عناصر المهوضوع

| ror | ****) |
| :---: | :---: |
| ror |  |
| ros | 1 |
| Y07 |  |
| Y10 |  |
| H4 |  |

هضْ موم الرياء
أولًا :المعنى اللغوي:
الرياء من الرؤية مصدر من الفعل راءيته مراءاة ورناءً، وجذر ها
 بقلبها ياء، فنقول: رياء، واسترآه: استدعى رؤيته، وأريته إياه إراءً وراءيته مراءاءة ورناءّاءً: أريته






لا رغبة في ثوابب اللّه.
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
قال الججرجاني: (االرياء: ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه|"(0) وقيل: االرّياء: وهو إظهار العمل للناس ليروه ويظنوا به خيرّا، فالعمل لغير اللّه نعوذ باللّه

- ${ }^{(7)}$

وقال الغزالئي: (الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بالّعبادة|"(V) .

فالرياء اصطلالحا لا يختلف عن معناه اللغوي.







( الـجامع لأحكام الثقرآن، القرطبي، • • M)

## 

ورد الجذر (ر أي) في القرآن الككيم (YY^) مرة، وما يتعلق منها بموضوع الرياء (0) مرات

|  | والصيغ التي وردت هي: |  |
| :---: | :---: | :---: |
| / | الهمرات | \|لالصيغة |
| [r: | Y | الفعل المضارع |
|  | $r$ | المصدر |

وجاء الرياء في القرآن بمعناه في اللغة، والمراد به إظهار جميل الفعل رغبة في حمد
الناس لا في ثواب الله تعالى (ث).
(Y) انظر: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ص YY Y.

## (

## 1

النفاقي لغة:
والنفاق، بالكسر، فعل المنافق، والنفاق: الدخخول في الإسلام من وجه والخروج من
 لستره كفره
النفاق اصطلاحمَا:
عرفه الجرجاني بقوله: (إظهار الإيمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب)|(+) الصلة بين الرياء والنفاق:
أن النفاق إظهار الإيمان مع إسرار الكفر، والرياء إظهار جميل الفعل رغبة في حمد الناس
لا في ثواب الله تعالئى (+).
Y
الكذب لغة:
الكذب: خلاف الصدق، وكذب كذبًا، نهو كذاب وكذبة(8).
الكذب اصططلاحًا:
إخبار عن المُخبر به على خحلاف ما هو به مع العلم باتّه كذلك (0) الصلة بين الرياء والكذب:
يختلف الكذب عن الرياء، فالكذب خبر مخالف للواقع، بينما الرياء مخالفة النية لظاهر

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الكليات، الككفوي، ص.007. }
\end{aligned}
$$

الإخلاص لغة:
 الإخلاص اصطلاححًا:
التعريف المناسب للإخلاص هو القيام للعمل ابتغاء وجه الله تعالىى. الصلة بين الرياء والإخلاص:
هما ضدان، فالرياء فعل الشيء ليراه الآخرون، أما الإخلاص فهو ترك الرياء.

الشرك لغة:
مأخوذ من شرك، ومنه: (أشرك بالْله: كفر أي: جعل لـ شريكا في ملكه تعالى الله عن
ذلك) (Y) و وقد يأتي بمعنى المخالطة والنصيب، لكن المراد هنا هو الكففر.
الشرك اصطلاحًا:
تسوية غير الله بالله فيما هو من خصصائصه سبحانه( (ث).
الصلة بين الرياء والشرك:


 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أخوف ما أخلاف عليك عليكم الشرك الـوا الأصغر )، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول اللل؟ قال: (الرياء)().

