

عناصر الموضوع

| \&V. | Anos |
| :---: | :---: |
| \&V1 |  |
| \&VY |  |
| \&VO | ! ! |
| \& $\lambda$ |  |
| EAT |  |
| \& 10 | (1) |
| \&AV |  |
| 89. |  |
| $0 \cdot 1$ | *اقِّ |

## 

أولًا: البخل لغة:
إن الناظر في معاجم اللغة العربية، والمتتب لكتبها، والباحث فيها، يجد ألن مادة (ب خلم

 بالشيء يبخل به، وهو خلاف الكرم، والبخيل: صاحب البالبا البخل، وجمعه: بخل وبخال، والبخلة: المرأة الواحدة من البخل (1) البي
وحد البخل الزبيدي رحمه الله تعالى بقوله: إإساك المقتنيات عما لا يحل حبسها
عنه||(Y)

ثانيًا: البخل اصططلاحًا:
أما البخل في الاضططلاح فقد ورد له تعاريف متعلدة عند أهمل العلم:


 وقيل: هو إمساك المال وعدم صرفه في الوجوه المعتبرة حرضّا علا على بقائه وزيادته وخوناًا

من نفاده ${ }^{\text {(0) }}$
وبهذا يتيين أن البخل في الاصططلاح هو: منع ما يطلب عما لا يحق حبسها عنه، سواء كانت من مال نفسه أو من مال غيره وهو أشد. وعند المتأمل في المعنى اللغوي والمعنى الاصططلاحي للبخل يتبين أن معناهما جميعا يدور حول: المنع والإمساك.

 الفيروزآبادي ص 970.

(
فتح آلبَري، ابن حجبر •



وجاء البّلل في الاستعمال القرآني بمعناه اللغوي، وهو: إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسهاعنه (Y)

## ا

## :

الشح لغة:
(البخل مع حرص"|(1) وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: (الشّح أشد البخل||(Y) الشح اصطلاحًا:
"احرص النفس على ما ملكت وبخلها به، وما جاء في التنزيل من الشح، نهذا معناه،



العلاقة بين البخل والشح:
 بينما الشح يدل على شدة المنع، أو البخل بمال الغير الغير
 موجودًا، وجشع النفس في تحصيله، تال رحمه الله: (افهو شحيح قبل حصوله، بخيل بعد

التضييق. قال ابن فارس: أالقاف والتاءو والراء أحل يدل على تجميع وتضييق،(T).
(1) مقايس اللغة، ابن فارس ب/ IVA.


 897/ (r)
(气) المفردات، الراغب الأصفهاني ص





# الاقتار اصطلاحًا: 

(اتقليل النفقة، وهو بإزاء الإسراف، وكالاهما مذمومانه(1) الصلة بين البخل والاقتار:
العلاقة بين البخل والإقتار: أن البُخل هو: المنع، والاقتار هو: التضييق في النفقة والمعاش، فبينهما شبةٌ من جهة أن في كلِ منهما منع، وإنٍ الِّ الختلف مقدار المنع فيما بينهما، والله أعلم. |r الشن:

الضن لغة:
(الإمساك والبخل|"()
قال ابن فارس رحمه الله تعالى: (الضاد والنون أحل صحيح، يدل على بخل بالشيء،
 الضن اصطلاحًا:
(البخل بالشيء النفيس... وفلان ضني بين أصحابي، أي: هو النفيس الذي أضن به|(8) . الصلة بين البخل والضن:
العلاقة بين البخل والضن أن البخل عام في إمسالك كل شيء، حقيرًا كان أو نفيسًا، بينما الضضن يكون في إمساكُ الشيء النفيس. : الكر

الكرم لغغ:
(اضد الللوم)" (0)
(1) المفردات، الراغب الأصفهاني ص 700.
( الئين، الفراهيدي (Y)

وانظر : مجمل الثلغة، ابن فارس ص • • o
(ع) المفردات، الر اغب الأصفهاني ص OIY.
(0) الصـحاح، الفارابي /0/19.19.



الكرم اصطلاحًا:
(ااسم للأخلاق والأنعال المحمودة التي تظهر من الإنسان، ولا يقال: هو كريم حتى يظهر ذلك منه||(1) .قال الجر جاني رحمه الله تعالى: (االكرم هو: الإعطاء بسهولةّ، والكريم: من يوصل النفع بلا عوض"|(Y) . الصلة بين البّخل والكرم م
البخل يعني: المنع من إعطاء شيء للغير، وأما الكرم فهو من الألفاظ المقابلة كلبخل اللّا ولني يعني: الإعطاء بسهولة، وللذلك وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، فهو الكريم سبحانه. ا الإيثار:

الإيثار لغة:
تقديم الشيء.
قال ابن فارس رحمه الله تعالى: (االهمزة والثاه والراء، له ثلاثة أصول: تقديم الشيء، وذكر الششيء، ورسم الششيء الباقي|"(ث) والمعنى الأول هو الذي يعنينا هنا.

الإيثار اصطلاحَا:
تغضيل المرء غيره على نفسه.

 وأضاف الجرجاني رحمه الله تعالى معنىً لطيفًا فقال: الالإيثار: ألن يقدم غيره على نـلى نفسه في النفع له والدفع عنه، وهو النهاية في الأخوة|"(0) الصلة بين البخل والإيثار:
 من إعطاء شيء لغيره، فالصلة بينهما هي الضلدية.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المفردات، الراغب الأصغهاني ص (1) }
\end{aligned}
$$


 (0) التعريفات، الـجرجاني ص •؟.


 . ولقد أبلع الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية فقال: (قوله تعالى: :
عمران: • 1،].

أي: هو تعالى مالك الملك، وترد جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار، ولا فير ذلك من

 وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والنبب الغائي، الموجب كل واحل الحد منهما أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله. فأخبر أن الذي عنده وفي يده نضل من من الله ونعمة، ليس ملكا للعبد، فمنعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه؛ ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده كما قال تعالى:病 . [VV
ثم ذكر أن هذا اللذي بيد العباد كله يرجع إلى الله، ويرثه تعالى، ومو خير الوي الوارئين، فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك متتقل إلى غيرك.


## 

اعلم أن المّال ملك لله تعالى وحده، أعطاه الإنسان في هذه الحياة منة منه سبحانه ونضل، يقول الله سبحانه وتعالى:为

فما في أيدي الناس من مال وغيره إنمامو من فضل الله سبحانه وتعالى عليهمه، يعطيه
 به؟ قن قال سبحانه:
 ولذلك فإنه سبحانه سيحاسب الإنسان عليه يوم القيامة، فقد جاء في الحليث اللذي رواه الترمذي في ستنه: عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزول ثلما عبد يول يوم القيامة حتى يسالّ عن عمره فيما أفناه، وعن ملمه ونم فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه) (1) قال الله تعالى:

 كتاب أبواب صفة الثقيامة والرُ قائق والورع، باب في الثقيامة، وقال الترمذي: هنا حديث
 الأحاديث ألصحتيحة وشيء منز نقهيا ووائدها

属
فإذا كان خْبيرًا بأعمالكم جم جمعها －ويستلزم ذلك اللجزاء الحسن على والمعنى في الآيتين：أن الله تعالى أمر الخخيرات، والعقوبات على الشر－لم عباده بأن ينفقوا ولا يبخلوا قبل آن يموتوا يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن ويتركوا ذلك ميراثًا لله تعالى، ولا ينفعهم
 ومن رحمة الله بعباده：طلب إنفاق

．
يرث الله السماوات والأرض وهي ملكه في وحتى يتم معنى هذا الجزء من الآية نذكر سباقها ولحاقها، قال الله تعالى：
蔽
［مححمد：
（اقوله： بعمومه وسياقه معنى لا يسألكم جميع أموالكمه، أي：إنما يسآلكم ما لا يجحف عادة الخلق، وليس هذا بميراث في الحقيقة؛ بكمه، فإضافة أموال وهو جمع إلى ضمير لأن الوارث في الحقيقة هو الذي يرث شينًا المشخاطبين تفيد العموم، فالمنفي سؤال






 （（ ）معالم التنزيل، البغوي 「

بالإمساك الذي به العقاب｜＂（1） الحقيقة؟
فيجيب على هذا التساؤل القرطبي رحمه الله تعالى بقوله：اأخْبر تعالى ببقائه ودوام ملكه، وأنه في الأبد كهو في الأزل غني عن الْعالممين، فيرث الأرض بعد في فناء خلقه وزوال أملاكهم، فتبقى الأملاكُ والأموال لا لا ملعى فيها، فجرى هذا محجى الوراثة في
$\qquad$
 واعلم أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه طلب منهم الإنفاق مما آتامم من الأموال؛ ليمنحهم فوائد وجوائز عظيمة أعدها لمه، منها:

## ا. ال مضاعفة ما أنفقوا أضعافًا كثيرة.

قال الله سبحانه وتعالى: اكَ

 (افسمى الله تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما أعد لهم من الثواب قرضّا؛ لأنهم
يعملونه لطلب ثوابه||(T).
Y. الله تعالى جعل النفقة تطهر صاحبها من الذنوب والخطايا وتزكيه.


 [التوبة: ب. 1 [. بّ. مساعدة الفقراء والمساكين، ومواساة المحتاجين. ورتب الله سبحانه على ذلك الأجر العظيم، ووعدهم جنة عرضها السماوات
والأرض.



بعض المال ولم يطلب إنفاق المال كله.
 الجميع، أو الإلحاح وإكثار السؤال، مأخوذ من الحفاء وهو: المشي بغير حذاءغ|(1). قالل الرازي رحمه الله تعالى: صالفاء
 الإحفاء يتع السؤال بيانًا لشُح الأنفس، وذلك لأن العطف بالواو قد يكون للمثلين، وبألفاء لا يكون إلا للمتعاقيين أو متعلقين أحدهما بالآخر، فكأنه تعالى بين أن الإحفاء ألاء يقع عقيب السؤال؛ لأن الإنسان بمجرد السؤال لا يعطي شيتّاه| (ث) وقد فسر ابن عاشور قوله تعالى:
 فيكم أضغان فيكون سؤاله أموالككم سببًا في ظهورها فكأنه أظهرهاه، وهذه الآية أصل في في سد ذريعة الفسادهاه(ب) . قال قتادة: آد علم الله في مسآلة الأموال خروج الأضغانه()، ،أ، الل ابن كثير معلقًا على قول قتادة: (وصدق قتادة فإن المال محبوب، ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه،)| (0)

$$
\text { (1) النكت والعيون، الماوردي r/r } 10 .
$$

(Y) مفاتحح الغيب، الرازي يبا/ بآ.




ثانيًا: الله عز وجل غني عن عباده: واعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغني فلا يفتقر إلى شيء، والمستغني عن الخلق بقدرته وعز سلطانه، فلا يحتاج إلى إنفاق عباده ولا إلى شيء من خلق القه، والخلق فقراء إلى إحسانه، قال الله تعالى يَ

أْ وهو سبحانه الذي أغنى الخلق جميعا،
 [اننجم:14]].
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: (اوما دلت عليه هذه الآية الكريمة:重
. $10:$ [10)
مع كونه معلومًا من الدين بالضروروة، جاء في مواضع كثيرة من كتابع الله، كقوله تعالى:



وَا وَّ

 .
إلى غير ذلك من الآيات، ويذلك تعلم عظم افتراء:

كتاب الز كاة، باب في المنفق و المدسـك.



عمران: شr| - عז|].

واعلم أن الإنفاق لا ينقص المال، ولكنه يزيده؛ لأن الله وعد عباده بالخلف منا منه


 [سبأ: هب].
وهذا من رحمة الله بعباده، فإنه سبحانه لما علم أن النفس البشرية تخشى الفققر وتخاف الإنفاق، ضمن لها سبحانه وتها وتعالى الئى أن يخلف لها غير ما أنفقت، وخيرًا منه. ولقد وكل الله ملكين من ملائكته كل صباح بالدعاء، فأحدهما يدعو للمنفق بالخلف، والآخر يدعو على الممسكا بالتلف، فقد روى البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أمط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم - أحط ممسكا تلفًا) (1)
(1)





إليه في تعليمهم ما لا يعلمون، وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه؛ لم يتعلموا، ولولا توفيةه؛ لم يصلحوا. فهم فقراء بالذات إليه، بكل معنى، وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم ملم يشعروا، ولكن الموفق منهمه، الذي الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حل حال من ألم أمور دينه ودنياه، ويتضرع لها ويسأله أن لا يكا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت. . 10 : 0 : أي: الذي له الغنى التام من جميع

الوجوه.
ومن غناه تعالى: أن أغنى الخلق في
الدنيا مفتقر إليه في الدنيا والآخرة، الحيم في ذاته وأسمائه؛ لأنها حسنى، وأوصانيا والئه؛ لكونها عليا، وأفعاله؛؛ لأنها نضل وإلحسان وعدل وحكمة ورحمة، وفي أوأمرهونوانواهيه، فهو الحميد على ما فيه، وعلى ما منهن، ومو الحميد في غناه، الغني في حمدها|(Y) فالرب الذي هذا غناه وهذا ملكه غني عن إنفاق عباده كلهم، ولو أنفق عباده كلهم جميع ما يملكون، وأنفقوا الأرض وما فيا فيها، ما زادوا في ملكه مثل تطرة في بحر، ولو

وقد هددهم الله على ذلك، بقوله:



فمن هذا يتبين أن الله تعالى غني بذاتها
لا يحتاج إلى أحد من خلقهه سواء كان ان هذا المخلوق: ملك من ملائكته العظام، أو إنس أو جن، أو أي مخلوق كان، وأن جميع خلقه منتقرون إليه في كل حال من أحوالهمه، وفي كل وقت من الأوقات.
وللسعدي رحمه الله تعالي كالام لطيف عند قوله تعالى: : (10) (10) [فاط: 10]
بين فيه وجوه فقر العباد إلى الله تعالى بالتفصيل نقال: أنهم نقراء إلى الله من جميع الوجوه:
فقراء في إيجادهم، فقراء في إعدادهم
بالقوى والأعضاء والجوارح، نقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فقراء في صرف النقم عنهمه، ودفع المكاره، وإزالة الككروب والشدائدائد، ففراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية، وأجناس
 وتعبدهم، وإخلاص العبادة له تعالىى، فتراء

$$
\text { (1) أضواء البيان، الشنقيطي TAY } \overline{\text { (1). }}
$$

## 

سنحاول في هذا المبحث أن نتعرف من خحلال القرآن الكريم على هذه الجبلة التي طبع الله الخلت عليها، فعندما تحدانت الآيات عن داء البخل لم تملت : وكان الكان الكافر أو وكان المنافق قتورًا، ولكن بلغة التعميم نجد الآيات تتحدث عن الإنسان بان انصفة عامة، وكأنها صفة كائنة فيه، حتى وإن كان مؤمنا، ولكن بدرجات مات متفاوتة مختلفة من


فهذا إإخبار بأن الشح في كل أحد، وأن

 (افالمراد أن الشح جعل كالألمر المجاور
للنفوس اللازم لهاه( (Y).

