1•].
أي: على علم ودليل واضح وبرهان
قاطع لا يترك في الحق لبسًا (0)

ويقول تعالى لُرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين: الإنس والجن، آمرًا لـه أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي: طريقته

 الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وير وبره وهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي (7)



[غافر: :غ74].
(६) انظر: منهج ابن الثقيم في الدعوة، أحمد الخلف



ودعاء العبادة، أي: لا تراءوا ولا تقصدوا من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله ورضاه ${ }^{\text {(1) }}$

 أي: إذا كان الأمر كما ذكر من ذلك؛
 التي أمركم بها ولو كره الكافرون ذلك، فلا تلتفتوا إلى كراهتهمّ ودعوهم المّم يموتوا بغيظهم ويهلكوا بحسرتهم (Y) وتوله تعالى : هُ هُوْ

 يقول: هو الحي الذئي لا يموت، اللدائم الحياة، وكل شيء سواه فمنقطع الـحياة غير دائمها، فلا معبود بحق تجاكو عبادته، وتصلح الألوهية له إلا الله الذي هذه الصفات صفاته، فادعوه أيها الناس مخلصين له الدين، مخلصين له الطاعة، مفردين له الألوهية، لا تشركوا في في عبادته شيئًا سواه، من وثن وصنم، ولا تجعلوا له

فتبين مما سبق أن الداعي لابد أن يكون
 في الدعوة إلى سبيل اللنه رب العالمين.


يقول：لما جاءني الآيات الواضحات ونات وقال أيضًا：（من يحرم الرفق، يحرم
 أنزله（1）من الحجج والآيات أو من الآيات ولات ومن الآليا ولآيات الواردة في بيان ذلك



 وإنما أمر سبحانه بالمعجادلة الحسنة لكون الئاعي محقًّا وغرضه صحيحا ولما ولما
 وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف حث سبحانه على الدعوة بالططرق المذكورة

 وإنما شرع الدعوة وأمر بها قطعا للمعذرة، وتتميما للحجة، وإزاحةً للشبهة، وليس على الداعية غير ذلك، ثم لما كانت الدعوة تتضمن تكليف المدعوين بالرجوع إلى الحق فإن أبوا قوتلوا، أمر الداعي بأن بأن يعدل

في العقوبة（ ${ }^{\text {（ }}$ ．



 －r1：
［ $[$ Y
قوله：

 فتح الثقدير، الشوكاني rer／r

الرفق من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتحلى بها جميع الدعاة؛ حتى تقبل دعوتهم． وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم：（إن الله تعالى رفيق يحب الرنق ويعطي على الرثق ما لا يعطي على العنف،


（Y）أنوار التنزيل، البيضاوي（Y／0（Y）
 （乏）انظر：منهج ابن القّيم في ألدعوة، أحمد الـخلف／（0）
 （7）أخرجه مسلم في صحيحيه، كتاب البر والصـلة،


وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم من كانوا يناظرونه في هذه القضية إلى هلى هليا الاجتماع الحاشد، ليبتهل الجميع إلى اللّه أن يتزل لعته على الكاذب من الفالة الفريقين؛ فخافوا العاقبة وأبوا المباهلة وتينين الحق
 هذا العلم اليقيني، فلم يقق في مجالي تستفيدها ولا يستفيدها هو（8）




[الأنعام: ^•1].

فقد كان المؤمنون يسبون الأصنام بانْها
أجرام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر،
 المشركون فينتقمون منهم فيسبون ربهم فمثل هؤلاء لا يصلح ذم آلهتهم وسبّهم؛ لأنهم سيزدادون سفها．

四 هِ

وهذا في حال من له عقل وخلق．



كل ما أمر به، فيدخل فيه الأمر بالإيمان إلا أنه أعاد ذكر الإيمان على التعيين، لأجل أنه أهم الأفسام وأشر فها، وقد جرت عادة القرآن بأنه يذكر اللفظ العام، ثم يعطف عليا أشرف أنواعه（1）، فاعتبروانزول هن هلا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغته من إنس وجن، واعتبروا محمدًا صلى الله عليه
 الثقرآن، واستماع الثقلين له：فنادوا قومهم：
 فكان هؤلاء الدعاة من الجن متلطفين في خططب قومهم، رفيقون بمن يدعونهم إلى الحق المبين．

رابعًا：مراعاة حالل المدعوين：
يختلف حال المدعوّين من شخص لآخر ومن قيلة لأخرى؛ لذا جاء في آيات الدعوة ما يبيّن كيفية التعامل معهم، ويوضي الططيق الذي ينبغي أن يسير عليه الداعية في دعوته مح الناس، ومن ذلك قوله تعالىى：


 ． ففي هذه الآية ومثيلاتها تظهر الشدة على هؤلاء المعاندين المكنبين．



## الالصوّ

أي: ادفع يا محمد بحلمك جهل من على النفوذ لذلك بأولي العزم من قبله من جههل عليك، وبعفوك عمن أساء إليك رسله الذين صبروا على على عظيم ما لقوا فيه من قومهم من المكاره، ونالهم فيه منهم
 على ما أصابك في الله من أذى مكنّبيك من قومك الذين أرسلناك إليهم بالإنذار،
 الله، والانتهاء إلى طاعته من رسله الذلين لم ينههم عن النفوذ لأمره، ما نالثهم فيه من شدّة (ب)
ويعد الصبر من أهم مقومات نجاح


 أي: لما كانوا صابرين على أوامر الله، وترك زواجر ه، وتصديق رسله وانهوا واتباعهم فيما جاءورهم به، كان منهم أْمة يهلون إلى الحق بأمر الله، ويدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ، ثم لما بدلئوا وحرفواوأولؤا، سلبوا ذلك المقام، وصارت اترات تلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضبعه، فلا عملّا صالحا، ولا اعتقادًا صحيحا (8) ، وذلك للإيحاء للقلة المسلمة يومذاك فياكي فيا مكة أن تصبر كما صبر المختارون من بني إسرائيل، وتوقن كما أيقنوا، ليكون منهم

إساءة المسيء، وبصبرك عليهم مكروه ما ما تجد منهم، ويلقاك من قبلهم (1)؛ لأن مقابلة إساءته بالإحسان تخجله وتتضي على عداوته حتى يضطر إلى أن ير. وقد ظهرت هذه المراعاة لأحوال المدعوّين جليةً واضحة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوتها حيث بيّن دعوته، بل أمر معاذًا أن يراعي ذلك حين بعءه إلى اليمن.
خامسًا: الصبر:
يعتبر الصبر من القواعد الأساسية للدعاة، خاصةً وأن الأنيياء عليهم الصـلاة والسلام وصفوا بذلك في كثير من مواطن القرآن، بل أمر الله النبي صلى الله عليه




[الأحقاف: هبر].
فيقول تعالىى ذكره لنبيه محمد صلم اللـي
عليه وسلم، مثبته على المضيّ لما قلّلده من عبء الرسالة، وثقل أحمال النبوّة صلى الله عليه وسلم، وأمره بالاتتساء في العزم

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

## 

أشار القُرآن الكريم إلى مجموعة من الأمور التي يدعى إليها المدعوون، ومن تلك الأمور: أولًا :الإيمان:

وحقيقة الإيمان: هو التصديت التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأثياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب، النذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن بها لخبر الله وخبر رسوله صلى الله الله عليه وسلم، فهذا الإيمان الذي يميز به الْمسلم
 فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به، أو أخبر به رسوله، سواء شاهله، أو لم يشاهـلمهـ، وسواءً فهمه وعقله، أو لم يهتد إليه عقله
وفهمه( (+).

ومن الآيات التي تحلثت عن الديعوة إلى الإيمان بائله وما يتب ذلك هنه الآليات التي بين أيدينا:



(ب) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص • \&.

أئمة للمسلمين كما كان أولثك أئمة لبني إسراثيل؛ ولثقرير طريق الإمامة والقيادة، وهو الصبر واليقينين (1). وقد بيّن الله تعالى أن من علم أساس دعوته هان عليه ما يبذل من أجلها فيا، فازداد صبرّا وثباتّا عليها كما في قوله تعالى: (A) (0) [المئمنون:
والداعية لا يمكنه الوصول إلى مبتغاه إلا أن يمر بجسر الابتلاء، وهذا يحتالج إلى وسيلة تذلل تلك العقبات ألا وهي: الصبر (ال
(1) في ظلال الثقرآن، سيد قطب 10 (1)


أنزل الله من قبل الكتاب الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الثوراة

والإنجيل (4).
وقوله تعالى: :








وقوله تعالى:事

重
 وقوله تعالى:

 وغيرها من الآيات كثير. فهله الآيات وغير ها ترشدنا \% أن أساس الدعوة هو وجوب الإيمان بالله تعالى وما جاء عنه. : أن دعوة الرسول دعوة إلى الإيمان
(Y) جامع البيان، الطبري r/r/9.
(أي: بما دعوا إلئه من القرآن الحكيم




أي: يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصطالحة. ولأن الإيمان باللله والاستجابة لأمره، سبب

لحصول العلم (Y)
وقوله تعالى:




ضَ

 والرسل، وصدّقوا بما جاؤوهم به من عن عند
 بالله وبمحمد رسوله، أنه لله رسولٌّ، مرسل

