فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون

قال الله تعالى:

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم

( محمد : 35 )

--

أي فلا تضعفوا- أيها المؤمنون بالله ورسوله- عن جهاد المشركين، وتجبنوا عن قتالهم، وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة، وأنتم القاهرون لهم والعالون عليهم، والله تعالى معكم بنصره وتأييده. وفي ذلك بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء. ولن ينقصكم الله ثواب أعمالكم.

التفسير الميسر