(٣٠) الإخلاص: أن يقصد بالعمل وجه الله وحده («صفوة التفاسير»، ج ١، ص ٨٧، الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة).

- لا بد فيها من شيئين: أن يراد بها وجه الله، وأن تكون موافقة للشريعة قولاً وعملاً، كلاماً طيباً وعملاً صالحاً («الفقه الإسلامي وأدلته»، ج ٨، ص ٦٢٦١، الناشر: دار الفكر - سورية - دمشق).

- وقال ابن عبد السلام: الإخلاص أن يفعل المكلّف الطاعة خالصاً لله تعالى وحده، لا يريد بها تعظيماً من الناس ولا توقيراً، ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. وله رتب، منها أن يفعلها خوفاً من عذاب الله، ومنها أن يفعلها تعظيماً لله، ومهابة وانقياداً وإجابة، ولا يخطر له عرض من الأعراض، بل يعبد مولاه كأنه يراه، وإذا رآه غابت عنه الأكوان كلها وانقطعت الأعراض بأسرها («الموسوعة الفقهية»، ج ٤٢، ص ٨٩).