

عناصر الموضوع

| 1.7 | c) |
| :---: | :---: |
| $1 \cdot 1$ | الإلإِّ |
| $1 \cdot 9$ |  |
| 111 | هنز |
| 118 |  |
| Ir. |  |
| Ir* |  |



## 

أولًا: المعنى اللغوي:






 ثانيًّا: المعنى الاصطلاحي:
عرف العلماء الإخالاص بتعريفات عدة منها ما يأتي:


 وجه الله عز وجل، والوصول إلى دار كرامته، بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكًا مقربًا، ولا نبيًا مرسلّا (8)
وقال الجرجاني في أحد تعاريفه للإخلاص: الاستر بين العبد وبين الله تعالى، لا يعلمه
ملك فيكته، ولا شيطان فيفسده، ولا هؤى فيميله| (0) الا
فالمعنى الاصطلاحي خصص بعض معانيه اللنوية.



$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) شرح ثلاثة الأصون، ص } \\
& \text { (0) التّعريفات، ص ع|. }
\end{aligned}
$$

به شيئًا، فهو بهذا اسم فاعل.



قال ابن جرير الطبري: بفتح اللام من المُخلصين بتأويل أن يوسف من عبادن الثا النّين
 الذلين أخلصوا توحيدنا وعبادتنا فلم يشركوا بنا شينا شئًا غيرنا (1) .
 بالانفراد، أي: لغير الله فقط، ولا بالشر كة، أي :لغير اللهو ولله معا، وقدور وردت في هذا الما المعنى
 .
 وقوْ

 أما الْمُخْلَص -بصيغة المفعول- فهو من طبعه الله بطابع الإنخلاص، أي: ختمه ومهره بختم الإختلاص، فاستخلصه وجعله خالصصًا وأيد إيخلاصه، ووردت في هذا المعنى أيضًا آيات عديدة.

[ص:^!

وفي هذه الآية يقسم الشيطان بعزة الله تعالى بعد أن طرده الله من الجنة لما لما رفض السجود
 فإنٍ من استخلصهم الله تعالى ووقع على إخلاصهم، لا يقدر إيليس على إغوائهمه، ولما



## 

ورالصيغ التي وردت (خلص هي في القر آن (r^) مرة(1) .

| المثال | علدات | الصيغة |
| :---: | :---: | :---: |
| [ | $r$ | الفعل الماضي |
| 鲕 <br>  | 1 | الفعل المضارع |
|  أَلْيَيْنِ | $1 \wedge$ | اسم الفاعل |
| (\%) [01:01م (6) | 9 | اسم المفعول |
|  <br>  [9 البقرة: 9 (46) | V | هصدر |

وجاء الإخلاص في القرآن بمعناه اللغوي، وهو: تنقية الشيء وتهذيبه، وأخلصص الدين: أمحضه، والمخخلص الذي اختاره الله( الماني



## | الأفما ذا

## 1 الثنية:

النية لغة:
 الاستعمال بعزم القلب على أمرِ من الألمور (Y) النية اصطلاحًا:
مجرد القصد إلى الشيء أو الإرادة له من دون اعتبار أمر آخر (ث)، وهي توجه القلب نحو العمل، وليس من ذلك بشيء (غ) "الصئ
الصلة بين الإخلاص والئلية
بينهما علاقة وطيدة حيث إن الإخلاح الاح يعني قصد اللله سبحانه وتعالى في العبادة ولا والنية



إتيان الششيء تقول: (قصده) وقصد له وقصد إليه كله بمعنىى واحيِّ، و(قصدل) قصده أي:
 التصصد اصطلاحًا:
استقامة الطريق (†) و وقيل: المعنى دون اللفظ (V) ،وقيل القصد: إلادادة المتكلم مع إدراك معنى الكلام وما يترتب عليه من التزامات؛ لأن الألفاظ تعبر وتدل على ما ما في النفسس، لُتترتب الأحكام عليها ()





(ا انظر: المفردات، الر اغب الأصفهني، ص (Y)


الصلة بين القصد والإخلاص:

أن القصصد بمعنى الإرادة، والإخحلاص أيضًا يأتي بمعنى إرادة العبد ربه في عبادته دون غيره، فالإخلاص له صلة وثيقة بالتُصد.压 الرياء لغةً: يقال فلانُ (مراءء)، وقومُ (مراءون)، والاسم (الرياء) يقال: فعل ذلك رياءً وسمعةً، إظهار غير ما في الباطن (1)
الرياء اصططلاحًا:
 ظاهره أنه لله ولكنكه في الباطن يريد به ملح الناس لـن الصلة بين الرياء والإخلاص: أن الرياء من الألفاظ المقابلة للإخلاص، فالرياء يقصد منه إرضاء الناس، أما الإخلاص يقصد منه ابتغاء وجه الله تعالّى.
: ع
الشرك كلغةً:
هو أن يوجد شيء لاثثين فصاعدًا، عينًا كان ذلك الشيء، أو معنى (٪). الشرك اصططلاحًا:
عبادة غير الله تعالى (ع) وقيل: الشُرك هو دعاء غير اللّه في الأشياء التي تختص به به أو اعتقاد القدرة لغيره فيمأ لا يقدر عليه سواه، أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه
الصلة بين الإخلاص والشرك:
 الإخخلاص فهو توجه العبد إلى ريه دون غيره.






الله سبحانه وتعالي، فهو مضمون دعوة الرسل وحقيقة الدين. قال تعالى: . 0 0: 0 [ يقول الإمام السعدي في تفسيره لهذه الآية: اقاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والثباطنة وجه اللله|) (Y)
ونال تعالى:

[ائلملك:ب].
 الآية:(أأخلصه وأصوبه)ا، قلت: ما أخلصه وأصوبه؟ قال:إن العمل إذا كان شالصّا


 إذا كان على السنة (\$) وقال سبحانه وتعالّى مـخاطبًا نبيه صلى
 (4) (1) بِّلْ
[الزم: :Y:
أي: فاعبد الله وحده لا شريك له التخلق إلى عبادته، وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له و وحده، وأنه ليس له شريكٌ ولا ولا


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تيسير الكريم الرحمن، ص (Y }
\end{aligned}
$$

## هنز

حنل القرآن الكريم بالآيات العديدة التي تتحدث عن الإنحلاص، وبيان منزلة المتخلصين، والأجر النذي أعده لهمّ، كما تحلد العلماء عن درجات الإخلاص في العبادات ومنهم ابن القيم رحمه الله، وسوف نتعرف في هذا المبحث على منزلة الإخحلاص ودر.جاته في القرآن الكريم.
أولًا: منزلة الإخلاص

يعد الإخلاص من أهم أعمال القلوب المندرجة في تعريف الإيمان، وأعظمها قدرًا ومنزلة، بل إن أعمال الثقلوب عمورما أهم من أعمال الجوارح، ويكفي أن العمل
 فالساجد لله واللساجد للصنم كلاهما قام بالعمل نفسه، لكن القصد يختلف، ويناء عليه آمن هذا وكفر هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أهمية أعمال القّلوب:الوهي من أصول الإيمان وقواعد اللدين، مثل مححبته لله ورسوله، والتوكل على الله، وإخلاص اللدين لله، والشكر له والصمبر على حكمه،
 فالإخلاص له منزلة عظيمة في كتاب
(1) أمراض الثلوب وشفاؤها، ابن تيمية، ص .

