الطب النبوي - الحجامة والعسل والكي

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي

رواه البخاري

«ففي شرطة محجم» يستفرغ بها ما فسد من الدم، «أو لذعة بنار»، أي كي بنار توافق الداء وتزيله، «وما أحب أن أكتوي»؛ لشدة ألمه وعظم خطره، ولما في الكي من تعجيل الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف وأخف من آلامه.