لا يضل ربي ولا ينسى

قال الله تعالى

قال فما بال القرون الأولى ، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى

( طه : 51 - 52 )

--

أي قال فرعون لموسى: فما شأن الأمم السابقة؟ وما خبر القرون الماضية، فقد سبقونا إلى الإنكار والكفر؟ قال موسى لفرعون: علم تلك القرون فيما فعلت من ذلك عند ربي في اللوح المحفوظ، ولا علم لي به، لا يضل ربي في أفعاله وأحكامه، ولا ينسى شيئا مما علمه منها.

التفسير الميسر