(٩) لأن المعروف هو أمر الله («أحكام القرآن» للجصاص الحنفي، ج ٢، ص ٣٢٢، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت).

- وفي النهاية: المعروف اسم جامع لكل ما عُرف من طاعات الله تعالى، والتقرب إليه، والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع («مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»، ج ٨، ص ٣٢٠٨، الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان). «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف بما استحسنه الشرع والعقل وينهون عن المنكر» عما استقبحه الشرع والعقل، أو المعروف ما وافق الكتاب والسنة، والمنكر ما خالفهما، أو المعروف الطاعة والمنكر المعاصي («تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل»، ج ١، ص ٢٨٠، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت).

- والمعروف اسم لكل فعل يُعرف بالعقل والشرع حُسنه، والمنكر ضده وهو ما عُرف بالعقل والشرع قُبحه («تفسير الخازن»، الناشر: دار الفكر، ج ١، ص ٣٩٩، دار الفكر - بيروت/لبنان).

- المعروف كل ما أمر به الشرع وارتضاه العقل السليم والأعراف الحميدة («الفقه الإسلامي وأدلته»، ج ٨، ص ٦٢٦٥، الناشر: دار الفكر - سورية - دمشق).

- المعروف اصطلاحاً: هو ما قبله العقل وأقره الشرع ووافقه كرم الطبع («الموسوعة الفقهية الكويتية»، ج ٣٩، ص ١٢٣).

- «قول وعمل» وهو يحتمل شروحاً يصدق بعضها على مذهبنا أيضاً، بل هو أولى الشروح كما ستعرف. الأول: ما فهمه عامة الناقلين وأرباب التصانيف، وهو أن الإيمان مركب من القول أي الشهادتين والعمل («فيض الباري شرح البخاري»، ج ١، ص ٧٢، مكتبة مشكاة الإسلامية).