حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه

عن أنس بن مالك رضي الله عنه :

كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى: العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين، وقالوا: سبقت العضباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه.

رواه البخاري

قعود ، وهي الناقة التي بلغت من السن ما يمكن أن يجلس عليها ، ومعنى الحديث: إنه حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، فبين لهم أن هذه سنة الله في خلقه.