دعوها فإنها منتنة

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما :

..... فقالوا كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري : يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة .

متفق عليه

كسع أي: ضرب دبره بيده أو رجله ، دعوها فإنها منتنة أي : اتركوا دعوى الجاهلية؛ لأنها منتنة قبيحة منكرة كريهة مؤذية؛ لإثارتها الغضب على غير الحق والتقاتل على الباطل . وفي الحديث أن الإسلام جاء لينهى عن التعصب للشخص أو القبيلة أو البلد، وإنما جعل الولاء للمسلمين جميعا عربا أو عجما، وجعل البراء من المشركين جميعا عربا أو عجما .