ولقد كرر الثقرآن الكريم هذا المفهوم في
مواضع أخرى كثيرة، منها قوله تعالُى:
 .
وتوله:


وقوله:




بخل عباده كلهم وأمسكوا عن الإنفاق،
 مثل قطرة من بحره سبحانه وتعائى، جل في في علاه الغني الحميد.


فإن قيل: فقد دخل في (الإنسان) الجواد
الكريم؟





 الإنسان البخل.

كجود الله تعالى، لأمرين:
 والْحمل، وللخروج عن عهدة الواجب! فهو وما يعود بمنفعته.

 إذاً ففي نفس كل إنسان قدر من الشّع،

الحالتين"(1) قال السعدي رحمه الله في قوله تعالى: ولكّ ولكن مع هذا فكل إنسان مأمور أن يقاوم هذا الشح، يقول الله تعالى:

[الـحشر: 9].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم -فيما رواه مسلم من حليث جابر بن علي عبد اللّ
 ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن
$\qquad$ (ץ) التُنسير الوسيط، مجمع البحوث الإساملامية

بالأزهر




أي: الاخشية أن ينفد ما تنفقون منه، مع أنه من المحال أن تنفد خخزائن الله، ولكن
 الإنسان بالشح الغاية التصوى، حيث الأفي أفادت أنه لو استولى على خزائن رحمة ربه التي لا لا تحد ولا تنفد، وانفرد بملكها دون مزاحم
 (Y) تيسير الكريم الرحمن،، السعدي ص ETV EM.

## 

 "ِ .
لا شك أن البخل لا خير فيه؛ بل هو شر كله، وهو من الصفات المدنمومة التي نهى الله تعالى عنها، وحذر منها في القر الهرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، فالبخل داء فتاك، كم فرق بين أحباب، ودمر بيوتًا ومجتمعات، وزرع الحسد والحقد بين قلوب البشر.
ولا شك أن البخل مذموم كله، وظلمات بعضها فوق بعض؛ كلكنه كما قيل: بعض الشش أهون من بعض! أنواع البخل في القرآن الكريم، فلقد ذكر القرآن الككيم نوعين للبخل: النوع الأول: بخل المرء بما يملك: .
النوح الثاني: بخل المرء بما يملك غيره: .
قال الرغب رحمه الله تعالى: اوالبخل ضربان: بخل بقنيات نفسه، وبخل بقنيات غيره؛ وهو أكثرها ذمّا، دليلنا على ذلك قوله تعالى:

(Y) المفردات، الراغب الأصغهاني ص 9•1.

سفكوا دماءمم واستحلوا محارمهم) (1) . فقد أمر الله سبحانه ورسوله حلـي الـلى الله عليه وسلم المسلم بالابتعاد عن الشّح، ولو لم يوجد في نفس الإنسان شح لما أمراه بأن يتوقاه، إذ كيف يأمراه بأن يتوقى شيئًا ليس
 البالغة والعلم الكامل، وهو الحكيم العليم سبحانه. وإذا أمر الله العبد بشيء لم يأمره إلا
 المنفعة دنيوية أو أخروية، وإذا نهاه عن الشيء كم ينهه إلا عن شيء فيه مضرة ميرة عليه في الدنيا وفي الآَخرة. فالشريعة أت الإنسان، والاهتمام بأخلاقه، فلا بد على كل إنسان أن يتعرف على طرق الوقاية من داء البخل والنح وطرق العلالج؛ لكي يعمل بما أمره اللله سبحانه ورسوله وله صلى الله علي وسلم، وهذا ما ستتكلم عليه في مبحث قادم، إن شاء الله تعالى.
(1) أخرجه مسلم \&/ 1997، رقم YOVA، كتاب البر والصصلة والآداب، بابب تحريـم الظُلم.

والبخل قد يحمل صاحبه على الامتناع عن أداء ما أوجب الله تعالى عليه في هله الحياة، فترى البعض يبخل بنفسه وماله ووقته عن أداء ما أوجبه الله عليه في الدنيا، فيمتن عن تأدية حقوق الله من الز الزكاة والصدقة وغيرها، أو عن تأدية حقوق النفس من الطعام والشراب والملمبس، أو عن تأدية حقوق الخلق من حق الوالدين والزوجة والأولاد والأقارب، يمتنع عن كل ذلك بسبب البخل، وبيذا يكون قلد دمر سعادته
في حياته الدنيا وفي الآخرة.

فصاحب البخل لا يشعر بالراحة ولا الطمأنينة، نهو دائمًا يسيء الظن بـن بخالقه، ويعيش في هم وحزن على رزةه، ويحسب أنه بقوته وفطنته هو الذي جمع هـي هذا المال كله بتعبه وجده واجتهاده وعلمه، كما قالل الله تعالئي عن قارون:
 ويحسب أن الله لن يرزةه ولن يكرمه إذا أنفق من مذا المال الذي عنده، ويحسب أن أن هذا الذي بين يديه من خير ونعمة إذا ذها يلبت لن يأتي بعله خير منها، فلهذا يطمع ويبخل ويحرص على ماله كل الحرص مع عدم إنفاقة.
ولثق حذر الله تعالى الناس من البخل

$$
\begin{aligned}
& \text { التعوذ من الحّجز والكسل وغيره. }
\end{aligned}
$$

ونحن إن شاء الله تعالى سنتكلم في هذا المبحث عن النوعين، كل نوع في مطلب، فسنتكلم في المطلب الأول عن النوع الأول من أنواع البخل، ثم في المطلب الثم الثاني نتكلم إن شاء الله عن النوع الثاني. أولاً: بيخل المرء بِما يملك:

هذا هو النوع الأول من أنواع البخل؛ وهو: بخل الإنسان بمقتنيات نفسه مما يملك مما آتاه الله سواء كان مالَا أو علمًا أو جاهُا أو غير ذلك. وهذا النوع قد أكثر القرآن الكريم من



(a) وقوله تعالى :


ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من البخل، فقد جاء في في ألحديث النذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي اللك عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم إني أهوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وأحوذ بك من مذاب واب القبر، . وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات)(1)
(1) أخرجه البـخاري / / (1) كتاب الدعوات، باب التعوذ من فتنّة المحميا

وهذا النوع أشد ذما في كتاب الله تعالى، فهو من آشد أنواع البخل، وهل وهو صفة غير لائقة بأهل الإسلام، بل هو سور مجية عرف وه بها اليهود قديمًا وحديثّا، وهو من صفات المشركين عامة، كما قال الله سبحانه



 يبخلون بما لا يملكون من فخل الله تعالىى ونعمه؟!
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ا(البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس، فلا تلا ترى يهوديًا، وإن كان ماله في غاية الكثثرة، إلا - وهو من أبخل خلق الله| (ث)
 وَيَأَمُونَّ المَّاسَ مَا [النساء: .[rv
(ذاذكر تعالى في هذه الآية من الأحوال
المذمومة ثلاثا:
أولها: كون الإنسان بخيلَا وهو المراد
 وثانيها: كونهم آمرين لغيرهم بالخبل،

Tor / / التحرير والتنوير، ابن عاشور (Y)

النذي يزينه لهم الشيطان؛ فيبن أنه شر عظيم، وداء عضال مهلك، فقال سبحانه:


 . ومن أساليب الترآن في ذم هذا النوع من البخل: أنه جعل عاقبة البخل راجعة على البخيل بعكس قصده، كما في قوله تعالى: [محمد:
وقد نقل الخطيب البغدادي في كتابه
البخلاء عن أعرابي قوله: اعجبًا للبخيل المتعجل للفقر الذي منه هرب، والمئه للسعة التي إياها طلب، بين هربه وطلبه، فيكون عيشه في الدنيا عيش الفقراءه وحسابه في الآخخرة حساب الأغنياء، مع أنك لم تر بخيلا إلا وغيره
 وفي الآخرة آثم بمنعه، وغيره آمن في الدنيا
 ثانيًًا: بـخل المرء بـما يملك غيره: هذا هو النوع الثاني من أنواع البخلل؛ وهو: بخل الإنسان بمقتنيات غيره مما لا لا يملك.
(1) البخخلاء، الخخطيب البغدادي ص YO M.

