المسلم أخو المسلم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

... المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره ...

رواه مسلم

المسلم أخو المسلم، أي: الأخوة الدينية، وهي أعظم من الأخوة الحقيقية؛ لأن ثمرة هذه دنيوية وثمرة تلك أخروية، لا يظلمه "ولا يخذله"، أي: ولا يترك إعانته ونصره، "ولا يحقره"، أي: لا يستصغر شأنه ويضع من قدره؛ فالاحتقار ناشئ عن الكبر فهو بذلك يحتقر غيره ويراه بعين النقص، ولا يراه أهلا لأن يقوم بحقه.