أماته فأقبره - بعد الموت - مستريح ومستراح منه

عن أبي قتادة رضي الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، فقال: مستريح ومستراح منه قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد، والشجر والدواب.

متفق عليه

في الحديث : بيان أن ضرر الفجور والعصيان يتجاوز شخص الفاجر إلى الناس والشجر والدواب.