|  |
| --- |
| فَالْإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ |
| الصَّبْرُ | وَ الْيَقِينُ | وَ الْعَدْلُ | وَ الْجِهَادُ |
| وَ الصَّبْرُ-عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ | وَ الْيَقِينُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ | وَ الْعَدْلُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ | وَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ |
| الشَّوْقُ | عَلَى تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ | عَلَى غَامِضِ الْفَهْمِ | عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ |
| وَ الْإِشْفَاقُ | وَ تَأَوُّلِ الْحِكْمَةِ | وَ غَمْرَةِ الْعِلْمِ | وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ |
| وَ الزَّهَادَةُ | وَ مَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ | وَ زَهْرَةِ الْحُكْمِ | وَ الصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ |
| وَ التَّرَقُّبُ | وَ سُنَّةِ الْأَوَّلِينَ | ‏ وَ رَوْضَةِ الْحِلْمِ | وَ شَنَئَانِ الْفَاسِقِينَ |
| أَلَا مَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلَا عَنِ الشَّهَوَاتِ وَ مَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ رَجَعَ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيبَاتُ وَ مَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ-  | فَمَنْ تَبَصَّرَ فِي الْفِطْنَةِ تَبَيَّنَ الْحِكْمَةَ وَ مَنْ تَبَيَّنَ الْحِكْمَةَ عَرَفَ السُّنَّةَ وَ مَنْ عَرَفَ السُّنَّةَ فَكَأَنَّمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِينَ-  | فَمَنْ فَهِمَ فَسَّرَ جُمَلَ الْعِلْمِ وَ مَنْ عَلِمَ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ- وَ مَنْ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ لَمْ يَضِلَّ وَ مَنْ حَلُمَ لَمْ يُفَرِّطْ فِي أَمْرِهِ وَ عَاشَ فِي النَّاسِ حَمِيداً-  | فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِ- وَ مَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أَنْفَ الْكَافِرِ وَ مَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ قَضَى مَا عَلَيْهِ- وَ مَنْ شَنِئَ الْفَاسِقِينَ غَضِبَ لِلَّهِ وَ مَنْ غَضِبَ لِلَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مُؤْمِنٌ حَقّاً  |

فَهَذِهِ صِفَةُ الْإِيمَانِ وَ دَعَائِمُهُ- فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ لَقَدْ هَدَيْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَرْشَدْتَ فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ خَيْرا

پس ايمان بر چهار پايه استوار است: صبر، و يقين، و عدل، و جهاد.

و صبر چهار شعبه دارد: شوق، و هراس، و زهادت، و انتظار، هلا، هر كه به بهشت مشتاق باشد دل به شهوات ندهد، و هر كه از آتش بهراسد از كارهاى ناروا روى‏ گرداند، و هر كس در دنيا زهد پيشه كند مصيبتها بر او آسان نمايد، و هر كس مراقب و منتظر مرگ باشد بكارهاى خير بشتابد.

و يقين چهار شعبه دارد: باريك بينى، و درك حقايق، و اندرز گرفتن از عبرتها، و روش پيشينيان. پس هر كه در امور دقيق بينا شود حقيقت‏شناس گردد، و هر كه بحقايق رسد [عبرت‏شناس شود، و هر كه عبرت‏شناس باشد با سنّت آشنا شود] و هر كه سنّت را بشناسد گويا كه با پيشينيان بوده است.

و عدل چهار شعبه دارد: و تيزفهمى (يا ژرف‏فهمى). و دانش بسيار، و شكوفه حكم (و داورى)، و بوستان حلم و بردبارى. پس هر كه بفهمد مجملات علوم را تفسير كند، و هر كه عالم شود راهها و قوانين حكم را بشناسد، و هر كه راهها و قوانين حكم را بشناسد گمراه نگردد، و هر كه بردبارى كند در كارهايش زياده روى نورزد و در ميان مردم خوشنام و ستوده زيد.

و جهاد چهار شعبه دارد: امر بمعروف، و نهى از منكر، و پايدارى در جبهه‏ها، و كينه‏توزى با فاسقان. پس هر كه امر بمعروف كند پشت مؤمن را محكم ساخته، و هر كه نهى از منكر كند بينى كافر را بخاك ماليده، و هر كه در جبهه‏ها پايدارى كند به عهد و وظيفه خود عمل نموده، و هر كه با فاسقان كينه توزد براى خدا خشم گرفته، و هر كه براى خدا خشم بگيرد حقيقتا مؤمن است.

پس اينست ايمان و پايه‏هاى آن. سائل عرضكرد اى امير مؤمنان راستى كه هدايت و ارشاد نمودى، خداوند از جانب دين و بخاطر آن بشما جزاى خير دهد.