من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

متفق عليه

· ومحبة اللقاء هي إيثار العبد الآخرة على الدنيا، وعدم حب طول القيام في الدنيا، والاستعداد للارتحال عنها، والمراد باللقاء: المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله وليس الغرض به الموت؛ لأن كلا يكرهه.