تفسير كلمات القرآن - ما تيسر من سورة مريم - الآيات : 41 - 45

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ، إذ قال لابيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

( مريم : 41 - 45 )

شرح الكلمات:

واذكر في الكتاب: أي في القرآن.

إنه كان صديقا: أي كثير الصدق بالغ الحد الأعلى فيه.

يا أبت: يا أبي وهو آزر.

صراطا سويا: أي طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه يفضي بك إلى الجنة.

لا تعبد الشيطان: أي لا تطعه في دعوته إياك إلى عبادة الأصنام.

عصيا: أي عاصيا لله تعالى فاسقا عن أمره.

فتكون للشيطان وليا: أي قريبا منه قرينا له فيها أي النار.