أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى

قال الله تعالى :

أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم

[الملك : 22]

--

أي افمن يمشي منكسا على وجهه لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب, أشد استقامة على الطريق وأهدى, أم من يمشي مستويا منتصب القمة سالما على طريق واضح لا اعوجاج فيه؟ وهذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن

التفسير الميسر