أعذر الله إلى امرئ أخر أجله

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة

رواه البخاري

أي أن الله لم يترك للعبد سببا للاعتذار يتمسك به . فينبغي له حينئذ الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة