فأعط كل ذي حق حقه

قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما :

إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.

رواه البخاري

أي أن لله عليه حقا بالعبادة، ولنفسه وجسده عليه حقا بالراحة ونحوها، وأن لأهله من الزوجة والأولاد عليه حقا، كحسن المعاشرة والتربية، وتعهدهم بما يصلح حال دينهم ودنياهم، وأرشده أن يعطي كل صاحب حق حقه ، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان فيما قاله وما ذهب إليه.