رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما :

قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر، وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به، فأدخل يده فيه وفرج أصابعه، ثم قال: حي على أهل الوضوء، البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة. قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفا وأربع مائة .

متفق عليه

فضلة ماء، أي: قدر قليل من الماء المتبقي معهم. فقد توضأ الناس كلهم، وشربوا من هذا الماء القليل، وكان عددهم ألفا وأربعمائة رجل، شربوا وتوضؤوا كلهم من هذا القدر اليسير من الماء المبارك. وفي الحديث تظهر إحدى علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وآثار بركته .