ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

قال الله تعالى:

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

( ق : 16 )

--

أي ولقد خلقنا الإنسان، ونعلم ما تحدث به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو عرق في العنق متصل بالقلب.

التفسير الميسر