فأنذرتكم نارا تلظى

قال الله تعالى :

فأنذرتكم نارا تلظى - لا يصلاها إلا الأشقى - الذي كذب وتولى - وسيجنبها الأتقى - الذي يؤتي ماله يتزكى - الذي يؤتي ماله يتزكى - وما لأحد عنده من نعمة تجزى - وما لأحد عنده من نعمة تجزى - إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى - ولسوف يرضى

[الليل : 14-21]

--

أى فحذرتكم- أيها الناس- وخوفتكم نارا تتوهج, وهي نار جهنم.لا يدخلها إلا من كان شديد الشقاء, الذي كذب نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم،.وسيزحزح عنها شديد التقوى,الذي يبذل ماله ابتغاء المزيد من الخير.وليس إنفاقه ذاك مكافأة لمن أسدى إليه معروفا,لكنه يبتغي بذلك وجه ربه الأعلى ورضاه,ولسوف يعطيه الله في الجنة ما يرضى به.

التفسير الميسر