عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد، لا تدفن .

رواه مسلم

أي وجد النبي صلى الله عليه وسلم في محاسن أعمالها الأذى يزال عن الطريق، وهو كل ما يؤذي من شوك أو عذرة أو حجر، ووجد في مساوئ أعمالها "النخاعة" البزاقة التي تخرج من أصل الفم، والمراد بها إلقاؤها، (تكون في المسجد) ظاهرة لا تدفن، فالذم لا يختص بصاحب النخاعة- وإن كان إثمه أكثر- بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها.