تفسير كلمات القرآن - ما تيسر من سورة النحل - الآيات : 51 - 56

وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون ، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون ، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون

( النحل : 51 - 56 )

شرح الكلمات:

لا تتخذوا إلهين: أي تعبدونهما إذ ليس لكم إلا إله واحد.

وله ما في السموات والأرض: أي خلقا وملكا، إذا فما تعبدونه مع الله هو لله ولم يأذن بعبادته.

وله الدين واصبا: أي خالصا دائما واجبا.

فإليه تجأرون: أي ترفعون أصواتكم بدعائه طالبين الشفاء منه.

فتمتعوا فسوف تعلمون : تهديد على كفرهم وشركهم ونسيانهم دعاء الله تعالى.

ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا: أي يجعلون لآلهتهم نصيبا من الحرث والأنعام.

عما كنتم تفترون: أي تختلقون بالكذب وتفترون على الله عز وجل.