حارثة بن النعمان

فال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

دخلت الجنة ، فسمعت فيها قراءة ، فقلت : من هذا ؟ قالوا : حارثة بن النعمان ، كذلكم البر، كذلكم البر .

صححه الألباني ( صحيح الجامع )

أي سمعت فيها من يقرأ القرآن، "فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك البر كذلك البر"، أي: يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويعلمهم أن البر كذلك يفعل بأصحابه، فيكون سببا في دخول الجنة، وكرره لتأكيد أثر البر.