الإيمان بضع وسبعون شعبة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون، شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.

رواه مسلم

أي: الإيمان الكامل درجات، ويشتمل على أعمال وأفعال وأصناف من الصالحات، فأعلى درجات الإيمان وأفضلها، بل وأصل الإيمان هو توحيد الله عز وجل، والاعتراف بكونه الإله الواحد المدبر للكون المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، والعمل بمقتضى ذلك الإيمان. وأقل أعمال الإيمان هو تنحية الأذى وإبعاده عن طريق الناس. والحياء درجة وعمل من الإيمان.