فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون

قال الله تعالى :

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون

( الروم : 17 - 18 )

--

أي فيا أيها المؤمنون سبحوا الله ونزهوه عن الشريك والصاحبة والولد، وصفوه بصفات الكمال بألسنتكم، وحققوا ذلك بجوارحكم كلها حين تمسون، وحين تصبحون، ووقت العشي، ووقت الظهيرة. وله- سبحانه- الحمد والثناء في السموات والأرض وفي الليل والنهار.

التفسير الميسر