وأنذرهم يوم الحسرة

قال الله تعالى :

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون

( مريم : 39 )

--

أي وأنذر - أيها الرسول - الناس يوم الندامة حين يقضى الأمر، ويجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيذبح، ويفصل بين الخلق، فيصير أهل الإيمان إلى الجنة، وأهل الكفر إلى النار، وهم اليوم في هذه الدنيا في غفلة عما أنذروا به، فهم لا يصدقون، ولا يعملون العمل الصالح.

التفسير الميسر