FADÂILUL-A'MÂL

LAS VIRTUDES DE LAS ACCIONES

Shaij Muḥammad Zakariyyâ Khândalwî (raḥmatullâhi 'alaihi)
HISTORIAS DE LOS SAHABA
13-228

LAS VIRTUDES DEL CORAN
229-277

LAS VIRTUDES DE LAS ACCIONES
278-310

LAS VIRTUDES DE LAS ORACIONES
311-410

VIRTUDES DEL RECUERDO DE ALLAH
411-614

LAS VIRTUDES DEL TABLIG (LA PROPAGACION)
615-653

LAS VIRTUDES DE RAMADAN (AYUNO)
654-732

EL DETERIORO ACTUAL DE LOS MUSULMANES Y SU UNICO REMEDIO
733-761

LAS SEIS CUALIDADES
762-799
CONTENIDOS DE ESTA OBRA

<table>
<thead>
<tr>
<th>LIBRO</th>
<th>PÁGINA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Hikāyātus-Sāhābah - Historias de los Sāhābah</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Fadā'il Qurān - Las Virtudes del Qurān</td>
<td>235</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Fadā'il Salāh - Las Virtudes de las Oraciones</td>
<td>323</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Fadā'il Dhikr - Las Virtudes del Dhikr</td>
<td>427</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Fadā'il Tablīg - Las Virtudes del Tablīg</td>
<td>633</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Fadā'il-Ramadān - Las Virtudes de Ramadān</td>
<td>675</td>
</tr>
<tr>
<td>7. El Deterioro Actual de los Musulmanes y Su Único Remedio</td>
<td>755</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Sitta Sifāt - Las Seis Cualidades</td>
<td>787</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 çevrelesi

HIKAYÂTUS-SAHÂBAH
(radiallâhu ‘anhum)

HISTORIAS DE LOS SAHÂBAH
(Allâh esté complacido de ellos)

Shaij Muhammad Zakariyyâ Khândhalwî
 rahmatullâhi ‘alaihi)
INDICE DE CONTENIDOS DEL LIBRO

HIKAYATUS-SAHABAH
HISTORIAS DE LOS SAHABA

PRÓLOGO DE LA TRADUCCIÓN ................................................................. 29
PRÓLOGO DEL AUTOR ........................................................................... 33
CAPÍTULO PRIMERO ......................................................................... 35
PACIENCIA ANTE LAS DIFICULTADES ................................................. 35
HISTORIA UNO. El viaje de Rasúlulláh (sallallahu alaihi wa sallam) a Taif ................................................................. 35
HISTORIA DOS. El Martirio de Anas Bin Naḍar (radiallahu 'anhu) .................................................................................. 37
HISTORIA TRES. La tregua de Hudaibiyah y la historia de Abú Yandal y Abú Başir (radiallahu ‘anhumá) .......................................................................... 38
HISTORIA CUATRO. El Islam de Bilál (radiallahu ‘anhu) y sus sufrimientos ................................................................. 40
HISTORIA CINCO. La conversión al Islam de Abú Dhar Al-Gifári (radiallahu ‘anhu) ................................................................. 42
HISTORIA SEIS. Las aflicciones de Jabbáb Bin Al-Arat (radiallahu ‘anhu) ................................................................. 44
HISTORIA SIETE. 'Ammár y sus padres (radiallahu ‘anhum) .................................................................................. 45
HISTORIA OCHO. La entrada al Islam de Šuhaib (radiallahu ‘anhu) ............................................................................... 46
HISTORIA NUEVE. La conversión de 'Umar (radiallahu ‘anhu) al Islam y el sufrimiento de su hermana (radiallahu ‘anhá) ........................................................................... 47
HISTORIA DIEZ. La emigración de los musulmanes hacia Abisinia y el exilio en el valle de Abú Ta'lib ................................................................. 49
CAPÍTULO SEGUNDO ......................................................................... 53
EL TEMOR DE ALLAH, UNA COSTUMBRE ESPECIAL DE LOS SAHABA ........................................................................... 53
HISTORIA UNO. Los temores de Rasúlulláh (sallallahu alaihi wa sallam) durante los momentos de tormenta ........................................................................... 53
HISTORIA DOS. Lo que Anas (radiallahu ‘anhu) solía hacer cuando se aproximaba una tormenta ........................................................................... 54
HISTORIA TRES. Las acciones de Rasúlulláh (sallallahu alaihi wa sallam) durante los eclipses solares ........................................................................... 55
HISTORIA CUATRO. Rasúlulláh (sallallahu alaihi wa sallam) pasa la noche llorando ........................................................................... 55
HISTORIA CINCO. Abú Bakr (radiallahu ‘anhu) y el temor de Alláh ........................................................................... 56
HISTORIA SEIS. La condición de 'Umar (radiallahu ‘anhu) .................................................................................. 57
HISTORIA SIETE. Un consejo de 'Abdulláh Bin 'Abbás (radiallahu ‘anhumá) ........................................................................... 59
HISTORIA OCHO. Rasúlulláh (sallallahu alaihi wa sallam) pasa cerca de las ruinas de Thamád durante la expedición de Tabúk ........................................................................... 60
HISTORIA NUEVE. La ausencia de Ka'b (radiallahu ‘anhu) en la expedición de Tabúk y su arrepentimiento ........................................................................... 61
HISTORIA DIEZ. La advertencia de Rasúlulláh (sallallahu alaihi wa sallam) a unos Sahábah que se estaban riendo, y el recuerdo de la muerte ........................................................................... 66
HISTORIA ONCE. Handhalah (radiallahu ‘anhu) y su temor a la hipocrisía (nifāq) ........................................................................... 67
HISTORIA DOCE. Algunas historias relativas al temor de Alláh ........................................................................... 68
CAPÍTULO TERCERO ......................................................................... 72
ABSTINENCIA Y POBREZA DE LOS SAHABA (RADIALLLAHU ‘ANHUM) ........................................................................... 72
HISTORIA UNO. El rechazo de Rasúlulláh (sallallahu alaihi wa sallam) sobre
convertir las montañas en oro ................................................................. 72
HISTORIA DOS. La advertencia a ‘Umar (radiallahu ‘anhu) por pedir comodidad y el estado de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) ................................................................. 72
HISTORIA TRES. El estado de sufrimiento por el hambre de Abú Hurairah (radiallahu ‘anhu) ................................................................................................................................. 74
HISTORIA CUATRO. Abú Bakr (radiallahu ‘anhu) y su pensión de Baitul-Mál (tesoro público) ......................................................................................................................... 75
HISTORIA CINCO. ‘Umar (radiallahu ‘anhu) y su pensión del tesoro público........... 76
HISTORIA SEIS. La historia de Bilál (radiallahu ‘anhu) acerca de pedir un préstamo a un idolatra para Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) ........................................ 78
HISTORIA SIETE. Otra historia de Abú Hurairah (radiallahu ‘anhu) padeciendo por el hambre ......................................................................................................................... 79
HISTORIA OCHO. La pregunta de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) acerca de dos personas ......................................................................................................................... 81
HISTORIA NUEVE. La pobreza va junto con el amor a Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) ................................................................................................................................. 81
HISTORIA DIEZ. El estado de pobreza en Sariyyatul-Ambar (la expedición de ’Ambar) ................................................................................................................................. 82

