أين المتألي على الله

عن عائشة رضي الله عنها :

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر، ويسترفقه في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أين المتألي على الله، لا يفعل المعروف؟، فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب.

متفق عليه

" يستوضع ويسترفق" ، أي: يطلب أن يضع من دينه شيئا، وأن يرفق به في الاستيفاء والمطالبة "المتألي": الحالف ، "وله أي ذلك أحب"، أي: ولخصمي أحب الأمور إليه من الحط من رأس المال، أو الرفق به في المطالبة والإمهال.وفي الحديث: الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه. وفيه: الزجر عن الحلف على ترك فعل الخير.