الشمائل النبوية - ادخار دعوته المجابة وإيثار أمته بها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

لكل نبي دعوة مستجابة . فتعجل كل نبي دعوته . وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة . فهي نائلة ، إن شاء الله ، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا.

رواه مسلم

أي فادخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة التي يتيقن إجابتها إلى يوم القيامة، وآثر أمته بما خصه الله به من إجابة الدعوة بالشفاعة له.