CAPÍTULO CUARTO......................................................................................... 84
LA PIEDAD DE LOS SAHÁBAH (radiallahu ‘anhum)........................................ 84
HISTORIA UNO. El regreso de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) de un funeral y la invitación de una mujer ............................................................................................................. 84
HISTORIA DOS. La noche en vela de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) por el temor de los dátiles de sadaqah ........................................................................................................ 84
HISTORIA TRES. Abú Bakr (radiallahu ‘anhu) y la comida del adivino que fue vomitada ................................................................................................................................. 85
HISTORIA CUATRO. ‘Umar (radiallahu ‘anhu) vomita la leche entregada como sadaqah ................................................................................................................................. 86
HISTORIA CINCO. Abú Bakr (radiallahu ‘anhu) entrega su jardín como sadaqah por precaución ................................................................................................................................. 86
HISTORIA SEIS. La historia de ‘Ali Bin Ma’bad (rahmatulláhi ‘alaihi) cuando quiso borrar la escritura ................................................................................................................................. 87
HISTORIA SIETE. ‘Ali (radiallahu ‘anhu) al pasar por una tumba ................................................................................................................................. 87
HISTORIA OCHO. El veredicto de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) acerca de la comida ḥārām ................................................................................................................................. 88
HISTORIA NUEVE. ‘Umar (radiallahu ‘anhu) no aprueba que su mujer pese el almizcle ................................................................................................................................. 89
HISTORIA DIEZ. ‘Umar Bin ’Abdul-Aziz (rahmatulláhi ‘alaihi) destituye a un gobernador que trabajó en tiempos de Haŷŷaý ................................................................................................. 90

CAPÍTULO QUINTO......................................................................................... 91
DEVOCIÓN Y FERVOR AL SALÁH..................................................................... 91
HISTORIA UNO. El dicho de Allàh sobre las oraciones voluntarias (nafl) .......... 91
HISTORIA DOS. Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) dedica toda una noche a la oración ................................................................................................................................. 91
HISTORIA TRES. La recitación de seis capítulos del Qurán que Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) hacía durante su Saláh ................................................................................................................................. 92
HISTORIA CUATRO. La condición de la oración de Abú Bakr, Ibn Zubair, ‘Ali y otros
CAPÍTULO OCTAVO

DAR LA PREFERENCIA, LARGA

HISTORIA OCHO. 'Umar (radiallahu 'anhu) cuenta sobre su esposa y su hija más pequeña, 'Ammah bint 'Abd al-Malik. 

HISTORIA NUEVE. 'Umair (radiallahu 'anhu) muere en Yarmuk y el martirio de 'Umair (radiallahu 'anhu) a Rustam en la batalla de Yarmuk. 

HISTORIA DIEZ. La emigración de 'Umar (radiallahu 'anhu) hacia Madinah. 

CAPÍTULO OCTAVO
Fervor y profundización en el conocimiento................................................. 129
HISTORIA UNO. El listado de los Sahabah (radjallahu 'anhum) para los dictámenes ................................................................. 130
HISTORIA DOS. Abú Bakr (radjallahu 'anhu) quema sus colecciones .......... 130
HISTORIA TRES. Mu'¿ab Bin 'Umar (radjallahu 'anhu) asume la responsabilidad del tabligh................................................................. 131
HISTORIA CUATRO. Ubay Bin Ka'b (radjallahu 'anhu) enseña el hadith .......... 132
HISTORIA CINCO. La ansiedad de Hudhaifah (radjallahu 'anhu) respecto de las tribulaciones ................................................................. 133
HISTORIA SEIS. Abú Hurairah (radjallahu 'anhu) y su memorización del hadith. 135
HISTORIA SIETE. La muerte de Musailamah y la compilación del Qurán........ 136
HISTORIA OCHO. La cautela de Ibn Maqúd (radjallahu 'anhu) respecto del hadith ................................................................. 137
HISTORIA NUEVE. Ir donde Abú Ad-Dardá (radjallahu 'anhu) por un hadith.... 139
HISTORIA DIEZ. La ida de Ibn 'Abbás (radjallahu 'anhumá) hacia el Anšári .... 140
CAPÍTULO NOVENO ................................................................. 148
OBEDECIENDO A RASÚLULLÁH (SALLALLÁHU 'ALAIHI WA SALLAM) Y 
CUMPLIENDO SUS ÓRDENES......................................................... 148
HISTORIA UNO. 'Abdulláh Bin 'Amr (radjallahu 'anhu) quema su manta .... 148
HISTORIA DOS. Un Anshári derrumba una edificación ................................ 148
HISTORIA TRES. Los Sahabah (radjallahu 'anhum) sacan las mantas rojas de sus silllas de montar ................................................................. 150
HISTORIA CUATRO. Wáil (radjallahu 'anhu) se corta el cabello por la palabra "dhubab" .......... 150
HISTORIA SEIS. Ibn 'Umar (radjallahu 'anhumá) deja de hablarle a su hijo ... 151
HISTORIA SIETE. La pregunta a Ibn 'Umar (radjallahu 'anhumá) ya que en el Qurán no había nada sobre el saláh del viajero ......................... 152
HISTORIA OCHO. Ibn Mugaffal (radjallahu 'anhu) rompe relaciones con su sobrino por jugar jadhaf ................................................................. 153
HISTORIA NUEVE. Hakim Bin Hizám (radjallahu 'anhu) deja de pedir .......... 153
HISTORIA DIEZ. Hudhaifah (radjallahu 'anhu) va a espiar ......................... 154
CAPÍTULO DÉCIMO................................................................. 156
EL VALOR Y EL ESPÍRITU ISLÁMICO DE LAS MUJERES ....................... 156
HISTORIA UNO. El tasbih de Fátimah (radjallahu 'anhâ) .............................. 156
HISTORIA DOS. 'Aishah (radjallahu 'anhâ) gasta en el camino de Allâh .... 157
HISTORIA TRES. Ibn Zubair (radjallahu 'anhu) impide a 'Aishah (radjallahu 'anhâ) gastar en el camino de Allâh ................................. 158
HISTORIA CUATRO. 'Aishah (radjallahu 'anhâ) y su temor de Allâh .... 159
HISTORIA CINCO. La petición y emigración del esposo de Um Salamah (radjallahu 'anhâ) ................................................................. 159
HISTORIA SEIS. Um Ziyâd (radjallahu 'anhâ) junto con algunas mujeres durante la campaña de Faîbar ................................................................. 161
HISTORIA SIETE. Las ansias de Um Harâm (radjallahu 'anhâ) para asistir a la batalla de Chipre ................................................................. 161
HISTORIA OCHO. La relación de Um Sulaim (radjallahu 'anhâ) con su esposo por la muerte de su hijo ................................................................. 162
HISTORIA NUEVE. La conducta de Um Habibah (radjallahu 'anhâ) hacia su padre
por no dejar que este use su manta ............................................. 163
HISTORIA DIEZ. La historia de Zainab (radiallahu 'anha) sobre las aclaraciones de la mentira ............................................. 164
HISTORIA ONCE. La participación de Jansá (radiallahu 'anha) con sus cuatro hijos en la batalla ............................................. 166
HISTORIA DOCE. El valor y heroísmo de Safiyah (radiallahu 'anha) ......................... 167
HISTORIA TRECE. Asmá (radiallahu 'anha) habla con el Mensajero de Allah (gallalalhu 'alaihi wa sallam) acerca de la recompensa de las mujeres .......... 168
HISTORIA CATORCE. La historia de Um Ammárah (radiallahu 'anha) acerca de su Islam y su participación en la batalla ..................................... 170
HISTORIA QUINCE. La historia de Um Hakím (radiallahu 'anha) acerca de su Islam y su participación en la batalla en MaríaVs-Safr .................. 172
HISTORIA DIECISEIS. El martirio de Sumayyah (radiallahu 'anha) ....................... 172
HISTORIA DIECISIETE. La historia de Asmá Bint Abú Bakr (radiallahu 'anha) sobre su vida y su pobreza ........................................ 173
HISTORIA DIECIOCHO. Asmá (radiallahu 'anha) tranquiliza a su abuelo cuando Abú Bakr se llevó la mercancía en la emigración ........................................ 174
HISTORIA DIECINUEVE. La generosidad de Asmá (radiallahu 'anha) ................. 175
HISTORIA VEINTE. La historia de Zainab (radiallahu 'anha), la hija de Rasúlulláh (gallalalhu 'alaihi wa sallam) acerca de su emigración y su muerte .......... 175
HISTORIA VEINTIUNO. La mentalidad de Rubayyi' (radiallahu 'anha) ................ 176
EL EJEMPLO DE VIDA DE LAS MADRES DE LOS CREYENTES (UMMAHÁTUL-MU.- MINÍN) Y LOS HIJOS DE RASÚLULLÁH (SALLALLÁHU 'ALAIHI WA SALLAM) .......................................................... 178
UNO. Jadiyyah (radiallahu 'anha) ................................................................ 178
DOS. Saudah (radiallahu 'anha) ................................................................ 178
TRES. 'Áishah (radiallahu 'anha) .............................................................. 179
CUATRO. Hafíshah (radiallahu 'anha) ..................................................... 181
CINCO. Zainab Bint Juzaimah (radiallahu 'anha) .................................... 182
SEIS. Um Salamah (radiallahu 'anha) ...................................................... 182
SIETE. Zainab Bint Yaghsh (radiallahu 'anha) ........................................ 184
OCHO. 'Uwairiyah Bint Al-Hárith Bin Abi Dirár (radiallahu 'anha) .......... 185
NUEVE. 'Um ' Habibah (radiallahu 'anha) .............................................. 186
DIEZ. Safiyah (radiallahu 'anha) ............................................................ 186
ONCE. Maimúnah (radiallahu 'anha) ..................................................... 187
LOS HIJOS DEL MENSAJERO DE ALLÁH (SALLALLÁHU 'ALAIHI WA SALLAM) .......................................................... 189
LAS HIJAS DEL MENSAJERO DE ALLÁH (SALLALLÁHU 'ALAIHI WA SALLAM) .......................................................... 190
UNO. Zainab (radiallahu 'anha) .............................................................. 190
DOS. Ruqayyah (radiallahu 'anha) ........................................................... 191
TRES. 'Um Kulthüm (radiallahu 'anha) .................................................. 191
CUATRO. Fátimah (radiallahu 'anha) ...................................................... 192
CAPÍTULO UNDÉCIMO ................................................................. 194
LOS NIÑOS Y SU DEVOCIÓN AL ISLAM ................................................ 194
HISTORIA UNO. Los niños ayunando ..................................................... 194
HISTORIA DOS. El conocimiento de 'Áishah (radiallahu 'anha) .............. 195
HISTORIA TRES. 'Umair (radiallahu 'anhu) va a la batalla ................. 195

www.islamicbulletin.org
HISTORIA CUATRO. 'Umair Bin Abi Waqqás (radiallahu ‘anhu) se oculta para poder participar en la batalla de Badr ................................................................................................................ 196
HISTORIA CINCO. Dos jóvenes de los Anşār matan a Abū Yahal .............................................................................................. 196
HISTORIA SEIS. La competencia entre Rāfi' y Samurah (radiallahu ‘anhumá) ........................................................................... 197
HISTORIA SIETE. Zaid (radiallahu ‘anhu) obtiene preferencia por su Qurān ............................................................. 199
HISTORIA OCHO. La muerte del padre de Abū Sa‘īd Al-Judri (radiallahu ‘anhu). ................................................................. 199
HISTORIA NUEVE. Salamah Bin Akwa’ (radiallahu ‘anhu) enfrenta a unos bandidos ...................................................................... 200
HISTORIA DIEZ. El entusiasmo de Barā (radiallahu ‘anhu) para participar en Badr ................................................................. 201
HISTORIA ONCE. Abdullāh Bin 'Abdullāh Bin Ubay (radiallahu ‘anhu), deshonra a su padre hipócrita ................................. 202
HISTORIA DOCE. El deseo de luchar de Yābir (radiallahu ‘anhu) en la batalla de Hamrā-ul-Asad ........................................ 203
HISTORIA TERCIO. La valentía de Ibn Zubair (radiallahu ‘anhu) contra los romanos ................................................................. 204
HISTORIA CATORCE. 'Amr Bin Salamah (radiallahu ‘anhu) memoriza el Qurān incluso antes de ser musulmán .... 205
HISTORIA QUINCE. Abdullāh Bin 'Abbās (radiallahu ‘anhumá) le enseña a su esclavo su conocimiento del Islam en su niñez ........................................ 206
HISTORIA DIECISEIS. Ibn 'Abbās (radiallahu ‘anhumá) memoriza el Qurān durante su infancia’ ........................................ 206
HISTORIA DIECISIETE. Los apuntes de 'Abdullāh Bin 'Amr Bin Al-'Ās (radiallahu ‘anhu) sobre los aḥādīth ......................... 207
HISTORIA DIECIOCHO. Zaid Bin Thābit (radiallahu ‘anhu) memoriza el Qurān 208
HISTORIA DIECINUEVE. Hasan (radiallahu ‘anhu) y su conocimiento del Islam en su niñez .................................................. 209
HISTORIA VEINTE. Husain (radiallahu ‘anhu) y su amor por el conocimiento ................................................................. 210
CAPÍTULO DUODÉCIMO ........................................................................................................................................ 212
AMOR POR EL MENSAJERO DE ALLĀH (SALLALLĀHU ‘ALAIHI WA SALLAM) 212
HISTORIA UNO. Abū Bakr (radiallahu ‘anhu) anuncia su Islām .......................................................................................... 212
HISTORIA DOS. 'Umar sufre en la muerte del Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) ......................................................... 214
HISTORIA TRES. Una mujer de los Anşār y su inquietud acerca del Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) ................. 216
HISTORIA CUATRO. El comportamiento de los Sahābah (radiallahu ‘anhum) en Hudaibiyyah y especialmente Abū Bakr y Mughirah (radiallahu ‘anhumá) ................. 216
HISTORIA CINCO. Ibn Zubair (radiallahu ‘anhu) bebe sangre.................................................................................. 219
HISTORIA SEIS. Mālik Bin Sinán (radiallahu ‘anhu) bebe sangre ................................................................................. 220
HISTORIA SIETE. Zaid Bin Al-Hārithah (radiallahu ‘anhu) se rehúsa a ir con su padre ................................................................. 220
HISTORIA OCHO. La acción de Anas Bin Nadār (radiallahu ‘anhu) en la batalla de Uhūd ........................................................................ 222
HISTORIA NUEVE. Sa‘īd Bin Rabi‘ envía un mensaje a los musulmanes en la batalla de Uhūd ......................................................... 222
HISTORIA DIEZ. Una mujer muere al ver la tumba de Rastīllāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) ...................................................... 223

www.islamicbulletin.org
Tabla de Contenidos de *Hikayatuš-Sahabah*

HISTORIA ONCE. El amor de los Sahâbah por el Mensajero de Allâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam) ................................................................................................................................. 223

VARIAS HISTORIAS ACERCA DEL AMOR DE LOS SAHÂBAH HACIA EL MENSAJERO DE ALLÂH (SALLALLÂHU 'ALAIHI WA SALLAM) ........................................................................... 225

EPÍLOGO ....................................................................................................................................... 230

EL TRATO CON LOS SAHÂBAH (RADIALLÂHU 'ANHUM) Y SUS VIRTUDES RESUMIDAS ............................................................................................................................... 230
Todas las alabanzas son para Allah, Señor del universo. Que los favores y gracias especiales de Allah y Su Paz sean con nuestro Profeta Muhammed (sallallahu 'alaihi wa sallam), el Sello de los Enviados y Mensajeros, y que la Misericordia de Allah sea con su familia, sus compañeros y quienes le sigan devotamente hasta el Día del Qiynam.

