لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم

رواه الترمذي وصححه الألباني

"ما جلس قوم مجلسا"، أي: في أي مجلس في المسجد أو غيره، "لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على نبيهم"، أي: لم يكن في هذا المجلس ذكر لله سبحانه وتعالى، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، "إلا كان عليهم ترة"، أي: حسرة وندامة، ونقصانا، وقيل: أي: تبعة عليهم، "فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم"، أي: بسبب تبعة هذا المجلس، وقيل: أي: بذنوبهم السابقة، وتقصيرهم اللاحق، وقيل: أي: ما يحدث من أهل هذا المجلس من ذنوب باللسان.