ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة

قال الله تعالى:

ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور

( هود : 9 )

--

أي ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما، ثم سلبناها منه، إنه لشديد اليأس من رحمة الله، جحود بالنعم التي أنعم الله بها عليه.

التفسير الميسر