Sin duda, el modo de vida y la historia de Rasulullah (sallallahu 'alaihi wa sallam) y sus compañeros son fuentes que fortalecen el Imam y el amor hacia el Din. La Ummah y la invitación hacia el Din, siempre han recibido destellos de luz desde estas fuentes y, por ello, las brasas de los corazones se han mantenido encendidas. Sin embargo, estas brasas se han apagado por los vientos del amor a la vida mundana. Una vez extintas estas llamas, la Ummah perderá su fuerza, su identidad y su influencia sobre otros. Será como un cuerpo que carga su vida en los hombros.

Historias de los Sahabah contiene narraciones de hombres que aceptaron la invitación del Islam cuando ésta les fue presentada. Sus corazones atestiguaron su verdad y siempre respondieron ante la llamada de Allah y Su Mensajero diciendo: “¡Señor nuestro! Hemos oído a alguien que llamaba a creer: ¡Creed en vuestro Señor! Y hemos creído” [Surah Ali 'Imran (3), ayah 193].

Ellos depositaron toda su confianza en Rasulullah (sallallahu 'alaihi wa sallam) y así se les hizo fácil llegar a sacrificar sus vidas, riquezas y familias. Comenzaron a sentir el gusto de soportar las dificultades y problemas que los afligían en su esfuerzo por llamar a otros hacia Allah. De esta forma, el Yaqin (certeza) en Allah entró en sus corazones y dominó sobre sus cuerpos y mentes. Ellos alcanzaron la maravillosa creencia en el Gaib, el amor imperecedero hacia Allah y Su Mensajero, la compasión por los creyentes y la firmeza frente a los kuffar (incrédulos).

Ellos prefirieron el Ajirah antes que este mundo, la recompensa de la otra vida antes que las ganancias de este mundo, el Gaib antes que lo visto, la guía antes que la ignorancia. Ellos estaban dispuestos a invitar a la gente hacia el Islam, liberando a las criaturas de su servidumbre a otras criaturas para dirigirlas hacia la sumisión a Allah Único. Ellos apartaron a la gente de la injusticia de las otras religiones para mostrarles la justicia del Islam.

Ellos abandonaron el interés por las atracciones y vanidades de este mundo y aspiraron a encontrarse con Allah y entrar en el Paraíso. Ellos también mostraron un valor admirable y una gran visión en difundir el regalo del Islam a todo el mundo sin...
costo alguno. Para ello, se dispersaron por todos los rincones del mundo, haciendo su mayor esfuerzo por llegar tan lejos como fuese posible. Al hacer esto, se olvidaron de sus deseos, y abandonaron sus comodidades, dejaron sus hogares y generosamente entregaron sus riquezas y sus vidas. Y continuaron así hasta establecer las bases del Din, hasta que los corazones se volvieron todos hacia Allâh y los vientos benditos y dulces del Îmân soplaron con fuerza.

Crearon un imperio del tauhid, del Îmân, la ‘ibâdah y el taqwâ. El Yannah (Paraíso) se volvió atractivo para la gente, la guía se extendió por el mundo y la gente entró por grupos en el Islam.

Los Sahâbah (radîallâhu ‘anhum) son los cimientos del Din y fueron los primeros en propagarlo. Ellos lo obtuvieron de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y nos lo entregaron a nosotros.

Fueron la gente bendita a quien Allâh escogió para ser los compañeros de Su amado Mensajero (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y por ello son dignos de ser considerados como ejemplos a seguir.

‘Abdullâh Bin Masûd (ra.îllallahu ‘anhu) solía decir: “Si alguien desea seguir la vida religiosa de otro, debe seguir a los que ya dejaron este mundo, los compañeros del Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam), quienes llegaron a ser las mejores personas de esta nación. Sus corazones eran puros, su conocimiento profundo y no había vanidad u ostentación en sus vidas. Allâh los eligió para ser los compañeros de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y para propagar Su Din. Por ello, se les debe reconocer su virtud y distinción, seguir sus pasos y adoptar su carácter y forma de vivir con toda fuerza, pues ellos son los únicos que siguieron el camino de la guía”.

[Mishkât Al Maşâbîh].

Para comprender la vida del Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam), el único criterio a utilizar es la propia vida de los Sahâbah (radîallâhu ‘anhum) pues ellos fueron el afortunado grupo que obtuvo los beneficios de la luz de la Nubuwah vertida directamente sobre ellos sin ningún obstáculo.

Es imposible que, después de ellos, alguien pueda alcanzar la dulzura del Îmân y la iluminación espiritual que recibieron. Sólo respecto del grupo de los Sahâbah (radîallâhu ‘anhum) Allâh ha declarado su complacencia en el Qurân, y que ellos están complacidos de El, y que fueron gente rectamente guiada y que son guía para los demás.

3 Tauhid: Unicidad de Allâh; Îmân: Fe; ‘ibâdah: Adoración; Taqwâ: Temor de Allâh.
4 Nubuwah: La profecía.
Por estos motivos es que existe consenso unánime en la Ummah, que los Sahābah sin excepción eran todos confiables y veraces. Cualquier asunto en que ellos estuviesen de acuerdo es considerado como una ley en la Sharī‘ah. Quien niega sus virtudes está fuera del Islam.

Los Sahābah (radīallāhu ‘anhum) son los reflejos del carácter perfecto de Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) y son los ejemplos más comprensivos de sus cualidades. Ellos fueron intérpretes veraces de sus loables atributos, su excelente conducta y de las leyes y normas de la Sharī‘ah. Por ello, es necesario seguirlos de manera tal que la Ummah pueda salvarse a sí misma de las desviaciones.

Los libros de historia están llenos de sus historias y las crónicas del Islam registran sus obras. Estas siempre han sido fuentes de renovación para la vida de los musulmanes.

Rogamos a Allāh, que este libro sea un medio de crear en la Ummah un amor profundo, similar al que sentían los Sahābah (radīallāhu ‘anhum), por Allāh y Su Mensajero y fomente el entusiasmo y fervor de los Sahābah por aprender, practicar y propagar el Din de Allāh Subhānahū wa Ta‘ālā.

Pedimos a los lectores que hagan una súplica especial por el autor del libro, el traductor y todos aquellos que han participado en esta versión.

Sulayman Yūsuf Jada
Santiago, Chile
Ramadān 1435 – Julio 2014

5 Sharī‘ah: Jurisprudencia o derecho islámico; código de conducta, moral, criterio y práctica.
Historias de los Sahabah

En el Nombre de Alláh, el Misericordioso, el Compasivo

PRÓLOGO DEL AUTOR

Glorifícamos a Alláh, y que las bendiciones y los saludos sean para Rasúllalláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), sus compañeros y a sus seguidores en la causa de la Fe correcta.

En el año 1353 de la Hijrah, un destacado siervo, quien es mi maestro y de quien recibo beneficio, me sugirió que compilara un libro que contuviera algunas historias de los compañeros de Muhammad (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), centrado preferentemente en la Fe y las costumbres de los niños y las mujeres de aquellos tiempos. La idea subyacente a esta postura es para aquellos aficionados a las historias que cuando van a hacer dormir a sus niños, en lugar de contarles fábulas, o leyendas, o falsas historias, puedan narrarles historias verídicas y reales de la época dorada del Islam que crearán en ellos un espíritu islámico y el amor y respeto por los Sahabah (radiallahu ‘anhum), de esta manera se mejorará su Iman. Este libro, puede ser un útil remplazante para los libros comunes de historia.