 بما جاءكم به محمد من الكتاب الذي ني نزله





صلى الله عليه وسلم قال: إنه أنزل عليه هذا الكتاب ليخخوف به الخلق من عقوبات خالثق الق السماوات والأرض وسخطه، فإنه الجبار الأعظم اللذي إذا سخط عاقب العقوبة المهلكة المستأصلة، فبهذا يجب علينا أن نتأمل في معاني القرآن، ونعرف أوامر ربنا التي أمرنا بها فيه، ونواهيه التي نهانا عنها ونخاف من هذا الإنذار، والتهلديد الذي أنزل هذا القرآن على الرسول ليفعله بمن لم يعمل بهذا القرآن العظيم. فالإنسان يجب عليه أن يتدبر هذا القرآن العظيم، وينظر أوامره، وينظر نواهيه، ويعمل بما فيه من الُحلال والدورام، فالحكالال ما أحله الله في هذا الققرآن وبينته السنة الكريمة، والدين ما شرعه الله؛ لأنه لا حكم
 لله، والتحاليل والتحريم لله، وقد ألنزل علينا هذا الكتاب ليخوفنا إذا كم نعمل بما فيه من العبر والآيات، فنحل حلالّه، ونحرم حرامه، ونعتقد عقائده، ونعمل بمحكمكه، ونؤمن بمتشابهه، ونعتبر بما فيه من الأمثال، وتلين قلوبنا لما فيه من المواعظ وضيروب الأمثال. فهذا الإنذار لا ينبغي للمسلم أن يهمله ويعرض عنه صفحاًا (Y)
 (Y) محاسن التأويل، الثاسمي $11 /$

* آن آيات الدعوة والوعظ وغيرها اهتمت كثيرًا بتوجيه المؤمنين إلى ما يجب أن يستمسكوا به ويتخلقوا به؛ ليكونوا كاملي الإيمان.

ثانيًا: التقوى:
والتقوى الكاملة: امتال أمر الله وأمر رسوله، واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما، وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه، كانت التقوى اسمًا لتوقي جميع الُمعاصي، والبر اسمًا لفعل الخيرات، وإذا أفرد
أحدهما، دخل فيه الآخر (1).

وقد تقدم عن بعض ذلك كما في قوله
تعالى: (四) [البقرة: بَ 1 [
يضاف إلى ذلك قوله تعالى:

 ومن أفضل ما قال المفسرون: في هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات زواجر عظيمة ينبغي لنا أن نعتبرها؛ لأن خالثنا اللنا جلا جل وعلا بيّن لنا في أول سورة الأعراف من هذا المحكم المنزل الذي هو آخر كتاب نز نزل من الُسماء على آخر نبي بعثه الله في أرضه
(1) تيسير الكريمم الر حمن، السعدي ص ص٪٪.

## الصؤ

موضوع الدعوة ومنها: قوله تعالى: :
 " 00 [ 00 [ فلما بين جل وعلا أنه العظيم الأعظم، خالتق السماوات والأرض وخالق الشمس ولم والثقر والنُجوم، ومسخر الجميع، وبين عظمته وجالاله، أمر خلقر الضه الضعافـ المساكين أن يسألوه ويدعوه ليأتيهم بما يطلبون، ويكشف عنهم من الضّر ما يسألون كشفه، والمراد بذلك: كأنه يقول: أنا العظظيم الأعظم الججبار، الذي خلق السماواوات والأرض والكواكب العظام، وأنا خالثق كل شيء، وأنتم عبادي الفقراء الضععاف فادعوني؛ لأن اللدعاء يستشعر به الثداعي ذله وفقره وضعفه وحاجته، ويستشعر به عظمة من يدعو، وأنه عالم بكل شُيه، لا يخْهى عليه دعاؤه ولو كان في أخفىى الخفاء، وأنه عظيم قادر على كل شيء، قادر على أن يذهب عنه بالضر ويأتيه بالْخير، وهو من
 أمر الله خلقه به في هذه الآية (0)



 ذكر الطبري أقوال العلماء في بيان ذلك،
 .
 بالاستمرار على طاعته وتقواه

 هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم (1) فاتقوه بطاعته واجتتناب معصيته (Y) أي: قل مناديًا لأشرف الخلق، وهم المؤمنون، آمرًا لهم بأفضل الأوامر، وهي التقوى، ذاكرًا لهم السبب الموجب للتقوى، وهو ريوبية الله لُهم وإنعامه عليهم، المقتضي ذلك منه منهم أن يتقوه، ومن ذلك ما منّ الله عليهـم به من الإيمان، فإنه موجب للتقوى (\$) فالاهتمام باللدعوة إلى التقوى أمر جلي، دعت إليه الآيات وبيّتنها غاية البيان؛ ليعلم أن الأمر بالتقوى مقصد مهم عظيم من مقاصد اللدعوة في القرآن الكريم.

ثالثًا: العبادة:
وهي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرخاه: من الأقوال، والأعمال الباطنة والظاهرة
ويظهر ذلك في الآيات الواردة في
(1) تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير V9/V.




يتركا الله وحية｜（（ل）． رابعًا：الأخلاق： يلاحظ أن الآيات التي تحدثت عن الأخلاق، تضمنت الدعوة لنعلها والتحليا بها، ومن الآيات الواردة معنا في ذلك ما

قوله تعالى：牦国
 （C）（Co） ［لألمزاب：0］
نهذا العدل الإلهي، أن لا يانال حقّ الابن إلا من يكون ابنَا، أما المتبّى واللصيتي فالا يكون له إلا حق المولى والأخ في الدين؛ نحتّم الله على المسلمين أن ينسبوا الدعيّ لمن تبناه، وحظر عليهر آن يتططوبا له شئًّا من حقوق الابن لا قليلَا ولا كيزيا．وشدّد الأْمر حتى قال：罒 وَ نهو يعفو عن اللفظة تصلدر من غير تصد بأن يقول الرجل لآنخ：هذأ ابني، أو ينادى شخص آخر بمثل ذلك، لا عن تصد




ثم قال：وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال：معناه：استجيبوا لله ولللرسول بالطاعة، إذا دعاكم الرسول لما يحيبكم من الحق؛ وذلك أن ذلك إذا كان معناه؛
 والجهاد، والإجابة إذا دعاكم إلى حكم القرآن، وفي الإجابة إنى كل ذلك حياة المجيب، أما في الدنيا، فبقاء الذكر الجما الجميل، وذلك له فيه حياة، وأما في الآخيرة، فحياة
 وتولن تعالى：



 وإذا كان وجودي إلى جوارك ودعوتي لك إلى الإيمان تؤذيك فسأعتزلك أنت وقومك، وأعتزل ما تدعون من دون الله من الآلهة، وأدعو ربي وحدهي، راجيكا－بسبب دعائي لله－ألا يجعلني شقيًّا، فالذي يرجون ريون إبراهيم هو مجرد تجنيبه الشقاوة، وذلك من الأدب والثتحرج النذي يستشعره، فهو لا يرى لنفسه فضأْا، ولا يتطلع إلى أكثر من تجنيبه الششقاوة！
وهكذا اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم وآلهتهم وهجر أهله ودياره، فلم


## الصؤ

## 叐

للدعوة أساليب تتّخذ للوصول إلى الهدف المطلوب من أقربب طريق وأخصرهن، وبالنظر في الآيات الواردة في الحلديث عن الداتوة يمكن القول أن أساليب الدعوة كما

من أعظم الحجج التي تقام برهانًا للشّيء ونفيه الحجج العقلية التي تلزم الخصم بالتسليم (Y)، وهذا الأسلوب يستخدم مع المعارضين الجاحدين(4)"، لتفنيد شبهرم ومحاولة إقناعهم،ومن الآيات التي تتحلث عن هذا المقام ما ياتي:



أي: ما يدعو هؤلاء المشركون من دون
الله إلا إناثاًا أي: أوثانأَا وأصنامًا مسميات
 ونحوهما، ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى، فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناتصة، دل ذلك على نقص المسميات بتلك الأسماء، وفندها لصفات الكمال، كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه، أنها لا

لأبيه، عدل للوالد الذي نشأ هذا الولد من بضعة منه حية. وعدل للولد اللذي يحمل أسم أبيه، ويرثه ويورثه، ويتعاون معله ويكون امتدادًا له بوراثاته الكامنة، وتمثيله
 وعدل للحق في ذاته الذي يضع كل شيء في مكانه، ويقيم كل علاقة على أصلها ولا ولا ولا الفطري، ولا يضيع مزية على والد ولا ولا ولد كما أنه لا يحمل غير الوالد الد الحقيقي تبعة البنوة، ولا يعطيه مزاياها. ولا يحمل غير الولد الحقيقي تبعة البنوة ولا يحابيه بخيراتها، وهذا هو النظام الني الني يجعل الثبعات في الأسرة متوازنة، ويقيم الأسرة على أساس ثُابت دقيت مستمد من الواقع، وهو في الوقت ذاته يقيم بناء المججتمع على قاعدة حقيقية قوية بما فيها من الحق، ومن الحن الحن مطابقة الواقع الفطري العميق (1)

