الشرور في الكتاب والسنة - من تركه الناس اتقاء شره

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

يا عائشة، متى عهدتني فحاشا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره.

متفق عليه

يعني: متى علمت أنني أتلفظ بالفحش من القول؟! فإن شر الناس عند الله منزلة الذي يجتنبه الناس ويتركونه؛ اتقاء شره وفحشه، وكان هذا الرجل منهم، ففعل معه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ مداراة اتقاء لشره وفحشه.