فمنكم كافر ومنكم مؤمن

قال الله تعالى:

هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير

( التغابن : 2 )

--

أي الله هو الذي أوجدكم من العدم، فبعضكم جاحد لألوهيته، وبعضكم مصدق به عامل بشرعه، وهو سبحانه بصير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم بها.

التفسير الميسر