لا بأس طهور إن شاء الله

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده، فقال: لا بأس طهور إن شاء الله فقال: كلا، بل حمى تفور، على شيخ كبير، كيما تزيره القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا.

رواه البخاري

((طهور)) أي: مطهرة لك من ذنوبك . قال الأعرابي: كلا، ليس بطهور؛ بل هي حمى "تفور، أي: يظهر حرها ووهجها وغليانها على شيخ كبير "تزيره" القبور؛ من أزاره إذا حمله على الزيارة، وذلك غاية الجهل من هذا الأعرابي، فقال صلى الله عليه وسلم: ((فنعم إذا))