من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد

متفق عليه

أي «من أحدث في» أمر الدين، باختراع شيء لم يكن موجودا، «ما ليس فيه»، فليس له أصل من القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يندرج تحت حكم فيهما أو يتعارض مع أحكامها؛ «فهو رد»، أي: مردود عليه، ومعناه: فهو باطل غير معتد به.