ما لم يصب دما حراما

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ، ما لم يصب دما حراما.

رواه البخاري

أي : أن المؤمن في أي ذنب وقع كان له في الدين والشرع مخرج إلا قتل النفس التي حرم الله قتلها، فإنه إذا ارتكبه يضيق على نفسه في دينه؛ وذلك لأنه أوقع نفسه في العمل الذي توعد عليه الله سبحانه وتعالى بأشد العذاب.