ورضاه به وسكونه إليه.
ir
 الآفات، فالنّي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لُمنة الله عليه وفضله، وأله بأله بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا لا مشيئهه هوء كما قال تعالْى:
 فالتخير الذّي يصدر منها إنما هو من الّله وبه، لا من العبد، ولا به، كما قال تعالى :
 اَحَ

فكل خيرِي في العبد فإنما هو فضل اللّه ومنته، فالذي يخلص العبد من هذه الآفة:
 من طلب الموض على العمل : علمه بأنه
 لسيده عوضّا ولا أجرةً؛ إذ هو يخلا بمقتضىى عبوديته، فما يناله من سيله من

الأجر والثواب تفضلّلٌ منه وإنعام. واللذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه

إليه أمران: الأول: مطالعة عيوبه وآفاته، وتقصيره

فيها
الثاني: علمه بما يستحقه الربب جل
جلالله من حقوق العبودية. اللدرجة الثانية: الخالِل من العمل مع

العامل لله، وحده لا شُريك له (1) وقال تعالى:
. $1 \varepsilon$ : 1 :
قل إني أمرت بإخلاص الدين الدين وأمرت بذلك لأن أكون أول المسلمين، أي:
 ولمعنى: أن الإخلا ص له الُسبقة في الدين،

فمن أخلصى كان سابقًا (Y)
ثانيًّا: درجات الإخلاص:
ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في
مدارج السالاكين درجات الإخلاص (ب): اللدرجة الأولى: إخراج دؤية العمل عن العمل والذخلاص من طلب العوض على العممل، ويقصد بهلذه اللدرجة تصفية العمل من كل شوبٍ بحيث لا يخاللط عمله أي عرضى من أعراضى الدنيا الزائلة، أي: لا يمازج عمله ما يشويه من شوائب النفس إما طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهمه، والهربب من ذمهـم، أو طلب تعظيمهم، أو غير ذلك.
ويعرض للعامل في عمله ثلاث آفاتِ: رؤيته وملاحظنه، وطلب العوض عليه، (1) انظر: :تفسير التُر آن العظيم، ابن كثير،
 ( انظر: مدارج السالكين، (Y)

بذل المجهود، وتوفير الجهد بالاحتماء من أي: وما تشاءون الاستقامة أو غيرها، إلا الشهود، ورؤية الُعمل في نور الثوفيق من إذا شاءها وأرادها الله تعالى رب العالمالمين؛ إذ مشيئة الله تعالىى هي النافذة، أما مشييثتكم
 فالمقصود من الآية اللكريمة بيان أن كل مشيئة لا قيمة لها ولا وزن، إلا إذا أيدتها مشيئة الله عز وجل . وقال تعالىى:险


عين الجود.
قال تعالى:

[اليمؤمنون: • 7].

أي: نحائفة من أنهم إلى ريهم راجععون،
فلا ينجيهم ما فعلوا من ذلك من عذاب اللّه،
فهـم خائفون من المر جع إلى الله (1) واشتملت هذه اللدرجة على خمسة أشياء: عملّ، واجتهادٌ فيه، وخجلُّ، وحياءٌ

من الله عز وجل، وصيانةٌ عن شهوده منك، ورؤيته من عين جود الله سبحانه ومنه.
الدرجة الثالثة: إخلاص العمل باللخلاص
من العمل،، تّدعه يسير سير العلمه، الككلام:
 ناظرًا إلى الحكم الديني الأمريّ، متقيدًا به ناظرُا إلى ترتب الثو الثواب والعقاب عليه سببًا وكسبًا. ومع ذلك فتسير أنت بقلبك، مشاهدًا للحكم الششرعي، فيكون قائمًا بالأمر والنهي
 إيمانًا وشهودًا وحقيقةً، فهو ناظرُ إلى الى

الكقيقة، قائمٌ بالشُريعة.



(Y) انظر: التُسير الوسيط، سيد طنطاوي، 10 (Y) . $\mathrm{H} \cdot 7$

ذلك الحق والعدل أن تعبد الله دخلصًا له الدين، لأن الدين له لا للأوثان التي لا تا تملك ضرارواولا نفعاّه（（\＄）． قال تعالى： ． $0: 0$ ： 0 ：號 يخرج على وجهين： الاول：أن يخلصن له الدين، ويصفى، لا يشرك فيه غيره، ويكونمن نخلوصهو وصفاءه． والثاني：الدين الخالص مو الدائم（1）

號
理 （四）

$$
\text { [فصرلت: } \text { [ }
$$

 على التوحيد أو على لزوم الطاءة وأداء الثرائض، أو على إغلاص الدين والعمل إلى الموت، أو استقاموا في أفقالمه كما استقاروا في أقوالهم، أو استقاموا




## 

ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه صورا
 تعالى، والإخلاص في العقيلاصة، والعبادة، والشعائر، والدعاء، والعلم والدعوة، والألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما متتحدث عنه في مذا المبحث． 1．ا إخلاص الدين لله．

 لما كان المراد الإخلاص الذي هو أشرف الأشياء، عبر عنه بالوجه الذي هو
 الُجهة التي يتوجه إليها بوجهه، أي：قصده كله هِ ولا عبادة إلا فيما يرضاه، لكونه الواحد

