أبو موسى الأشعري رضي الله عنه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري:

لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.

متفق عليه واللفظ لمسلم

أي: أعطاك الله صوتا حسنا مثل ما كان داود عليه السلام ذا صوت حسن بقراءة الزبور، والمزمار أصله الآلة التي يزمر بها، وآل داود هنا هو داود نفسه، وقد كان نبي الله داود إليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة. وحسن الصوت يكون بحسن الأداء، بحيث يبين الحروف ويخرجها من مخارجها، حتى يبدو القرآن واضحا بينا، ويكون بحسن النغمة بالصوت؛ يحسن بها صوته، وكلاهما أمر مطلوب.