دار الإفتاء المصرية والمرأة

هبة صلاح باحثة في الدراسات الإسلامية ودراسات النوع المركز الإعلامي دار الإفتاء المصرية. دار الإفتاء المصرية أنشأت عام ١٨٩٥ في عهد الخديوي عباس حلمي وكان هدفها الرئيسي هو الرد على اسئلة الناس في المجتمع بشكل عام. كانت البداية تابعة لوزارة العدل لان الي كان بيشرف على اصدار الفتاوى والاحكام وكل الحاجات دي لانها كانت في نفس التوقيت معنية بالبت في احكام الإعدام وده مازال قائم لحد دلوقتي الا ان دورها هو فقط استشاري. الدار حاليا مرت بمراحل تطور كثيرة فنسبة الاستفتاءات بعد ما كانت مقتصرة على مصر فقط بدا يصل للدار استفتاءات واسئلة من جميع انحاء العالم. حاليا يتم ترجمة الفتاوى الي ٩ لغات حية حول العالم. دار الإفتاء استقلت في عام ٢٠٠٧ عن وزارة العدل واصبح لها ادارتها المالية وإدارية بشكل تام فهي دلوقتي أصبحت مؤسسة مستقلة تحت مظلة مؤسسة الازهر و هي المؤسسة الكبيرة و ان مؤسسة الأزهر بتضم مشيخة الازهر وعلى راسها الامام أحمد الطيب شيخ الازهر ووزارة الأوقاف و دار الإفتاء المصرية و جامعة الازهر فدار الإفتاء هي احد منابر مؤسسة الاذهر في الوقت الحالي. كلمة فتوى عبارة عن سؤال بيصل من الشخص الي بيطراء عليه او بيتعرض لموقف ما عن احكام الدين او احكام الحياة و بيطلب راي الدين او الرأي الشرعي فيها زي مثلا مشاكل بتواجه بعض النساء في الخارج بسبب مواضيع الحجاب و الاضطهاد و الاسلاموفوبيا فبتبعت تسأل سؤال ان في بيئة العمل انا مثلا مش قادرة ارتدي الحجاب او التزم بالحجاب.

راي دار الإفتاء بخصوص ختان الاناث واضح و صريح تم اصدار بيان رسمي من المركز الاعلامي لدار الإفتاء المصرية بيقول بشكل صريح ان ختان الاناث ليس له علاقة بالدين فالدار وضحت بشكل صريح انها عادة و ليس من شعائر الدين لان الدين ضد أي شيئ بيجلب الضرر او الأذى للإنسان و بما ان هذه العملية ثبت خطرها طبيا فطبعا دي محرمة بشكل تام من ٢٠٠٦ فتوى صريحة بتقول ان ختان الاناث حرام شرعا و الي بيمارسه يكون بيرتكب جرم عظيم.

الزواج المبكر هو فيه انتهاك لحقوق الطفل واي شيء بيكون فيه تعدي على الحقوق وانتهاكها هو محرم في الاسلام بشكل عام ودار الإفتاء أكدت هذا الرأي. السن الي أصدروا بيه هو السن الي حدده القانون وهو سن الرشد كما حدده القانون يعني لو القانون حدد ان سن الرشد ٢١ عام هذا يعتبر شرعا هو السن القانوني لقبول الزواج وان يكون الزواج صحيح شرعا. كل القضايا الي بيسبق تعريفها كلمة عنف يعني العنف ضد المرأة الي بيتمثل زي ما قولنا في ختان الاناث العنف المتمثل في زواجها وهي صغيرة العنف المتمثل في ضربها او تعنيفها تعنيف لفظي او بدني من زوجها كل هذه الأمور مرفوضة شرعا رواي دار الإفتاء فيها واضح و صريح. وعلشان نحارب العنف اسمه تدريب المقبلين على الزواج.

المتداول في دار الفتوى بالنسبة لتولي المرأة المناصب بشكل عام سواء مناصب سياسية او قيادية او أي منصب بيتطلب ان تكون المرأة على راس القائمة مفيهوش أي مانع شرعي طالما انه بيمشي في اطار القوانين و اللوائح في أي بلد لان مافيش في الشرع أي نص في القرآن او في السنة بيمنع ذلك الي بيمنع ذلك هي المعتقدات السائدة في المجتمعات زي انه مينفعش المرأة تكون في منصب رئيس الجمهورية لا يوجد نص شرعي يمنع المرأة من هذا و اجمع هليه دار الإفتاء انه اذا تم انتخاب رئيس رجل و رئيسة و الي كسب في الموضوع سيدة او امرأة ليس فيه مانع طالما بينطبق عليها الشروط و مؤهلة لهذا المنصب. تولي المرأة القضاء ليس في الإسلام ما يمنع من توليها القضاء طالما مؤهلة وتوفرت فيها الناحية العلمية يؤهلها لهذا المنصب. مفيش مانع خالص من تويلي المرأة أي منصب في الدنيا حتى لو كان مفتي الديار المصرية اذا انطبقت عليها الشروط و المعايير حتي لو كانوا رجال لأنها نظم تصل لنسبة معينة من الفقه و العلم يؤهلها لذلك. دار الإفتاء بدأت من حوالي ٣ سنين تعيين مفتيات نساء ولكن واجهنا بعض المشكلات من الناحية الاجتماعية ان المستفتيين من الجماهير لما بيجدو الي بيفتيه واحدة ست في هذا المنصب هو عنده فكرة او ستيرويايب انه الي هيفتيه لازم يكون راجل بيرتدي الزي الازهري الجلباب و عمامة فبيبدئ يستغرب.

