إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين

قال الله تعالى :

إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون ، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم

 [الدخان : 40 - 42]

--

أي إن يوم القضاء بين الخلق بما قدموا في دنياهم من خير أو شر هو ميقاتهم أجمعين. يوم لا يدفع صاحب عن صاحبه شيئا، ولا ينصر بعضهم بعضا, إلا من رحم الله من المؤمنين, فإنه قد يشفع له عند ربه بعد إذن الله له. إن الله هو العزيز في انتقامه من أعدائه, الرحيم بأوليائه وأهل طاعته.

التفسير الميسر