كِيُّوْ .[190
وإنما أطلق على الأصنام اسم العباد وعبر عنها بضمائر العقلاء؛ لأن الكفار يصفونها بصفات من هو خير من مطلق العقلاء، أنها معبودات، وأنها تشفع وتقرب إلى الله زلفى، فبهذا الاعتبار أجرى عليها ضمائر العقلاء، وعبر عنها بالعباد ورجيه مماثلتهم هنا: أن الكفار العابدين، والألعنار منام المعبودات كلهم مخلوقات لله لا تقلدر أن تجلب لنفسها نفعا ولا آن تدفع عنها ضرًّا، فهم من قبيل تسخير الله لهمه، وخلقه للجميع، وقدرته على الجميع، بهذا الاعتبار هم سواء هـ ومن الآيات في هذا قوله تعالى:



[r]

وقوله تعالى:


 :

تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديها بل ولا
 ممن يريدها بسوء، وليس لها أسماع ولا ولا أبصار ولا أفئدة، فكيف يعبد من هذا وصفه
 والصفات العليا والحمد والكمالن، والمـجد
 والإحسان، والانفراد بالٔخلق والثدلبير؛ والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير؟ هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على ولى نقص صاحبه، وبلوغه من الخسة والدنا أدنى ما يتصوره متصور، أو يصفه واصفس ون؟ ومع ذلك فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة، وبالكقيقة ما عبدوا غير النشيطان الذي هو عدوهم الني إهلاكهم ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه، اللذي هو في غاية البعد من الله، لعنه الله وأبعده عن رحمته، فكما أبعده الله من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله( )، فمن أصدت من الله قِثْلا، ومن أحسن من الله حديثًا، في بيان حقيقة ما يدعوه المشركون. وقوله تعالى:



(1) تيسير الكُريم الر حمن، السعدي صץ ب.r.

ثُانيًا : أساليب عاطفية: ويظهر أن هذا الأسلوب قد يجمع بين أسلوبي الحكمة والموعظة، فأسلوب الحكمة لأصحاب العقول النيرة والفطر المستقيمة، وأسلوب الموعظة أسلوب
 والآيات في ذلك كما في قوله تعالّى:

 يَّذَكُوْنَ فالله تعالى يقول لهم بخطاب الرأفة
 به، وانتهوا عما نهاكم عنه، فإنه يدعوكم إلى الـى الـى الجنة، يعني: بذلك يدعوكم إلى العمل بما يدخلكم الجنة، ويوجب لكم النـبا عملتم به من النار، وإلى ما يمحو خطاياكيم
 فيا بئس من ترك دعوة الله واتبع ما يغضبه ويأباه.

 ,

فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير، وتأمر
(1) انظر: منهج ابن الثيم في الدعوة، أحمد





 مُمْسِكَ
 وغيرها من الآيات، ومن خلال هذه
الآيات ألحظ من الدلائل العقلية ما يأتي:
 تعالى فلا بد أن تكون شركّ دكا لغير الله. ك ك ك ما يدعى من دون الله -مهما كانت
منزلته- إنما هو عبد لله تعالى.

والدعوة التي جاءت منه وأمرنا بها عن
طريق رسله.
 نفسه أصلّا، فضلًا أن يكون مشاركا لله في خلق السموات والأرض، ولا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعا ولا ولا مونا موتا ولا حياةَ ولا نشورَا، نضاَلْا عن أن يَهَبَهَا لغيره.
وبهذه الدلائل العقلية اتخذت الدعرة إلى الله أسلوبًا عقليًّا مقنعا؛ لتبطل كل التِل دعوة إلى غير الله، والأساليب الأعقلية التي وردت عن الأنبياء في دعوتهم سأشير إليها في نماذج الدعاة من الأنبياء.


 عَذَابِ ألِّمر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص الثص القرأني


 سلطان، فإن الأمر والنهي لا يقوم بهما إلا والا الأنبياء في دعوتهم سأشير إليها في نماذج اللدعاة من الأنبياء، وهذا الأسلوب يبح يجمع ذو سلطان، هذا هو تصور الإسالم للمسألةة، إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى، سلطة تقوم
 سلطة تتجمع وحداتها وترتبط بحبل الله وحبل الأخوة في الله، سلطة تقوم على هاتين الركيزتين مجتمعتين لتتحقيق منهج الله في حياة البشر، وتحقيق هذا المنهج يقتضي دعوة إلى الخخير يعرف منها الناس

حقيقة هذا المنهج（1）
وقوله تعالى：
辰乐
 وَا يُنْ

．［Vr
أي：ومن هذه صفته كيف يعبد؟ ومن حتق المعبود أن يكون خالثقا لعابده لا محالة وهم يخلقون، أي：بل هم محخلوقون

## grall

 لِكْلِ
 فالنهي عن مباشرة شيء يشاهده اللنين

يدعون من دون اللله ويسمعونه. وقد ذهب جمهور أهل العلم الىى أن هذه الآية محكمة ثابتة غير منسوخة ونة ومي أصل أصيل ني سد الذرائع وقطع التطرق إلى الثبه( (\$)، فإحساس المشركين بسبّ الهتهم يجعلهم يسبون الله تعالى. وقوله تعالى: :


 [الأنعام: 18].
ففي هذه الآلية الكريمة عاب الله على الكفار سخافة عقولهم، وأنهم إذا نزلت بهم شدة من العظائم الشداد -كمشاهدة العذاب أمام أعينهم وإحساسهم بها أو أو لو رأوا الساعة عيانًا وأحسوا بها- أخلصوا الئرا في ذلك الوقت الدعاء إلى الله، وتركوا دعاء غير الله؛ لُلمهم بأنه لا ينفع ولا يضر وهر وهذا ذم من الله للكفار، ذمهم به في آيات كثيرة من كتابه (r)
وقوله تعالىى: وِّ

$$
\begin{aligned}
& \text {. فتح القدير، الشوكاني (Y) } \\
& \text { (Y) الُّنب النُنير، الشنتيُطي / (Y / }
\end{aligned}
$$

من الأساليب التي سلكتها الآيات في بيان طريق الدعوة ووجوب الاعتصام بها الأساليب الحسية، فما من نبي يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى إلا إجرى الله له من المعجزات الحسية ما يؤكد صدق دعوتها الـا والأساليب الحسية التي وردت عن الأنبياء في دعوتهم سأثير إليها في نماذج الدعاة من الأنبياء. ومن الأساليب الحسية الواردة في آيات الدعوة ما جاء في قوله تعالى

 . يقول تعالى منكراع على اليهود والنصارى اللمتمسكين فيما يزعمون بكتأبيهم الللذين بأيديهم، وهما: الثوراة والإنجيل، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الـى الله عليه وسلم، تولوا وهم معرضون مين عنهيما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد (1) فهذان أمران حسيان كتاب الله الذي كان بأيديهم، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي جاء بهـ


يعني القرآن فإنه ناطق بالتوحيد، أو أثارة من علم أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين عل فيها ما يدل على استح اسقاقه للعبادة أو الأمر به الحسي من كتاب قديم أو علم يدل دلالةً واضشةً على جواز دعواهم لغير الله تعالى، ولما لم يكن لهم دليل على ذلك؛ ظهر بطلان ما يدعونه وقامت الححجة عليهم، مما يوجب عليهم الرجوع من اللدعوى الباطلة، إلى لزوم دعوة الحقق والاعتصام بها.

ضَ
 والسياق يعرض هذا المشهلد، مشهلد الفلك في البحر، نموذجّا للحظات الشدر الشدا والحرج؛ لأن الشعور بيد الله في الخضم أقوى وأشد حساسية، ونقطة من الخشب أو المعدن تائهة في الخضضم، تتقاذفها الأمواج والتيارات والناس متشبشون بهذه النقطة على كف الرحمن، إنه مشهل يحس به من كابده ويحس بالقلوب التخافقة الواجفة المتعلقة بكل هزة وكل رجفة في الفلك صغيرًا كان أو كبير|(1) فهو أسلوب حسي قويم في اللدعوة إلى توحيد الله.



وكل هالك فهلاكه محسوس بين الالخلائق حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يبقى إلا الله وحده؛ لذا وجب أن لا يدعى إلا هو.
وفي قوله تعالى : ولى



[الأحقاف: \&].
أي: أتوني بكتاب من قبل هذا الكتاب
(1) في ظلال الثقرآن، سيد قطب \& / • •

الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء، والنين يأبونه هم الأراذيل ولو كانوا أغنياء، ثم الواقع غالبِ أن من يتبع الحق هم ضعفاء الناس، والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته (1) وجاء في حديث ابن عباس أن هرقل لما سأل أبا سفيان قال له: إفأشراف الثاس اتبعوه أو ضعفاؤوم؟ ضعفاؤهم، فقال هرقل: كذلك هم آثباع

الرسل (Y)
ومن الآيات الواردة في بيان المستجييين
لللعوة:
قوله تعالىى:


 وتأويل الآية: ربنا سمعنا داعيًا يدعو إلى
 واتباع رسولك، وطاعته فيما أمرنا به ونهانا
 يقول: فصدقنا بذلك يا ربنا؛ فاستر علينا خطايانا، ولا تفضحتا بها بها في القيامة على رعوس الأشهاد، بعقوبتك إيانا عليها، ولكن كفّرها عنا، وسيئات أعمالنا،
(1) تفسير القُرآن العظيم، ابن كثير (YVE/E. (Y) أخرجه البخاري في صيعهيه، كتاب بدي رالوحي، باب كين كان بده الوحي، /1/ه،

