حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

 إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا، أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده، لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا.

رواه البخاري

يعني: يقتص المظلوم من ظالمه حقه الذي اعتدى عليه في الدنيا، حتى إذا طهروا وتخلصوا من حقوق الناس أدخلوا الجنة، وهم أعرف بمنازلهم فيها من أهل الدنيا بمنازلهم.