## دريات البـجل

بما أن الناس يتفاوتون في أعمالْهم
فكذلك الحال في إنفاقهم، فمن الناس من هو مسارع ومنفق للمال في وجوه الخير لا لا
 ينفق حتى الواجب منه.
والممسكون عن الإنفاق البخلاء به
يتغاوتون في بخلهمه، فمنهم من يبخل عن أداء الواجبات، ومنهم من يبخل عن أداء المستحبات.
قال الألباني رحمه الله تعالى: מالبخل
بخلان:
بشا بخل يعذب عليه الإنسان، وهو إذا بخل بما فرض الله عليه.
والبخل الآخر يذم عليه، ولكن يعاقب عليه، وهو الذي لا ينينق يمينّا ولا يسارًا ولا أمامه ولا يخلفه.
فمن هنا نفرق بين ما هو واجلا واجب ويبين ما
 وبما أن الممسكون والبخلاءعن الإنفاق يتفاوتون في بخلهم على درجات، فنحن إن شاء الله تعالى ستكلم في هذا فـي المبحث عن ذلك بشيء من التفصيل فيما يلي:
(Y) دروسر للشيخ الألبانيا

وهذا هو النهاية في حب البخل، وهو المراد
 وثالثها: قوله:
 مع الغنى، والإعسار مح اليسار، والعجز مع الإمكان، ثم إن هذا النكتمان قد يقع على

 وهذا يتتهي إلى حد الكفر، فلذلك قال: .(1) (1) أها إذا فالبخل من الأخلاق السيئة، والسجايا النميمة، والخخلال الرديئة التئي عابها الإسلام، وحذر منها تحذيرًا رميبًا، نهو خلق لثيم باعث على المساوئ الْجمة، والأخطار الجسيمة في دنيا الإنسان وأخراهاه، الموجبة لهوان صاحبها ومقته وازدرائه.

الدرجة الأولى: البخل عن أداء بضده|(1).
الدرجة الثانية: البخل عن أداء
المستحبات.
وأما الني يبخل عن أداء المستحبات فيقول الله جل وعلا فيه:

楊 :

> .
(ايعني: قد طلبت منكم اليسير فبخلتم فكيف لو طلبت منكم الكلـل... ثم بين أن ذلك البخل ضرر عائد إليه، فلا تظنوا أنهم لا ينفقونه على غيرهم؟ بل لا ينفقونه عليا علا أنفسهم، فإن من يبخل بأجرة الطبيب وئمن الدواء وهو مريض فلا يبخل إلا على نفسه،

 آْ عن القتال، ودفع حاجة الفقراء، فإنهم لا


 (مسوق مساق التوييخ أو مساق التنييه
(1) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص بM

$$
\begin{aligned}
& \text { بتصرف. } \\
& \text { (Y) مغاتيح الغيب، الرازي / / / / }
\end{aligned}
$$





 (四) (10) [التوبة: ६ץ فهذا الوعيد الشديد في حق من بخل عن أداء الواجبات، ومنع كل ذي حق من أخذ حقه.
يقول السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: اوهذا هو الكنز المحرم المرم، أن يمسكها عن النفقة الواجبة، كأن يمنع الون الونا منها الزكاة أو الئفقات الواجبجة للزوجاتوات، أو الأقارب، أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت
 الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين: إما أن ينغفه في الباطل الذي لا يجدي
 وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله، وإخراجها للصدل عن سبيل الله. وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات، والنهي عن الشيء، أمر

## 

لا شك أن البخل خلق ذميم، ووصف قيح، لا بد على المسلم أن يتجنبه، وذلك لأنه من الصفات التي يينضها الله تعائى، وهو من صفات المنانقين.
| يقول الله سبحانه وتعالى فيهم:




 يَكْذْبُوْبَ

 اَلْمُوْمِينِينَ





- vo . 1 .
والمنافقون هم أشد الناس بخلًا على المؤمنين، وبخلهم على المؤمنين أشد من بخلهم على غيرهم من الناس.
يقول الله تعالى مبينًا ذلك:


على الخطأ في الشح|"(1)
فالبخل إنما يعود على الإنسان بالوبال، سواء كان البخيل يبخل عن الواجبات أو أو يبخل عن المستحبات؛ nلأنه حرم نفس اليان ثواب الله تعالى، وفاته خير كثير، ولن يضر

الله بترك الإنفاق شيئاه|(ب)
فمن خلال هذا العرض نستطيع أن نتول: إن البخل درجات يتغاوت فيها الناس من شنص إلى آخر، فهناك أشخاص يبخلو الئلون عن أداء الواجبات التي فرضها الله عليهم،'
 يبخلون عن أداء المستحبات، فيذمون على بخلهم، والله أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) التحرير والتنوير، ابن عاشور (1) } \\
& \text { (Y) تيسير الكريم الرحمن،، السعدي ص (Y) V91 (Y) }
\end{aligned}
$$

نهم من أشد الناس بخلًا على المؤمنين، وبسبب بخلهم هذا لا يحبون أن ينال المؤمنون خيرًا ولا نصرًا، ولو كان ان هان هذا
 الناس على بنض المؤمنين ومعاداتهم وعدم الإنفاق عليهم، وذلك من شدلم عداوتهم ويخلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. قال السعدي رحمه الله تعالى عند تنسير هذه الآية: الاوهذا من شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لما رألوا اجتماع أصحابه وايتّلافهم ومسارعتهم في مرضاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا



فإنهم - بزعمهم - لولا أموال المنافنقين ونقاتهم عليهم؛ لما ابتممعوا في نصرة دين الله، وهذا من أعجب العجبب، أن يدعي مؤلاء المنافقون النذين هم أحرص الناس على خذلان الدين، وأذية المسلمين، مثل هذه الدعوى، التي لا تروج إلا على من لا علم له بحقائق الأمور، ولهذا الا


فيؤتي الرزق من يشاء، ويمنعه من يشاء، ويسر الأسباب لمن يشاء، ويعسرها على


 سَ
 سِسِيبًا
فحول هذا الموضع ستححدث بشيء من
التفصيل فيما يلي:
ا ـ أشحة على المؤمنين. يقول تا تالى
[لألحز اب: 19].
قال القرطبي رحمه الله تعالى: ا(أي: بخلاء عليكم، أي: بالحفر في الخندق، والنفقة في سبيل الله، وقيل: بالقتال معكم، وقيل: بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم، وقيل: أشحة بالغنائم إذا أهابوهاه(1) وذلك رللضضغن اللذي في أنفسهم|"(\$). فالبخل من صفات المنافقين التي ظهرت جلية عليهـ، وأثتها الله تعالى في كتابه في غير ما موضع، وقد قال الله تعالى فيهم أيضًا



(l) [المنانقون:].
(1) الـجامع لأحكام القُرآن، الثقرطبي


الله، أو يدعو إلى سبيل الله، شحيحّا بجاهه،، شحيحا بعلمه، ونصيحته ورأيه||(T) فني هنه الآية دليل واضح على أن المنافقين من أشد الناس بخلًا، فهم ابخخلاء

