وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم

قال الله تعالى :

إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير

[البقرة : 271]

--

أي إن تظهروا ما تتصدقون به لله فنعم ما تصدقتم به, وإن تسروا بها, وتعطوها الفقراء فهذا أفضل لكم; لأنه أبعد عن الرياء, وفي الصدقة -مع الإخلاص- محو لذنوبكم. والله الذي يعلم دقائق الأمور, لا يخفى عليه شيء من أحوالكم, وسيجازي كلا بعمله.

التفسير الميسر