سددوا وقاربوا وأبشروا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

سددوا وقاربوا وأبشروا ، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة

متفق عليه

( فسددوا وقاربوا ابشروا ) ، سدد أي افعل الشيء على وجه السداد والإصابة ، فإن لم يتيسر فقارب ( وابشروا ) يعني ابشروا أنكم إذا سددتم أصبتم ، أو قاربتم ، فابشروا بالثواب الجزيل والخير والمعونة من الله عز وجل.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين