إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء ، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه ، إلا الجنة.

رواه البخاري

صفيه، وهو الحبيب المصافي؛ كالولد والأخ، وكل من أحبه الإنسان (من أهل الدنيا ثم احتسبه)؛ أي: صبر راجيا الثواب من الله.