فينتقم لله عز وجل

عن عائشة رضي الله عنها :

ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما؛ إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه؛ إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل .

رواه مسلم

في الحديث: بيان سماحة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسامحه في حق نفسه. وفيه: بيان أن حدود الله وحرماته واجبة الحفظ والصيانة على كل مسلم. وفيه: بيان شدة النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله وشدة انتقامه لله.