بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر

وقال الله تعالى:

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون

( الأنبياء : 44 )

--

أي لقد اغتر الكفار وآباؤهم بالإمهال لما رأوه من الأموال والبنين وطول الأعمار, فأقاموا على كفرهم لا يبرحونه, وظنوا أنهم لا يعذبون وقد غفلوا عن سنة ماضية, فالله ينقص الأرض من جوانبها بما ينزله بالمشركين من بأس في كل ناحية ومن هزيمة, أيكون بوسع كفار "مكة" الخروج عن قدرة الله, أو الامتناع من الموت؟

التفسير الميسر