إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة

رواه الترمذي وقال الألباني : حسن صحيح

أي: إذا قضى وقدر رحمته لعبد من عباده، ابتلاه بما يسوءه، إما في ماله، أو نفسه، أو أهله؛ وذلك لأن الابتلاء يكفر السيئات، والمؤمن لا يقوى على عذاب الآخرة .