Se hizo muy importante para mí cumplir con la sugerencia del shaij pues, además de sentir una deuda moral y una obligación hacia él por su inmensa beneficencia. Considero que la buena voluntad de estas personas piadosas es la fuente del éxito en este mundo y en el otro. Soy consciente de mis dificultades y limitaciones y por ello me mantuve escuchando esta sugerencia por cuatro años consecutivos y me sentía apenado por mi relajo, hasta que en el mes de Safar de 1357 de la Hijrah, fui aconsejado por los médicos que suspendiera mis actividades regulares de enseñanza durante un tiempo. Así que pensé que podría dedicar esos días libres en una próspera ocupación. Con la certeza de que mi trabajo no llegaría al nivel de sus expectativas, sería de todas maneras una actividad placentera para mí y me traería además bendiciones espirituales.

Es un hecho reconocido que las historias de las gentes piadosas son dignas de ser estudiadas con profundidad para lograr los verdaderos beneficios de ellas. Esto es todavía más importante en el caso de los Sahabah (radiallahu ‘anhum), quienes fueron escogidos por Alláh para que fuesen los compañeros de Su amado y querido Rasúllalláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). Ellos son merecedores de ser imitados, y también traen la bendición y la Misericordia de Alláh sobre los lectores. Yunaid
Bagdádi (rahmatullahi ‘alaihi), un gran shaij dijo una vez: "Las historias de los piadosos y devotos son el ejército de Alláh, por el cual los corazones de los discípulos obtienen refuerzo".

Alguien le preguntó a Ťunaid (rahmatullahi ‘alaihi) si él podía demostrar una cita que le diera apoyo y le respondió que sí, que Alláh dijo en Su Libro:

وَكَّلَّمَهُم مِّنْ أَنْبَأَةِ الْوَلِيدَ مَا نَزِّلَتْ بِهِ فَوَاعَظَةً وَسَعَاءً فِي هَذِهِ الْحَقَّ وَمُؤَذِّنَةً وَذَكْرِي

"Todo esto te lo contamos como parte de las noticias de los Mensajeros para con ello afirmar tu corazón. Con ellas te ha llegado la verdad, una amonestación y un recuerdo para los creyentes". [Súrah Hûd (11), áyah 120].

Uno no puede enfatizar adecuadamente sobre el punto que, ya sean los dichos de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam); las historias de los piadosos y temerosos de Allâh; los libros de prácticas Islámicas; o los consejos y sugerencias de los sabios piadosos, no es suficiente leerlos sólo una vez, sino que deben ser estudiados una y otra vez para obtener los verdaderos beneficios de ellos. Abû Sulaymân Dârânî (rahmatullahi ‘alaihi), un hombre piadoso, dijo: "Asistí a la charla de un shaij en su casa. Tuvo cierto efecto en mí, pero sólo hasta que abandoné la reunión. Fui una segunda vez a escuchar su charla y esta vez el efecto permaneció contigo hasta que llegue a mi casa. Cuando lo visite por tercera vez, el efecto de su discurso duró hasta después de que llegue a mi casa. Luego destruí las cadenas que me mantenían alejado de Allâh y salí en Su Camino buscando Su Complacencia".

Este es el ejemplo de los libros religiosos. Una lectura somera y ocasional de alguno de ellos produce el efecto deseado y un estudio frecuente y concienzudo se hace totalmente necesario.
CAPÍTULO PRIMERO

PACIENCIA ANTE LAS DIFICULTADES

Es realmente muy difícil para los musulmanes de hoy en día imaginar, y mucho menos soportar o intentar de soportar, las dificultades que fueron enfrentadas por el Mensajero de Allâh (sallâl-lahû ’alaihi wa sallam) y sus ilustres compañeros en el camino de Allâh. Los libros están llenos de historias acerca de sus sufrimientos. Es una lástima que seamos tan indiferentes a tales eventos y que nuestro conocimiento sea tan paupérrimo respecto de ellos.

Iniciaré este capítulo con una historia de Rasûlullâh (sallâl-lahû ’alaihi wa sallam), para así ganar las bendiciones de Allâh que son seguras al atender a su beneficosa mención.

HISTORIA UNO. El viaje de Rasûlullâh (sallâl-lahû ’alaihi wa sallam) a Taîf

Durante nueve años, después de ser escogido por Allâh para Su misión, Rasûlullâh (sallâl-lahû ’alaihi wa sallam) había difundido el mensaje de Allâh en Makkah y se había esforzado al máximo para reformar a su comunidad.

Salvo por unas cuantas personas que habían abrazado el Islam, y de quienes le apoyaron aunque no se convirtieron al Islam, todo el resto de la gente de Makkah no desperdició ninguna oportunidad de perseguirlo a él y a sus seguidores, burlándose y no perdonándolos, pudiendo hacerlo. Su tío Abû Tâlib fue una de esas personas de buen corazón que le prestó su apoyo, a pesar de no haber abrazado el Islam.

Al año siguiente, después de la muerte de Abû Tâlib, los Quraishí vieron el camino despejado para dar rienda suelta a sus siniestros propósitos sin límites ni obstáculos. En Taîf, la segunda ciudad más grande del Hijâz, vivían los Banû Thaqîf, que eran un clan muy numeroso. Rasûlullâh (sallâl-lahû ’alaihi wa sallam) viajó a Taîf con el propósito de que los Banû Thaqîf se unieran al Islam y dieran apoyo a los musulmanes en contra de los acosos de Quraish, y también para establecer una base para la propagación del Islam.

Al llegar a Taîf, visitó separadamente a las tres jefaturas del clan y les presentó a cada uno el mensaje de Allâh, llamándolos a unirse a Rasûlullâh. En lugar de aceptar su mensaje, se negaron incluso a escucharlo y, en contra de la proverbial hospitalidad de los árabes, lo trataron cada uno de ellos de la manera más ignorante y con mal

---

Hiyâz: Nombre que se daba en esos tiempos al norte de la península árabe.
carácter. Le dijeron directamente que no deseaban que estuviera en el pueblo. Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) esperaba un trato civilizado, e incluso cordial y con palabras adecuadas a la cortesía, dado que se trataba de las cabezas del clan. Pero en lugar de ello, uno de los jefes se burló de él comentando: “¿Así que Alláh te hizo profeta?” Otro por su parte dijo: “¿Acaso Alláh no pudo elegir a otro que no fueras tú, para que fuera su Mensajero?” El tercero de ellos se burló también y dijo: “Yo no hablaré contigo, porque si eres de hecho un enviado, entonces oponerse a ti es llamar a los problemas y, si solo estas fingiendo ser profeta ¿Por qué tendría que hablar yo con un impostor?”.

Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), que era como una roca de paciencia y perseverancia, no se desmorñaló después de su encuentro con los jefes del clan y se dirigió hacia la gente común, pero nadie lo escuchó. En lugar de ello le dijeron que se fuera del pueblo a cualquier otra parte que quisiera. Cuando él (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) comprendió que sería inútil hacer más esfuerzos, decidió abandonar el pueblo. Pero ellos no estaban dispuestos a dejarlo marcharse en paz y enviaron a los más groseros de entre la gente para gritarle, silbarle y arrojarle piedras. Recibió tantas pedradas, que su cuerpo entero estaba cubierto de sangre, incluso su calzado se llenó de ella. Así que se alejó del pueblo en esa penosa condición. Cuando estuvo distante del pueblo, y a salvo de la muchedumbre, oró a Alláh de la siguiente manera:

