وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير

قال الله تعالى:

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

( النمل : 17 )

--

أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسيرة لهم، فهم على كثرتهم لم يكونوا مهملين، بل كان على كل جنس من يرد أولهم على آخرهم؛ كي يقفوا جميعا منتظمين.

التفسير الميسر