إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الله : إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه ، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه.

رواه البخاري

-المراد باللقاء: المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله وليس الغرض به الموت؛ لأن كلا يكرهه فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله، ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله.