فحرام عليها رائحة الجنة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة .

رواه أبو داود وصححه الألباني

أي: إن أي امرأة طلبت الطلاق من زوجها دون وقوع ضرر أو أذى عليها من زوجها، ودون سبب واضح ومقبول، فلتحذر؛ لأنها سيكون جزاؤها أنها تمنع من رائحة الجنة، وهذا في حق من ماتت على الإسلام محمول على أنها لا تجد رائحة الجنة أول ما يجدها المحسنون، ولا تدخلها مع أول الداخلين، لا أنها لا تجدها ولا تدخلها أصلا، وهذا من المبالغة في التهديد.