يقلب الله الليل والنهار

قال الله تعالى :

يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

( النور : 44 )

--

أي ومن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يقلب الليل والنهار بمجيء أحدهما بعد الآخر, واختلافهما طولا وقصرا, إن في ذلك لدلالة يعتبر بها كل من له بصيرة.

التفسير الميسر