**يدخل الجنة.. رغم معاصيه**

عن أنس رضى الله عنه عن نبى الله قال: " رجلان سلكا مفازة، عابد، والآخر به رهق ـ أى ذو معاصى ـ فعطش العابد حتى سقط، فجعل صاحبه ينظر إليه وهو صريع فقال: والله إن مات هذا العبد الصالح عطشا، ومعى ماء لا أصيب من الله خيرا أبدا، ولئن سقيته مائى لأموتَنَّ، فتوكل على الله وعزم فرشَّ من مائه وسقاه فضله، فقام فقطع المفازة. فيوقف الذى به رهق للحساب فيؤمر به إلى النار، فتسوقه الملائكة، فيرى العابد فيقول: يا فلان أما تعرفنى؟ فيقول: ومن أنت؟ فيقول: أنا فلان الذى آثرتك على نفسى يوم المفازة. فيقول: بلى أعرفك، فيقول للملائكة قفوا. فيقفون، فيجئ حتى يقف فيدعو ربه عز وجل فيقول: يارب قد عرفتَ يده عندى وكيف آثرنى على نفسه، يارب: هبه لى. فيقول: هو لك، فيجئ قيأخذ بيد أخيه فيدخله الجنة" رواه الطبرانى، والبيهقى، والمنذرى.