ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

قال الله تعالى:

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين

( النحل : 125 )

--

أي ادع -أيها الرسول- أنت ومن اتبعك إلى دين ربك وطريقه المستقيم, بالطريقة الحكيمة التي أوحاها الله إليك في الكتاب والسنة, وخاطب الناس بالأسلوب المناسب لهم, وانصح لهم نصحا حسنا, يرغبهم في الخير, وينفرهم من الشر, وجادلهم بأحسن طرق المجادلة من الرفق واللين. فما عليك إلا البلاغ, وقد بلغت, أما هدايتهم فعلى الله وحده, فهو أعلم بمن ضل عن سبيله, وهو أعلم بالمهتدين.

التفسير الميسر