احاديث نصت عن الاتقان:

١-قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ ‌يُتْقِنَهُ).

٢- حديثُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم :( إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).

٣- حديثُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم:

(إن الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ).

٤-قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ ‌كَتَبَ ‌الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).

اهم المخالفات الشرعية في المهنة :

١- الواسطة : وهي شكل من اشكال المصالح للحصول على وظيفة او ترقية .

الدليل :

الواسطة التي تؤكل بها حقوق الآخرين، وتعتدي على مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، فهي شكل من أشكال الفساد، ولون من ألوان الظلم الاجتماعي الذي حرمه الله عز وجل، حيث قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا...) رواه مسلم، ويتجلى هذا الظلم والفساد عندما تؤخذ حقوق الآخرين، أو يوضع شخص في مكان لا يستحقه، أو يعتدى على حقوق الآخرين.

٢-الرشوة : تأتي على ان الموظف يأخذ من العميل رشوة سواء لتسريع او الإخفاء على مخالفة ما،

وأيضا شكل اخر يكون هناك رشوة من موظف لموظف لترقيته وغيرها .

الدليل:

}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

{

**سورة التوبة**

قصة عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم :

عن عائشة -رضي الله عنها- ، ان جيش قريش أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فتسائلوا ممن بينهم يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ، وتوصلوا الى ان أسامة بن زيد هو من يكلمه ، فكلمه أسامة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم (( أتشفع في حد من حدود الله؟!))، ثم قام فإختطب ، ثم قال:(( إنما اهلك الذين قبلكم أنهم كانو إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقامو عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها)). صحيح البخاري

المرجع :

[www.alukah.net](http://www.alukah.net)