خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.

رواه الترمذي وصححه الألباني

" خيركم من يرجى"، أي: ينتظر ويؤمل "خيره"، أي: إحسانه وبره، "ويؤمن شره"، أي: فلا يخاف من بغيه وإساءته وظلمه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وشركم من لا يرجى"، أي: لا ينتظر ولا يطمع في "خيره"، أي: إحسانه وبره، "ولا يؤمن شره"، أي: ويخاف من بغيه وإساءته وظلمه.