ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى

قال الله تعالى :

ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون

( الروم : 10 )

--

أي ثم كانت عاقبة أهل السوء من الطغاة والكفرة أسوأ العواقب وأقبحها; لتكذيبهم بالله وسخريتهم بآياته التي أنزلها على رسله.

التفسير الميسر