**أمر الله بالزّواج ولكنّه ليس فرضاً.**

**حضرة بهاءالله:**

1 – " قد كتب الله عليكم النّكاح إيّاكم أن تجاوزوا عن الاثنتين والّذي اقتنع بواحدة من الإمآء استراحت نفسه ونفسها ومن اتّخذ بكرا لخدمته لا بأس عليه كذلك كان الأمر من قلم الوحي بالحقّ مرقوما  تزوّجوا يا قوم ليظهر منكم من يذكرني بين عبادي هذا من أمري عليكم اتّخذوه لأنفسكم معينا " (الكتاب الأقدس – الفقرة 63)

2 – " سؤال : بخصوص الآية المباركة: "**كتب عليكم النّكاح**" هل هذا الحكم واجب أم لا؟

جواب : غير واجب." (رسالة سؤال وجواب، 46)



**بیت العدل:**

1 – " مع أنّ حضرة بهاءالله أمر بالزّواج في الكتاب الأقدس، إلاّ أنّه بيّن أنّه ليس فرضا (سؤال وجواب 46). وصرّح حضرة وليّ أمر الله أيضا في رسالة كتبت بناء على تعليماته: "**إنّ الزّواج ليس بأيّ حال من الأحوال إلزاميّا**"، وأكّد أنّ: "**للفرد نفسه – في نهاية الأمر – أن يقرّر ما إذا كان يرغب في حياة عائليّة، أو يريد أن يعيش أعزبا.**"

وعلى هذا إذا اضطرّ شخص للتريّث زمنا طويلا قبل العثور على زوج، أو إذا اضطرّ أن يبقى أعزبا، فلا يعني ذلك أنّه لم يحقّق الهدف من حياته، فهذا الهدف أساسا روحانيّ." (الكتاب الأقدس – الشرح 91)

****