كان عاقبة أمره إلى قلة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة.

رواه ابن ماجة وصححه الألباني

" ما أحد أكثر"، أي: أصاب مالا كثيرا "من الربا"، وهو من المراباة والزيادة على أصول الأموال، فيأخذ المرابي زيادة عن حقه نظير تأجيل سداد الديون، "إلا كان عاقبته إلى قلة"، أي: كانت نهاية أموال الربا القلة والنقصان، فيمحق الله الربا، أي: ينقصه ويذهب بركته، وهو مصداق لقوله تعالى: { يمحق الله الربا ويربي الصدقات } البقرة: 276