## 

تعتبر الدعوة أمرًا موجّها إلى جميع
الثقلين استنادًا لأصل الإيجاد؛ ذلك أن الله تعالى قال: 多
 وقد كانت الرسل ترسل إلى أممها، فمنهم من يستجيب لهم، ومنهم من يعرض عنهم، ومنهم من يصدهم عن عن دعوتهم وتبليغ رسالتهم، وييان ذلك كما يأتي: أولًا: المستّجيبون للدعوة:
الضعغاء هم أكثر أتباع الرسل، وذلك كما قال تعالى -وهو يحـثـنا عن ما ما جرى بين نوح وقومه أنهم قالوا له: -كما حكاه


 كَ


 .[rv
نهذا اعتراض الكافرين على نوح عليه اللسلام وأتباعه وهو ديُليل على جهالهم وقلة علمهم وعقلهم فإنه ليس بعار على الميلى الحق رذالة من اتبعه، فإن الحق في نفسه صصحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل، بل الحق

 تتلقى حتى تستجيب، وحتى تستيقظ فيها دلالة على أن هنالك استجابة في الأمم قبلهم

الكحساسية الشديدة، فتبحث أول ما تبحث وحث وبعدهـمه.
عن تقصيرها وذنوبها ومعصيتها، فتتجه إلى
والأصل في المعرض أنه لم يقبل الدعوة أصلاَ، وذلك كما في قوله تعالى :



د فاللذي يترك اللدعوة الحق فهو معرض

عنها لا محالة. ومن مُ يجب داعي الله تعالىى وأجابِ داعي غيره إما آلهة ما أنزل بها من سلطان، أو الشيطان الرجيم وغيره، فذلك كما أخْبرنا الله تعالى عن حاله بقوله تعالى:象 وَcْ ل

筑

 .[yr أي: دعوتكم لالى طاعتي ومعصية الله،


ربها تطلب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات،

- والوفاة مع الأبرار

وقوله تعالى:

[الأنعام: צب].
أي: لا يجيبك إلى ما تطلب وتلعو من الهدى، إلا اللنين يسمعون، أي: جعل الله لهم سماع حق وتفهّم يسمعون به عن الله، أما اللّين أعمىى الله أبصارهم، وختم على آذانهم فلا يجيبونك أبدًا، فلا تحزن عليهم (†) فالذين يستجيبون للدعوة الأنبياء هـم الذذين استخخدموا عقولهم وسمعهم وأبصارهم الاستخذلام الڭحقيقي. وقوله تعالى: ألْمَارِيَّ
 قيل: إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام،
 أن يكون المراد وإذ أو حيت إليهم بواسطتك

(1) جامع البيان، الطبري .0६V/l (Y) في ظلال الثقرآن، سيد قطب (Y) (Y)


## الصؤ

（acor ［الزخرف： وقد كان أكابر القوم－اللذين كانوا يخافون انتشار اللدعوة بين الناس－يحرصون كل الحرص على إيجاد الهوّة بين الأنبياء وسائر الناس، وهذا الأسلوب من أخططر الأساليب في الصد عن دين الله، التّي مارسها أعداء الدعوة منذ القدم（ع） ومن الآيات الواردة في شأن الدععوة والتي تبين حال هؤلاء قوله تعالى ：الها
 وهذه نتيجة صدهم التي يصبون إليها، وقوله تعالى： （6）（i1） ［التصص：： 1 ［٪］．
وهذا المقام الذٔي تبوؤوه فصدوا عن دعوة الله، وقادوا غيرهم لدعوى باطللة، ومن أوضح ما يميزهم ويوضح حالـم جلاء قوله تعالىى： وَهِ
 وما الذي أوصلهم إلى هذا الأمر إلا اتباع أهوائهم ودعوة غير الله تعالى والإعراض عن دعوته؛ لذا أمر الله تعالى نبيه صلى اللى الله
 ارِّ⿰亻⿱丶⿻工二又
(乏) معالم الدعوة، الديلمي VYy/r.

فاستجتتم لدعائي（1）، يعني：ما كان مني إلا مجرد هذه الُدعوة（Y）فعادة المعرض أن يعرض عن أمر لاستحسان غيره في نفسه، أو أو للحصول على شيء معين مع علمه بصفاء ما أعرض عنه، أو غير ذلك من الأمور الصارفة عن الحق إلى الباطل． ومن كان في طاعة الهوى في دينه، يتععه في كل ما يأتي ويذر، لا يتبصر دليلَّ، ولا يصغىى إلى برهان؛ فهو عابد هواه، وجاعله إلهه
ثالثًا：الصادون عن الدعوة：
وأكثر الصادين عن اللدعوة هم الكبراء والمنافقون، ففي حال الكبراء يقول الله




 وَكَّ
．［ヶร


［هو $]$［19］


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع البيان، الطبري } 071 / 17 \text { (1) } \\
& \text { (Y) مفاتح الغيب، الرازي } 19 \text { (Y/ } 19 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

 عن استمرارهم في اللدعوة إلى الله تعالى

بل ربما وصل الأمر بالصد عن الدعوة وتبليغ دينه إلى الناس (1) . ولو في جزء منها، كما قال تعالى: :




.
فعادة البخيل إن تمكن منه البخل؛ غيره إلى أن يكون بخخيلًا مثله، وريما شجّعه التِ على ذلك وذكر له ما يخيل إليه أن البخل خير ألير


 ذِى آْ

(1) (1)

 وَأَتْتَدَنَا لِلْحَ
[النساء: צM-rrv].
فدعوة الله تعالى لهم للإنفاق قد أعرضو عنها وأمروا غيرهم وصدوهم عن دعوة الله

تعالى.
ومن شأن الكفار أن يبذلوا كل سبيل


## grall

وقال تعالى： يَ

وتوله تعالى：

 هَ هَدِهِ
 ［7T：
 شُشَبَبْ祭 رَّ

腻 ． 1 人
وأمر الله تعالى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم أن يقول：：
躬


وكانت القاعدة العامة في كل ذلك توله


[لالنيسياء: بَ].

## 

أولًاً：الأنبياءوالرسل：
تعتبر قصص القرآن الكريم من القضاي التي تكررت كثيرًا خاصةَ فيما جرى بين الأنبياء وبين أقوامهمر． والقصص في القرآن ثلاثة أنواع：فالنوع الأول：تصص الأنبياء، وقد تضمن دعوتهم إلى تومهم، والمعجزات الثي أيدمم اللهبها، وموقف المعاندين منهم، ومراحلح الديعوة وتطورها وعاقبة المؤونين والمكنبين، كقصص نوح، وإبراهيم، وموسى، وها وهارون، وعيسى، ومحمد، وغيرهم من الأنياء والمرسلين، عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام
وحتى لا يطول الحديث عن مذه النماذج
فسأذكر ذلك في أمرين：
ا ـ دعوة الرسل عمومًا．
دعوة الرسل أجمع هي：الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وحده دون

سواه．
قال تعالى：


[1أُعراف: 09].
（1）مباحثّ في علوم القرآن، مناع القطان
piv
 وأمم الآيات التي تتحدث عن دعوته عليه الصالاة والسلامل ما يأتي: قال تعالى: : وَوَلَّ


.[1\&
مع طول مدة الدعوة إلا أنهم ملم ينجع
فيهم البلاغ والإنذار (8)، بسبب كفر قومه. قال الزمخخشري: (إفإن قلت: هلا قيل تسعمائة وخمسين سنة؟ قلت: ما أورده الله أحكمب، لأنه لو قيل كما قلت، لجاز أذ يتومم إطلاق هذا العدد على أكث大ه، وهذا التوهم زائل مع مجيئه كذلك، وكانه قيل: تسعمائة وخمسين سنة كاملة وافية العدد، إلا أنّ ذلك أخصر وأعذب لنظًا وأملاً بالفائدة، وفيه نكتة أخرى: وهي أنّ القصصة مسوقة لذكر ما ما ابتلي به نوح عليه السلام من أمته وما كابي طول المصابرة، تسليةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبييًا له، فكان ذكر رأس العدي العد الذي لا رأس أكثر منه، أوقع وأوصل إلى
 وكانا الوقت الذي تضاهنوح عليه السلام وقتا طويَّا، ومع ذلك كان فيه كامل النشاط

فعلم من هذا أن دعوة الرسل جميعا هي: اللدعوة إلى توحيد الله تعالى وحده لا شريك له، وكان هذا جلا جواب من النبي صلى الله عليه وسلم للصـحابة حين قالوا: يا رسول اللل، أخبرنا من نفسك، فقال: (دموة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت - له بصرى) ودعوة الرسل في القرآن الكريم لم تذكر فيها من التُفصيلات سوى اليسير، وجلّ ما ما
 الله تعالى، والكفر بكل ول الطواغيت الثي التي تعبد
 وهذا هو الأصل؛ لأن الداعي لا يتتقل إلى الففروع إلا بعد الثأكيد على معاني العقيدة، كما فعل الأنبياء في دعوتهم (ب) Y Y تماذج من دعوة الرسل. وسأذكر من الرسل: نوحا وإبراهيم وموسى ومحمدا عليهم الصلاة واللسلام