اللهَمَّ إِلَيْكَ أَشْكُرُ شُفَعَيْنِ وَقَبْلَةَ جَهَنّمِ وَهَوَائِي عَلَى النَّاسِ بِأَرْحَامِ الْزَّاجِيَّينِ أَنْتُ رَبُّ الْمُسَتَّطِيعِينَ وَأَنْتُ رَبُّ الْمُسْتَغْلِيَّينَ إِلَى مِنْ طَكُلَّيٍّ إِلَى بِعْيَنِ يَتَخَفَّفُنِي أَمَّا إِلَى عُذُورِكَ أَمَّنْ أَنْ تَكُنْ بَيْكَ عَفُوٌّ فَأَبَايُوُا وَلَكْ عَفَوْيَا وَلَكْ عَفَوُيَا وَلَكْ عَفَوُيَا أَوْسُغِي إِلَى أَفْلَحَكَ بِنِعْرٍ رَجُلٍ ذِي أَذْرَقَتْ لَهُ الْمُلْمَحَاتُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ أَمَّرُ الذِّلْيَةِ وَأَلْخَزَى مِنْ أَنْ تَنْفَرْ بِغُضْبِكَ أَوْ يَجِلْ عَلَيْكَ سُكْطَتْ هَذِئَ الْأَتْطَيِّغَ عَيْنَيْ تَوْهَا وَلَا حُزْنَ وَلَا فُوَاءٍ إِلَّا يَكُن

“¡Oh, Alláh! Ante Ti expongo la debilidad de mi fuerza, mi falta de recursos y la poca importancia que tengo frente a la gente. ¡Oh, más Misericordioso de los misericordiosos! Tú eres el Señor de los débiles y Tú eres mi Señor. ¿A quién me entregará? ¿A un extraño que me pone mala cara al mirarme o a un enemigo? ¡Oh, Alláh! si Tú no estás enfadado conmigo, nadie me preocupa, es suficiente Tú protección para mí. Me refugio en Tu Luz que ilumina los cielos y la tierra y que destruye toda oscuridad y que controla todos mis asuntos en este mundo y en el otro. Que nunca yo provoque Tu ira o que te sientas descontento de mí. Yo removeré la causa de tu descontento hasta que estés complacido. No hay fuerza ni poder sino en Tí.”

www.islamicbulletin.org
Los cielos se estremecieron por esta oración y 'Ibril ('alaihis salam) apareció frente a Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam), lo saludó diciendo: “Assalamu 'alaikum. Alláh sabe lo que ha sucedido entre tú y esta gente y le ha ordenado al ángel de las montañas que se ponga a tu disposición”.

Diciendo esto, 'Ibril ('alaihis salam) llamó al ángel frente a Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam). El ángel lo saludó y dijo: “¡Oh, Rasululláh! Estoy a tu servicio. Si lo deseas, puedo hacer que las montañas que rodean al pueblo se unan unas con otras y lo aplasten con toda la gente que vive en él o hacer lo que tú desees para castigarlos”.

Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) dijo: “Aunque estas personas no acepten el Islam, tengo la esperanza en Alláh que habrá personas de entre los descendientes de ellos que adorarán a Alláh y le servirán en su causa”.

Comentario

Miremos en los modales de Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam), a quién afirmamos seguir. Nosotros nos enojamos tanto por cosas pequeñas o porque alguien nos insulta, que buscamos durante toda la vida vengarnos en la forma que sea posible. ¿Puede algo así venir de alguien que afirma ser un seguidor de Rasululláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam)? Incluso después de recibir tanto sufrimiento de manos de la turba de Taif, ni los maldijo ni tomó venganza de ellos a pesar de tener la oportunidad perfecta para hacerlo.

HISTORIA DOS. El Martirio de Anas Bin Nadár (radiallahu 'anhu)

Anas Bin Nadár (radiallahu 'anhu) fue uno de los Sahábah que no pudo participar en la batalla de Badr. Se sentía muy entristecido por no haber obtenido el honor de participar en la primera y más valiosa de las batallas del Islam. Él estaba aguardando la oportunidad de enmendarse por haber perdido Badr. No tuvo que esperar demasiado, la batalla de Uhud llegó al año siguiente y se unió al ejército con total determinación.

A pesar de la fuerte disparidad, los musulmanes estaban ganando la batalla. Sin embargo, algunas personas cometieron un error garrafal y los musulmanes sufrieron un revés. Rasululláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) había colocado una fuerza de cincuenta arqueros para proteger la retaguardia contra la caballería enemiga. Ellos habían recibidos instrucciones precisas de no moverse de su posición hasta no recibir nuevas órdenes de él. Pero al ver que los musulmanes estaban ganando y que el enemigo retrocedía, dejaron sus puestos creyendo que la batalla había sido ganada y que era el momento de ir por el botín. El líder del grupo trató de retenerlos, acatando las órdenes de Rasululláh y advirtiéndoles que permanecieran en sus lugares. Los

7 'Ibril: el Ángel Gabriel.
jinetes enemigos, al notar que quedaba sin resguardo el paso por la retaguardia hicieron un movimiento lateral y se dejaron caer directamente sobre la retaguardia de los musulmanes que estaban ocupados recogiendo el botín. En estas condiciones fue que Anas (radiallahu ‘anhu) vio a Sa’d Bin Mu‘adh (radiallahu ‘anhu) pasar a su lado y le dijo: “¡Oh, Sa’d! ¿A dónde vas? Por Alláh siento el aroma del Paraíso que viene del monte de Uhud”. Diciendo esto, se arrojó de lleno dentro de las filas enemigas y luchó hasta que obtuvo el martirio.

Después de la batalla, su cuerpo fue hallado mutilado y tan dañado que sólo su hermana pudo reconocerlo por las puntas de sus dedos. En su cuerpo se contaron más de ochenta heridas causadas por flechas y golpes de espada.

Comentario

Quienes se esfuerzan en el camino de Alláh con sinceridad y devoción pueden sentir los placeres del Paraíso incluso estando en este mundo y así fue que Anas (radiallahu ‘anhu) sintió el aroma del Paraíso. Escuché de una persona confiable que era el sirviente de shajj ‘Abdur-Rahîm Raipûri (rahmatullahi ‘alaihi) que decía lo mismo acerca de este shajj quien decía “Puedo oler el aroma del Yannah”. (Detalles de esto se narran en Fâdâil Ramadân).

HISTORIA TRES. La tregua de Hudaibiyah y la historia de Abû Ýandal y Abû Baṣîr (radiallahu ‘anhumâ)

En el año 6 de la Hiýrah, Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) con sus compañeros marcharon hacia Makkah para realizar la ‘Umrah. Los Quraish se enteraron de esto y decidieron resistirse a su entrada en Makkah incluso si venían en calidad de peregrinos, así que él decidió acampar en Hudaibiyah. Los Sahâbah (radiallahu ‘anhum) que lo acompañaban eran mil cuatrocientos, y estaban determinados a entrar incluso si era necesario pelear por ello, pero Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) vio el asunto desde otro punto de vista y, a pesar de la disposición de los Sahâbah (radiallahu ‘anhum) para luchar, hizo un trato con Quraish, aceptando todas sus condiciones.

Esta tregua unilateral y deshonrosa fue un trago amargo para los Sahâbah (radiallahu ‘anhum), pero su devoción a Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) no les permitía objetarlo; incluso un hombre tan valiente como ‘Umar (radiallahu ‘anhu) no hizo más que someterse a su decisión. De acuerdo con uno de los puntos del tratado, los conversos al Islam, durante la tregua, debían retornar, pero no así los desertores de los musulmanes a Quraish.
Abú 'Yandal (radiallahu 'anhu) era un musulmán en Makkah que estaba siendo sometido a un fuerte acoso y persecuciones a manos de Quraish. Ellos lo mantenían continuamente encadenado. Al escuchar de la llegada de Rasúlulláh (sallallahu 'alaihi wa sallam) a Hudaibiyah, él escapó con la esperanza de refugiarse con ellos y liberarse de esa calamidad, se las arregló para llegar al campamento musulmán al momento en que la tregua iba a ser firmada. Su padre Suhail -que aceptó el Islam en la conquista de Makkah- fue el enviado de Quraish para negociar el armisticio. Abofeteó a Abú 'Yandal en la cara e insistió en llevárselo a Makkah.

