لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار

قال الله تعالى :

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير

( الأنعام : 103 )

--

أي لا ترى الله الأبصار في الدنيا, أما في الدار الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم بغير إحاطة, وهو سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بها, ويعلمها على ما هي عليه, وهو اللطيف بأوليائه الذي يعلم دقائق الأشياء، الخبير الذي يعلم بواطنها.

التفسير الميسر