لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.

رواه مسلم

اللعنة هي الدعاء بالإبعاد من رحمة الله، والمؤمن ولا سيما إذا كان صديقا أي: مبالغا في الصدق -وهي صفة تالية للنبوة- يكون من أحرص الناس على أن يتمسك الناس بالإسلام وبتقوى الله حتى يقتربوا من رحمته؛ فصدور اللعنة منه ينافي ما هو عليه، اللهم إذا صدرت نادرا، وفي محل يستحقها، فهذا مما يغتفر.