ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

 قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه.

رواه مسلم

أي: قد حاز الفلاح وفاز به من أسلم إسلاما صحيحا؛ لأنه خلص من الكفر والشرك، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، و رزق الكفاية بلا زيادة ولا نقص، وما يكف عن الحاجات ويدفع الضرورات والفاقات، ورزقه الله القناعة بما عنده من الكفاف، فلم يطلب الزيادة.

وفي الحديث : أن القناعة من أسباب الفلاح .