ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه :

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته، وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، وذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، وما من مسلم يصيبه أذى، إلا حاتت عنه خطاياه، كما تحات ورق الشجر.

متفق عليه

الوعك: هو الحمى ، ومعنى الحديث ما من مسلم يصيبه أذى، مرض فما سواه، إلا كفر الله بها سيئاته كما تلقي الشجرة ورقها ؛ شبه محو السيئات عنه سريعا بحالة الشجرة، وهبوب الرياح الخريفية، وتناثر الأوراق منها سريعا، وتجردها عنها.