**قرأت لك : واقعية الإسلام ورحمته**

**روى الترمذى وغيره أن سلمة بن صخر الأنصارى رضى الله عنه جعل أمرأته عليه لظهر أمه حتى يمضى رمضان فوقع عليها فى النصف من رمضان فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : وماحملك على ذلك ؟ قال : رحمك الله يارسول الله رأيت خلخالها - أو قال ساقيها – فى ضوء القمر فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : أتستطيع أن تعتق رقبة ؟ فقال : لا قال قتسنطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا قال : أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال لا فقال النبى صلى الله عليه وسلم يافروة بن عمرو أعطه ذلك الفرق – وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا – فليطعمه ستين مسكينا فقال صخر : أعلى أفقر منى ؟ فو الذى بعثك بالحق مابين لا بتيها – أى المدينة – أهل بيت أحوج إليه منى قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : اذهب به إلى أهلك**