تفسير كلمات القرآن - ما تيسر من سورة مريم - الآيات : 59 - 63

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا ، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا

( مريم : 59 - 63 )

شرح الكلمات:

فخلف : أي عقب سوء.

أضاعوا الصلاة : أهملوها فتركوها فكانوا بذلك كافرين.

واتبعوا الشهوات: انغمسوا في الذنوب والمعاصي كالزنا وشرب الخمر.

يلقون غيا : أي واديا في جهنم يلقون فيه.

ولا يظلمون شيئا : أي لا ينقصون من ثواب حسناتهم.

جنات عدن: أي إقامة دائمة.

بالغيب: أي وعدهم بها وهي غائبة عن أعينهم لغيابهم عنها إذ هي في السماء وهم في الأرض.

مأتيا : أي موعوده وهو ما يعد به عباده آتيا لا محالة.

لغوا: أي فضل الكلام وهو ما لا فائدة فيه.

بكرة وعشيا : أي بقدرهما في الدنيا وإلا فالجنة ليس فيها شمس فيكون فيها نهار وليل.

من كان تقيا: أي من كان في الحياة الدنيا تقيا لم يترك الفرائض ولم يغش المحارم.