الخيل معقود في نواصيها الخير

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم.

متفق عليه

أي أن «الخيل» التي أعدت للجهاد والغزو في سبيل الله «معقود بنواصيها» أي: ملازم ومربوط في شعرها الخير، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخير في الحديث « بالأجر» وهو الثواب من الله عز وجل في الآخرة لصاحبها والمجاهد عليها، «والغنيمة» التي يتحصل عليها في الدنيا، وهي كل ما أخذه المسلمون من أموال الكفار على وجه الغلبة والقهرعليها إلى يوم القيامة.