عامة من دخلها النساء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

قمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء.

متفق عليه

"وأصحاب الجد"، أي الغنى والأموال "محبوسون"، أي: ممنوعون من دخول الجنة حتى يحاسبوا على أموالهم وحظوظهم من الدنيا. وفي الحديث : تحذير للنساء حتى يحسن أعمالهن ويبتعدن عما يقعن فيه من الشر الذي سيكون سببا في دخولهن النار.