 ولا بالثواب والأجر، وذلك لكالك
 [الأحزاب:19]
فسجل عليهم وصف الكفر، ورتب عليه

- نتائجهه| (\%)

فقد بين لنا ربنا جل وعلا حجم البخل والشح الذي وصل إليه المنانقون، وأن شُهم عم الخخير كله، وسبب ذلك كله هو هو عدم الإيمان برب العالمين، والحسد على المؤمنين؛ ولذلك حذر الله المؤمنين من أن يتصفوا بأخلاق المنافتين، فقال سبحانه:


 قال القُرطبي رحمه الله تعالى: (احذر المؤمنين أخلاق المنافقين، أي: لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون إذ إلوا الـئ للشح بأموالهم--: لا تنفقوا على من عند رسول


## 

 [المنافقون: :V]فلذلك قالوا تلك المقالة، التي مضمونها أن خزائن الرزق في أيديهم، وتحت مشيثتهم|"(1).
فبعد هذا العرض يتيين لنا أن المنافين من أشد الناس بخلًا على المؤمنين، وأن مبب البخل عندمم هو: عدم الإيمان بالله وحلده، وعدم اليقين على لقائه يوم التقيامة، وكذلك الحسد الني ملا قلوبهم غيظًا على المؤمنين، وكرها لهذا الدين العظيم، والله
r. أشحة على الخير .

ليس بخل المنانقين منحصرًا فقط على المؤمنين وعلى أنفسهم؛ بل بخلهم شمل كل خير، يقول الله تعالى مبينًا ذلك:
("نهم مع ذلك أشحة على الخير، أي: ليس فيهم خير، قد جمعوا الجبن والكذب الكّ
وقلة الخير||(ث) .

قال السعلي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: מأشحة على الخير الذي يراي منهم، وهذا شر ما في الإنسان، أن يكون الن الْ شحيحا بما أمر به، شحيحًا بماله أن ينمقه في وجهه، شحيحا في بدنه أن يجاهد أعداء أعداء
(1) تسير النكريم الرحمن،، السعدي ص 140.

## 

قد تقرر من خلال المبحث الثالث أن البخل والثشح طبيعة إنسانية! فهو موجود إذن في كل أحد، ولكن المشكلة التي وقع فيها البخلاء أنهم أطلقوا العنان لأنفسهم حتى تزايد البخل فيهم فتمكن منهم، فهذا هو السبب الدلاعي للذم الذي أهابهمه، وهذا ما سنحاول التكلم فيه عن طرق الوقاية منه وعلاجه، لكيلا يصل المّسلم إلى ما وصلوا إليه.
إن البخل والشَ من الأمراض القلبية التي لا بد على المسلم أن يتجنبها ويبتعد منها قدر الإمكان، ولنذلك ذم الله في كتابه

 ونحن في هذا المبحث سنتكلم بإذن الله تعالى عن طرق الوقاية منها لمن لم يصب بهاء وطرق العلاج لمن أصيب بهاء ولذلك سنقسم هذا المبحث إلى قسمين: القسم الأول: ذكر طرق الوقاية من البخل والشح.
القسم الثاني: ذكر طرق العلاج من البخل والشح.
وسنبدأ بذكر طرق الوقاية التي يسلكها
الشخخص حرصًا منا على عدم تفشي هذا المرض العضال الذي ذمه الله ورسوله،

فلا بد على المسلم أن يحذر من هذه الصفات التي قد تؤدي بالإنسان إلى الالهاوية، نسالل الله تعالىى العفو والعافية، في اللدنيا والآخرة.

## البیل

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الشّح دليل على فساد الزمان، وعلامة على قرب اللساعة، فقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يتقارب الزمان، ويقبض العلم، وتظهر الفتن، ويلقى الشحّ، ويكثر الهرج) قالوا: وما الهرج ج؟ قال: - ${ }^{(Y)}$ (القتل)

وقبل ذكر طرق الوقاية من البخل والشح
لا بد علينا من ذكر أسباب الوقوع في ذلك الك لأنه إذا عرف الإنسان سبب المرض استطاع أن يتجنبه.
ا. أسباب الوقوع في البخل

> والشح.

للبخل والشح أسبابب توقع فيه ودواعي تدعو إليه، وأهم هذه الأسباب: I ـ عدم اليقين على رب العالمين. إن عدم اليقين على ربي العالمين سواء بما أعده للمنفقين، أو بما عند اللّ الله من ثو الواب الدنيا والآخرة، قد يكون هو الباعث على البخل، والسبب في ذلك: أن من لم لم يتيقن أن الله يبدل للعبد أكثر مما يعطي هذا العبدل المبد، بل هو المعطي للعبد ابتداء من غير حول منه

الأدب، باب حسن الـب

 الججهل والثنتن في آخر آلزمان.

للناس؛ كي تدوم له دنياه، ناسيًا أو متناسيكا أن الله يخلف على عبده، كما قال تعالى :
为 . ولعل مذا من بين الأسباب التي من أجلها ذم الله عز وجل حب الدنيا، والمحبين لها الها (1) إذ يقول الله سبحانه:
 ويقول سبحانه:
 مِنْ مَنَابِ شَـَدِيلٍ

 بَعِـيل> ع ـ الواقع الذي يعايشه البخيل. إن الواقع الذي يعيشه البخخيل -سواء كان البيت أو المجتمع- إذا كان هذا الو اقع
 المناعة الكافية، قد يتأثر بهذا الوقع المر، وتتتقل عدواه إليه، فيبخل بكل ما لثيه من في مال أو غيره، سواء كان في يده أو في يد غيره؛ ولهذا المعنى وغيره أكد الإسالام على المى ضرورة نظافة وطهارة واستقامة المجتّمع المسلم، والـحفاظ عليه من الآلاتات.
ه ـ إممال الإنسان عن مجاهدة نفسه. بسبب إهمال الإنسان نفسه عن المـجاهدة

ولا قوة، من لم يتيقن بذلك يبخل، لذلك (1) يقول الله تعالى:

 فقد ربط في الآيات بين البخل والتكذيب.
Y Y . نسيان العواتب المترتبة على الشّح. قد يكون نسيان العواقب والآثار المترتبة على الشح سواء كانت دنيوية أو أخخروية، أو كانت على الفرد، أو على المجتمع الإسلامي هي السبب في في الوقوع في الشحع، فإن من نسي عاقبة الشيء الضضارة، وأثره المهلك، أو جهلها، فإنه يقع في هذا الشّيٌ وهو لا يدري بعواقبه، وستنكلم على عواقب الشح والبخل بالتفصيل في المبحث الثقادم إن شُاء الله تعالىى.
بـ حب الدنيا وتوهم الفقر. حب الدنيا بزينتها وزنحارفها من الأسباب المؤدية إلى الشح، حيث يتوهم من ابتلي بحب الدنيا أنه إذا أعطى فسيصبح فقيرًا تعيسًا، وستضيع صحته وعافيته، وتذهب مكانته وغناه ومنزلته بين الناس، وسيعيش
 تحمد عقباه من الأذى بكل صنوفه وأشكاله المادية والمعنوية.
فلذلك يفكر أن من الخير له أن يمسك عن الإنفاق، وعن المعروف الذي سيقدمه

## البِل






نقد بين سبحانه وتعالى في هذه الآلية آن اللذي حمل هؤلاء الأنصار على التضحية التي وصلت إلى حد الإيثار، إنما هو الإيمان بالله، مع سلامة الصدر من الأحقاده، والذي أثمر المحبة والمودة والموالاة.
 ويعد أن تكلمنا عن أسباب البخل نتستل إلى طرق الوقاية من البخل والشح، ويمكن تلخيصها في التخلص من الأسباب الجالبة للبخل، ونذكر منها الآتي: 1. الإيمان الصادق واليقين الجازم على ربالعالمين.
إن اليقين على رب العالمين سواء بما أعده للمنعقين، أو بما عند الله الهين من ثواب الدنيا والآخرة؛ مما يقي الإنسان من الثاني البخل، وكذلك اليقين بأن الرزق بيد الله.