Rasúlulláh (sallallahu 'alaihi wa sallam) dijo que como el pacto aún no había sido firmado, su aplicación en el caso de Abú 'Yandal era prematura. Suhail, sin embargo, no estaba a dispuesto a oír ningún argumento y no tenía la intención de dejar a su hijo con los musulmanes, incluso con la petición personal de Rasúlulláh (sallallahu 'alaihi wa sallam) y pudiendo dejar incluso de lado la tregua. Abú 'Yandal (radiallahu 'anhu), contando sus sufrimientos protestó hasta el límite de su voz pero; con mucha tristeza para los Sahabah (radiallahu 'anhum), Rasulullah (radiallahu 'alaihi wa sallam) aceptó su retorno. Sin embargo, lo animó a tener paciencia diciéndole: “No te angusties, Abú 'Yandal. Alláh pronto abrirá una salida para ti”.

Después que la tregua fue firmada y que Rasúlulláh (sallallahu 'alaihi wa sallam) regresó a Madinah, otro musulmán de Makkah, Abú Baṣir (radiallahu 'anhu) escapó hacia Madinah y buscó la protección de Rasulullah (sallallahu 'alaihi wa sallam). Quraish envió a dos personas para traerle devuelta. Rasúlulláh (sallallahu 'alaihi wa sallam) rehusó aceptar la solicitud y, por respeto al acuerdo de tregua, lo entregaron a las dos personas enviadas por Quraish para llevárselo, Abú Baṣir le dijo a Rasúlulláh (sallallahu 'alaihi wa sallam): “Vine como musulmán y usted me está devolviendo a las manos de los incrédulos”. Sin embargo, le aconsejó a él y a Abú 'Yandal (radiallahu 'anhumâ) que tuviesen la paciencia y la esperanza puestas en Alláh.

Cuando Abú Baṣir (radiallahu 'anhu) y su escolta estaban en camino de regreso a Makkah, Abú Baṣir (radiallahu 'anhu) le dijo a uno de ellos: “Amigo, tu espada es muy hermosa”. El hombre se sintió halagado y sacándola de su vaina dijo: “Sí, es realmente muy hermosa y la he usado con muchos. Si quieres puedes mirarla”. Tontamente le entregó su espada a Abú Baṣir (radiallahu 'anhu) quien inmediatamente la usó contra su dueño y lo mató.

El otro hombre regresó a Madinah para reportar a Rasúlulláh (sallallahu 'alaihi wa sallam) que su compañero había muerto, y que ahora era su turno. Abú Baṣir (radiallahu 'anhu) regresó también. Él le dijo a Rasúlulláh (sallallahu 'alaihi wa sallam): “¡Oh, Rasúlulláh! Tú me regresaste una vez y cumpliste con las obligaciones
de la tregua. Yo no tengo obligaciones que cumplir y he logrado escapar de ellos mediante un truco pues temía que ellos me obligasen a abandonar mi Fe”.

Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) señaló: “Eres un provocador de guerra. Espero que recibas ayuda”. Abú Baṣrí (raḍialláhu ‘anhu) comprendió que debía volver nuevamente con los Quraish cuando ellos lo exigiesen. Luego, dejó la ciudad de Madinah y huyó hacia un sitio en el desierto cerca de la costa enterándose de esto la gente de Makkah. Abú ‘Yándal (raḍialláhu ‘anhu) también logró escapar y se unió con él. Posteriormente varios musulmanes de Makkah lo siguieron y, al cabo de unos días, un pequeño grupo se había congregado en el desierto y tuvieron que sufrir muchas e inmensas dificultades en medio de la aridez desértica, donde no hay refugio ni vegetación. Ellos, al no estar atados por ningún acuerdo de tregua, se transformaron en una molestia para Quraish al dar un golpe tras otro sobre sus caravanas que tenían que pasar por allí. Esta situación obligó a los Quraish a acercarse a Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) para pedirle que interviniera y llamara a los fugitivos para que vinieran a Madinah para que fueran obligados por los términos del trato igual que los otros musulmanes y así las caravanas pudieran transitar con seguridad.

Se narra que Abú Baṣrí (raḍialláhu ‘anhu) estaba en su lecho de muerte cuando recibió la carta enviada por Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) en que le permitía regresar a Madinah. Él murió sosteniendo la carta de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) en sus manos. Que Alláh este complacido con él y le haga feliz. [Al-Bujári y Fathul-Bári].

Comentario

Ningún poder en la tierra puede hacer que una persona abandone su Fe, asumiendo que es una Fe verdadera. Más aún, Alláh ha dado su garantíá de que ayudará a quienes son verdaderos musulmanes.

HISTORIA CUATRO. El Islam de Bilál (raḍialláhu ‘anhu) y sus sufrimientos

Bilál (raḍialláhu ‘anhu) es uno de los Saḥábah más conocidos, por haber sido el muadh-dhin de la mezquita de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). Él era un esclavo abisinio de uno de los incrédulos de Makkah. Su conversión al Islam no fue, obviamente, aceptada por sus amos y fue por ello perseguido cruelmente. Umayah Bin Jalaf, quien era uno de los peores enemigos del Islam, lo obligaba a tenderse al mediodía sobre la arena ardiente colocando pesadas rocas sobre su pecho de manera que no podía ni siquiera mover sus extremidades. Umayah le decía: “Renuncia al
Historias de los Sahabah

Islam o sofocate y muere”. Pero incluso ante estas aflicciones, Bilal sólo exclamaba: “¡Ahad (Uno, Alláh), Ahad!” (solo hay Uno digno de adoración).

Durante la noche era azotado con un látigo, y en el día debía poner sus heridas sobre la arena caliente, todo para obligarlo abandonar el Islam o para que muriese lentamente a causa de sus heridas. Los torturadores se cansaban y tomaban turnos (Abú Yahal, Umayah y otros), viendo cuál de ellos infligía un tormento más doloroso, pero Bilal (radiallahu ‘anhu), no se entregó.

Finalmente Abú Bakr (radiallahu ‘anhu) compró su libertad y Bilal se transformó en un musulmán libre.

Comentario

Puesto que el Islam enseña la unicidad del Creador Altísimo, mientras que los idólatras de Makkah creían en innumerables dioses y diosas, Bilal (radiallahu ‘anhu) repetía incesantemente: “¡Ahad, Ahad!” Porque la enseñanza del Islam es el tauhid.

 Esto nos demuestra su amor y devoción hacia Alláh. Alláh era tan querido para él que sin importar cuanta persecución pudiera sufrir, nada lo distraía de pronunciar Su Sagrado Nombre. Si amamos a alguien, sentiríamos placer sólo por repetir el nombre de quien amamos, aunque no se obtenga beneficio alguno en ello; pues qué diríamos entonces sobre el amor hacia Alláh que nos beneficia en el Din y en el dunia. Esta fue la causa de todas las torturas hacia Bilal. De los crueles castigos. Se dice que los vagos de Makkah lo arrastraban por las calles repitiendo las palabras “¡Ahad, Ahad!” durante su trayecto.

Veamos ahora cómo Alláh recompensó su paciencia: Él tuvo el honor de ser el muadh-dhin8 de Rasúllulláh (sallalláhu ’alaihi wa sallam). Estaba siempre con él para hacer el llamado a la oración, tanto en su casa como cuando salía fuera de Madinah.

