الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

متفق عليه

أي: إذا تكررت العمرة فجاءت عمرة أخرى بعد العمرة الأولى كانت العمرتان سببا في تكفير ما بينهما من الصغائر، وعدم المؤاخذة بها يوم القيامة. أما الحج المبرور وهو الذي لا يخالطه إثم، فهو المتقبل الخالص الخالي من الرياء والسمعة، وهذا الحج جزاؤه عند الله تعالى هو الجنة.