وإن لكم في الأنعام لعبرة

قال الله تعالى

وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سآئغا للشاربين [النحل : 66]

--

أي وإن لكم -أيها الناس- في الأنعام -وهي الإبل والبقر والغنم- لعظة, فقد شاهدتم أننا نسقيكم من ضروعها لبنا خارجا من بين فرث -وهو ما في الكرش- وبين دم خالصا من كل الشوائب, لذيذا لا يغص به من شربه.

التفسير الميسر