فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها.

رواه أبو داود وحسنه الألباني

أي فإن كان المدعو عليه أهلا لهذا الدعاء وخليقا لتلك اللعنة، أصابه الدعاء ولحقته اللعنة، وإن كان المدعو عليه لا يستحق اللعن رجعت اللعنة إلى صاحبها الذي قالها وأصابته ولحقت به فصار لاعنا لنفسه.