ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره

وقال الله تعالى:

ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين

( الأنبياء : 81 -82 )

--

أي وسخرنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تحمله ومن معه, تجري بأمره إلى أرض "بيت المقدس" بـ "الشام" التي باركنا فيها بالخيرات الكثيرة، وقد أحاط علمنا بجميع الأشياء. وسخرنا لسليمان من الشياطين شياطين يستخدمهم فيما يعجز عنه غيرهم, فكانوا يغوصون في البحر يستخرجون له اللآلئ والجواهر, وكانوا يعملون كذلك في صناعة ما يريده منهم, لا يقدرون على الامتناع مما يريده منهم, حفظهم الله له بقوته وعزه سبحانه وتعالى.

التفسير الميسر