ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا

قال الله تعالى :

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين

( الزخرف : 36 )

--

أي ومن يعرض عن ذكر الرحمن, وهو القرآن, فلم يخف عقابه, ولم يهتد بهدايته, نجعل له شيطانا في الدنيا يغويه; جزاء له على إعراضه عن ذكر الله, فهو له ملازم ومصاحب يمنعه الحلال, ويبعثه على الحرام.

التفسير الميسر