النذي لا مثل لـلـا（1）
و قال تعالى： （C）（C） ［الزمر：ب］．
يقول الطبري في تفسيره：（ا يقول تعالى ذكره لنيبه محمد صلى الله عليه وسلم：إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتابي، يعني بالكتاب： القرآن（بالحة）يعني بالعدل، يقول：أنزلنا إليك هذا القرآن يأمر بالحق والعدل، ومن

$$
\text { (1) انظر: :ظم الدرر، البقاعي، } 10 \text { ITY. }
$$

اللى توحيد الله تعالثى بالعبادة والطاهة. قال تعالى: الـى

 يقول ابن كثير: ا (ا يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء
 أي: أتناظروننا في توحيد الله والإنخلاص

 المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا


أي: نحن برآء منكم، وأنتم برآء مناه( (Y) قال تعالى: (4) (1)
[1الكهن:•:11]
 ريه يوم يلقاه، ويراقبه على معاصيي، ويرجو
 يقول: فليخلص له العبادة، وليفرد لـ
 ٪. بـ إخلاص العبادة.
من صور الإخلاص التي لابد للمسلم ألان يحرص على تحقيقها الإنخلاص في العبادة، فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يخلص

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تفسير الثقر آن العظيم، } 1 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

.
ثم بشرمم بالجنة؛ لأن الاستقامة على منهاج الحق والثخير وطاعة الله تعالئى، دليل على الإغخلاص في الدين، والانحراف عن ذلك المنهاج أمارة واضحة على الجهالة وقلة الوعي وضعف الإدراك، والجبن والمهانة، والانصياع للذات والأهاتواء والشهوات، فما استقام أحد إلا نجا وأفلح، وكان متماسك الشخصية، توي العزيمة والإرادة، وما ضل أحد إلا ملك وديا ودمر نفسه، وكان خائر العزيمة، ضعيف الإلارادة، لذا كان الدين سييلًا لخير الإنسان، وإبعاده عن الشرور والآثامّ، فجاء القرآن الكريم

يحض على الاستقامة (1). Y. ب. إخلاص العقيدة

إذا تأملنا القُرآن الكريم، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، نصل إلى حقيقة واضحة كل الوضوح، ألن غالب آيات القرآن الككريم جاءت في تقرير عقيدة التوحيد، توحيد الإلوهية، والربوبية، والأسماء والصفات، والدعوة إلى إنخلاص العبادة والدين لله وحده لا شريك له، وتثييت أصول الاعتقاد. ولقد تضى رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب وقته في تقرير الاعتقاد والدعوة

شُتُم من دونه (٪) \&. إخلاص الشعائر .
يعتبر الإخلاص في النّعائر التعبدية الثتي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده من صور الإخلاص، فالمّاحسلم إن أخلص فيا في صـلاته وصيامه وححجه وزكاته، فإنه يبتعد عن الرياء الذي يفسد العبادة، ويبقى في معية ربه وحفظه وتوفيقه، فلا بد أن تكون الـن حياة المسلم كلها ابتغاء و جه الله.

 (国)
 يقول ابن عاشور: آجعل صاناته لله دون غيره تعريضًا بالمّشركين؛ إذ كانوا يسجدون للأصنام، ولذلك أردفـ بجملة لا شريك لهـ، والنسك حقيقته العبادة ومنه يسمى العابد
(8) الناسك|

قال بعض العلماء: المراد بالنسك هنا
النحر؛ لأن الكفار كانوا يتقربون لأصنامهـم بعبادةٍ من أعظم العبادات: هي النحر انحر، فأنمر الله تعالّى نبيه أن يقول إن صلاته ونـه كالاهما خالصٌ لله تعالى، ويدل لهذا قوله تعالى: بعض العلماء: النسك جِميع العبادات، (
.roq



قال تعالى:
( مخلصُا له في عبادتك، ولا تقصد بعملك
 أي: ألا فانتهوا أيها النُاس: إن الله تعالثى
 لأنه المتفرد بصفات الألوهية، المطلع على السرائر الضممائر(1)، وقال تعالى: (4i() (10) [الزمر:11] 11 [المـر
أي: (إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وححده لا شريك لـه| (Y) و وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بإخلاص العبادة له، فقال
 [الزمر:ع1]].
أمرّ بأن يعيد التصصريح بأنه يعبد الله وحلده
تأكيدًا لقوله: :

لأهميته، وإن كان مفاد الجملتين واحدًا؛
لأنهما معًا تفيدان أنه لا يعبد إلا الله تعالى باعتبار تقييد أعبد الله الأول بقيد مخلصًا له الدين، وباعتبار تقديم المفعول على أعبد الثاني فتأكد معنى التوحيد مرتين لثيتقرر ثلاث مراتِ، وتمهيدًا لقوله: فاعبدوا ما
(1) انظر : صفوة التُفاسير، الصـابِني، ب/ (Y) تفسير الثقر آن العظيم، ابن كثير، (Y) / (Y)
 الله، واجتههوا في تكميل العبادات،
 ونتوها من كل نتص ومفسدي،
 وجهه وحله لا شريك له. والدعاء يشمل دعاء المسألة، ودعاء العبادة، أي: لا تاراءوا ولا تتصدوا من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله ورضاهاه(17). , قال تعالى: [18: 1 : هذا خطاب للموحدين يأمرمم تعالى بالاستمرار على توحيد الله في عباداته
 ولو كره الكافرون ذلك منهم فإنه غير ضائرمم(4)
ד. إخالحاص العلم والدعوة.
قال تعالى:
 مذأمر من الله عز وجل بذكر موسى بن عمران عليه السلام على جهة التثريف له، وأعلمه بأنه كان مخلمصًا في دعوته وعبادته، ورأ ابن كير ونافع وأبو ممرو وابن عانر "امخلصّاه بكسر اللام وهي قراءة الجمهور أي: أخلص نفسه لله، وقرأ حمزة والكسائي

ويدخل فيه النحر، وقال بعضهم: المراد بقوله: وانحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر في الصصلاة (1). ومن أخلص في صلاته ونسكه، استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله.
 الإنسان في حياته، وما يجريه الله علي،
和 ليس له شريك في الملك والتدبير، وليس هذا الإخلاص لله ابتدأعا مني، وبدعًا أتيته

 . ه. إخلاص اللدعاء.
الداعاء صورة من صور الإخلاص للل تعالئى، ومن أسباب استجابة الدعاء الإخلاص.
قال تعالى:
 (G) (G)
[لأعراف:9ب].

