خير لك من أن يكون لك حمر النعم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ، خير لك من أن يكون لك حمر النعم

متفق عليه

حمر النعم من ألوان الإبل المحمودة، قيل: المراد أن تكون سببا في هداية رجل واحد خير لك من أن تكون حمر النعم لك فتتصدق بها، وقيل: تقتنيها وتملكها، وكانت مما تتفاخر العرب بها .