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: تهذيب اللنغة، الأزهري، TO/ (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) إرشاد التُقل السِليم، 1/01 (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وصحتحه الألبناني في صحيح الـجامع، / / بrrr، رقم } 1000 \text {. }
\end{aligned}
$$

فالعبادة هدف سامي يقوم بها الإنسان طاعة لله عز وجل وإرضاء وتقربا وبا له تبارك وتعالى، وحتى تقبل العبادة من العبلد ينبغي
 عن الرياء، فالإخلاص واجب في الطاعات ستى تقبل، وقد جاءت النصوص المتضضافرة في الكتاب والسنة لثبين أهمية الإخلاصي،

 وقال تعالى:
 [11.
ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك
 وقصة الثلاثة النين تسعر بهم النار يوم

القيامة) والرياء ينافي الإخلاص لله عز وجل، فالرياء شعبة من شعب النفاق؛ وصفة ملازمة للمنافقين وقد بين لنا ذلك القرآن الكريم الرياء
(Y) أخرجه، مسلم في صحيحه،، كتاب الزهو والرقائق، باب من أشركُ في عمله غير الله،

 الإمارة، باب من قاتل للريّاء والسمعة استحق النار،

## 

الرياء خلق ذميم يتصف به ضعاف الإيمان، يظهر على الإنسان بعلامات أهمها: النشاط في العمل ومضاعفة الجهد أمام الآخرين، والكسل والتقا التقصير إذا بعد الإنسان عن الناس.
والثى هاتين السمتين يشير سيدنا على
رضى الله تعاللى عنه: فيقول: (للمرائي علامات: كسل إذا كان وحده وينشط إذا كان في الناس ويزيد في العمل إذا أثنى عليه وينقص إذا ذم)
وقد حذر الإسلام من هن هذه الصفة النذميمة، وبين عواقبها، ونفَّر منها في جميع مجالاتها، سواء كانت في العبادادات أو الصدقات أو الجهاد في سبيل الله، فكل ذلك منهي عنه ويبطل الأعمال، وسوف نتناول هذه المـجالات بشيء من التفصيل

بإذنه تعالثى.
أولًا: الرياء في العبادات:
خلق الله عز وجل الإنسان لغاية كريمة، واستخلفه في الأرض، وكرعه على سائر مخلوقاته بالعقل؛ ليقوم بهذا الهدف الأسمى، وهو العبادة، قال المولى عز وجل:

[النذاريات: 07 [07]
(1) انظر: آفات على الطريق، محمدن نوح، T/ T/

فئقل عليهم القيام إليها، وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم من أن يقوم للصّلاة؛ لأن صلاتهم لأجل الناس، لا طاعة للهعز وجل. لذلك توعدهم الله عز وجل فقال تعالى: المنافقين (\$)، فقدنزلت فيهمه، ثم نعتهم فقال (4) تعالى: نهم لا يرجون بصلاتهم ثوابًا إن صلواء، ولا يخافون عليها عقابًا إن تركوا، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها، ثم وصفهم
 " (C) فهم يراوون المؤمنين في صلاتهم، أو يراءون الناس بكل ما عملوه من أعمال البر ليثنوا عليهم (ب) والمرائي يتحبب ويتقرب إلى العباد، ويتعد من الله عز وجل، وهذا مانيا أشار إليه الإمام ابن الجوزي بقوله: اووقد لبس البيليس على جماعة من قوام الليل فتحدنوا بذلك بالنهار فربما قال أحدهم فلان المؤذن أذلد أذن بوقت ليعلم الناس أنه كان متتبها، فأقل ما ما في هذا إن سلم من الرياء أن ينتل من ديوانيان
 عليهم في القرآن، وقد لبس على آخرين

 الثرطبي، • • الترا
 .

في العبادة، وأنها من صفات المنافقين في أكثر من موضع، قال المولى عز وجل:


 فمن صفاتهم، أنهم يأخلون من الدين ما سهـل عليهم، أو ما فيه مصلحتهـهم، ولا بلا يفعلون ذلك لوجه الله بل رياءً للمؤمنين، وإذا أدوا ا شيئًا من العبادات فإنما يستكرهوهون أنفسهم عليه، ويؤدونه بتكاسل وتثاقل، هذا هذا ديدنهم؛ لذا عبر الله عز وجل عن ريكا ويائهم بالفعل المضارع (يراؤون) الذي يني يفيد الاستمرار، فأعمالهم كلها رياء وسمعة، لا

لمرضاة الله عز وجل.
هكذا هم المنافقون لهم علامات يعرفون بها، من أوضحها وأبرزها الرياء، فلهم عبادةٌ يعبدون الله بها في بيوتهمه، ولهم عبادة يعبدون الله بها أمام الناس، أساس مواقفهم الرياء، وقعد بهم الكسل عمّا عما أمروا من أوامر، فأصبح الإخلاص عليه ملهم ثقيلًا فني صحيح الحليث (إن أثقل صلاة على المنانقين صلاة العشاه، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتومما ولو حبوا)(1) ، فإن العتمة تأتي وقد أتعبهم عمل النهار
(1) أخرجه مسلم في صعيعه، كتاب المساجد ومواضع الصلامة، باب فضل صلاة الجماعة
 رقم1901.

