منفقة للسلعة ممحقة للبركة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة.

متفق عليه

أي إن الحلف واليمين -حتى ولو كان البائع صادقا- مظنة لرواج السلعة في الحال، لكنه مزيل لبركتها في المآل، بأن يسلط الله تعالى عليها وجوها من أسباب التلف؛ إما سرقة، أو حرقا، أو غرقا، أو غصبا، أو نهبا، أو عوارض أخرى يتلف بها ما شاء الله تعالى، فيكون كسبه وجمعه مجرد تعب وكد، وهو عقاب من الله تعالى على كثرة الحلف.