**المشهود لهم بالجنة كانوا من الاغنياء**

**اخرج الذهبى فى السير أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة باع ارضا له بسبع مائة ألف , فلما حازها فى بيته بات يتملل , فقالت له زوجته أم كلثوم بنت ابى بكر الصديق : مالك ؟ قال : تفكرت منذ الليلة فقلت : ماظن رجل بربّه يبيت وهذا المال فى بيته ؟ قالت : فأين أنت عن بعض أقاربك فإذا أصبحت فادع بقصاع فقسمه فقال لها : رحمك الله إنك موفقة بنت موفق , فلما اصبح دعا بجفان فقسمهما بين المهاجرين والانصار فقالت له زوجته : أبا محمد أما كان لنا فى هذا المال من نصيب ؟ قال : فأين أنت منذ اليوم ؟ فشأنك مابقى فكانت نحو ألف درهم**