من نيح عليه يعذب بما نيح عليه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من نيح عليه يعذب بما نيح عليه.

متفق عليه

أي: من كان البكاء على الميت بصوت وندب وتعديد من أهله على فقدهم له، كان جزاؤه أن يعذب بذلك وبسببه في قبره، أو في الآخرة وقيل: إن العذاب محمول على ما إذا أوصى الميت بالنياحة عليه، أو لم يوص بالنهي عن ذلك مع علمه أن أهله يفعلونه. وفي الحديث : النهي عن النياحة على الميت.