أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

رواه البخاري

المحبة هي الموافقة في جميع الأحوال، فإذا كان هذا الحب صادقا فإنه لا بد أن يحمل صاحبه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بسنته؛ وإن قدم على طاعته وامتثال أوامره شيئا آخر، دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام الواجب عليه.