أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما

قال الله تعالى:

أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب

( ص : 10 )

--

أي أم لهؤلاء المشركين ملك السموات والأرض وما بينهما، فيعطوا ويمنعوا؟ فليأخذوا بالأسباب الموصلة لهم إلى السماء, حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ومنع.

التفسير الميسر