 والمعاملات، لا بالظلملموالجور،
 (Y) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص .rar

وسلم ورثة الأنبياء إلا لمداناتهمم في الشرف والمنزلة؛ لأنهم القوامون بما بعثوا من

 والإخلاص في الدعوة إلى الله هو تجريد القصد لله تعالى، وطلب مرضاته دون سواه، وهو روح الأعمال وأساس قبولها عند الله، ولا يتحقق الإخلاص فون في الدعوة إلا عندما يتأكد الداعية أن قصده رضا الله تعالى، ويتجرد من الانقياد وراء حظوظ النفس ونوازع الهوى ومطالب النذات، ويحرر نفسه من قيود ألرياء، وطلب الشهرة أو المدح أو الظهور أو الـوما السمعة، أو
 السعي خلف شهوة المال والنجاه، وطلب المنزلة في قلوب الناس واستقطابهـم، أو السعي وراء أي متاع من متع الدنيا وجعل الدعوة وسيلة له.
V. V. الإخلاص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
قال تعالى:

 عمران:ع•1]
والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصديةٌ لهذا الشأن، وإن كان ذلك
(Y) البحر المديد، ابن عجيبة، \&/ •1 .

وعاصم لامخلصًا" بفتح اللام وهي قراءة أبي رزين ويحيى وقتادة، أي: أخلصهي الله للنبوءة والعبادة(1)
قال تعالى:

 ولقد آتينا داود وسليمان علمَا أي: أعطينا كل واحد منهما طائفة خاصة به من ون علم الشرائع والأحكام، وغير ذلك مما يختص به كل واحد منهما، كصنعة المدروع، ومنطق الطير. أو: علمًا لدنيا، وقالا أي كل واحد منهما، شكرًا لما أوتيه من العلم: الأحمد لله النذي فضلنا بما آتانا من العلم على كثير من عباده المؤمنين. قال النسفي: وهنا محذوف، ليصلع عطف الواو عليه؛ ولولا تقدير المحذوف لكان الوجه: الفاء، كقولك: أعطيته فشكر، وتقديره: آتيناهما علمّا، فعملا به، وعرفنا حق النعمة فيه، وقالا: الْحمد لله اللني فضلنا وعلا على كثير؛ والكثير المفضل عليه: من لم يؤت علمّا،
 فضـلا على كثير، وفضـل عليهما كثير، وفي الآية دليلّ على شرف العلم، وتقد ولدم حمدلته وأهله، وأن نعمة العلم من ألى أجل النى النعمط؛ وأن من أوتيه فقد أوتي فضلًا على كثير من عباده، وما سماهم رسول الله صلى الله عليه

أو معروف من الأمر، أو يصلح بين الناس


أي: في الدنيا والآخرة.

واججبا على كل فردِ من الأمة بحسبه(1).
كما بّت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)(4)
ولابد للمسلم أن يحرص على أن أن يتغني من عمله هذا وجه الله، وأن يكون مخلصّا لربه حتى يكون من الفائزين عند ربا العاملين.
قال تعالى:


 [النساء:צ11]
لا خير في كثير من نجوى الناس جميعا
إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف:
هو كل ما أمر الله به أو ندب إليه من ألما أعمال
البر والخير، أو إصلاح بين الناس، الناس، وهو الإصلاح بين المختصمين، بما أباح الله الإصلاح بينهما، ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة، على ما أذن اللهن وأمر به، ثـم
 (اومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرَّا عظيمَا)، يقول: ومن يأمر بصدقة
 (Y) أخرجهه مسلم في صصيته، كتاب الإيمان، باب النُي عن الُمّنكر، 1/ 0. 0


حرمات الله: وهي كل ما لا يحل هتكه، ومن يعظم أحكام الله بتعلمها واجتتاب المعاصي والمححرمات، والثتزام المأمورات فله الثواب الجزيل، الشامل أمرين: فعل الطاعة في حد ذاتها، واجتناب المدحظور الحوام. وتعظيم شرائع الله خير محض للإنسان (1).
ومن أسماء ربنا وخالقنا ومولانا
 في أسمائه، وعظيم في صفاته، وعظيم في أفعاله، وعظيم في كلامه، وعظيم في وحيه وشرعه وتنزيله، بل لا يستحق أحلدّ التعظيم والتكبير والإججلال والتمجيد غيرهي، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم

 تعظيمه سبحانه أن يطاع فلا يعصى، ويذكر ونـر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامر هوشرعهو وحكمه، وأن لا يعترض على شيء من شُ شرعه. وهو جل وعلا عظيم مستحق من عباده أن يعظموه جل وعلا حق تعظيمه، وأن يقدروه جل وعلا حق قلدره، قال الله تعالىى:回 قَبْرَ



## 

المؤمن بحاجة ماسة لوسائل عديدة
 وسائل من خلاللها يتحقق الإخلاص عنا المؤمن في عبادته وطاعته، ومنها تعظيم اللّا سبحانه وتعالى، والدعاء في السر والعلن؛، ومحاربة الهوى، والعبادات السرية، ومخالفة الشيطان.
ا. ت تعظيم الله عز وجل.
إن تعظيم الله سبحانه أساس الفلاح،
وكيف يغلح ويسعد قلب لا يعظم ربه وخالقه وسيده ومولاها، ومن عظم الله عرف أحقية الله عز وجل بالذل والخضوع ورع والخشوع والانكسار، وعظم شرعه، وعظم دينه، وعرف مكانة رسله، ومن عظم الله سبحانه وقدره حق قدره تحقان ونا فلاحه ونجاحه وسعادته في دنياه وأخراه، وهذا التّتظيم لله سبحانه يعد أساسا متينا يقوم عليه دين الإسلام، بل إن أصل العبادة في الإسلام هو التُتظيم.

 بعد أمر الله تعالى إبراهيم الخليل بالنداء للحج، أوضح ألله ثواب تعظيم أحكام الله ومناسك الحج، وذلك هو المأمور به من الُطاعات في أداء مناسك الحعج، وتعظيم

الخضوع والنل للرب العظيم والكبير المتعال، والخالثق الجليل تعانُى الله عما يصفون، وسبحان الله عما يشركون، وهو ولا ولا وحده المستحق للتعظيم والإجلال والتأله والخضوع واللذل، وهذا خالص حعه. فمن أقبح الثظلم أن يعطى حقه لغيره، أو يشرك بينه وبين غيره فيه، ومن اتخذل الشركاء والأنداد له ما قدر الله حق قلدهم، ولا عظمه
 الوجوه، وخشعت له الأصوات، ووجلت القلوب من خشيته، وذلت له الرقاب، تبارك الله رب العالمين، وإن من أعظم ما يعين العبد على تحقيق عبودية التعظيم للرب: أن يتفكر في مخلوقات الله العظيمة وآياته - جل شأنه - الجسيمة الدالة على عظمة

