يأخذ بيده ويصافحه

عن أنس بن مالك رضي الله عنه :

قال رجل : يا رسول الله ، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : لا ، قال : فيلتزمه ويقبله ؟ قال : لا ، قال : فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال: نعم

رواه الترمذي وحسنه الألباني

أي: هل ينحني ويميل ويثني رأسه مع ظهره له؛ لتحيته عندما يقابله؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، فإنه في معنى الركوع، وذلك لا يجوز لغير الله تعالى ، قال السائل: هل يضمه إلى جسده أو صدره ويقبله كتحية عندما يلقاه؟ فأجابه بالنهي عن ذلك، وهذا محمول على ما إذا كان في اللقاء اليومي، أما المجيء من سفر، ونحو ذلك فبخلاف ذلك، "قال: هل يمسك بيده ويصافحه؟ فأجابه بالموافقة.