الحديث القدسي: هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسنده إلى ربه عز وجل. مثل: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسنده إلى ربه عز وجل: مثل: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عن ربه"، أو"قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم". ويقال له أيضا: الحديث الإلهي، أو الرباني.

ومناسبة تسميته "قدسيا" هي التكريم لهذه الأحاديث من حيث إضافتها إلى الله تعالى، كما أنها واردة في تقديس الذات الإلهية، وهي قلَّما تتعرض لأحكام الحلال والحرام

ومن أمثلة الحديث القدسي:

1. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه"
2. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى "إذا أحب عبدي لقائي؛ أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي؛ كرهت لقاءه"
3. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى "إنَّ بُيُوتي في الأرض المساجد، وإن زُوَّاري فيها عمارها"

الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم

1. أن القرآن معجز، فقد تحدى الله سبحانه وتعالى الأنس والجن أن يأتوا بمثله، بخلاف الحديث القدسي
2. أن القرآن يُتعبد بتلاوته ولا تصح الصلاة به، بخلاف الحديث القدسي
3. القرآن جاءنا بطريق التواتر فكله مقطوع بصحته، بخلاف الحديث القدسي فمنه المقبول ومنه المردود
4. القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلي، وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند الرسول ومعناه من عند الله بالإلهام أو بالمنام
5. حرمة رواية القرآن بالمعنى بينما تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى
6. لا يجوز لمس القران لمحدث حدثا أكبر أو أصغر بخلاف الحديث القدسي

وقد اعتنى العلماء بجمع الأحاديث القدسية في مؤلفات خاصة من أهمها كتاب (الاتحافات السَنيَّة في الأحاديث القدسية) لعبد الرؤوف المُنَاوي حيث جمع فيه 272 حديثاً قدسيا

(المقاصد السَّنية في الأحاديث الإلهية) لابن بَلْبَان الفارسي