أبو بكر رضي الله عنه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من أنفق زوجين في سبيل الله، نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها، قال: نعم وأرجو أن تكون منهم.

متفق عليه

أي: يوجد من المؤمنين من يدعى من أبواب الجنة الثمانية؛ لكثرة عباداته وتنوعها واختلافها، (وأرجو أن تكون منهم)؛ وذلك لاجتهاد أبي بكر رضي الله عنه في كل العبادات، وحرصه على فعل الخيرات.