ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له .

 رواه الترمذي وحسنه الألباني

أي: يكون غرضه منحصرا في الإضحاك؛ فيتجاوز بالحديث والكلام إلى الكذب؛ رغبة في إضحاكهم، فله الهلاك والعذاب والخسران؛ وذلك أن الكذب حرام، واللجوء إليه لغرض مثل الإضحاك يزيده تحريما؛ فهو موضع ليس للإنسان حاجة فيه إلى الكذب.