أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.

رواه مسلم

في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أبواب النفقة والخير، وتفاوت الأجر فيها، وما ينبغي تقديمه منها على غيره عند عدم استطاعة الوفاء بالجميع. (أعظمها أجرا للذي أنفقته على أهلك)؛ لأنه فرض، وقيل: لأنه صدقة وصلة .