مثل المؤمن كمثل خامة الزرع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة، وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة، لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة .

متفق عليه

أي أن المؤمن كالغصنة الغضة الطرية منه، تميلها الريح مرة وتعدلها أخرى والمنافق يشجر الصنوبر. انجعافها - أي: انقلاعها .أي إذا أراد الله إهلاكه قصمه فيكون موته أشد عذابا عليه وأكثر ألما في خروج نفسه.