إذا قال: سمع الله لمن حمده

عن البراء بن عازب رضي الله عنه :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره، حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده.

متفق عليه

نهى صلى الله عليه وسلم عن مسابقة المأموم للإمام، ونهى أن يسبق المأموم إمامه، والذي ينبغي أن يكون عليه المأموم أن يتابع إمامه، فإنما جعل الإمام؛ ليؤتم به. والحديث يعني: لم يبادر أحد منهم إلى السجود حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نسجد بعد سجوده.