لا خير في كثير من نجواهم

قال الله تعالى :

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما

[النساء : 114]

--

أي لا نفع في كثير من كلام الناس سرا فيما بينهم, إلا إذا كان حديثا داعيا إلى بذل المعروف من الصدقة, أو الكلمة الطيبة, أو التوفيق بين الناس, ومن يفعل تلك الأمور طلبا لرضا الله تعالى راجيا ثوابه, فسوف نؤتيه ثوابا جزيلا واسعا.

التفسير الميسر