ولا رآني إلا تبسم في وجهي

عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال :

ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ولقد شكوت إليه إني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.

متفق عليه

لم يحجبه منذ أسلم، يعني: من دخول داره، أي: كان يأذن كلما استأذن . وفي الحديث: أن الصحابة مهما كان يصيبهم من أمر كانوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم به؛ طالبين النصيحة والدعاء.