أماته فأقبره - أحكام عامة - يعذب بما نيح عليه يوم القيامة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من نيح عليه يعذب بما نيح عليه.

متفق عليه

"من نيح عليه"، أي: كان البكاء على الميت بصوت وندب وتعديد من أهله على فقدهم له، "يعذب بما نيح عليه"، أي: كان جزاؤه أن يعذب بذلك وبسببه في قبره، أو في الآخرة.