بالقهر على أصناف العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظالطاهرة الواقعة على الجوارح، فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير وإظهار العمل والعلم، فوجدت مخلصًا من مشُة المجاهدلـة إلى لذة القبول عند الخلق، ونظرمم إليه بعين الوقار والتعظيم، فسارعت إلى إظهار الطاعة وتوصلت إلى اطلاع الخلق ولم
 ولم تقنع بحمد الله وحلهة، وعلمت أنهم إذا عرفوا تركه الشهوات وتو الوقيه الثبهات وتحمله مشاق العبادات أطلقوا ألستهم بالمدح والثناء، وبالغوا في التقريظ والإطراء ونظروا إليه بعين التوقير والاحترام وتبركوا بمشاهدته ولقائه ورغبوا في براليا بركة دعائه وحرصوا على اتباع رأيه وفاتحوه بالخدلدمة والسلام وأكرموه في المحافل غاية الإكرام، وسامحوه في البيع والمعاملات وقداتموه في المجالس وآثروه بالمطاعم والملابس، وتصاغروا له متواضعين وانقادوا له في أغراضه موقرين||(T) وللرياء ثلاثة أوجه حين يتصل بالعبادة، أشار إليها الإمام ابن الثقيم في جوابه من يعمل العمل لله ولغيره، فلا يكون اللا لله محضّا ولا للناس محضًا، هل يبطل العمل العـل كله أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان

انفردوا في المساجد للصطلاة والتعبد فعرفوا بذلك، واجتمع اليهم ناس فصلوا بـلوا بصلاتهم وشاع بين الناس حالهم وذلك من دسائس إبليس وبه تقوى النفس على التعبد لعلمها

أن ذلك يشيع ويوجب المدح") (1) واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الرياء
في العبادة أشد خطرًا من فتنة المسيح الدّجال، فقد جاء عن أبي سعيري، قال: : (خرج ملينا رسول اللّهلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدّجّال، فقال: (ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدّجال؟) قال: قلنا: بلى، نقال: (الشّرك الخفيّ، أن يقوم الرّجل يصلّي، فيزيّن صلاته، لما يرى من نظر رجل) (ب) فالمرائي يظهر ما ليس في في قلبه من زيادة خشوع؛ ليعتقد فيه من يراه أنه متدين، والرياء يبطل العمل فلا يتتفع به صاحبه يو يوم القيامة. والدوافع للرياء في العبادة بينها لنا الإمام الغزالي رحمه الله فقال: اوإلما يبتلي به العلماء والعباد والمشمرون عن الالياني ساق الجدد لسلوك سبيل الآخرة وإنهم مهما تهروا أنفسهم وجاهمدوها ونطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات وحملوها
(IV) تلبيس إبليس، ص \& (1V .


 رقم YT•V.

يتغني وجه الله ويحب أن يحمد. فقال عبادة: ليس له شيهيه( ${ }^{\text {(Y) }}$ وذكر ذلك ابن رجب فقال رحمه الله واعلم أن العمل لغير الله أقسام؛ فتارة يكون رياء محضًا؛ كحال المنافقين؛ كما قالل تعالى: كُّاكَ لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصالحاة
 الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو أو التي يتعدى نفعها؛ فإن الإخلاص الاص فيهاعزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن



 يحبط عمله أو لاء فيجازى على أصل نينهـ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد ألد حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجّحا ألنا عمله لا يبطل بذلك|(\$) وليس من الرياء أن يسرّ الإنسان بفعل الطاعة؛ لأن ذلك دليل إيمانه، قال النبي (Y) الظر: ذز الرياء في الأممال، التحسن الضراب، (ب) الإرشاد إلى صعيح الاعتقاد، الفوزان، .|r|/1

