إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين

قال الله تعالى:

إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين

( النحل : 120 - 122 )

--

أي إن إبراهيم كان إماما في الخير, وكان طائعا خاضعا لله, لا يميل عن دين الإسلام موحدا لله غير مشرك به, وكان شاكرا لنعم الله عليه, اختاره الله لرسالته, وأرشده إلى الطريق المستقيم, وهو الإسلام, وآتيناه في الدنيا نعمة حسنة من الثناء عليه في الآخرين والقدوة به, والولد الصالح, وإنه عند الله في الآخرة لمن الصالحين أصحاب المنازل العالية.

التفسير الميسر