ولقد يسرنا القرآن للذكر

قال الله تعالى :

" ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر "

[القمر : 22]

--

أي ولقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ, ومعانيه للفهم وللتدبر, لمن أراد أن يتذكر ويعتبر, فهل من متعظ به؟ وفي هذا حث على الاستكثار من تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه.

( التفسير الميسر )