مبدعها وكمال خالقها وموجدها. يقول جل شال شأنه:






 يقول النسفي في تفسيره: ما لكم لا ترجون لله وقارًا، أي: لا تخافون لله

يقول ابن كثير في تغسيره: وما قدر المشركون الله حق قدره، حين عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، الثقادر على كل شيء؛ المالك لكل شيءّ شيء؛ وكل شيء تحت قهره وقدرته (1) وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعودِّ قال: (اجاء حبرٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا مححمد أو يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة
 والشجر عُلى إصبِ، والماء والثُرى على
 فيقولُ: أنا الملك، أثا الملكِ، فضّك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبًا مها قال الحبر، تصدليقًا له، ثم قرا:
 أَأْقِكَ
 فقد ذهبت عقول هؤلاء المشركين حين صرفوا ذلهم وخخوع وعهم وانكسارهم ورجاءههم وخوفهم ورغبهم ورهبهـم وحبهم وطمعهم إلى مـخلوقات ضئيلة، وكائنات ذليلة، لا تملك لنفسها شينًا من النفع والضر، فضّلًا عن أن تملكه لغيرها، وتركوا




عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار، وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والنذي قد أُمسك السماوات اتو الأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب، فلهنا

 لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال
 عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلالله أنوف الملوك القاهرة، فسبحان من من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء (ب) وإن تعظيم الله جل شأنه فرع عن المعرفة بالله جل وعلا؛ فكلما كان العبد أعظم معرفة بالله كان أشد لله تعظيمًا وأشد له إجلالاًّا وأعظم له مخافة وتحقيقا لتقواه جل شأنه، وإذا عظم القلب ربه خضع له سبحانه وانقاد لـحكمه وامتئل أمره وخضع له جل شأنه، وجميع صنوف الانحرافافات وأنواع الأباطيل والضهالاتات في جميع الناس منشؤها من ضعف التعظيم لله أو انعدامه في القلوب، وسيندم جميع هؤلاء يوم لقاء الله، فهو يوم عصيب لمن كان لا لا يؤمن بالله العظّيم.
(11. تيسير الكريم الر حمن، ص (Y).

وإن تغكر المؤمن وتأمله في آيات الله العظيمة ومخلوقاته الباهرة تهدي قلبه وتسوقه إلى تعظيم خالقه، تفكر في هذه الأرض التي تمشي عليها والجبال المحيطة بك، إن نظرة منك متجردة إلى مذه الأرض متغكرًا فيها تجد أنها مخلوقات عظيات عظيمة؛ عظمة تبهر الثقلوب، فإذا ما وسعت النظر ونظرت فيما هو أعظم من ذلك. وتأملت في السماء المحيطة بالأرض تتضاءل عندك هذه العظمة؛ عظمة الأرض بالنسبة إلى عظمة السماء، ثم إذا تأملت فيما هو أعظم وهو السمماوات السبع المحيطة بهذه الأرض يزداد الأمر عظمة. تم إذا تأملت في ذلكم المخلوق العظيم الندي قال الله عنه في أهظم آية في كتاب اللّه.
قال جل شأنه: :

 يقول السعدي: وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه، إذا كان مذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هن هنا ماهو أعظم منه وهو العُرش، وما لا يعلمه إلا هو، وفي

من فنون إحسانه تعالى، المتعلقة بالأنبياء المذكورين، أي: كانوا يايادرون في كلي بالي من الكخير. وإيثار (في) على (إلى) للإشارة إلى ثباتهم واستقرارهم في أهل الخير الثير لأن (إلى) تدل على الخروج عن الشا الشيء والثوجه إليه ويدعوننا رغبّا ورهباّا، أين ذئ انوي رغب ورهب، أو راغبين في الثواب رابيابين اليانين للإجابة. وكانوا لنا خاشُعين، أي: مخبتين

متضرعين (1) يقول تعالى:

 كَفُّرِ
وذكر تعالى حال الناس، عند ركوبهم البحر، وغشيان الأمواج كالظلا فوقهم، أنهم
 إلَ آلْبَّهِ فرقة مقتصدة، أي: لم تقم بشكر الله على وجه الكمال، بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم.
وفرقة كافرةبنعمة الله، جاحجدة لها، ولْهذا
 غدار، ومن غدره، أنه عاهد ريه، لئن أنجيتنا من البحر وشدته، لنكونن من الشاكرين،
 فهل يليق بمن نجاهم اللهم من هذه الشدة، إلا (1) انظر: محاسن التأويل، الثاسي، V.

قال تعالى: :


重
 وسبب سوء العاقبة والثهلاك والعذاب

عدم إيمانه بعظمة الله. قال تعالى: . Y Y الدعاء.
اللاعاء أحد الوسائل المعينة على تحقيق الإخلاص، حيث يتوجه العبد إلى ريه طلبً للعون والمساعدة والنصرة، وقد جاء اللدعاء على لسان كثير من الأنبياء والرسل عليهم السلام، فهذا نبي الله زكريا توجه لربيه وأخلص في دعائه فسرعان ما الااستجابة.

 نَوْجَكِّ

 فاستجبنا له، أي: دعاء زكريا عليه
 أي: أصلحناها للولادة بعد عقرها، معجزة



 (地
 أخلصوا في الدعاء ثله ولم يدعوا أحذًا



ولذا أراد المؤمن أن يستجيب الله دعاءه فلا بد أن يخلص في الدعاءء، وإذا أراد أن يتقبل عبادته فليخلص هذه العبادة العادة الله، هكذا أمر الله نبيه بقوله:
 . Y.

