والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم.

رواه مسلم

في الحديث: بيان رحمة الله بعباده ومغفرته لذنوبهم، وتجاوزه سبحانه عن المسيء. وليس في الحديث مواساة للمنهمكين في الذنوب، وإنما فيه بيان عفو الله تعالى وتجاوزه عن المذنبين التائبين، ليرغبوا في التوبة إلى الله فيتوبوا.