أم سليم

عن أنس بن مالك رضي الله عنه :

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له، فقال: إني أرحمها قتل أخوها معي.

متفق عليه

أخوها : وهو حرام بن ملحان قتل يوم بئر معونة، "معي"، أي: في عسكري، أو على أمري، وفي طاعتي؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يشهد بئر معونة. قال بعض العلماء: إن أم حرام وأم سليم خالتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محرمان، إما من الرضاع، وإما من النسب، فتحل له الخلوة بهما، وكان يدخل عليهما خاصة، لا يدخل على غيرهما من النساء، إلا على أزواجه.