وذلك فيما يأتي:

 وضعفه الألبناني في ضين
(Y) معالم الدنعوة، الديلمي / / (Y) انظر: أساليب الديلّة"، عبدالكريم زيدان


## الالصو8)

(i1)解


现 . حرص نوح عليه السلام على دعوة قوهـ

عامة، وأمل بيته خاصة.
وتصف الآليات السابةة ما دار يين نوح عله السلام وابنه، نتد كان ذلك كالك النداء من نو لابنه خورنًا عليه من الغرق (\$)، وشفةة الأبرة حملته على ذلك النداء (\$)؛ كلكن الابين كان كانقزا، عَمِلم عملاَ غير صالح، فخالف
 وقد نجا مع أيه الأجانب في النسب، لما

كانوا وانقين ني الدين والمذهب (8). وكانت عاطنة الأبوة ظاهرةً في محاولة إنقاذ نوح لابنه من الغرق في شدة تلاطم الأمواج، وكان أسلوب العاطفة ظالمرًا في مناداة نوح لربه حتى بعل انتضاء الأمر، وتوتف الماء، إضانةً إلى ذكك أنه دند استخدم عم تومه الأسلوب الحسي، نقبل الغرق حثئم على الثنكر في بطر الـنماء والحصول على المال والينين، والسموات




جادًا في العمل؛ لأن من عرف ما يطلب هان الِ
 بعده الاقتداء به في ذلك. وفي قوله تعألى:




 (0)


 بمعنى إن كان الأمر قد بلغ منكم مبلغ الضيق، فلم تعودوا تتحملون بقائي فيكم، ودعوتي لكم، وتذكيري لكم بآيات الله،
 لا أعتمد إلا على الله، فماذا كان وراء
 الأرض جميعا؟ كان معه الإيمان، القوة التي تتصاغر أمامها التقوى، وتتضاءل أمامها الكثرة، ويعجز أمامها الثدبير (1)





[^1]المضني، والعناء المُرهت، والصّبر الجميل، والإصرار الكريم من جانب الرسل الصل صلوات الله عليهم لهداية هذه البشرية الضالة العنيدة العصبة الجامحة، وهي حصيلة مريرة. ولكن الرسالة هي الرسالة الة، وهذه التّجربة المريرة تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النّي انتهت إليه أمانة دعوة الله في الأرض كلها في آخر الزمان، واضطلع بأكبر عبء كلّفه رسول، يرى فيها صورة الكفاح النيبل الطويل لأخ لـ من قبل، لإقرار حقيقة الإيمان في الأرض، ويطلع منها على عناد البشرية أمام دعوة الحقا وفساد القيادة الضاللة، وغلبتها على القيادة الراشدة.
ثم إرادة الله في إرسال الرسل تترى بعد هذا العناد والضهالال منذ فجر البشرية على يدي جدّها نوح عليه السلام، وتعرض على الجماعة المسلمة في مكا مكة، وعلى الأمة المسلمة بعامة، وهي الوارثة للدعوة الله في الأرض، وللمنهج الإلهي المنبثق من هذه الدعوة، القائمة عليه في وسط الجاهلية المشتركة يومذاك، وفي وسط كل جاهلية تالية، ترى فيها صورة الكفاح والإصرار والثبات هذا المدى الطويل من أبي البشرية الثاني، كما ترى فيها عناية اللها الله بالقلة المؤمنة، وإنجاءهها من الهلاك الشامل

الططباق، ونور الثقمر وسراج الشمس وغيره؛ وفي حادثة الغرق أرامر صناعة السفينينة وأمرهم بالركوب فيها وحذرهم من الغرق. وقال تعالى في سورة نوح:
دحَ


 ( () ()
[نزح: 0-9]
بينت هذه الآيات شيئًا من معالم دعوة
نوح عليه السلام، نهو يدعو قومه دائمًا بلا
نتور ولا توان (1)، ويدعوهم على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة، فلم ينجع ذلك فيهم (ب)
ونبيّ الله نوح عليه وعلى نبينا الصصلاة
والسلام بذل كل ما يمكنه في سبيل الديلى الدعوة إلى الله( ")، وهذه السورة كلها تقص تصن نوح عليه السالام مع قومه، وتصف تجربة من تجارب الدعوة في الأرض، وتمثل دورة من دورات العلاج الدائم الثابت المتكرر للبشرية، وشوطًا من أشواط المعركة الخالدة بين الخير والشر، والهي والهدى والضهلال، والحق والباطل ثم هي بعد هذا وذلك، تعرض صورةً من صور الجهد




## الصؤ

العقلاء من يرغب عن الحق الواضح اللذي هو ملة إبراهيم، وهو ما جا جاء به محمد الله عليه وسلم، وفي ذلك تعريض بمعاندي أهل الكتاب والمشركين، أي لا يرغب عن ملته الواضحة الغراء إلا من سفه نفسه، أي حملها على السفه وهو الْجهل (ّ) . وهذا خبر من الله تعالىى ذكره عن أن من خالف إبراهيم فيما سن لمن بعده، فهو لله مخالف، وإعلام منه لخلقه أن من خالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؛ فهو لإبراهيم مخالف، وذلك ولك أن الله تعالى ذكره أخبر أنه اصطفاه لخخلته، وجعله للناس
 ففي ذلك أوضح البيان من الله تعانى ذكر النى عن أن من خالفه فهو لله عدو لمحخالفته الإمام الذي نصبه النله لعباده (ع)، ومن كماله الد وعظمته وصحة توحيله وطريقه، أنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء أن اتبع اتِ ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين (0) ، فأصل الدعوة وأساسها دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ملة التوحيد والتي آكّدها وختمها محمد الـلى اللى الله عليه وسلم. وقد بين القرآن الكريم أن من الأساليب الدعوية التي استعملها إبراهيم عليه السلام أسلوب الجدل والمناظرة.

 (0) تفسير القر آن العظيم، ابن كثير /0/8.

في ذلك الحين (1) فهل يتعظ بذلك الدعاة اللذين سرعان ما
يستولي اليأس على نفوسهمب، ويسيئون الظن بأقوامهم، فيتسرعون في إصدار الأحكام الظالمة عليهم، وينهزمون أمام أية صرئ
 دائمًا ما تكون منطلقًا للدعاة إلى الله في الأخذ بمتطلبات الدعوة؛ خاصة في عدم الاستعجال.
 وأمم الآيات التي تتحدث عن دعوته عليه الصحلاة والسلام ما يأتي:



 ,

[البقرة: •范
فلدعوته عليه السلام أساسها التوحيد، وبنيانها الإخلاص لله عز وجل.


 فهذا إنكار واستبعاد لأن يكون في (1) في ظلال الثقرآن، سيد قطب (1) (Y) منهج الأنبياء في اللدعوة، محمد سرور ص


 رِنتَا تُشْرِوْنَ ※َنَ楊




 :
. ${ }^{(\uparrow)}$ [ヘ1-v يتول تعالىى: واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثنتّا عليه ومعظمَا حالـو اله لدعوته إلى التوحيد، ونهيه عن الشرك (ب) وقد شرح فرق المشركين - اللذين تجب دعوتهم- في هذه السورة على أحسن الوجوه؛ وذلك لأن طائفة من المشركين يجعلون الأصنام شركاء لله تعاليّ، وإليهم

الإشارة بقوله حكاية عن إبراهيم (غ) ولقد كانت هذه هي الأحجة التي ألهمها الله إبراهيم ليدحض بها حها حجتهم التي جاءوا بها يجادلونه، ولنقد كثف لهم عن (Y) برقم

قال تعالى: فِ رَّ
 , إِيَرْ

 أي: إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت، فالني يحيي ويميت هو اللذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته، وتسخير
 يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادئ ادعيت تحيي وتميت، فأت بها من المغرب؟ فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام؛ بهت: أي: أخرس؛ فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة (1)، وكانت هذه المناظرة دعوة من إيراهيم عليه السلام إلى توحيد الله تعالى والكفر بكل ما ما يدعى من دون الله، وبيان بطلانه والمجادلة في ذلك.
وفي قوله تعالى:


 الْمُقْقِنينَ


(1) تنسير الثقرآن العظيم، ابن كثير / / oro.

## تالصون

يشهَدُونِ يَكَ0ِنْ
 (10)
 يُنَطِقُونِ





 تبين هذه الآيات أن من الأساليب
اللدعوية التي استعملها إبراهيم عليه السلام: المواجهة المباشرة، والتغيير باليد. وهذا أسلوب دعوي عملي وهو: إزالة - المنكر فعلًا فيخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه اللسلام أنه آتاه رشده من قبل، أي: من صنغ ألهمه الحق والحمجة على قومه( (ث) فجمع
 أما الدليل العقلي فإنه قد علم كل أحد حتى الـد

 والملانككة، والُجن، والبهانمr، والسماوات، (Y) انظر: أصول الدعوة، عبدالكريم زيدان صر صイ

وهن ما هم عليه من تصورهم أن هذه الآلهة تملك أن تسيء إليه، وواضح آنهم ما كانوا يجحلون وجود الله؛ ولا أنه هو صاحب القوة والسلطان في الكون، ولكنهم كانوا يشركون به هذه الآلهة، فلما واجههم
 يخافف من دونه، فأما من يشرك بالله فهو أحق بالمحافة، لما واجهرمم بهذه الحنجا التي آتاها الله له وآلهمهه إياها، سقطت حجتهمه، وعلت حجته، وارتفع إيراهيم على قومه عقيدةً وحجةً ومنزلةَّة (1)، كان أسلوبه قويًّا واضحا استطاع من خلاله أن يوقعهم في معرفة بطلان دعوتهم. قال تعالى :







 (O) (O)
 (a) مَ


لأن السخف هنا يجاوز صبر الحليم (Y) فها هو خليل الرحمن برشده وحسن دعوته
 في بيان سلامة دعوته، وإبطال دعوة قومه. وقال تعالى:

 (15)




 "程
 وَأَهْتِلْ




[مريم: ا乏-00].