تعتبر مخالفة الهوى وسيلة من وسائل تحقيق الإخلاص، والمتأمل في كتاب رينا يجد أن الله سبحانه وتعالىى لم يذكر الهوى إلا مذمومّا، فاتباع الهوى سبيل المضلين، ومخالفة الهوى درب المخخلصين. قال تعالى: سَّسِيلِ فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وهو هداه الذني بعث به رسولها وهو السبيل إليه. وقد حذر الله سبحانه وتعالى أنبياءه من

الثقيام التام بشكر نعم الله(1). في هذا الموقف والسفينة تشرف على الغرق يكون الإنسان في حالة من الإخلاص التام لله عز وجل، وتأتمل معنى هذه الآية التي تلخص لنا الأحاسيس التي يمر بها من يركب السفينة منذ أول لحظة وحتى اللحظظة
 وَأَبَحْرِ
得
 .
 وقرأ أبو جعفرِ وابن عامِي: (ينشركم" بالنون والشين من النشر وهو البسط والبث، هِ
 على الفلك،
 فـي


 الثهبوب، ولم يقل ريٌّ عاصفةٌ، لاختصاص الريح بالعصوف. وقيل: الريح تذكر

(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص

وما يضركم فتجتنبونه||(1)
والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإلمر وإرادة، وغير ذلك، فمن اتبع ذلك بغير آمر الله ورسوله
 المؤمن أن يستعين بالله، ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه، ويثبته على الهـلـي والثتقوى، ولا يتبع الهوى، كما قال تعالّى:


 ورَبِّكُمْ وقد بين سبحانه وتعالى أن مخالفة الهوى سبب من أمباب الفوز والفنلاح. قال تعالى:


فالغفلة والشهوة أصل الشر . قال تعالىى:
 [الكهi: والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل، وإلا فصاحب الها لها وا إذا علم قطعًا أن ذلك يضره ضر رًا راجحًا، انصرفت نفسه عنه بالطبع؛ فإن الله تعالىى جعل في

 ابن تيمية ص 10.

اتباع الهوى.
قال تعالى:

 وقال تعالىى:

فإن أصل الهوى محبة النفس، ويتع ذلك بغضها، ونفس الهوى وهو الحّب والبغض النذي في النْس لا يلام عليه؛ فإن ذلك قد لا يملك، وإنما يلام على اتباعه. وقال تعالى:




 هويه سلكه سواء كان يرضي اللّه أو يسخطه. هِ



 أحد يهديه وقد سد الله عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب الغواية، وما ظلمه الله ولكّن هو اللذي ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله


حملته على الْغضب والتلصص والخيانة وأخلذ ما ليس له بحق؛ فإن اللذات لا تا تـم إلا بالأموال والأعراض، فمحبب اللذة إذا تعذرت عليه الأموال من وجوههاء، جسرته شهوته إلى اكتسابها من غير وجوههاء ومن تنتهي به شهواته إلى هذا الحدا الحد، فهو أسوأ الناس حالًا، ويصبح من الأشرار الذين يخاف خبثهم، ويصير واجبًا على متولمي اللياسات تقويمهم وتأديبهم، وإبعادهم ونفيهم قالل ابن تيمية رحمه الله تعالىى: صاحب الثهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في الأمر ولا يطلبه أصلاّا، ولا يرضى لرضا الله ورسولهَ، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضّب إذا حصل ما يغضب له بهواه، فليس قصده أن يكون اللدين كله لله، وآن تكون كلمة الله هي الُعلياء، بل قصده الثحمية لنفسه وطائفته أو الرياء، ليعظم هو ويثنى عليه، أو لغرض من الدنيا، فلم يكن لله غضبه، ولم يكن مجاهدًا في سبيل الله، بل إن أصحاب الهوى يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدًا معذورَا لا يغضب اللله عليه، ويرضون عمن يوافقهم، وإن كان جاهلاً سيء القصصد، ليس له علم ولا حسن


النفس حبًا لما ينفعها، ويغضًا لما يضرها،
 بل متى فعلته كان لضعف الْقعل (1) . يقول ابن القيم: (امن سار مع العقل؛ وخالف طريق الهوى، ونظر إلى العواقب، أمكنه أن يتمتع من الدنيا أضععاف ما تمتع من استعمل الشهوات؛ فأما المستعجل فيفوت على نفسه حظ الدنيا والذذكر الجميل، ويكون ذلك سببًا لفوات مراده من اللذات)|"(ث) إن انقياد الإنسان واتباعه للشهوة
يجعله في مصاف الحيوانات، ويجلب له الـخزي في الدنيا، والعذاب في الآخرة، إذا تمكنت الشهوة من الإنسان وملكته وانقاد لها كان بالبهاتم أشبه منه بالناس؛ لأن أغراضه ومطلوباتهه وهمته تصير أبذًا مصروفة إلىى الشهوات واللذات فقط، وهذه هي عادة البهائم، ومن يكون بهذه الصفة يقل حياؤه، ويكثر خخرقه، ويستو حش من أهل الفضل، وييغض أهل العلم، ويود أصحابب الفججور، ويستحب الفواحش، ويسر بمعاشرة السخفاءء، ويغلب عليه الهزل وكثرة اللهو، وقد يصير من هذه الدحالة إلى الفجور، وارتكاب الفواحش، والتعرض للمحظورات، وربما دعته محبة اللنذات إلى اكتساب الأموال من أقبح وجوهها، وريما

سواه فطرق موصلة إلى الجحيم|"(Y) الواجب على الإنسان أن يكون عبدًا لله، وأن يخلص العبادة لله جل وعلا، وخاصة في العبادات السرية، وألا يكون قلبه وعمله مفرقًا بين معبودات شتى، والله لا يقبل من العباد إلا أن يعبدوه وحده، وكل القرآن في هذا المعنى؛ لأن القرآن لا يخلو إما إلن أن يكون في أوصاف الله حتى يدعو ذلك إلى تعظيمه وتوقيره، ويدخل في أوصافه أفعانـ أفاله تعالّى وتقدس، أو يكون الأمر صراحة أن
 . وقال تعالى:
 فهذا واضح جدًا، أو يكون في الأوامر والنواهي التي هي من حقوق هذا الثوحيد، مثل: إقام الصصلاة وليتياء الزكاة والصو وم وفعل الخيرات كلها. هـ ـ مخالفة الشيطان. قد بين الله تعالى في كتـابه الكريم مكايد الشيطان وطرق إغوائه للإنسان، فقال في محكم التنزيل حكاية عن إبليس:
行隹



قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده اللله ورسوله، ويذموا من لـم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على
أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله (1) ع. العبادات السرية. تعتبر العبادات السرية أحد الوسائل لتتحقيق الإخلاص، فالثله سبحانه وتعالثى فرض علينا العبادات من صلاة وزكاة وصيام وقيام وصدقة إلى غير ذلك من الُعبادات، ورتب سبحانه وتعالي الأجر والثواب على من أخلصى في عبادته لربه. قال تعالى:

 (افما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا
 عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه اللله، وطلب الزلفىى لديه، مائلين عن سائر الأديان المخالفة للدين

 لفضلهما وشرفهما، وكونهما العبادتين


 المستقيم، ألموصل إلى جنات النعيم، وما

[^0]ومن مكايد الْشيطان:
I. الوسوسة.