للل؟ فأجاب ابن القيم رحمه الله: الوجه الأول: أن يكون الباعث للها
ثم يعرض له الرياء في أثناء العمل، فهذا المعول فيه على الباعث الأول مان ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم تطع النية في اثثناء العبادة وفسخها، أي ترك استصحاب حكمها.
الوجه الثاني: أن يكون الباعث الأول لغير الله، ثمي يعرض له قلب النية لله، نهذا لا لا لا يحتسب له بما مضى من العمل، ويحتسب له من حين قلب نيته؛ فإذا كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة، كالصـلاة، وإلا لم تجب كمبا كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الؤوفو والطواف. الوجه الثالث: أن يبدأ العبادة لله والناس، فيريد أداء فرضه والجزاء والشك الشكور من الناس، كمن يحج ليسِّط الفرض عنه ويقال فلان حج، فهذا لا يقبل منه العمل؛ لأن حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجدل، والححكم المعلق بالشُرط عدم عند عدمه (1)، ودل على ذلك أيضًا ما ورد أن ارجهلا جاء جاء إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: أنبتني عما أسألك عنه، أرأيت رجلّا يصلي يتغني وجه الله، ويحب أن يحمد، ويصوم يتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج
(1) انظر: إعلام الموقعين، TYO/

وقال عليه السلام: (من تعلّم علمًا ممّا يتغنى به وجه اللّه، لا يتعلّمه إلآلا ليصيب به عرضّا من الدّنيا، لم يجد عرف الجنّة يوم القيامة) (8) فعلى الإنسان أن يكون شديد الحذر، ويراقب نفسه؛ خوف الوقوع في الرياءء، وأن يجدد النية الخالصة للهع عز وجل، وأن يحذر المنافقين وصحبتهم لينجوا بنفسه، ويفوز برضا الله عز وجل.
ثانيًا: الرياء في الصدقات:

قد ينفق الإنسان في سيلي الله عز وجل، لكنه لا ينال الأجر والثواب من الله تعالى، فهذا هو المرائي النذي يريد بظاهر عمله غير الانير الباطن.
قال تعالى:





.[ヶฯร
ففي هذه الآية يخاطب الله عز وجل المؤمنين قائلَا لهم لا تُندهُوُا ألجر صدقاتكم . $19 \cdot 0$. $101 \% / \%$
أخرجه ابن ماجه في سنته، في المقدمة، باب
 وصحه ال1.

صلى الله عليه وسلم: (من سرّته حستنه وساءته سيئه فذلك المؤمن) (1) والرياء قد يقع من المسلم في أي عبادة يقوم به قاصدًا بها الحممد والشكر من من الناس لا ثواب الخالق عز وجل، ومن الـو ذلك العالم وقاري القرآن، فقد جاء في أحاديث كثيرة نضل العلم والعلماء، خاصة تعلم القرآن، قال عليه السلام: (خيركم من تعلم القرآن وعلم)( )، لكن العالم أو قاري القرآن إذا
 القصد الرياء والسمعة فكان جزائلئه النار والعياذ بالله، كما قال صلم الله عليه وسلم: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه...، ورجل تعلم العلم، وعلمه وترا ال القرآن، فاتئي به نعرفه نعمه فعر نها، قال: فما ومملت فيها؟ ورابٌ قال: تعلمت العلمّ، وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: هالم، وترأت القرآلذ ليقال: هو تارئ،
 ألقي في النار...)
(1) أخرجه الترمذي في سنته، أبواب الفتني، باب ما جا جاء في لزوم التجماعة، \&/270 رقم rrro


الثقرآن، باب خيركيمّم من تلملم الثقر آن وعلمه،

(ץ) أخرجه هسلم في صسيسه، كتاب الإمارة، باب من قاتل للزياء والسمعن استحق النار،

بالمن والأذى، فالصدقة التي يعلم من والمن والأنى على الإنفاق من صفات
 وقد بين المولى عز وجل الئل في محكم كتابه أن صفة الرياء إنما مي من تزيين الثيطان، فمن اتصف بها فقد اتبع خطوات الشيطان، فيكون مصيره النار وبئس المصير، قال تعالى:

