**اخترت لك : من زهد فى أهله وهو يحبهن**

* **ذكر ابو نعيم فى الحلية ان ابا ريحانه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غائبا فى الغزو – الجهاد – فلما قدم على اهله تعشى ثم خرج الى المسجد فصلى العشاء الآخرة فلما انصرف الى بيته قام يصلى يفتح سورة ويختمها فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وسمع المؤذن فشد عليه ثيابه ليخرج الى المسجد فقالت له زوجته : يا أباريحانة كنت فى غزوتك ما كنت ثم قدمت الآن فما كان لى فيك نصيب أو حظ ؟ قال : بلى لقد كان لك نصيب ولكن شغلت عنك قالت : يا أبا ريحانة وما الذى يشغلك عنى ؟ قال مازال قلبى يهوى فيما وصف الله من لباسها وأزواجها ونعيمها وما خطرت لى على بال طلع الفجر**