ما يقال عند ركوب الدابة :

" سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين \* وإنا إلى ربنا لمنقلبون "

[الزخرف : 13\_14]

--

أي الحمد لله الذي سخر لنا هذا, وما كنا له مطيقين, وإنا إلى ربنا بعد مماتنا لصائرون إليه راجعون. وفي هذا بيان أن الله المنعم على عباده بشتى النعم, هو المستحق للعبادة في كل حال .

( التفسير الميسر )