 [انسساء:Aبر].
فالآية نزلت في المنافقين، الذين كان انفاتهم رياءوسمعةً، فقوله (رياء) مفعول الهين، للإنفاق، يعنى ينفقون لأجل أن يرامهم الناس
 بإنفاقهم رضى الناس، والإنفاق رياء كفر

 الشيطان قرينهم لا يفارقهم. والمعنى من يكن عمله بما سول وله له الشيطان فبئس العمل عمله، وقيل مذا في في الآلخرة يجعل الله الشياطين قرناءهم فئ في النار يقرن مع كل كافر شيطان في سلسلة من
(1) انظر: تفسير القرآن العظمب، ابن كيرير،




 الرازي، •

منه، وقيل: إنّ المن والأنى دليل على أنى أن
 كإبطال المنافق الذي ير يائي بإنفاقة فيظهر لهـم أنه يريد وجه الله، وإنما تصده مدح النائ الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة؛ ليشكر بين الناس، أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛
 فالرياء يبطل الصدقة، ولا تكون النفقة مع الرياء من فعل المؤمنين، لكن من فعل اللمنافقين لأن الكافافر معلن بكفره غير مراء به، فمثل هذا المرائي بصدقته وسائر أعمالك كمثل الحجر الأملس الصلب وعليه ترائ فأصابه المطر الشديد العظيم التطر، فتركه أملس لا شيء عليه من ذلك التراب، نهذا مثل ضربه الله تعالى لنفقة المنافق والمرائي

 الثراب على الصفوان فإذا جاء المطر أذمبه وأزاله، وكذلك حال هؤلاء يوم القيامة، تبطل أعمالهم وتضمهل؛ لأنها لم تكن للد تعالى كما أذهب الوابل ما ما على الصمفوان
 إلى الخير والرشاد، وفيه تعريض بأن الرئاء
 [البقرة:
فالآية الكريمة ظاهرة في تثضيل صدقة الستر على صدقة العلانية، وذهب جمهرو المفسرين في تفسير هذه الآية: إلى أن هذه الآية في صدةة التطوع، فكتمان صدقة التطوع وإخفائها أنضل من إظها وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل في تطوعها؛ لانتفاء الرياء عنها، وليس كذلك الواجبات والفرائض، فيجب إظهار الفرائض من الصلاة والزكاة؛؛ لأنها شعائر الإسلام وتاركها مستحق للعن فيجب نفي التهمة بالإظهار، فالإظهار فيها أفضلى، قال ابن عباس: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال بسبعين ضعغفًا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أنضل من سرها ورها يقال بخمسة وعشرين ضعغًا، قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها فالأعمال والعبادات الخغيّة، والطاعة في الخلوات، تفضل الأعمال الجليّة غير الفُرائض الظّاهرمة، فضّلا عظيماّ، وتحميه من أدران الرّياء، والتّطلع لحبّ الثناء من

(乏) انظر: الـجامع لأحكام القرآن،، الثقطبي،

 النيب، الرازي،

ومع ذلك لا ينبغي للعبد أن يترك التصدق أو العمل الصالح خوف الرياء، فإن ذلك منتهى بغية الثيطان منه، إذ المقصود أن لا لا يفوت الإخلاص، قال الفضيل بن عياض: ترك العمل بسبب الخلق رياء، وفعله لأجل الخلق شرك (ب) وقال عليه السلام مبينًا جزاء من ينفق رياء وسمعة: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهلــئ...، ورجل وسع الله عليه، وأمطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرثه نعمه فعر نها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفتت فيها لك، قال: كذلبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار) (
كما وجاءت الآيات صريحة الدلالة في
تفضيل الصددة سرًا بعلًا عن الرياء الرياء، فمن


 (1) الظر: لباب التأويل، الخازن، البحر المديد، ابن عجيبية، / / \& 0، متحاسن







 منافذ الشيطان ووساوسه التي تؤدي به إلى

من عملِ صالِح فليفعل) (1)
وقد ملح الله عز وج وجل المنفقين النار وبئس المصير.

