هو أهون على الله من ذلك

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه :

ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي : ( ما يضرك منه ). قلت : لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، قال : ( هو أهون على الله من ذلك ) .

متفق عليه

أي: إن الناس يزعمون أنه سيأتي ويكون معه جبل من الخبز ونهر من الماء فيضل بهما الناس . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خفف الأمر عن نفسك وفكرك فلا يشغلك ذلك الشغل وذلك التفكير؛ لأن الدجال أكثر هوانا على الله من أن يمكنه من إضلال المؤمنين بما معه.