وإنه لذكر لك ولقومك

قال الله تعالى:

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون

( الزخرف : 44 )

--

أي وإن هذا القرآن لشرف لك ولقومك من قريش؛ حيث أنزل بلغتهم، فهم أفهم الناس له، فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به، وأعملهم بمقتضاه، وسوف تسألون أنت ومن معك عن الشكر لله عليه والعمل به.

التفسير الميسر