لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.

رواه البخاري

«لو دعيت إلى ذراع»، أي: ذراع شاة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أكله؛ لأنه مبادي الشاة وأبعد عن الأذى، «أو كراع»، وهو قوائم الحيوان وأطرافه مما دون الركبة. لقبلت وأجبت الدعوة عليها.وفي الحديث الترغيب على قبول الهدية وإن قلت؛ وذلك لما فيه من التواضع وجبر خاطر المهدي ومراعاة شعوره؛ حتى لا يتألم نفسيا بالرفض، فيكون ذلك إيذاء له.