نقال لأبيه متلطفًا في دعوته إلى التوحيد ونهيه عن عبادة الأصنام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيينًا بهذا اللطف في الخخطاب يتوجه إبراهيم
(Y (Y)


والأرض، المدبر لهن، بجميع أنواع التدبير؛ فيكون كل مخلوق مغطورًا مدبرا متصرفًا
 الله، أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل
 يملك نفعًا، ولا ضرّا، ولا موتاّا، ولا حياةً ولا نشورزا، ويدع عبادة الخالق اللان وازق المدبر؟ وأما الدليل الُسمعي فهو المنمقول عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر بغير الحق، ومن أنواع هذا القسمم: شهادة أحلد من الرسل على ذلك، فلهذا قال إبراهيم: وأهِ
 وأي شهادة بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل؟ خصصوصًا أولبي العزم منهم خصوصـا خليل الرحمن (1) . وحقًّا لقد كانت الأولى المِ رجعةّ إلى النفوس، وكانت الثانية نكسةً على الرؤوس كما يقول التعبير القرآني المصمور العجيب، كانت الأولى حركةً في النفس للنظر والتدبر، أما الثانية فكانت انقلابًا على الرأس فلا عقل الـا ولا تفكير، وإلا فإن قولهم هذا الأخير هو الحجة عليهم. وأية حجة للإبراهيم أقوى من أن هؤلاء لا ينطقون؟! ومن ثم يجبهم بعنف وضيق على غير عادته وهو الصببور الحليم؛
(1 تيسير الكريم الر حمن، السعدي صoro.

## الصؤ

نبينا الصصلاة والسلام، ويتلو على الناس في القرآن نبأه مع قومه، ودعوته لهم إلى عباد الله وحده، وترك عبادة الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، وكر وكر هذا المعنى المذكور في هذه الا آيات أخر من كتابه جل وعلا (ب) ، فاستخدم عليه السلام الأسلوب العاطفي الرائع الذي يدل على عظيم حلم وكثير كرم، لكن أباه الكافر رفض دعوته. \% دعوة موسى عليه الصلاة والسلام. وأهم الآيات التي تتحدث عن دعوته عليه الصلاة والسلام ما يأتي: قال تعالى: كِ

 .
أي: أمرناه قائلين له أخرج قومك المك الئ الظلمات إلى النور، أي: ادعهم إلى الثير الخير؛ ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان (ع)
 ? (1) (1)



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) أضواء البيان، الشنقيطي ك/ } \\
& \text { (६) تفسير القُرآن العظيم، أبن كثير }
\end{aligned}
$$

إلى أبيه، يحاول أن يهديه إلى الخير اللذي هداه الله إليه، وعلمه إياه وهو يتحبب إليه
 التي يبدأ بها إبراهيم دعوته لأبيه، ثم يتبعها
 اللذي جاءه من الله فهداه، ولو أنه أصغر من الْ الْ أبيه سنًّا وأقل تجربةً، ولكن المدد العلوي جعله يفقه ويعرف الحق فهو ينصح أباه الذي لم يتلق هذا العلم، ليتبعه في الطريق . اللني هدي إليه
ولهذا كثيرًا ما يبدئ ويعيد في قصص الأنبياء، الذين فضلهم على غيرهمّ وره ورفع قدرمهم، وأعلى أمرهمه، بسبب ما فا قاموا بهى، من عبادة الله ومحبته، والإنابة إليه، والقيام بحقوقه، وحقوق العباد، ودعوة التخلق إلى الله، والصبر على ذلك، والمقامات الفاخرة، والمنازل العالئة، فذكر الله في هذه
 يذكرهم، لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم، وبيان فضله وإحسانه إليهمه' وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهم، والاقتداء بهم (Y) لذا أمر الله نبيه صلى الله عليه الله وسلم ألم ألم يذكر في الكتاب الذي هو القرآن العظيم المنزل إليه من الله (إبراهيم) عليه وعلى

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

أحدًا، إلا بعد قيام الحجة بالرسل، فحيثئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيمًا، حيث أرسل إلى هذا الجمبار العنيد، اللذي ليس له منازع في مصر من الـخلق، وموسى عليه اللهلام وحده، وقلد جرى منه ما جرى من القتل، فامتيل أمر ربه، وتلقاه بالانششراح والقبول، وسأله المعونة وتيسير الأسباب، التي هي من تمام اللدعوة، فقال：
 لأتحمل الأذى القولي والفعلي، ولا يتكدر قلبي بذلك، ولا يضيت صدري، فإن الأصدر إذا ضاق لم يصلع صاحبه لهداية الخلق

ودعوتهم والذهاب المأمور به ذهاب خاص، قد فهمه موسى من مقدمات الإخبار باختياره، وإظهار المعجزات لنه أو صرّح له به وطوي ذكره هنا على طريقة الأيجاز، على الْ أنّ التّعليل الواقع بعده ينبىء به（ باث؛ ولما آنسه بالعصا واليد، وأراه ما يدل على أنه رسول،

أمره بالذهاب إلى فرعون، وأن يدعوه（ع） ويوُخلذ من هذه الآية اللكريمة：أن الّدعوة إلى الله يجب أن تكون بالرّفق واللّين، لا

بالقسوة والشدة والعنف（0）． قال تعالىى：


 （0）أضواء البيان، الشنقيطي \＆／0／．
（0）

（a）。



奥 تَتَتَ



 يقول تعالى ذكره：إنني أنا المععبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، لا إله إلا أنا فلا تعبد غيري، فإنه لا معبود تجوز أو تصلح له الها لا

العبادة سواي（1）
 الآيات الباهرات، أرسله إلى فرعون، ملك
 أي：تمرّد وزاد على الحد في الكفر والفساد
 إنه ادعى اللربوبية والألوهية－قبحه اللهـ أي：وطغيانه سبب لهلاكه، ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله؛ أنه لا يعذب
(1) جامع البيان، الطبري

## الصؤ

رِبَيْنَّةِ مِنْ رَّ أعطانيها دليلً على صدقي فيما جئتكم به
 أسرك وقهرك، ودعهم وعبادة ربك وربهم فإنهم من سلالة نبي كريم（1） وفي سورة الشعراء：جرت في دعوة موسى المجادلة والتحاور، واستخدر موسى الأدلة العقلية كأسلوب في دعروته نفرعون وقومه：فقال فرعون لقومه：الإنَّ

．［rv
يقول：إن رسولكم هذا الذي يزعم أنه أرسل إليكم لمْغلوب على عقله، لأنه يقول قولًا لا نعرفه ولا نفهمه، وإنما قال ذلك؛ لألنه كان عنده وعند قومه أنه لا رب غيره غيره يعبد، وأن الذي يدعوه إليه موسى باطل ليست له حقيقة، فقال موسى عند ذلك محتجّا عليهم، ومعرفهم ربهم بصفته وأدلتّه، إذ كان عند قوم فرعون أن الذي يعرفونه
 أخبرهم عليه اللسلام بالأمر الذي علموا النما أنه الحق الواضح، إذ كان فرعون ومن قبله من ملوك مصر لم يجاوز ملكهم عريش مصر، وتبين لفرعون ومن حوله مون مور قومه أن الذي يدعوهم موسى إلى عبادته، هو الملك الكّ الذي يملك الملوك، قال فرعون حينئذ استكبارًا
(1) تغسير القُر آن العظيم، ابن كثير ヶ/^• ع.


 （17）

 مِن قَوْرِ فْعْوَنَ إِ



 أَلْعَلِبِينَ
药
品 （1ii）（1）

 سَّهِدِينَ يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات الليّنات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر، مظهرًا بأنه لا يقول على الله إلا الحنق، أي：جدير بذلك وحري به، فحق عليَ أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق وحري وحدق، لما وا أعلم


من ذلك. وقال تعالى عن قصة عبادتهم للعجل:









为
 رَهْ





 لِرَبِهْ يَزَهَبْونَ



 خمْ

عن الحق، وتماديّا في الني لموسى:
 يقول: لئن أقررت بمعبود سواي

. ${ }^{(1)}[\mathrm{rq}$
يريد أن يتهكّم على مسألة الرسالة في ذاتها؛ فيبعد القلوب عن تصديقها بهذا التهكم، لا أنه يريد الإقرار بها والاعتراف بإمكانها، ويتهم موسى عليه اللسلام بالجنون؛ ليذهب أثر مقالته التي تطعن وضع فرعون اللسياسي والديني في الصميم. وترد الناس إلى الله ربهم ورب آبائهم الأولين، ولكن هذا التهكم وهذا القذف لا يفت في عضي موسى، فيمضي في طريقه يصلع بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبرين وقال تعالى:





 وقد عبدتم معه غيره (†)، فلعاهم إلى الثوبة

$$
\text { جامع البيان، الططبري } 19 \text { / \& }
$$



موسى وفرِعون.
تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير \/ ع IT.

