من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.

رواه البخاري

هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، ووعده حق. وسبيل الله وإن كان الأصل في إطلاقه على الجهاد، فإنه يطلق أيضا على كل طاعة، فيشمل الخارج إلى الصلاة، وطلب العلم، ونحو ذلك؛ فعلى ذلك يرجى لكل من أصاب قدمه الغبار وهو يسير إلى أي طاعة كانت، أنه محرم على النار.