من ورآئه جهنم ويسقى من ماء صديد

قال الله تعالى:

" من ورآئه جهنم ويسقى من ماء صديد \* يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورآئه عذاب غليظ "

[إبراهيم : 16 \_ 17]

--

أي ومن أمام هذا الكافر جهنم يلقى عذابها; ويسقى فيها من القيح والدم الذي يخرج من أجسام أهل النار. يحاول المتكبر ابتلاع القيح والدم وغير ذلك مما يسيل من أهل النار مرة بعد مرة, فلا يستطيع أن يبتلعه; لقذارته وحرارته, ومرارته, ويأتيه العذاب الشديد من كل نوع ومن كل عضو من جسده, وما هو بميت فيستريح, وله من بعد هذا العذاب عذاب آخر مؤلم.

( التفسير الميسر )