مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته .

رواه ابن ماجة وحسنه الألباني

"أو بيتا لابن السبيل بناه"، أي: بنى بيتا ومنزلا، وعمره لعابر الطريق الغريب، "أو نهرا أجراه"، أي: أخرجه واستنبط ماءه، وجعله يجري بالخير والماء؛ لأن نفعه يتعدى بعد موته.