وهي حليث النغس، والصوت الـخوت الخفي، والوسوسة من أعظم مكائد الشيطان؛ إذ لا لا يزال بالإنسان يوسوس له ويشككه حتى يخرجه من عقيدة الإسلامى كما جاء في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالل: (يأتي الشيطان أحدكم، فيقول: من خلق كذا؟ ومن خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا وجد أحدكم ذلك، فليقل: آمنت
. بالله ورسله، فإن ذلك يذهب عنهـ (Y)
r
فينسي الإنسان ذكر ربه، ومجالسة الصالحين، والثٔب عن هذا الدين، والرد على المخالفين والمستهزئين

 [رالأنعام:7^].「 قال تعالى:
 فتقع الشحناء بين المسلمين، وبين الإخوة والاأصدقاء فيتفرقوا أحزابًا شيعا؛
وكل ذلك من الشيطان.
(Y) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بلدء

. IV-1६:
يقول ابن كثير في تْسيره: يخبر تعالىى
 واستوثق إبليس بذلك، أْخذ في المعاندة

 ابن عباسي: كما أضللتني، وقال غيره: كما
 ذرية هذا النذي أبعدتني بسببه على
 ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يو حدوك بسبب إضلالك إياي (1) .
إن هذه الآيات الجليلة تبين لنا معالم
 وبين أولياء الله وعباده من جهة أخرى، وهذه الُحرب الشعواء لا عاصم للمؤمن منها، إلا استعانته بربه عز وجل، وبا وبأ الشيطان بغواية حينما أخر جه الله من الجنة النة، منذ أن خلق الله سبحانه نبيه آدم - عليه

 ـبَّ ومن يومها والُحرب سجالٌّ بين الشيطان

وبين أولياء الله تعالىى.
(1) تفسير القر آن العظيم، r/

ومما سبق تبيَن أن للشيطان مكائد متعددة، ولكن الإسلام أرشدنا إلى مخالفة الشيطان وطرق الوقاية من الوقوع في غوايته ووساوسه ومن هذه الأمور ما يأتي: | ـ الاستعاذة بالله سبحانه.
قال تعالى: : الا
 Y
فقد ثبت في صحيح البخاري من حليث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أما إن أحدكم إذا أثى أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزقا
 " ب. سجود الثلاوة.
فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا ثرأ ابن آدم السجلة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله - وفي رواية أبي كريبِ يا ويلي - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار) (ب) ع . عدم اتباع خطوات الشيطان.




باب إذا قرأ أبن آدم السجدة، 1 / (T).

## 

إن الله سبحانه وتعالي بين في كتابه، أن من يحقق الإخحلاص في دينه يجد ثمرات في الدنيا والآخرة لهذا الإخلاصلاص؛ كقبول العمل، والتأييد الإلهي، والنجانجاة من الهـلاكك،
 الشيطان وغوايته، وصرف السوء والفُحشاء، والنجاة من النار، والفوز باللدرجات العلا

في الجنة. أولًا: الثمرات الدئنيوية:

ـ ـ ـبول العمل .
من ثمرات الإخلاص قبول العمل، فحينما يتقرب المسلم إلى ربه بالععبادات والأعمال الصالحة ويكون بذلك مخلصًا فيها لله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقبل عمله، ويثني عليه ويمدحه.

 وقد يتقرب المخلص إلى ربه بعمل فيخطئ في تأديته، ويضعه في غير موضعنه،
 وتكمل له نتصه، وفي هذا جاء حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قال رجلٍ: لأثصدقن بصدقةِ، فخرج بصدقته،

قال تعالى: :

 يقول السعدي: (نهاهم عن اتباع طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر، وفسوق، وظلم، ويدخل في ذلك تحريم اللسوائب، والحام، ونحو ذلك، ويدخل فيه أيضَا تناول المأكولات الما عَدُوْقُتُينُ بأمركم إلا غشكمب، وأن تكونوا من أصحاب السعير، فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته، حتى أخبرنا - وهو أصدق الثقائلين
 بذلك، حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به، وأنه
 - (1) (1)

قال تعالى: : ِبْ


亩



 إِ
 .
يقول الواحدي في تفسيره: n"



 البيعة تسمى بيعة الرضوان،

 وثلج الصحدر بالنصرة من الله تعالى لرسوله
 وقد وعد الله سبحانه المؤومنين اللذين أخلصوا بالأجر العظيم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تفسير الـجلالين، ص ^M. }
\end{aligned}
$$

نوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق ملى سارق، فقال: اللهم لك الحمد،
 في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية؟ لأتصدقن بصدية؛ فخرج بصدتته، فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فنالَّ اللهم كك الحمد، على سارقِ وعلى زانيّيةِ وحلى غني، فأتي به فقيل له: أما صدقتك على سارقِ فلعله أن يستعف عن سرقتها وأما والما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أمطاه الله)(1) r. التأييد الإلكي. يعتبر التأيد الإلهي ثمرة من ثمرات الإخلاص، وإن المخلص مؤيد من الله،

 وعلى قدر إيخلاص المرء لربه، وتجرده له، يكون مدد الله تعالى وعونه وكفايته الايته
 إمداد الله بالنصر والثٔأيد، أو بالتونيفيق والتسليد، على حسب ما في الثلوب من تجريد النية.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه البخاري في صصيسه، كتاب الز كاة، } \\
& \text { بَاب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، } \\
& \text {. } 11.1 \%
\end{aligned}
$$

ذكره: وإذا غشي هؤلاء اللنين يدعون من دون الله الآلهة والأوثانان في البحر -إذا ركبوا في النفلك- موج كالظللّ، وهي جمع ظلة، شبه بها الموج في شدة سواد كثرا كور الماء، وشبه الموج وهو واحد بالظللل، وهي جماع؛ لأن الموج يأتي شيء منه بعد شيء، ويركب بعضه بعضًا كهيئة الظللل
 يقول تعالى ذكره: وإذا غشي هؤلاء موج كالظلل، فخافوا الغزق، فزعوا الثى الثـله بالدعاء مخلصين له الطاعة، لا يشركون به هنالك شينًا، ولا يدعون معه أحلًا سواها


 يقول: فمنهم مقتصد في قوله وإقراره بربه، وهو مع ذلك مضمر الكفر بهـ




[التوب:4:9 1 1]

 صالحة وإخلاص واوَوِضْوَنٍ موافقًا لأمره، فجمع في عمله بين الإخلاص

قال تعالى: :



 أي: بدلوا الرياء بالإتخلاص، فينفعهم العمل

الصالُح وإن قل " (1)
r. النجاة من الهلالك.

