خير له من أن يجلس على قبر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

 لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر.

رواه مسلم

أي: أن يجلس المرء على قطعة ملتهبة من النار، فتحرق هذه الجمرة ثيابه وتصل إلى جلده، أحسن له وأهون "من أن يجلس على قبر"، وهذا تحذير شديد، ونهي أكيد عن الجلوس على القبر، وقد نهى عن الجلوس على القبر؛ لما فيه من الاستخفاف بحق أخيه المسلم.