أعطاه الله إحدى ثلاث

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ما من مسلم يدعو ، ليس بإثم و لا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته ، و إما أن يدخرها له في الآخرة ، و إما أن يدفع عنه من السوء مثلها قال : إذا نكثر ، قال : الله أكثر.

رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني

أي من كان دعاؤه الخير والفضل والبر فهو بين ثلاثة أمور إما أن يعجل له دعوته، فيجيب الله عز وجل دعوته، فيجد العبد في الدنيا إجابة دعائه، سواء كان لطلب نعمة، أو لدفع بلاء، وإما أن يؤخرها الله عز وجل أجرا له يوم القيامة، إما بعلو في الدرجات، أو مغفرة ورحمة من عقاب، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وهذا هو العدل من الله؛ فقد دفع عنه سوءا وشرا بقدر الدعاء.