ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله

قال الله تعالى:

ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون

( الزخرف : 87)

--

أي ولئن سألت- أيها الرسول- هؤلاء المشركين من قومك من خلقهم؟ ليقولن: الله خلقنا، فكيف ينقلبون وينصرفون عن عبادة الله، ويشركون به غيره؟

التفسير الميسر