وإن للطاغين لشر مآب

قال الله تعالى :

" هذا وإن للطاغين لشر مآب \* جهنم يصلونها فبئس المهاد \* هذا فليذوقوه حميم وغساق \* وآخر من شكله أزواج "

[ص : 55 - 58]

--

أي هذا الذي سبق وصفه للمتقين. وأما المتجاوزون الحد في الكفر والمعاصي، فلهم شر مرجع ومصير, وهو النار يعذبون فيها, تغمرهم من جميع جوانبهم, فبئس الفراش فراشهم. هذا العذاب ماء شديد الحرارة, وصديد سائل من أجساد أهل النار فليشربوه, ولهم عذاب آخر من هذا القبيل أصناف وألوان.

( التفسير الميسر )