ميت تصلي عليه أمة من المسلمين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه.

رواه مسلم

أي : ما من ميت مسلم، تصلي عليه جماعة، يدعون له إلا قبلت شفاعتهم ودعاؤهم في حقه، وقد قيد ذلك بأمرين: الأول: أن يكونوا مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة. الثاني: أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئا.