لا ضرر ولا ضرار

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

لا ضرر ولا ضرار.

رواه ابن ماجة وصححه الألباني

الفرق بين الضرر والضرار: أن الضرر يحصل بدون قصد، وأنه إذا تبين لمن وقع منه الضرر رفعه، والضرار يكون بقصد، ويرضى به إذا تحقق. وهذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة، ولا سيما في المعاملات، فالقاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار.