لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

لا يدخل النار، إن شاء الله، من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها قالت: بلى، يا رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة: (وإن منكم إلا واردها) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: (ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا).

رواه مسلم

أي: إذا مر الخلائق كلهم على النار، وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي، بحسبهم، نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم؛ فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا. وفي الحديث: فضل أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم.