قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء

قال الله تعالى :

ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد

[فصلت : 44]

--

أي ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه عليك -أيها الرسول- أعجميا, لقال المشركون: هلا بينت آياته, فنفقهه ونعلمه, أأعجمي هذا القرآن, ولسان الذي أنزل عليه عربي؟ هذا لا يكون. قل لهم -أيها الرسول- : هذا القرآن للذين آمنوا بالله ورسوله هدى من الضلالة, وشفاء لما في الصدور من الشكوك والأمراض, والذين لا يؤمنون بالقرآن في آذانهم صمم من سماعه وتدبره, وهو على قلوبهم عمى, فلا يهتدون به, أولئك المشركون كمن ينادى, وهو في مكان بعيد لا يسمع داعيا, ولا يجيب مناديا.

التفسير الميسر