الفتوى او الحكم الشرعي بيتغير بتغيير الزمان والمكان والأشخاص والظروف يعني الفتوى او الحكم الي بينطبق على شخص في مصر هنا لا ينطبق على شخص في الولايات المتحدة الامريكية يمكن يكونوا الاثنين بيطرحو نفس السؤال الناس دلوقتي مثلا بيبعتو يسألو وهم في الخارج في دول غير مسلمة ان الاكل او الطهي بيتم بطرق معينة داخل فيها خمور مثلا طب اكل منها ولا ما كلش طب و اللحوم المذبوحة في دول غير مسلمة اكل منها ولا ما كلش فطبعا لازم الفتوى متوافقة مع ظروف الناس دي في اماكنها بنلاقي فتاوى دلوقتي تريند عن حكم تجميد البويضات الملقحة الكلام ده جديد طبيا فكل ما بيستجد موضوعات في الواقع بتاعنا كل ما بيبتدي ناس تسأل عنها.

Women and the Egyptian Fatwa House

“Heba Salah, a researcher in Islamic and Gender studies in the public information office for the Egyptian Fatwa House. The Egyptian Fatwa House was established in 1895 in the era of the Khedive Abbas Helmy and its main goal was to generally answer society’s questions. At the first it was affiliated with the Ministry of Justice because it supervised the issuing of fatwas and advisory opinions since at the time it was involved with death sentences, it still does nowadays too but now its role is only consultative. Lately the institution went through lots of development phases, after the questionnaires were only confined to Egypt they started coming in from all around the world. Currently the fatwas are being translated into 9 different living languages. In 2007 the Fatwa Institute gained independence from the Ministry of Justice and had its own financial and management department, it’s now an independent institute under the umbrella of Al Azhar Institute which is the big foundation that includes the Azhar sheikhs with Ahmad El Tayeb on top, the Ministry of Religious Endowment, the Egyptian Fatwa House and the Azhar University, so basically the Fatwa House is now one of the Azhar Institute’s platforms. The word Fatwa means a question coming from someone who’s in a situation that concerns or needs religious laws or a legitimate opinion, like problems women face overseas with things such as hijab, oppression and islamophobia. So they send questions like I can’t wear the hijab in my job’s environment or I can’t commit to it. The Fatwa House’s opinion on female genital mutilation is very clear, an official statement was issued from the public information office saying that it’s nothing but a tradition not a religious practise because religious practises aren’t things that cause harm to people. Since this harmful tradition has been medically proven to be dangerous, it’s been completely forbidden since 2006 in an official statement saying that female genital mutilation is haram and whoever does it is committing a great crime. Early marriage is a violation of children’s rights, in Islam any abuse or violation of rights is absolutely forbidden and the Fatwa House confirms this too. All cases with the concept of violence in them, for example violence against women, such as female genital mutilation, violence in the form of child marriage, verbal and physical abuse from their husbands are all things totally prohibited and the Fatwa House is clearly against them. To fight the violence there’s a training called (Future Spouses Training). What’s been going around in the Fatwa House concerning women holding office in general whether political, leadership or just any position where the woman is the head, there’s no legitimate reason against it as long as it’s legal because there’s no text in El Sharia’a, the Qura’n or El Sunna saying that it’s forbidden. What’s making it forbidden is the traditions in our societies believing in things like women can’t be presidents even though there’s no legitimate text forbidding it. The unanimous view of the Fatwa House agreed on if a man and a woman ran for election and the woman won she’s absolutely valid as long as the requirements apply to her and she’s qualified for the position. There isn’t anything in Islam forbidding women from judicial positions as long as she’s well educated and informed for this position. There’s actually no problem at all with women occupying any position ever even if it’s the Grand Mufti of Egypt if she fits all the requirements and standards because it takes a high level of doctrine and knowledge to get to that position. The Fatwa House started hiring female muftis in the last 3 years but we’ve had some social problems because when the asking public found out that a woman is the one telling them the fatwa they weren’t the most accepting since they have this rooted belief or stereotype that the mufti must be a man in the Azhari costume wearing a turban and a robe. The fatwa or the sharia’a judgement change depending on the time, place, people and circumstances. Meaning that the fatwa or judgement that apply to someone in Egypt doesn’t apply to someone in the USA even though they might be asking the same question. People who are in non-Muslim countries ask questions about the food because it sometimes includes alcohol and the meat they eat isn’t killed in a halal way, so the fatwa said to these people depends on their circumstances. There’s now a trend about the fatwa of freezing fertilized eggs which is something medically new, so every new topic in our lives is always asked about.’’