ذنوب وعيدها اللعن - من تولى قوما بغير إذن مواليه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

... ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل .

متفق عليه

أي من أعطى ولاءه لغير مواليه، وهم حلفاؤه أو الذين أعتقوه من الرق، فقد استحق العقوبة باللعن .