حَسْرة السّبّاق

أورد ابن الجوزي في صفوة الصفوة أن خادمة لخالد الورّاق كانت شديدة الاجتهاد في العبادة قال : دخلت عليها يوما فأخبرتها برفق الله وقبوله يسير العمل فبكت ثم قالت : ياخالد إنى لأمومل من الله تعالى آمالا لو حماتها الجبال لأشفقت من حملها كما ضعفت عن حمل الأمانة وإنى لأعلم أن فى كرم الله مستغاثا لكل مذنب ولكن كيف لى بحسرة السباق ؟ قال : قلت : وما حسرة السباق ؟ قالت : غداة الحشر إذا بُثْر ما فى القبور وركب الأبرار نجائب الاعمال فاسّتبقوا الصراط وعزّة الله لا يسبق مقصر مجتهدا ابدا