الشرور في الكتاب والسنة - فلم أر كاليوم في الخير والشر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

....والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا، في عرض هذا الحائط، وأنا أصلي، فلم أر كاليوم في الخير والشر.

متفق عليه

يعني: فما أبصرت قط مثل هذا الخير الذي هو الجنة، وهذا الشر الذي هو النار، أو: ما أبصرت شيئا مثل الطاعة والمعصية في سبب دخول الجنة والنار.