في طغيانهم يعمهون

قال الله تعالى :

" ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون "

[يونس : 11]

--

أي ولو يعجل الله للناس إجابة دعائهم في الشر كاستعجاله لهم في الخير بالإجابة لهلكوا, فنترك الذين لا يخافون عقابنا, ولا يوقنون بالبعث والنشور في تمردهم وعتوهم, يترددون حائرين.

( التفسير الميسر )