## الالصؤ





أمرهم رسول الله موسى عليه اللسام باللخخول إليها، وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة، والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا باللذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد، مدة أربعين سنةً عقوبةً لهم على تُريطهم في فـم أمر الله
 السلام وتركوا أمر ربهـم عاقبهم سبحانه. وقال تعالى:






准




(६) تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير ~/ TV.

فيخبر تعالى عن ضلال من خل من بني إسرائيل، في عبادتهم العجل الذي اتخلذ لهم السامري من حلي التبط، الذي كانوا استعاروه منهم، فشكل لهم منم منه عجلًا جسذًا لا روح فيه، وقد احتال لبإدخال الريح فيهء حتى صار يسمع له خوار -كصوت الها اللبقر- وإنما أضافـ الصهوت إليه؛ لأنه كان محله عند دخول الريح جوفه، وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى، وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور، حيث يقول إخبارِا عن نفسه الكريمة وهوها
 وذكر جل وعلا: أن موسى عليه السلام رجع إلى قومه بعد مجيئه للميقات في اني حال كونه في ذلك الرجوع غضبان أسفًا على قومه من أجل عبادتهم العجل (ب) ومع شدة غضبه إلا أنه دعاهم وأكّد ما دعاهم إليه من قبل فقال: للتذكير بالبون الشاسع بين حال الخلف وحال المشخلوف عنه، وتصوير لفظاعة ما خلفوه به، أي: بعدما سمعتم مني التحذير من الإشراك وزجركم عن تقليد المشركين (ّ) وقال تعالى: وا وَإِّ يَكِّوْ


الدعوة، واتخذوا مسلك العناد والتعنت فكانت التتيجة أن شدّد عليهم في شأن هذ الونه البقرة، لما لم يستجيبوا لدعوة نبيهم من أول

ر\% دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وتعتبر دعوته صلى الله عليه وسلم خاتلمة الدعوات وأفضضلها وأكملها وأشرفها، فكان

 الأذى ولاقت صنوف العذاب، حتى مكّن الله تعالى لها في الأرض، ويعتبر النظر في الثقرآن الكريم كله نظرٌ إلى اللدعوة الثّي جاء بها، وسار عليها، وجاهد من ألجلها، والنظر في سته ييّن مجمل دعوتها وينها ويخصص عاتّها، ويقيد مطلتها، ويوضحها غاية

الوضوح. وكذلك النظر في سيرته التي توضح المنهج اللدعوي الذي سار عليه ويجب على الأمة أن تمضي عليه المي (1). نظهر من دعوة هؤلاء الأنبياء أنهم دعوا أقوامهم إلى التوحيد، وبذلوا كل ما يستطيعون في سبيل هذه الديعوة، فكانت طريقًا ناح من أجله نوح، وألثي في النار إيراهيم، وعالج موسى بني إنيا إسرائيل أشد المعالجه، وعالُج أنواع الأنى محمد، ولقد
(Y) انظر: منهج النبي في الدعوة، محمد أمحزون
.
أي: واذكروا ما جرى لكم مع موسى، حين قتلتم قتيلّا وادادارأتم فيه، أي: تدافعتم واختلفتم في قاتله، حتى تفاقم الأمر بينكم
وكاد -لولا تبيين الله لكم- لحدث بين بينكم شر كبير، فقال لكمم موسى في تبيين القاتلا: الذبحوا بقرة، وكان من الواج الجب المبادرة إلى امتثال أمره، وعدم الاعتراض عليا
 هُرُوًْا هِ فقال نبي الله:
 يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه، وهو النـي يستهزي بالثاس، وأما العاقل فيرى أن من
 بمن مو آدمي مثله، وإن كان قد فضل عليه، فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه، والرحميا لعباد الله، فلما قال لهم موسى ذلك؛ علهِ علموا أن ذلك صدق فقالوا:
 المألونة، فقد كانوا يسلكون هذه المسالكالك في غالب ما أمرمم الله به ولو تركوا التوا التعنت والأسئلة المتكلفة لأجزأهم ذبح بقرة من عرض البقر، ولكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم (Y)، فكانت هذه دعوة منهن عليه السلام كتتتهي تصة الثتيل، فلم يستجيبوا لهذه

## grall

عليه،

 أي: عدلك وكملك إنسانًا ذكرًا بالغًا مبلغ الرجال؟(1)
فذكره صاحبه المؤمن حاله الأولى التي أوجده الله فيها في الدنيا
 عليك بنعمة الإيجاد والإمداد، وواصل عليك النعم، ونقلك من طور إلى طور، حتى سواك ر. جلاّل كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة، والمعقولة، وبذلك يسر لك الأسباب، وهيأ لك ما هيأ من نعم الدنيا، فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك، بل بفضل الله تعالى عليك. فكيف يليت بك أن تكفر بالله الذي خحلقك من ترابء ثم من نطفة ثم سواك ولك رجلَّا، وتجحد نعمته، وتزع أنم أنه لا يبعثك؟ ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام، ولو مع قلة ماله وولدها ها هي النعمة الحقيقية، وأن ما عداها معرض للزوال والعقوبة عليه والنكال، فقال: أنت -وإن فخرت علي بكثرة مالك ووللدك، ورأيتني أقل منك مالًا ورلّألّا- فإن ما ما عند الله خير وأبقى، وما يرجى من خير منا وإحسانه، أفضل من جميع الدنيا، التي
(1) محاسن التأويل، الثاسمي

كانوا صابرين في سبيل دعوة ربهم، مضحّين بكل شيء من أنجلها، سالكين كل سبيل ينقذ قومهم من عذاب الله تعالىى.
ثانيًا: المصلدحون و أنباع الرسل:
لما دعا الأنبياء إلى الله تعالى آمن بهم بعض الناس، ومن هؤلاء المؤمنين من سار على درب رسله، وعلم أنه لا بد أن يدعو إلى المنهج النّي جاءت به الرسل. ومن تلك النماذج:
ما ذكره الله عز وجل من قصية صاحب
الجنتين، فقال سبحانه وتعالىى:




 رَرِّه أَن يُوْتَيَنِ



 .
فقال له صاحبه أي: الذي عيره بالفقر، تعييرًا له على كفره،
 كلام التعيير على الفقر، في ضمن النكير

[rv-r.
جاء من أقصى مدينة القوم الذين أرسلت إليهم الرسل رجل يسعى إليهم؟ وذلك أن أن أهل المدينة عزمواه واجتمعت آراواؤهم على
 الرجل، وكان منزله أقصى المدينة، وكان
 سمع ما دعت إليه الرسل وآمن بهء وعلم ما

 على ذلك، وشهد لـهم بالرسائلة، ثم ذكر تأييدًا لما شهد به ودعا إليه (ب) .
فجاء من أقصى المدينة يسعى؛ ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق، وفي كفهـم عن اللغي، وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشكون أن يصبوه على المرسلين،



 حمل هم الدعوة؟ ومجابهة الناس بغير ما ألفوا من العقيدة؟ والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهمّ، وهو لا يجني ذلك كسبا، ولا يطلب منهم أجرًا؟ وهدامم واضح في طبيعة دعوتهم، فهم

$$
\text { (ب) تيسير الكريم الر حمن، السعدي ص } 79 \text {. }
$$

يتنافس فيها المتنافسون(") وهكذا تنتفض عزة الإيمان في النفس المؤمنة، فلا تبالي المال والنفر، ولا ولا تداري الغنى والبطر، ولا تتلعثم في الحق، ولا ولا


 فضل الله عظيم وهو يطمع في فضل اللهك وأن نقمة الله جبارة، وأنها وشيكة أن تصيب الغافلين المتبطرين (ب) فدعاه إلى الله والاعتراف بنعمته عليه؛ ولم يمنعه فقره ولا قلته عن دعوة متكبر على عباد الله أن يرجع إلى الله ويستسلم لأمرهـ، ويعرف حقه في ما أكرمه به. ومن نماذج اللدعاة الناصحين النذين ذكرهم الثقرآن: صاحب ياسين
 (1.) (1)

园老 (18) يُقْذِونِ


$$
\begin{align*}
& \text { (1) تيسير الكريم الـر حمن، السعدي ص (1) } \tag{Y}
\end{align*}
$$

## الالصوّ

 ك ك

下َ



 دَ （C） نَ
理等

 فإنه كان مؤمنا كما وصفه الله، ولا يشك المؤمن وذكرّرم ما ما مم فيه من الملك؛ ليشكروا اللهو ولا يتمادوا في كفرمهن ثمكرر ذلك الرجل المؤمن تذيكيرمب، وحمّرهم أن يتزل بهم ما نزل بمن تبلهم، وكرر ذكلك الرجل المؤمن دعاهم إلى الله وصرح بإيمانه، ولم يسلك المسالك المتعدمة من إيكاهه لهم انه منهم، وأنه إنما تصدى للتلذير كراهة أن يميسيهم بضض ما ما توعدمم به موسى، كما يتوله الرجل المحب لثقومه

