في هذه الآية والآيات المشابهة

أنا كنت متخيل إن سعة الرزق مجرد مكافأة على طاعة الله سبحانه وتعالى . أو ضيق الرزق مجرد عقوبة على معصيته سبحانه وتعالى

.

وهو مقرر في كثير من الآيات . أن سعة الرزق قد تكون مكافأة دنيوية على الطاعة . وضيق الرزق قد يكون عقوبة دنيوية على المعصية

.

لكن هناك معنى آخر لم أكن انتبه له !!

ألا وهو أن طاعة الله سبحانه وتعالى هي ( سبب عملي ) لسعة الرزق

وأن المعصية هي ( سبب عملي ) لضيق الرزق

.

يعني الإنسان اللي بيطيع أوامر الله سبحانه وتعالى . بالتبعية هيتصرف تصرفات اقتصادية سليمة . فهيكسب

والإنسان العاصي . بالتبعية . هيتصرف تصرفات اقتصادية خاطئة . فبالتبعية هيخسر

.

هيرابي مثلا . فالمجتمع كله هيخسر

هيمنع الزكاة . فالمجتمع كله هيتضرر

.

هيسرق أو هيطفف في الميزان أو هيبخس الناس حقوقهم

زي ما صاحب عمل يبخس العمال حقوقهم . فالإنتاجية تقل . فالمجتمع كله هيخسر

.

هيظلم في الشراكات . فالشركات هتتضرر . فالمجتمع كله هيخسر

هيقصر في أمانته كموظف . فالشركات هتخسر