* + قال مالك بن دينار رحمه الله: قالوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنّى. (صفة الصفوة 3/201)
  + عن معروف الكرخي رحمه الله قال: ما أكثر الصالحين، وما أقل الصادقين. (السير "تهذيبه")
  + وقال وكيع بن الجراح رحمه الله: هذه بضاعة لا يرتفع فيها إلا صادق. (الحلية "تهذيبه" 3/107)
  + وقال أبو يعقوب رحمه الله: الصدق موافقة الحق في السر والعلانية، وحقيقة الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة. (السير "تهذيبه").
  + قال عمر بن الخطاب: الشتاء غنيمة العابدين. (الحلية "تهذيبه" 1/71).
  + وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من لم تأمره الصلاة بالمعروف تنهه عن المنكر لم يزدد بها إلا بعدا. (الزهد للإمام أحمد/294).
  + وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له". (صفة الصوفة 1/190).
  + وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه قال: كان إذا دخل الشتاء قال: يا أهل القرآن طال الليل لصلاتكم، وقصر النهار لصيامكم، فاغتنموا. (موسوعة ابن أبي الدنيا 1/323).
  + وعن عطاء الخراساني رحمه الله قال: ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض، إلا شهدت له يوم القيامة، وبكت عليه يوم يموت. (الحلية "تهذيبه" 2/185).
  + وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: إذا رأيت تهاون بالتكبيرة الأول، فاغسل يدك منه. (صفة الصفوة 3/60).
  + وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه: كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة، أحيا بقية ليلته. (الحلية "تهذيبه" 1/217).
  + كان الأحنف بن قيس رحمه الله يريد الصوم، فقيل له في ذلك، فقال: إني أعده ليوم شره طويل، ثم تلا: { فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ} [الإنسان: 11] (موسوعة ابن أبي الدنيا 6/136).
  + وعن مجاهد قال: كان علي الأزدي رحمه الله يختم القرآن في رمضان كل ليلة، وينام بين المغرب والعشاء. (موسوعة ابن أبي الدنيا 1/334).
  + وعن الأسود رحمه الله أنه كان يختم القرآن في رمضان في ليلتين، وينام فيما بين المغرب والعشاء. (موسوعة ابن أبي الدنيا 1/368).
  + عن أنس: أن تميما الداري رضي الله عنه اشترى رداء بألف درهم، يخرج فيه إلى الصلاة. (موسوعة ابن أبي الدنيا 1/287، السير "تهذيبه" 1/289).
  + وكان تميم الداري رضي الله عنه إذا قام من الليل دعا بسواكه، ثم دعا بأطيب حلة كان يلبسها إلا إذا قام من الليل يتهجد. (موسوعة ابن أبي الدنيا 1/311).
  + وقال وكيع بن الجراح رحمه الله: من لم يأخذ أبهة الصلاة قبل وقتها، لم يكن وقرها. (الحلية "تهذيبه" 3/107).
  + قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كانوا- أي الصحابة- لقبول العمل أشد ههما منكم بالعم؛ ألم تسمعوا الله يقول: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27]. (موسوعة ابن أبي الدنيا 1/175).
  + وعن عبيد بن عمير رحمه الله: ما المجتهد الآن إلا كاللاعب فيما مضى. (الزهد للإمام أحمد/628).
  + وعن أب عوانة قال: لو قيل لمنصور بن زاذان رحمه الله إنك ميت اليوم أو غدا، ما كان عنده من مزيد. (الحلية "تهذيبه" 1/450)