من جاء بالحسنة فله خير منها

قال الله تعالى :

من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون

( القصص : 84 )

--

أي من جاء يوم القيامة بإخلاص التوحيد لله وبالأعمال الصالحة وفق ما شرع الله, فله أجر عظيم خير من ذلك, وذلك الخير هو الجنة والنعيم الدائم, ومن جاء بالأعمال السيئة, فلا يجزى الذين عملوا السيئات على أعمالهم إلا بما كانوا يعملون.

التفسير الميسر