


 فاعلد)!


 أيضاً يتعلَّم الهزكِي العطاء والإحساس بالغير .




 عليّة" (الكوبة: + 1). " اـ بعـض الأعمـال التـي تنـال بهـا رضـا الله ومغفرتـه

ورحمته:

 عنهـا حولاً، ولا نرضى عنهـا بلاكا؛
 بين لنا أن العبد يتوصل إلى رضا الهُ بياهيه بأعهال كيرية؛ فهن ذلك الصيام ابتغاء مرضاة الشه
ثالثأ: في مجال الهبادات القلبية، فقد بيّن الرمسول- صلى الشّه عليه وسلمأن رضا الهُ يُجحتلب بأعهال قلبية تظهر على اللسان والجوات؛ رابعاً: في مجال المعاملات، فقد أرشدنا النبي-صلى الشُ عليه وسلم- إلى أن رضا اللّه يُدرك بكلمة حسنة يثولها الدؤمن لأخيه المؤؤن. والش اعلم
وصلى الشّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

r- دائهاً ما يقرن الحق تبارك وتعالى بين الصالاة والزكاة، والصـلاة
 فرع الوقت، فإنُ كانت الزكاة تأخلذ نيجة الوقت، فالصلاة تأخلذ الوقت

نفسه. إذذ: ففي الصلاة زكاة أبلغ من الزكاة.世- إن إسساعيل - عليه الـلام - كان حقان عليا عليه أن يأمر قومه من العرب بالصلاة والزكاة، ولكن كان عليه أن يبدأ بأهله وذوي قرابته
 النبي - صلى الشّ عليه وصلم - لعشيرته الأقربين بأمر اللّه تعالى في

 الأنبياء، وصبر عليها الصالحون، وشعر بأهميتها الأولياء، وأمر بها الدتتون، إنها أمر الأبنتاء بالصلاة وحثهم عليها، والصبر على ذلك
 0- ما من ناشئ إلا وينشأ على ما عوَّده عليه أبوه أو أخلذه به مرئوه،


وصهل عليه

צ- إن الشا حين أمر بالصلاة، وملح أهلها في كتابه، أمر بها بلفظ الإقامة وملح المقيهين لها، ألا وإنًّ مِن إقامة الصـلاة أداءها مـا مِ الحهاءاء في يوت اللّ، والزام الأبناء بنلك والحبرص عليهر، وإنه لو

فعل كرُ أبٍ ذلك، لامتلأت الدساجد بالمصلين
V- إن في حرص الولد على الصطلاة طول حياته، ومحافظته عليها دلالة




ولد صالح يدعو (ل) )؛ رواه مسلم، وغيره.

فضل الصصلاة في الإسلام: 1- ا- تنهى عن النحشاء والمنكر . r- أ أفضل الأعهال بعلد الشهادتين. r-\&- تكغُر السيئات.

-     - نور لصاحبها في الدنيا والآخرة؛ ฯ- يرفع اللّه بها اللدرجات، ويحط الخطايا. V- V - من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة النبي - صلى الهن عليه وسلم ^- الهشي إليا تكتب به الحسنات وترفع اللرجات وتحط الحبا الخطايا؛ 9- يغغر اللُّ بها الذنوب فيها بينها وبين الصالِا التي تليها


11 1 ا انتطارها رباط في سبيل اللُّة.
فضيلة من فضائل الزكاة: 1- ا الزكاة ركن من أركان الإسـلام. r- r- أنزل الهُ الهال لإيتاء الزكاة .
 ६- تكغير اليئات ودخول الجنة. هـ أ أهل الزكاة هم المهتلون. צ- الزكاة من البر وأملها من الصادقون الميا المتون. v-

 ب . ، 1 1 - أهل الزكاة هم الـرحوحونون.
r 1 - الزا الزكاة نجاة في القبر . r|r- آ الزكاة سبيل التدكين في الأرض. ؛ ا - أهل الزكاة وتبشير القرآن لهم. 18 1 1 - الزكاة ومضاعغة الثواب. 17-17 ــ الـن خير معاث الناس.

فكمل نفسه، وكهل غيره، وخصوصا أخص الناس عنده وهم أهله، لأنهم
 للراضي ربه واجتهاده فيها يرضي،، ارتضاه الشُ وجعله من خوراص عبياده وأوليائه المقربين، فرضي الشه عنه، ورضي هو عن ربه. والمراد من الأهل أسرته وقومه من قَيلة جرهم والهراد من الصلاة إقامتها ومن الزكاة أداوأوها،
 \}كان عند به مرضيا\{ موجب آخر لإكرامه والإنعام عليه بنكره في القرآن الكربم في سلسلة الأنسياء والمرسلين، وعنىى \}كان عان عند ربه مرضيا\{ أي أقواله وأفعاله كلها كانت مقبولة مرضية فكان بذلك هو مرضيا من قبل ربه عز وجل.



 الطريق على الثـيطان، فليس لـه مجال في يبت يصـلي أهله الخـسس صلوات.
 فريضستان جوهريتـان فـي كــل ملــة، فالصــلاة لأداء حـق الشّ تعـالى،
والزكاة لأداء حق العباد المحتاجين.

وكـان بجانـب حرصـه علـى أداء هـاتين الفريضـــين، يـأمر أهلـه وأقـرب الـاس إلـه بـالحرص على أدائههـا حتى يكـون هـو وأهله قـلـوة لغــرهم في العهل الصالح.

 عكيلّها

 أن من جيع هذه المناقب كان مسن رضى الشه غنهم ورضوا عنه.
 والمرسلين نبينا محهد وعلى آله وصحبه وسلم .

 أهله بالصــالة والزكاة؛ فيجـب على كـل مـؤمن أن يـأمر بهـها أهلـ
 حضرة الرب بالصلاة والزكاة: أي بإقامة الصلاة لإيتاء الزكاة. مرضيا: أي رضى الشه تعالى قوله وعمله ليقينه وإخلاصه. الشرح الاجمالي





 المتضينة للإخلاص للمعبود، وبالزكاة المتضيمنة للإحسان إلى العييد،