ومن ثمرات الإخلاص في الدنيا نزول الفرج والنجاة من الهلاكك والكرب والشيدة، بحسب مشيئة الله تعالىى وقدره، وقد تعجب لو قلت لك: إن الله تعالى يفرج بالإخلاص عن المسرك لو أخلص لله قليلَا، مع أنه مشرك، فما ظنك بالمؤمن الذي ينبغي أن تكون حياته كلها مبنية على الإخلاصن الاص، وأن يجتهد في تحقيق الإخلاص في كل علم المل، إذا كان الله تعالىى يفرج عن المشرك لو أخلص قليلَا، فإنه سبحانه لا شك يفرج عن المؤمن اللذي يتحرى الإخلاص في عملها وينجيه مما ينزل به من شدائد، وكل بحسب قلر إخلاصها وتوكله. قال تعالى: دِ


يقول الطبري في تفسيره: يقول تعالى
(1) تنسير القرآن العظيم، r/r

الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه، وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدًا بالنسبة إلى غيرهم، فوعدهم الله هذه الأمور وقت المت نزول الآية، وهي لم تشاهد الاستخلاف ولم في الأرض والثمكين فيها، والتمكين من

 له في العبادة، ولا يخافون أحدًا إلا الله،
 الصالح بما يفوقون على غيرهمr، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام التام، فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة، مهما قالما قاموا بالإيمان والأعمل الصالح (ث) لذلك جعل الله سبحانه وتعالى من تمرات الإخلاص تحقيق النصر والتمكين في الأرض،وإلا فسيكون مصيرنا في معاركنا مع أعدائنا مرهونًا بمعايير القوة الطبئبية
 تعالىى ومعـيته، انظر إلى الصححابة رضي الله عنهم، كيف فتح الله تعالىى لُهم البلاد، حتى بلغوا في سنوات قليلة حلود الصين شرقا والأندلس غربًا، والقسطنطينية شمالًا، مع
(Y) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص

والمتابعة، شَفَا

 فيه محالح دينهم ودنياهم (1) . ؟ . التمكين في الأرض.
إن الله سبحانه وتعالى وعد عباده
المؤمنين المـخلصين بالنصر والتمكين.






[النور:00].
فإن الله سبحانه وعد من أقام الإيمان وحرص على العمل الصالح من هذه الأمة،
 الخلفاء فيها، المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهمه، وهو الإسلام، الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه الهاه لهذه الأمة، لفضلها وشرفها ونعمته عليها، بأن يتمكنوا من إقامته، وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة، في أنفسهم وفي غيرهم وهم، لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار

(1) تيسير الكريمبم الر حمن، ص ror.

يريدل" بعمله (\#واب الدنياه؛؛ (فعند الله ثواب الدنيا والآخخرة، لمن أراده لا عند غيره. ثانيًا: الثمرات الأخروية: ا ـ النجاة من العذاب.
قال تعالىى:
全

重 بمعنى التقي(1)، فالمؤمن الذئي يقوم بالأعمال الصهالحات ستكون له النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي، وحينما يحل العذاب بقوم ظلالمين، فإن الله ينجي النذين ينهون عن السوء، كما قال تعالى:


 ومن ثمار الإخحلاص النجاة من العذاب، قال الله تعالى:
 . $171:$ (4iis) ومنها أن الله عز وجل ضا أن لا يخاف مما يستقبل، ولا يحزن على

(1) انظر: تفسير الـجالالين، المححلي والسيوطي،

أنهم لم يكن لهم من عدة الحمروب وعتادها ما كان للفرس والروم، ولم تكن القوة بينهم وبين عدوهم متكافئة، فعدوهم كان مانم يملك أضعاف ما يملكون من قوة بشرية وحربية، ولكن لأنهم أسسوا حركتها الألما في
 فقه في الإعداد والتوكل، تحقق على أليديهم النصر المنشود. بالإخلاص يفتح الله لك أبواب الهداية

في كل شيء. قال تعالى :
 [العنكبوت:79] 7 [
فحددت الآية أولاً طريق الجهاد والمُجاهدة، فقال تعالى: "اجاهدورا فينا")، ثم بينت الآية نتيجة هذا الطريق المبني علم الإخلاص: النهدينهم سبلنا وإن الله لمع المححسنين"، و المحخلص موعود بالنجاحين، النّجاح في الدنيا والنجاح في الآخرة وليس وليس هناك من طريق يجمع النجاح في الدنيا والآخرة غير طريق الإخلاص، فري فقد ينال غير المخخلص مراده وينجح في تحقيق هدفه
 وثوابها.
قال تعالى:



يقول تعالى ذكره: ومن يأته مؤمنًا قد عمل الصالحات، فأولئك لهم الدرج العلى، ثم بين تلك الدرجات العلي العلى ماهمي،
 لا ظعن عنها ولا نفاد لها ولا فناء، هُ هِّرِي ِيْ


 الدرجات "(1) فلا بد للمؤمن أن يتطلع دائمًا إلى الدرجات العلاه، وأن يجعل هدفه في الـي الحياة هو رضى الله عز وجل، والعمل من أجل
 الأعلى، وأن يعمل ما استطاع جاهدّا على

تحقيق هذه الأهداف السامية.

## مو ضو عات ذات صلة:

التوحيد، الرياء، الشرك، الصدق

وإن مما يدلل على أهمية هذا الأمر أن دعاة الحق والإيمان والسنة، حينما يدعون الناس وأنفسهم إلى كتاب اللكه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى الاقتداء بمنهج السلف الصالح في كل أمورهم العلمية والعملية، فإنهم إنما يدعون الأمة إلىى اللدواء الذي يشفي بإذن الله تبارك وتعالى من كل داء، ويكفي عن كل علاج؛ إنه اللدواء الذي يستأصل جميع الأمراض من قلوا علوب العباد وأمراض الأمم عامة، ويمنع أسباب الانهيار التي يتعرض لها الفرد أو تتعرض لها الأمة، مما يحقق لها النجاة من العذاب العاب في الآخرة. Y. الدر جات العليا في الجنةّ. قال تعالى:



 صُؤِهُنًا ألَمَّلِحَتِ وانتهى عما نهاه عنه،


الججنة العلى.




[^0]:    (1) انظر: نضرة النعيم، ryor/9.

