من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

رواه الترمذي وصححه الألباني

وهذا للزجر والتغليظ في النهي والامتناع عن مثل هذا الحلف، وليس هذا شركا محضا؛ فالحلف بغير الله من الشرك الأصغر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه .