قرصت نملة نبيا من الأنبياء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

قرصت نملة نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل، فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح.

متفق عليه

يعني: من أجل أن نملة واحدة قرصتك تحرق أمة كاملة من النمل تسبح الله . وهذا عتاب على ترك الأفضل؛ فإنه لو اقتصر على معاقبة النملة التي قرصته وحدها، لما حدثت المعاتبة، ولكنه عوتب لما تجاوز ذلك إلى التجبر بحرق قرية النمل كلها.