أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله

قال الله تعالى :

أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم

( محمد: 14 )

--

أي أفمن كان على برهان واضح من ربه والعلم بوحدانيته, كمن حسن له الشيطان قبيح عمله, واتبع ما دعته إليه نفسه من معصية الله وعبادة غيره من غير حجة ولا برهان؟ لا يستوون.

التفسير الميسر