**وجوه قرآن    متن‏ج‏1    52**

و وجه دوم تأويل بمعنى عاقبت بود كه خدا وعده كرد در قرآن از خير و شرّ

چنانكه در سورة الأعراف (53) گفت: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ» يعنى ما ينظرون كفّار أهل مكّة إلّا عاقبة ما وعد اللّه فى القرآن على ألسن الرّسل أنّه كاين إلى يوم القيامة من الخير و الشّر. و در سورة يونس (39) گفت: «بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ» يعنى و لم يأتهم عاقبة ما وعد اللّه فى القرآن إنّه كاين فى الآخرة من الوعيد.[[1]](#footnote-1)

1. تفليسى، حبيش بن ابراهيم، وجوه قرآن، 1جلد، دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ - ايران - تهران، چاپ: 1، 1371 ه.ش. [↑](#footnote-ref-1)