ثانيها: التأمل في خلق اللّه - عز وجل - فإنه يُّهر حسن العبادة ولا
 وبليع ترتيها، يلفع هذه النفس إلى حسن العبادة، كما قال أهل العلم. ثالثها: النظر في بيسرِ وتراجم السلف، ولا سيها ما بيتلق بأبواب العبادة.
بعضْ ما تحسُن به العبادَة:
 صلى الشا عليه وسلم-، فذالكم هو مقتضى الشهادتين. والهرادُ

 أو صَرف شيء من العبادات لغيرِ الخالق الواحِــــبحعانه وتعالى-، وهذا بابٌ عظـرم








 فأين نحن من حسن العبادة؟ ولهاذا صار بعضنا يعبد الهُ وكأنه يريد فقط أن يستط الواجب وبخرج من العنر، بل أحيانأ نؤدي العبادة وحالنا كحال من يريد أن يتخلص من الشيء، وكائنه حمل ثقيل عليه،
 لحالوتها، فققود بتأديتها بغذه الصورة غير المرضية، ومن هنا أمرنا نيبنا
 لأنه أمر شاق وصعب، ويحتاّع إلى رقابة وامتثـعار، حتى نُحسن العبادة، ونقوم بها بالصورة المشروعة. !


 العهل القليل مع التحسين والإتقان، أفضل - بكير - من الكثير مع الثفلة وعلم الإلقان. قال الحسن لأبي رجاء: أفًا بلغك ما كتب به عدر رضي الشَ عنه: "أن تعلُّوا العرية، وحسن العبادة، وتْنَّهوا في الدين" كيف أو متى تكون العبادة حسنة؟!
ويُمكن أن نقول بشيء من الاختصار - مراعاة للحال والمقال -: إن العبادة الحسنة لا تكون، أو حسن العبادة لا يكون، إلا بأمور الأول: أن تكون هذه العبادة مشروعة، وهذا مها ينبثي أن يُعتى بهب: لمزيل بركت، وظهير غلبت.
 [المائدة: TV]؛ أي: مُّن اتقى الشَ - عز وجل - في عبادته أو فعله.
 أن العبادة لا تُقبل إلا من أهل الثقوى، وبالكالي فلا تكون العيادة حسيا
 من الإيمان والتُوى، فالإخلال بالتُوى سبب لفسـاد اللبادة، وعلدم قبولها، بل وعام ئرتُبِ آثارها عليها
 هو أحد شُقِّي أصل الإسلام، وهو ألا تعبد إلا الشه عز وجل.
 فإذا ما اجتدعت هذه الأمور، كانت العبادة حسنة بل في غايبة الحسن، يزيد وينقص - ويعلو ويخبو - حسُنها بقلدر تحثيق هذه الأورو، أو نقصانيا حتى تزول بالكلية.


الحمد للهُ رب العالمين والصـلاة والسـلام على اشرف الانبياء والهرسلين نبينا محهد وعلى آله وصحبه وسلم




 فَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

 .السلسلة الصحبيع

الدعنى الاجهالي


 إبادته والرقي بها إلى أن تكون عبادة حسنة على أتم الوجبوه وأكملها، وهذا. يشسل بالطع باطنها كها يشسل ظادريها.



 الشئن في تحسـين أو حـسن الهبادة، ولب الشأن في كرترا؛
 عَبَادَةَ اللْهِ فَابَبْشُرُوا بالْجَنَّةٌ

 وجل-، ويكون ذلك بطاعثه ــبتحانه وتعالى-، والانقياد لأمره، ومحبة ما بحب، وبغض ما بكره، واتباع رسوله -صلى الشّ عليه وسلمـ فيها فيا أمر

 ولن يأتي هذا كله في قلب العبل إلا إذا أحسن العبادة.
9- ليس المقصود أن نحسن العبادة في الثععائر التعبدية فتط، كالصـلاة والصيام وقراءة القرآن، وإنما الططلوب أن نحسن العبادة في كل شيء، سواء كانت العبادات العبدية، أو العبادات في المعاملات، والأخلافيات،
 في، فنحسن العبادة في معاملاتنا، وبيعنا وشرائنا، وأخلافقا
 وسلم- لنا حيث أوصانا بحسن عباداتنا كلها، ونحاول دائهأ أن تكون
 باطنها، فـا دمت قد قـت بأداء العبادة وحرصت على فعلها، فاحرص أيضاً على أن تحسنها وتتغنها، وتعملها بكل إحسان وإنقان 11 - 1 ـال ابن تيمية رحمه الشا
'فالقلب لا يصلح، ولا يفلح، ولا يسر ولا يطبب، ولا يطئن ولا يسكن إلا يلا ولا

 ومحجوبه ومطلوبه وكما جاء فى كتاب مئتاح دار السعادة ان الملب المب السليم

 ولا يغعل إلا ما أمره الشه انه القلب الذي قد سـي سلم لعبودية ربه حياء وخونا
 وبرجائه عن رجاء ما سواه وسلم لامره. والش اعلم
وصلى الشَ على نيبنا محهد وعلى آله وصحبه وسلم

ا- العبادة إذا لم تكن حسنة - بهذا المعنى - لا ثقبل، بل لا تنغع صاحبها، بل قد تضره. r- إن معنى حسن العبادة أن تقع الهبادة على الوجها الحسن الهرضي
 وإخلاص وتوجه تام، فئؤديها بالصورة الأحسن، والطريقة الأفضل،

 r- إن العدل لن يوفق في أداء العبادات بالطريقة الصحيحة وعلى الوجه المطلوب إلا إذا استعان بالشه على ذلكّ، وطلب المون ميان منه أن يعينه

ويسدده في الإحسان في عبادته -جل جالاله سبحانه وتعالى. \&- ان ديبنا الحنيف يدعونا إلى إحسان العهل، وإنقان الفعل الني
 المباحة، فكيف بالعبادة، أليست أولى بالإقنان والإحسان؟ ألم يقل



 أن تجههد في أداء العبادة، وتحسن أدائها غاية الإحسسان، وتقوم بها على وجه التهام والكمبال.



 [1: 5 v-
 الإحسان في العبادة هو الغغلة عن الشه

