**تعريف مكارم الأخلاق**

تعرّف مكارم الأخلاق في اللغة بأنها الطباع والصفات الثابتة في البشر، حيث تصبح عادة يصعب تغيرها أو مخالفتها، فالنفس البشريّة لها صور وصفات باطنيّة غير مرئية، بعضها حسن وبعضها الآخر قبيح، أما مكارم الأخلاق في الاصطلاح هي الأوصاف التي تبنى عليها النفس البشريّة، حيث تتجذر وتترسخ فيه، فأما أن يمدح من قبل الناس أو يُذم، فلذلك تنقسم إلى نوعين: أخلاق حميدة وأخلاق مذمومة، وهنا أتت الشّريعة الإسلاميّة تهدي المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، فعرف الكثير من العرب قبل الإسلام بمكارم الأخلاق وجعلت منهم قدوة وخلدت أسمائهم كحاتم الطائي الذي اشتهر بالكرم وعنترة اشتهر بالشجاعة .

**شاهد أيضًا:** [قصة قصيرة عن الأخلاق والفضائل](https://mqalaty.net/%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d9%82%d8%b5%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%84/)

**استعين بمصادر مختلفه لاجمع مقتطفات عن خلق من الاخلاق الاسلاميه**

ورد في الشّريعة الإسلاميّة، أحاديث نبويّة شريفة، وآيات قرآنيّة تحث عباد الله الصّالحين على الأخلاق الحميدة الواجب على كل مسلمٍ التّحلّي بها، وفيما يأتي نرفق بعض هذه المُقتطفات:

* روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النّبي صلى الله عليه وسلّم أنّه قال: "إنَّ مِن أحبِّكم إليَّ وأقربِكُم منِّي مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسنَكُم أخلاقًا ، وإنَّ مِن أبغضِكُم إليَّ وأبعدِكُم منِّي يومَ القيامةِ الثَّرثارونَ والمتشدِّقونَ والمتفَيهِقونَ، قالوا : يا رسولَ اللَّهِ، قد علِمنا الثَّرثارينَ والمتشدِّقينَ فما المتفَيهقونَ ؟ قالَ : المتَكَبِّرونَ". [[1]](#ref1)
* قال تعالى في سورة الأحزاب الآية 21: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}. [[2]](#ref2)
* يقول النابغة الذبياني:[[3]](#ref3)   
  أَخلاقُ مَجدِكَ جَلَّت ما لَها خَطَرٌ \*\*\* في البَأسِ وَالجودِ بَينَ العِلمِ وَالخَبَرِ  
  مُتَوَّجٌ بِالمَعالي فَوقَ مَفرِقِهِ \*\*\* وَفي الوَغى ضَيغَمٌ في صورَةِ القَمَرِ