إن الإخلاص في العمل شرط من شروط قبول العمل، ونيل الأجر والثواب من اللّه عز وجل، ومن الطاعات التي يتقرب بها العبد من خحالقه تبارك وتعالى الجهاد سبيله، وقل عبر عنه بالقول (في سبيله) دليل على أن أساس قبوله النية الخالصة، وهنا وهناك من الآيات والأحاديث ألتي جاءت تنهى عن الأحوال فقال: الَ الْ بِّالِّلِ وكا


فقدّم تعالى صدقة السّرّ عن العلانية، وصدقة اللّيل عن النّهار لخفائهما، وبعدهما عن الرّياء والمباهاة، وحظو النو النّفس المريضة. الرياء في الجهاد، وتبين ذهابِ ألجر المرائي.
侕

.
فقد نهى الله عز وجل عن الخروج
 الطغيان في النعمة وترك شكرها، والرياء المباهاة والتصنع وإظهار الجميل ليراه

الناس مع إبطال التبيح (ع) قال الزمتشري في تفسير هذه الآية:

والعمل في السر يقطع الطريق على الشيطان في الرياء، كما قال عقبة بن عبد الغافر: (اإذا عمل العبد في السر عملّغ حسنًا، ثم عمل في العلانية مثله قال الله تعالى هذا (1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنففه، (17/V رقم



(Y) أخرجه البخاري في صحيحهد، كتاب الز كاة، باب الصدقة باليّيمين،

وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم والرج للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله ؟ قال (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) (ث) وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (اقال رجل: يا رسول الله، إني أثف المّ المو قف أريد وجه الله، وأريد أن يرى موطني، فلـي فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا حتى نزلت
 ( ${ }^{(\varepsilon)}$ [11.
( أخرجه البخاري في صحيحهي، كتاب الـجهاد والسير، باب من قاتّل لتكو ن كلمة الثله هي

 رقم قال الححاكم: صحيح على شرط البخاري
(احذرهم بالنْهى عن التنازع واختلاف الرأى نحو ما وقع لـهم بأحد لمـخالفتهـم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فشار الهم وذهاب ريحهمّ، كاللذين خرجوا من الحو ديارهم
 فأتاهم رسول أبى سفيان وهم بالجحفة: أن ارجعوا فقد سلمت عيركم، فأبى أبو جهل
 وتعزف علينا القيان، ونطعم بها من حضرنا من العرب، فذلك بطرهم ورئاوّهم الناس بإطعامهم، فوافوها، فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر، وناحت عليهم النوائح مكان الثقيان، فنهامم أن يكونوا مثلهم بطرين
 أهل الثقوى والكآبة والحزن من خشية الله عز وجل، مخلصين أعمالهـم لله||(1) . وجاءت الأحاديث تحخر من هذه الصفة الذميمة وتبين عاقبة من خرج للقتال رياءة فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة حليه رجل استشهل، فأتي به فعرفه نعمه فعرفهانها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء، نقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار) (Y)

(Y) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قاتل للُّياء والسمععة استحق النار،

يريد بعمله الحمد من الناس على أعماله، لا الثواب من الله عز وجل، وقلد علد الآيات والأحاديث مجتمعة على محت ثواب المرائي وبطلان عمله. وقد بين المولى عز وجل وجل في آيات عديدة قبح الرياءء وبطلان أعمال المرائين عند الله عز و.جل يوم القيامة.




 وَانَّهُ لَا يَهْ
.[ヶ7ร
قال المفسرون في معنى قوله تعالثى: لا تبطلوا صدقاتكم: إنّ الصدقة التي يعلم من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه، أو أن *وابها يمحقة الله عز وجل

 يِّهِ
 . نزلت هذه الآية في كل من عمل عماّل

وأراد به غير اللهه عز وجليل
(1) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، .1ヶ₹/1
(Y) انظر: تنسير الثرآن، السمعاني، (Y)

## عاقّبة الر

الرياء من السججايا الذميمة، والخخلال
 الضيمير، إذ هو الوسيلة اللخادعة التي يتخذها المتلونون والمنحرفون ذريعة لأهدافهم ومآربهم دونما خحجل واستحياء من هوانها ومناقضتها لصميم الدين والنـا والكرامة، وحسب


