ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار.

متفق عليه

فإنه إذا أخذ ذلك الحق وهو يعلم أنه باطل وظلم لغيره، فإنه يأخذ شيئا يؤدي به إلى النار في الآخرة، فليتجرأ عليها وليأخذها، أو ليتركها لصاحبها؛ خشية لله عز وجل وخوفا من وعيد النار في الآخرة.