من جاء بالحسنة فله خير منها

قال الله تعالى :

من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون

( النمل : 89)

--

أي من جاء بتوحيد الله والإيمان به وعبادته وحده, والأعمال الصالحة يوم القيامة, فله عند الله من الأجر العظيم ما هو خير منها وأفضل, وهو الجنة, وهم يوم الفزع الأكبر آمنون.

التفسير الميسر