 عز وجل، بإييار عباده عليه في الزلفى وانى والتقرب، ومخخادعة الناس والتلبس عليهم بالنفاق والرياء.
ومع ذلك نجد المرائي حليف الهمم والعناء، يستهوي قلوب الناس، ويتملق رضامم؛ ورضى الناس غاية لا تنال، فيعود بعد طول المعاناة خائبًا، شقيًّا، سليب اللكرامة والدين. ومن الثابت أنّ سوء السريرة سرعان ما ما ينعكس على المرء، ويكشف واقعه، ويبوء بالفضيحة والخسران، نعوذ بالله من هذه الصفة.
فإن من أبرز آثار الرياء وعواقبه فقدان الأجر والثواب من الله عز وجل الهر المرائي قد فقد أهم شرط لقبول الأعمال وهو إخلاص الُعمل لله عز وجل، فهو

قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي . ${ }^{(4)}$ (النار (وعن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيراً، يقول: من عمل الم صالـما التماس الدنيا، صومًا أو صلاة أو تهجدًا بالليل، لا يعمله إلا التماس الدينايا، يقول الله: أوفيه اللذي التمس في الديا الدنيا من
 الدنيا، وهو في الآخرة من الخاسرين|،(\$) فجزاءاء المرائي ألا يقبل عمله في الآخرة، ويعتبر باطل لا ثواب عليه، لكنه يعطى أجره في الدنيا فمن عمل عملًا صالحّا فيا في فير تقوى أعطىى على ذلك أجرّا في الدنيا، الميا، فمن يصل رحمًا، أو يعطي سائلًا، أو يرحم مضطرًا، أو نحو ذلك من أكمال ألمال البر، فائله يجعل ثواب عمله في الدنيا بأن يوسع عليه في المعيشة والرزق، ويدفع عنه المكاره في الدنيا، وليس له في الآخرة نصيب، قالـ ، تعالى: والعياذ بالله.
وقال الله عز وجل في أعمال المرائيين:


(Y) أخرجه مسلم في صسيعه، كتاب الإمارة، باب من قاتل لنريّاء والسمعة استدحق النار،
( ت تفسير القر آن العظيم، ابن كثير،

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: اهمم أهل الرياءء، يقال للقراء منهم: أردت أن يقال: فلان قارئ، فقد قيل ذلك، ولمن وصل الرحمن وتصدّق: فعلت حتى يقال فقيل، ولمن قاتل فتتل: قاتلت حتى يقال

فلان جريء، نقد قيل)|" (1) ويويد ذلك ما جاء في صحتيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن أول
 فأتي به فعرثه نعمه فعر ثها، قال: فما عما فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استى استشهدت، ثال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء،
 ألثي في النار، ورجل تعلم العلمَ وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرنها قال: فما مملت فيها؟ قال: تعلمت العلم، وعلمته وقرأت فيك الثرآن، قال: كلذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم، وترأث القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب ملى وجهه حتى ألثي في النار، ورجل وسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به نعر فه نعمه فعر نها فاليا قال: فما عملت نيها؟ قال: ما تركت ما مرك من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، تال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، نقد




وهباء: أي: باطلِّ لا ثواب له؛ لفوات ما أخاف عليكم الشّرك الأصغر ) قالوا: وما شرط الثواب عليه من الإيمان والإخلاص الشّ الشّرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: (الرّياء، يقول الله عزّ وجلّ لهم يوم القيامة: إذا جزي

النّاس بأعمالهم: اذهبوا إلى اللّدين كتتم تراءون في الدّنيا فانظروا هل تجلهون عنده

- جزاء)

وفي النهاية فإن المرائي يفضحه الله في الدنيا وعلى رؤوس الأشهاد يوم القيامة، ذلك أن المرائي إنما يقصد بعمله هذا وليا ندلاع غيره ليعطيه هذا الغير زمامه، وليسلم إليه قياده، ويأبى الله عز وجل ذلك نظرّا لما يمكن أن يصنعه هذا المرائي أو المسمع من إفساد في الأرض وإملاك للحرث و النسل.

 فقلْ
 فهم لا يرجون ثوابِا ولا يخافون بتركه
 لذا فإنه يفضحه في الدنينا، حتى يحذره وقد أوضح ذلك الرسول صلى الله عليه الناس، ولا يغتروا به، أما في الآخخرة

 ( ( أخرجه أحمد في مسنده، هQ/ra، رقم وجود إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة .
(0) انظر : آنات على الطُريق، محمدنوح، K/ .1.

