إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا

قال الله تعالى:

إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون

( يونس : 7 - 8 )

--

أي إن الذين لا يطمعون في لقائنا في الآخرة للحساب, وما يتلوه من الجزاء على الأعمال لإنكارهم البعث, ورضوا بالحياة الدنيا عوضا عن الآخرة, وركنوا إليها, والذين هم عن آياتنا الكونية والشرعية ساهون، أولئك مقرهم نار جهنم في الآخرة; جزاء بما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا.

التفسير الميسر