من لم يدع قول الزور والعمل به

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه .

رواه البخاري

أي من لم يدع الكذب والميل عن الحق والعمل بالباطل والتهمة (فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) معناه: سقوط الأجر، وليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور أو العمل به.