فلعلك باخع نفسك على آثارهم

قال الله تعالى :
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
[الكهف : 6]

--

أي فلعلك -أيها الرسول- مهلك نفسك غما وحزنا على أثر تولي قومك وإعراضهم عنك، إن لم يصدقوا بهذا القرآن ويعملوا به.

التفسير الميسر