يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ، فوالذي نفس محمد بيده ، لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا.

رواه البخاري

"قنطرة" أي جسر بين الجنة والنار، " فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا " يعني: يقتص المظلوم من ظالمه حقه الذي اعتدى عليه في الدنيا .

وفي الحديث: التحذير من المظالم، والتأكيد على أنه ما من حق إلا سيرجع لصاحبه يوم القيامة.