ونفاقًا (ץ)
وقد توعد الله غز وجل المرائين بالويل؛ فقال تعالى:

 والويل هو العذاب لهمه، أو الهلاك، أو واد

في جهنم ذال هو مصيرهم ${ }^{\text {(Y) }}$ وكما قلنا فالرياء شعبة من شعب النفاق، فالمنافقين إنما يعبدون الله عز وجل رياء وسمعة؛ لذا لا تقبل منهم أبدَا، قال الله عز وجل في حديثه عن المنافقين: ولوَا وَا




 كنت ترائي فيه فالتمس عنده الثواب، فعن النبي صلى الله عليه وسلمْقال: (إنّ أخوف
(1) انظر: التفسير المظهري، (1)/ (1)



الإسلام وتاركها مستحق للعن؛ فيجب نفي التهمة بالإظهار، فالإظهار فيها أنضلّ، قال ابن عباس：جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال بسبعين ضعفًا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعغًا، قال：وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها
وقد مدح الله عز وجل المخلصين في عبادتهم إياه على كل الأحوال فقال：居

 ．
ندلّم تعالى صدقة السّرّ عن العلانية، وصدقة اللّيل عن النّهار لْخفائهما، وبعدهما العـا عن الرّياء والمباهاة، وحظوظ النّفس المريضة．
وجاء من السّبعة اللذين يظلّهم الله عز وجل يوم القيامة في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه في قوله عليه السلام：（رجل تصدّة بصدقة فأخفاها حتّى لا تعلم شماله ما تنفق
．
 （
 الغيب، الرازي،


## ثالج الرياء

الرياء خلق ذميم حذر منه الإسلام، ويين عاقته، وبين لنا طرق علاجهج، ولا يطلب العلاج إلا من أحس بالداء، قال يونس بن عبيد：מلا يزال العبد بار بخير ما ملم اللذي يفسد عليه عمله｜｜（1）، وأول طرق العلاج من هذه الصفة الذميمة هو الإختلاص． وهناك العديد من الآيات والأحاديث، وما جاء من الآثار التي تبين نضل الإنخلاص في الأعمال والطاعات والقيام بها في الخفاء．

行 （四）

فالآبة الكريمة ظاهرة في تفضيل صدقة الّسّر على صدقة العلانية، وذهب جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية：إلى أنّ هذه الآية في صدقة التطوع، فكتمان صدقة الانـي التطوع وإخفاؤها أفضل من إظهارانها وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل في تطوعها؛ لانتفاء الرياء عنها، وليس كذلك الواجبات والفرائض، فيجب إظلهار الفرائض من الصطلاة والزكاة؛؛ لأنها شعائر （1）أخرجه البيهية في شعب الإيمان، 1199／9،


والعمل في السر يقطع الطريق على بحتّ العبد المؤمن على أن يكون له عبادة


 تعالى هذا عبدي حقّاهِ (1) .
وقال الثوري عن زيد: إإذا كانت سريرة الرجل أفضل من علانيته، فذلك اللضضل، وإذا كانت سريرة الرجل وعلانلينته سواء، فذلك النصف، وإذا كانت علانيته أنضل من سريرته فذلك الجور)| (ث)
وجاء عن الفضيل أنه كان يقول: ا(اخير العمل أخغاه، وأمنعه من الشيطانان، وأبعده من الرّياء|(4) . ومع ذلك لا ينغي للعبد أن يترك العممل خوف الرياء، فإن ذلك منتهى بغية الشيطان منه، إذ المقصود أن لا يفوت الإنخلاص، قال الفضيل بن عياض: ترك العمل بسبب الخلق رياء، وفعله لأجل الخلق شرك (8). فالأعمال والعبادات الخفية، والطاعة في الخلوات، تفضل الأعمال الجليّة غير الفرائض الُظّاهرة، فضلاً عظيمّا، وتحميه من أدران الرّياء، والتّطلع لحبّ الثناء من الناس، وقد جاء الثّوجيه عن السلف الصالحالح
 (1) أخر جه البيهتي في شعب الإيمان، 1 (Y)



(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفـ،

