فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار

عن أم سلمة رضي الله عنها :

سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه، فخرج عليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك، وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها.

متفق عليه

«الجلبة» اختلاط الأصوات «وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضا» منكم «أن يكون أبلغ»، أي: أقدر على الحجة «من بعض؛ أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق؛ فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي»، أي: الحكومة «قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها».