نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.

رواه مسلم

أي قوم معهم سياط طويلة وله ريشة يضربون بها الناس بغير حق وهؤلاء هم الشرط الذين يضربون الناس بغير حق ، ونساء يسترن بعض بدنهن ويكشفن بعضه؛ إظهارا لجمالهن وإبرازا لكمالهن، وقيل: يلبسن ثوبا رقيقا يصف بدنهن وإن كن كاسيات للثياب عاريات في الحقيقة، مميلات قلوب الرجال إليهن، وقيل: مميلات بأكتافهن، مائلات إلى الرجال بقلوبهن أو بقوالبهن، أو متبخترات في مشيهن، أو زائغات عن العفاف، أو مائلات إلى الفجور والهوى، "رؤوسهن كأسنمة البخت"، وهي جمال طوال الأعناق، أي: يعظمنها ويكبرنها بلف عصابة ونحوها.