يدعون إلى إله واحـ، ويدعرن إلى نجّ واضح، ويدعون إلى عقيدة لا خرانة فيها ولا غموض، نهم مهتلدن إلى نهج سليم، ولإلى طريت مستقبّ، وهكذا الثقى بكلمة الإيمان الوايثة المطمئنة، وأشهدمه عليها، وهو يوحي إليهم أن يقولوما كما فالها، أر أنه لا يبالي بهـم ماذا يقولون الون ويوحي سياق الثصة بعد ذلك أنهم لم يمهلوه أن قتلوه، وإن كان لا يذكر شينًا من هذا صراحة، إنما يسدل الستار على الدنيا وما فيها، وعلى القوم وما هم فيه ويرفعه لنرى هذا الشهيد الني جهر بكلمة الحق، متبعا صوت الفطرة، وقذف بها في وجوه من يملكون التّهليد والئنكيل، نراه في العالم الآخر، ونطلع على ما ادخر الله له من كرامة تليق بمقام المؤمن النـجاع الماع المخلص الشهيدل
فهذا مؤمن واحد آمن وصدق برسالة رسله، ثم دعا إلى اتبّاعهم وتحمّل البلاء في ذلك، ومات من أجل دعوته الأصحيحة التي ترشد إلى عبودية الله تعالى وحده دون سواه． ومن النماذج القرآنية للدعاة المصلحين： مؤمن آل فرعون． قال تعالى：


لله وحده، وأن المسرفين المتجاوزين للحد في الادعاء سيكونون أهل النار (ث). فهذا الرجل من قوم فرعون آمن بموسى
 موسى دلّ قومه عليها، وحذرهم من مخالفتها، وبين لهم بطلالان دعوتهم أمام دعوة الله فكان من أفضل الئاعين. ومن النماذج أيضًا: دعاة الجن. قال تعائى:







 . كان الله تعاني قد أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق إنسهم
 النبوة والرسالثة، فالإنس يمكنه عليه الصـلاة والسلام دعوتهم وإنذارهمم، وأما الجن

 أَنِهِّوُاُ (أي: وصى بعضهم بعضًا بذلك،
(Y) في ظلال الثر آن، سيد قطب

من التحذير عن الوقوع فيما يخاف عليهم الوقوع فيه.

 وليس له دعوة توجب له الألوهية في الدنيا ولا في الآخرة، ومرجعنا ومصيرنا إلى الله بالموت أولاَا، وبالبعث آخرًا، فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير
 اكْنَّارِهِ، أي: المستكثرين من معاصي الله، بَ بكم العذاب وتعلمون أني قد بالغت في

نصسكم وتذكيركم" (1).
وشتان بين دعوة ودعوة، إن دعوته لهم واضحة مستقيمة، إنه يدعومم إلى العزيز النغار، يدعوهم إلى إله واحد تشهد آثارار في الوجود بوحدانيته، وتنطق بدائع صنعته بقدرته وتقديره، يدعوهم إليه؛ ليغغر لهم وهو القادر على أن يغفر، الذذي تغضل بالغفران: يلعونه؟
يلدعونه للكفر بالله، عن طريق إشراك ماك ما
لا علم له به من مدعيات وأوهام وألغاز . ويقرر من غير شك ولا ريبة أن هؤلاء الشركاء ليس لهم من الأمر شيء، وليس لهم شأن لا في دنيا ولا في آخرة، وأن المرد
(1)

## الالصؤ

［الـجن：1－ 1 ［
（0）
（n） ． صَ وهذه السورة سميت بهذا الاسم لاشتمالها على تفاصيل أقوالهمـ في تحسين الإيمان، وتقيح الكفر، وكانت أقوالثم ألشم تأثيرًا في قلوب العامة، لتعظيمهم الياهم（ب） فعلموا الصواب وتنبهوالجميع أخطاثهم خاصة أنهم تنههوا على الخطأ فيما اعتقده كفرة الجنّ من تشبيه الله بخلقه واتخاذ صاحبةً وولدَّا، فاستعظموه ونزهوه عنه（（8） والاتجاه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يثير العطف على شخص الرسول في قلب المستمع لهنه السورة، عطفًا مصحويبا بالحبّب، وهو يؤمر ألن يعلن تجرده من كل شيء في أمر هذه الدعوة إلا البلاغ، والرقابة الإلهية المضروية حولك وهو

يقوم بهذا البلاغ（0）． وجمعوا بين الإيمان الذي يلينيل اليّل فيه جميع أعمال الخير، وبين التقوى المتضيمنة لترك الشر، وجعلوا اللببب الداعي لهم إلى الى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادادات الققرآن، وما اشتمل عليه من المصالح


 لهم، وإقامةّ لحجة الله عليهم، وقيضهم الله معونةً لرسوله صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته في الجن（1）． فيقول تعالى ذكره مخبرًا عن قيل هؤلاء النفر من الجنّ قالوا لقومهم：أجيبوا رسول الله محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوكم إيله من طاعة الله، وصدّقوه فيما جاءكم به وقومه من أمر الله ونهيه، وغير ذلك مما دعاكم إلى التصديق به؛ يغر يغفر لكم
 في الآخرة بعقوبته إياكم عليها، وينقذكم من عذاب موجع إذا أنتم تبتم من ذنوبكم، وأنتم من كفركم إلى الإيمان بالله وبداعيه،
 صلى الله عليه وسلم، فليس بمعجز بهربه، إذا أراد عقوبته على تكنذيه دليه داعيه، وليس لمن لم يجب داعي الله من دون نصراء ينصرونه من الله إذا عاقبه ريه على
كفره به وتكذييه داعيه(ث).

وتوله تعالى： ِنْ إِ （四

$$
\begin{aligned}
& \text {.|ミ1/YY جامع البيان، الطبري (Y) }
\end{aligned}
$$

الغيب الذي اختصى به اللله سبحانه( (ب) . فكان الغرض من هذا هو بيان الأمر الذي جعل الجنّ يقبلون الديعوة ويعلمون صدقها، وبطلان ما كانوا عليه؛ وأن يكونوا نصحة لأقوامهم، داعين لهم إلى صراط اللّه

والفوائد واجتناب المضار، فإن ذلك آية عظيمة، وحجة قاطعة، لمن استنار به، واهتدى بهديه، وهذا الإيمان النافع، المثمر لكل خير، المبني على هداية القرآن، بخلاف إيمان العوائد، والمربى والإلف ونحو ذلك، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات .
وتهدف السورة إلى إثبات كرامة النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعوته بلغت إلى جنس الجّن، وإفهامهم فهم معان من الثقرآن الذي استمعوه، وفهم ما يدعو إليه من التوحيد والهدى، وعلمهم بعظمة الله . وتنزيهه عن الشريك والصـاحبة والولد وفي هذه السورة إظهار لحقيقة اللدعوةك فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه إنما يدعو إلى ريّه ويقوم بما يجب له عليه، وهو لا يملك شيئًا من كفرهم أو إيمانهم وبأنه لن يجهيره منهـم أحلد، إلاّا أن يبلّغهم ما أرسله به إليهم، ثم ذكر أن من يعصيه الله سبحانه ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلمك يخلّده في نار جهنم، فإلذا رأوا ما يوعدون منهاء يعلمون أنهم أضعف ناصرّا، وأقل عددًا.
ثم أمره أن يخبرهم، بأنه لا يدري متى يكون ما يوعدون به من ذلك، لأنه من علم

## grall

وقوله تعالنى：



 وقوله تعالى：

 اَسْتَجِبْ
 ［ 7.
r．
من الهلاك.
竍

عمران: \& • •].



 الْ عمران：•11］．
§ ．التمييز بين الحق والباطل ． وذلك كما قال تعالى：علَ


## ثمرات

تعتبر الدعوة عملًا مهمًا من الأعمال التي أكدت عليها الشريعة، ولا بد لكّل عمل
 ولللعوة ثمرات يانعة، تظهر معنا من خلال الآليات ومن أهمها ما يآتي：
1．الإيمان بالله تعالى والوصول إلى مرضاته وعفوه ومغفرته
وذلك كما في قوله تعالى：：الْ重 لَّهِ



 وتوله تعالى：
 كَمُ镸
 r．استجابة الله تعالى للمخلصين

في دعوته ومحجبته لهم．


 ．


 [rY-ra :ran
Y. القيام بالدعوة إلى الله من أسباب

الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. كما في قوله تعالى:
 فِ


وقوله تعالى: لَنِف خُتْ
 . ولللعوة ثمار كثيرة، تناولها العلماء في كتههم، وذكروها في توجيهاتههم، وأرشدوا إليها في محاضراتهم وخحطبهم، يمكن لُمن أرادها أن يرجع إليها في مظانها.

## مو ضو عات ذات صلة:

التوحيد، الجدال، الحكمة، الحوار، النصيحة






وقوله تعالى:
 وَا [TY

 0. علو مكانة الدعاة وبيان عظيم

فضلهـم وسلامة دعوتهـم.
 سَبِيلِيَ آَّعْوَّا وَسْتَعَنَ النَّهِ وَمَا [يوسف:1•1].]











[^0]:    

[^1]:    (1) (1) في ظلال الثر آن، سيد قطب 11 (1)