 . ويقول سبحانه: فِ (1) وَمْسْتَوْدَ

قد يقع في الشح دون أن يعلم، والسبب في ذلك: أن من طبيعة الإنسان أنه مجبول بفطرته على الشن كما بينا سابقًا، كما قال سبحانه: : .[IYA
وقال سبحانه:


فقد يستسلم الإنسان لثطرته دون أية مجاهدة، فيقع في الشح ويتمكن منه، ويصعب عليه بعد ذلك علاجه.

غ. الكبر والحقد.
قد يكون الكبر والحقد من أسباب الوقوع في الشُح، والنسب في ذلك: أن المتكبر يرى نفسه فوق الناس، وذلك بـك بسبب اتباعه هوراه، ووسوسة نفسه الأمارة بالسوء له، وطاعته لشياطين الجن والإنس، فيزينون له: ألا يعطي مما عنده شينًا للآخرين؛ لأنهم هم المطالبون بخدمته وقضاء حوائجه، لا لا أن يكون هو في خدمتهم وحاجتهم، وحيتّذ يقع في آذة الثح، والعياذ بالله. وكذلك الحقد من بين الأسباب التي توقع في الشح، لأن المرو إذا كان حاقدًا على غيره فإنه سيسعى جاهدًا ألا ينفعه بنافعة من منا نفس، أو مال، أو هما معا، وهذا أمر بالم بديهي، فتد أشار إليه رينا جل وعلا في كالامه حين تحدث عن موقف الأنصار من المهاجرين

وقى عن نفسه الشح.

 وعليه أن يسعى لإصلاح المجتمع من حوله، وذلك بإصلاح أهله ومن يعول؛ لكي لكي ينجو المجتمع كله من مذا المرض الذي يميت الثلوب قبل موت الأبدان.
ه. تذكر فضل الإنفاق في مبيل الله واجره.



 فمن تذكر ذلك الفضل والأجر لن يبخل بشيء T. الاهتمام بإصلاح العلوب من الكبر والحقد والحسد وغيرها.
فمن اهتم بإصلاح قلبه من أمراض الثلوب الخخييثة سهل عليه أن يتحرر بعد ذلك من الشح، بل سيصل إلى الإيثار في أسرع وقت ممكن، فإن الشح يعتبر ثمرة من ثمرات أمراض القلوبن الخيبية.





[هود:7][
وكذلك اليقين بأن الله سيخلف على
المنفق ما أنفقه، وأن ما عند الله خير وأبقى.


[ ${ }^{[4}$
ويقول سبحانه:


فإن من تيقن ذلك لن يبخل في آن ينفق مما آتاه الله تعالى.
Y. Y. تذكر العواقب المترتبة على الشح. عندما يتذكر المسلم العواقب المترتبة على البخل والشح والآثار السيئة، وما سيحصل للبخيل في الدنيا والآخرة؛ سيخشى من الوقوع في هذا الخلق الذميم فيسعى لتجنبه.
بَ. عدم التعلق بالدنيا وزينتها. وذلك بأن يعلم أن الله كتب على الدنا الفناء، وعلى الآخرة البقاء، وسيجزي كلي
 قال تعالى:
 نَّقِقْوَ
ع ع مجاهدة النفس في دنع الشح عنها. إن المسلم لا بد عليه أن يسعى لدفع الشح عن نفسه، وعليه أن يتذكر فضل من
.[Y] -
وقد قال سبحانه في مدح من وقى نفسه






 . Y. ترتيب الثواب العظمر للمنفقين والمتصدقين.
يقول سبحانه:




 -
[r٪\%

 فَاكَهُرْ 㐿
 بَ. حث المؤمنين على الإنفاق. يقول تعالى:


ولم يحصل منهم ذلك إلا بعد أن طهروا صدورهم من الأمراض.
وقد قال الله تعالى:


ثانيًّا: ذكر طرق العلاج من البخل
والشح:
بعد أن تكلمنا عن أمباب البخل، وأمم طرق الوقاية منه لمن لم يصب به، وجب علينا أن نذكر أهم طرق العلاج لمّن ابتلاه الله به، وأراد التخلص منه؛ ليصبح من السهل عليه أخذ الدواء بعد أن علم الداءء، ويسعى إلى الشفاء بإذن الله تعالى. لثدأبدى القرآن الكريموأعاد فيمعالجة مشكلة البخل التي تنخر في جسد المجتمع المسلم، ونوع في أساليب تلك المعالجة ما بين ترغيب وترميب، فإليك السبل ومن ذلك ما يلي: اـ ـ ملح المنفقين والمتصدقين. فقد ملح الله أبا بكر الصديق رضين البين الله عنه بكرمه، وإنفاقه في سبيله، وفكه للعاني، وبذله ماله لله تعالى بقوله سبحانه وتعالى:和



 (a) هَ
[سبأ: هب].
ويقول تعالى:



 اَلْ
 فمن استشعر أن ما عند الله من الأجر
 العبد آناء الليل وآناء النهار، فإنه سيسعى

لعلاج نفسه من البخلـ هـ توجيه نظر الإنسان إلى أن المال ملك

الله تعالى، وإنما الإنسان خليفة فيه. ومن أساليب القرآن كذلك أنه جعل الإنسان يوجه نظره إلى النعم الثي ألنعم الله بها عليه من مال وغيره على أنها ليست اليست ملكا له حتى يمنعها عن عباد الله، وإنما هي ملك
 ومن واجب الأمين أو الخازن: أن يتصدق وفق مراد حاحب النعمة، وقد الد دعا وعا صاحب النعمة إلىى إنفاقها على عباده، وفي مرضاتياته.


(4) (6) (C) [البقرة: \&Y0].
وقال سبحانه:





 .
وقال عز وجل: وها ومَا






وقال جل وعال:


.
ع \& الوعد بالخلف على المنفق.
من أساليب القرآن أيضًا في علاج هذه الظاهرة هي: وعد المنفق بالخلف، وإقناعه بأن ما ينفقه من مال هو لنفسه، وأنه لا ينقص من ماله شينّا، بل قد يزيده، ويبين القرآن للمنفق بأن ما عند الله خير مما أنفق، وأبقى،

## (4) (5)


فبمطالعة قصص وسير الكرماء، ولا سيما سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسير الصحابابة والتابعين، وقصص أبناء أمتنا المسلمة المعروفين بالكرم وهم كثر، فبهطالعة أخبار هذا الصنف من البنا البشر سيكون له دور كبير في تحريك الأشحاء من داخلهم، علهم يتوبون أو يذكرون، قالـ تعالى: . ^. ح. حث المسلم على التوسط في الإنفاق. أي: بلا إفراط ولا تفريط (Y)، ويبإططاء كل ذي حق حقه، فقليل دائم خير من كثير منقطع، وفي هذا يقول الله تعالى: .

.[rq
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ايقول تعائى آمرا بالاقتصاد في العيش ذامات اللبخل

 أحدَا شينًا.
(Y) قالل الزمتخشري رحمهه الله تعالثى: (وقيل: الإسر اف إنما هو الإنفاق في المعاصيهي، فأمٍ في الثقرب فلا إسراف، وسمّع رجلّ رجا رجلا


, 7. جعل الزكاة ركن من أركان الإسلام.


