لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك

عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما :

 أن ميمونة بنت الحارث - رضى الله عنها - أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما كان يومها الذى يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أنى أعتقت وليدتي قال « أوفعلت ؟ » . قالت نعم . قال « أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك »

متفق عليه

أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك يعني: كان أكثر ثوابا لك من إعتاقها وفي الحديث: الحث على صلة الأرحام، وما فيها من عظيم الأجر وجزيل الثواب.