قال الرازي: (اقتضت حكمة الشرع
تكليف مالك المال بإخراج طائفة منه من يده؛ ليصير ذلك الإخراج: كسرًا من شدة الميل إلى المال، ومنعا من انصراف النـا النفس بالكلية إليها. وتنيها لها على أن سعادي الانيا الإنسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال، وإنما تحصل بإنفاق المال في طلب مرضاة الله تعالى. فإيجاب الزكاة علاج صالح متعين لإزالة مرض حب الدنيا عن الثقلب، فالله سبحانه أوجب الزكاة لهذه الحكمة، وهو المراد من من
 . أي: تطهرهموتزيهم عن الاستغراق في طلب الدندياه(1)
 الكرم والجود من البشرية. من ذلك ما أورده الله تعالى من قصة نييه إيراهيم عليه السلام وإكرامه لأضيافه،
鲕 سَحَّمَ
(1) مفاتيح الغيب، الرازي /IT/



[آل عمران: • 10 ]
我
. ففي هذه الآية ذم اللّه المانع للخير بصيغة

المبالغة.
وقال سبحانه: :

 .
 : الم إن الله لا يحب من كان مختالًا فخورّا، ولا

يحب الذين يبخلون|"()
(A) وقال عز وجل:

 "الالخوف مما يقع على البخيل من العقاب الأخروي.




عمران: •11].
. AV/A• مغاتتح الغيب، (Y)

ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك، وتخرج أكثر من دخلك، فتقعد ملومًا محسورزا. وهذا من باب اللف والنشر أي: فتقعد إن بخلت ملومًا، يلومك الناس ويذمونك
 طاقتك، قعدت بلا شيء تنفقه، فتكون كالحسير، وهو: الدابة الثي قد عجزي السير، فوقفت ضعفًا وعجزّا، فإنها تسمى

- الحسير)| (1)

ولنلك يقول الرحمن ممتدحا عباده:


.[7V
ه .
فعادة الناس دائمًا النفور من المذموم
 فكيف بشيء يذمه الله ورسوله وكل النه الناس ممن سلمت نطرتهم؟! والمتأمل للقرآن اللكريم يجد أن الخطاب القرآني لعباده المؤمنين يصور لهم البخل والثّ الثح دائمًا في قالب الذم، ولم تأت آية أو إشارة في آية تملح البخل أو تزينه، وهذا امرٌ واضي واضي وبين في كتاب الله تعالى، ويكفي في ذمه


$$
\text { (1) تفسير الثقرآن العظيم، ابن كثير } / \text { (10. }
$$

## البیل

النظر في فضل الإنفاق من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسولّه صلى الله علي الليه وسلم؛ نلكي تتعظ النفوس بما فيهما، ولكي تقف على أخبار وجزاء المنفقين، وأخبار وعاقبة البخلاء، كما في سورة القلم من قّصة أصحاب الجنة.


 إِنَّ وقد كان من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثرة الإنفاق من النعم التي أنعم الله بها عليه من مال أو غيره، وكان من أشد الثناس حرصًا على إنفاقها في مرضاة الله عز

وجل دون بخل أو شح.
فقد روى البخاري ومسلم عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلم يلقاه جانبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيلن فيلان القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة)(1)
 الوحي، باب كيف كان بلده الوحي إلى رسولّ اللهن صلى الثله عليه وسلمه، ومستِّم ع/ كا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود النّاس بالـخير منّ الريح المرس الة.





 [التوبة: ६ -
I 1 ـ عدم طاعة البخلاله، أو التشبه بهـم. فلقد حذر الله رسوله من طاعة البخلاء بقوله:
 [القلم: •1 -
ويقول سبحانه: ولَ





عمران:107]
فقد نهى الله المؤونين عن مشابهة الذلين كفروا في البخل بأنفسهم عن الجهاد في سبيل الله.
فعلم مصاحبة البخلاء والابتعاد عنهم، والذهاب إلى المـجتمع المعروفـ بالسخاء، يحمل الشُحيح على الاقتداء والتّأسي، أو
على الأقل التشبه.
r Y ا النظر في آيات وأحاديث فضل الإنفاق، والحض على الصدقة.

كان لزامتا عليه أن يتوجه بقلبه لمالكه ومدبره ومقلبه ليصرف عنه من الأمراض ما يبعله عن مرضاته، ولهذا كان التخلـو
 يتحقق إلا بتوفيق الله سبحانه، ثم بالدعاء . وكيف لا يكون الأمر كذلك واللهسبحانه يقول:

 فباللعاء إن كان صادقًا يكفي الله العُبد كل الأزمات، ويعينه على نفسه في التخلص من كل مرض.
10. النظر في العواتب والآثار المترتبة على الشح في الدنيا والدين والآخرة. إن النظر في العواقب الضارة والآثار المهلكة المترتبة على الشُح والبخل -سواء كانت هذه العواقب دنيوية أو أخروية، أو كانت على الفرد، أو على المجتمع الإسلامي-مما يخوف النفوس، ويحركها من داخلها، الأمر الذي يسر عليهر عليا سبل الإقاعو، والتخلص من هذا الداءاء. فعندما ينظر البخيل إلى عواقب البخل والشح، وما سيحصل له في الدئنيا لـيا والآلخرة، سيسعى حثئًّا لعلاج هذا الخلق الندميم. وبعد أن أكملنا الكلام عن أسباب الوقوع

قال الترمذي: وهنا حديث حسنا حنـا


فبالنظر في الآيات والأحاديث يسهل على النفس الؤيول إلى التخلص من الأخلاق الذنميمة، ويبعث فيها النشاط للتحلي بالأخلاق الحميدة. شا ـ ـ مجاهدة النفس.
فلا بد من مجاهدة الثنفس والأخذ بعزيتها، وحملها بجد على ترك ترك البخل والشح، والتُحلي بالإيثار والكرم، ووعظها تارة بالترغيب، وتارة أخرى بالترهيب،
 إن كانت صادقة توصل بسرعة إلى المراداد، فالله تعانى يقول:

[العنكبوت:99].
ومع ذلك لا بد من محاسبة النفس
أولاّ بأول، فإن المحاسبة لها دور كبير في التخخلص من هذا المرض، ولا الما سيما إن كان
 حتى الشفاء بإذن الله تعالي. \&1 ا ـكثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى. إذا علم العبد أن (القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء)(1) (1)

 أبواب الثّلدر عن رسول الله صلى الله عليه

 كتاب الدعاء، باب دعاء رسول الله هلى الله عليهو وسلم.

## 

إن البخل دليل على قلة العقل وسوء التدبير، وهو أصل لنفائص كثيرة، ويدعو إلى خصال ذميمة، ومن شأنه: أن يهلك الإنسان ويدمر الأخلاق، ويؤخر صاحبه، ويبعده عن صفات الأنبياء والصالحين، كما ويا ويا

أنه دليل على سوء الظن بالله عز وجل. فالبخيل محروم في الدنينا، مؤاخذ في في الآخرة، وهو مكروه من الله عز وجل، مبغوض من الناس، والشُحيح أثد في اللذم من البخيل، لأنه يجتمع فيه البخل مع الحرص.
وللشح والبخل آثار ضارة، وعواقب مهلكة، على الفرد وعلى المجتمع، ودونك

طرنَا من هذه الآثار، وتلك العواقب:
ـ ـ تنوع العقاب في الآخرة:

وهذا من أهظم العواقب التي تقع على
البخيل، يقول الله تعالى: يَبْحَوْنَ

 .
فالبخلاء (ظنوا أنه خير 'لهم، بل هو شر لهم، في دينهم ودنياهم، وعاجلهم وآجلهم|)(1)، (افلا يتوممن هؤلاء البخلاء أن
(1) تيسير الكُريم الر حمن، السعدي ص 10^.

في البخل والشح، وطرق الوقاية منها، وكيفية العلاج لمن ابتلاه الله بهذا الداء،
 والشح في الدنيا والآخرة، وهذا ما ما سنتكلم عليه بالتفصيل في المبحث القادم، إن شاء الله تعالى.


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى：اولما كان حلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة واللكرم بين الله سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل
 ا
钓 （钓）

 وَ وَّ

$$
\text { . }[r q-r \wedge
$$

وقال تعالى ：هِ烈



Y．
ومن العو اقب ألوخيمة للبخل أنه يورث
النفاق في القلب．
قال الله تعالى：
 （Y）الاستقامة، ابن تيمية ب／Y M







 مron فهذه العاقبة أشد العواقب وأنكاها على النفس، فمهما واجه البخيل في الدينا من عواقب ومصائب ورزايا فإنها لا تعد شيئّا أمام تلك الألوان العظام من عذاب تعالم، أجارنا الله وإياكم منه．


أوجه الخير ما لا ينفقه الشحيح． ولعل من أشد العواقب التّي قد يواجهها البخخيل بماله والضان به عله بلى دين الله وعباد الله، أن يستبدل الله به غيره من عباده فينفق في أوجه النخير ها لا ينفقه الشالهيح؛ فيحون المنفق الأجر والثواب مع رضور الابيه



（1）مفاتيح الغيب، الرازي 9 ／


أجل. فالله لا يطلب إليهم البذل، إلا وهو يريد لهم الخير، ويريدلْلهم الوفر، ويريد لها لهم

 ه ه الوقوع في الإثم بسبب منعه لما يجب عليه من حقوق وواجبات.
يقول الله تعالى: :



 (6) (10)
[لتوبة: ع - - 0].

فهذا العذاب الأليم ما ناله المعلبون إلا بسبب وقوعهم في إثم المنع من الإنفاق الواجبب، البخلاء به، فمنع الواجب إئم الثم يرتكبه البخيل بماله، فيعاقب عليه. דَ آرمان البخيل من التزكية والتطهير الذي يحورها المنفقون. فإن البخيل يحرم من تزكية وتطهير النفقة للمنفق من اللنوبب والخطايا، يقول الله

 قال الماوردي رحمه الله تعالى:
 وجهان: أحدهما: أنها الصدقة التي بذلوها





[التوبة: - - •

فالذي سبب لهم خحلف الؤدع والوقوع فيخصلة النفاق هو بخلهم وشُحهم ومنعهم الصدقاتِ، ولهذا كان البخل موصلاّ للنفاق بما يترتب عليه من خلف الوعد. \&. الحرمان من الأجر المترتب على
الإنفاق في أبواب الخير.

قال الله تعالَى: بِ准



نهو (احرم نفسه ثواب الله تعالى، وفاته خير كثير، ولن يضر الله بترك الإنفاق شيئاه()، افما يبذله الناس إن هو إن إلا رصيد لهم مذخور، يجدونه يونه يوم يحتاجون
 ما يملكون، فلا يجدون إلا ذلك الريا الرصيد
 على أنفسهم، وإنما يقللون من رصيدمم، وإنما يستخسرون المال في في ذوراتهم وأشخاصهم، وإنما يحرمونها بأيديهم!
(1) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص Val.

للرجل: أمسك عليك مالك فإنك إذا تصدتت به افتقرت، (1) وذلك الأن الشيطان يصد الناس عن إعطاء خيار أموالهم، ويغريهم بالشح أو بإعطاء الرديء والكخيث، ويخونهم من الفقر إن أعطوا بعض مالهمب||(8) وكما في تصة أصحاب الجنة في سورة القلم، قال تعالى: (A) (1)

 (فلما منعوا الناس خيرها، وبخلوا بحق الله فيها؛ أهلكها الله من حيث لم يمرا يمكهم
دفع ما حل بهاه(0).

ــ ــ نوات الخيرية في الدنيا والآخرة.

 تَّسْمُوِْ فالبخيل الذي لا يتصدق ليس له من مذا الخير نصيب، والمراد بالئير: الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في
الآلخرةه( (T) .

من أموالهم تطوعا، والثاني: أنها الزكاة التي أوجبها الله تعالى في أموالهمب فرضًاء
 تجب في الأموال كلها، وإنما تجب في
 ذنوبهم، وتزكي أعمالهم|"(1)، (التزكية: جعل الشيء زكيا، أي: كثير الخيرات،

 مقام التحلية بالفضائلئليوالكسنات، ولا ولا جرم أن التخلية مقدمة على التحلية، فالمعنى: أن هذه الصدقة كنارة للنوبهـه، ومجلبة للثواب العظيم||(4)
V V. البخل من أسباب فقر البخيل، وتعريض مالد للتلف.






 .
قال البغوي رحمه الله تعالى: اومعنى الآية: أن الشيطان يخوفكم بالفقر، ويقول

$$
\begin{align*}
& \text { التتصرير والتنوير، ابن عاشور النـور / / / } \tag{1}
\end{align*}
$$

I I ـ سبب في الهلاك وفساد المجتمع. فقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في حليث جابر بين عبد الله الئسابق.
 ذلك سفك الدماء واستحلال المحارم. كما مر في حليث جابر بن عبد الله

السابق أيضًا.
بر ا ـ البخل يفسد العلاقات بين الناس. فالبخل يعيق الصلح بين الناس، وينرع اللفقة والتمزة في المجتمع، وإذا ابتلي المجتمع الإسلامي بالفرقة والقطيعة بين أهله، ومزقوا شر ممزق، كانت التّتيجة: تمكن العلوو، وإِحكامه الْقبضة على أعناقه، وتضييق الخخاق عليه، فتطول الطريق، وتكثر التكاليف، على النحو النذي نشهلم، ونعيشه نحن المسلمين اليوم.


 (fiO)
[انساء: 11 ل1].
وختائًا لهذا المبحث نقول: إن البخيل بعد هذا كله أشد الثناس عناءً وشقاءً في الدنيا، فهو مبغوض مكروره حتى من أقر أقرب الناس إليه كزوجته وأبنائه وأقاريه، وريما تمنى موت البخيل أقربهم اليله، وأحبهم له، بل قد يصل بهم الحد إلى أن يدعوا عليه،
9. تعسير الأمور على البخيل.
(C) (C) قال الله تعالى: :
 . $11-\wedge$ -
ففي هذه الآية دكليل على أن البخيل أموره كلها متعسرة.
-1. حمل النفس على الوقوع في كل إثم ورذيلة.
فلقد أرشدرنا النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى الآثام والرذائل التي يثمرها البخل حيل حين قال -في الحليث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي اللله عنهما-: (اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتثقا الشح، ثإلن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) (1) وفي رواية لأبي داود من حايث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال: (الياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح: أمرمم بالبخل فبخلوا، وأمرمم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور فنجروا) (\$)


(Y)


لانه حرمهم من نواله، وطمعًا في ثروته،
 أموال، فالبخيل يعيش في قلق واضطراب نفسي، يكدح في جمع المال والثراء، ولكن لا يستطيع الاستمتاع والتلذذ به، وسرعان انـانـا ما يخلفه للورثة، فيعيش في الدنيا اعيش الفقراء مع وجود المال معه، ويحاسب في الألخرة حساب الأغنياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

الإكراه، الحرام، الحلال، الضر