Después de la muerte de Rasúllulláh (sallalláhu ’alaihi wa sallam), se le hizo muy difícil permanecer en Madinah donde en todas partes se encontraba con un recuerdo de Rasúllulláh (sallalláhu ’alaihi wa sallam). Así que se fue de Madinah y decidió consagrar el resto de su vida a esforzarse en el camino de Alláh y no regreso hasta después de un largo período. Una vez vio a Rasúllulláh (sallalláhu ’alaihi wa sallam) en sus sueños que le decía: “¡Oh, Bilal! Cómo es que nunca me visitas?”

Tan pronto como se levantó, partió rumbo a Madinah. A su llegada, Hasan y Husain (radialisulláhu ’anhumá), los nietos de Rasúllulláh (sallalláhu ’alaihi wa sallam) le pidieron que hiciera el llamado a la oración y él no se rehusó pues sentía un gran cariño por ambos. Cuando se hizo el adhán, los habitantes de Madinah se pusieron a llorar tristemente recordando los bellos días en que Rasúllulláh (sallalláhu ’alaihi

8 Muadh-dhin: Persona que hace el Adhán para anunciar la oración en la mezquita.
wa sallam) estaba con ellos. Incluso las mujeres salieron de sus casas llorando. Bilāl (radiyallāhu ‘anhu) dejó la ciudad de Madinah y a los pocos días falleció en Damasco en el año 20 de la Hiyrah. [Usudul-Ghābah].

HISTORIA CINCO. La conversión al Islam de Abū Dhar Al-Gifārī (radiyallāhu ‘anhu)

Abū Dhar Al Gifārī (radiyallāhu ‘anhu) fue un connotado compañero de Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) quien se convirtió en uno de los grandes ascetas y eruditos del Islam. Incluso ‘Ali (radiyallāhu ‘anhu) atestigua que la mayoría de las personas no pudieron ni siquiera adquirir los conocimientos que poseía Abū Dhar (radiyallāhu ‘anhu).

Cuando Abū Dhar (radiyallāhu ‘anhu) oyó por primera vez del Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam), envió a su hermano a Makkah para investigar qué tipo de persona era quien decía recibir revelaciones de los cielos.

Instruyó a su hermano a que escuchara atentamente lo que Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) decía.

Después de ir a Makkah y hacer averiguaciones acerca de Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam), su hermano le informó diciendo: “Encontré que es un hombre de buenos hábitos y excelente carácter, que instruye a la gente en hacer el bien. También escuché de él tales palabras que no son ni poesía, ni las palabras de un adivino”.

Abū Dhar (radiyallāhu ‘anhu) no quedó satisfecho con esos vagos detalles y preparó algunas provisiones para partir a Makkah por sí mismo. Cuando llegó a Makkah, se dirigió directamente al Masjidul-Harām. Él no sabía quién era Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) por lo que no consideró apropiado realizar consultas. Por tanto, esperó todo el día. ‘Ali (radiyallāhu ‘anhu) notó que era foráneo y lo llevó a su casa para que tuviera donde pasar la noche, porque cuidar de los extranjeros, viajeros o pobres estaba arraigado en su carácter. ‘Ali (radiyallāhu ‘anhu) lo atendió aquella noche, pero no creyó necesario preguntarle para qué había venido a Makkah. Abū Dhar (radiyallāhu ‘anhu), por su parte, no reveló nada.

A la mañana siguiente, él se dirigió nuevamente al Masjidul-Harām y como el día anterior, pasó todo el día sin saber quién era el Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) y sin hacer ninguna averiguación, porque era comúnmente sabido que Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) era considerado como un enemigo y la seguridad de las personas que se asociaban con él estaba en peligro. También sabía que no iba a dar la verdadera historia y despertaría falsas sospechas.
Ese día, 'Ali (radjiallahu 'anhu) lo llevó nuevamente a su casa, pensando que el pobre hombre no había concluido la tarea por la cual había venido. Otra vez atendió a Abú Dhar (radjiallahu 'anhu) y ninguna palabra se habló acerca del propósito de su visita. Cuando ocurrió lo mismo en la tercera noche, 'Ali (radjiallahu 'anhu) preguntó a Abú Dhar (radjiallahu 'anhu) por qué había venido a Makkah. Antes de responder, Abú Dhar hizo comprometerse a 'Ali (radjiallahu 'anhu) a que le dijese la verdad y luego le preguntó acerca de Rasúlulláh (sallallahu 'alaihi wa sallam). 'Ali le respondió: “Él es ciertamente el Mensajero de Alláh. Acompáñame mañana y yo te llevaré donde él está. Pero debes ser cuidadoso y no dejes que la gente se entere de que vas conmigo, pues de lo contrario te meterás en problemas. Cuando vayamos en camino y yo presienta que hay alguna dificultad, me haré hacia un costado del camino y fingiré que arreglo alguna necesidad o que me amarro el calzado y tu seguirás adelante sin detenerte para que la gente no nos relacione”.

Al día siguiente, él fue siguiendo a 'Ali (radjiallahu 'anhu), quien lo condujo hasta donde estaba Rasúlulláh (sallallahu 'alaihi wa sallam). Durante el primer encuentro, él se convirtió al Islam. Rasúlulláh (sallallahu 'alaihi wa sallam), temiendo que Quraish pudiese agredirlo le ordenó que no declarase abiertamente su conversión al Islam y le sugirió que regresase con su clan y aguardase a que los musulmanes hubiesen logrado la superioridad para regresar. Abú Dhar (radjiallahu 'anhu) le respondió: “¡Oh, Mensajero de Alláh! Por Aquel que es dueño de mi alma, doy ir y pronunciar la Kalimah en medio de esos incrédulos”. Fiel a su palabra, fue directamente al Haram y, en medio de la multitud y con la voz más alta que pudo, recitó el testimonio de Fe:

اَشْهِدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّلَّهُ وَأَشْهِدْ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الَّلَّهِ

Atestiguo que no hay dios excepto Alláh y atestiguo que Muhammad es el Mensajero de Alláh.

La gente desde todos lados se abalanzó sobre él y lo habrían golpeado hasta la muerte si no hubiese intervenido 'Abbás, el tío de Rasúlulláh (sallallahu 'alaihi wa sallam) para protegerlo. 'Abbás dijo a la multitud: “¿Por qué lo están golpeando? ¿Saben acaso quién es él? Él pertenece al clan de Gifar que vive en la ruta de vuestras caravanas a Siria. Si lo matan, ellos nos esperarán en el camino y nunca más podremos comerciar en ese país”. Esto que dijo llamó a la prudencia y lo dejaron marcharse.

Al día siguiente, Abú Dhar (radjiallahu 'anhu) volvió nuevamente a hacer la declaración pública de su Fe y habría sido masacrado por la turba si no hubiese intervenido nuevamente 'Abbás para salvarlo por segunda vez.

Kalimah: Es la declaración de Lá ilāha illallāh, Muḥammadur-Rasūlullāh (No hay divinidad, excepto Alláh; Muḥammad es el Mensajero de Alláh).
Comentario

A pesar que Rasúllulláh (sallálláhu ‘alaihi wa sallam) le había sugerido ocultar su Islam, la acción de Abú Dha: (radialláhu ‘anhu) se debió a que sentía una extraordinaria necesidad de proclamar la Kalimah entre los incrédulos y la prohibición de Rasúllulláh (sallálláhu ‘alaihi wa sallam) fue dada con el propósito de evitar dificultades que podrían haber sido pruebas muy duras para Abú Dhar. No hay en el comportamiento de los Sahábah ni la más mínima sombra de desobediencia, algunos ejemplos de esto vendrán en los capítulos posteriores. Puesto que Rasúllulláh (sallálláhu ‘alaihi wa sallam) estaba pasando por muchas dificultades para extender el mensaje del Islam en aquel entonces, para Abú Dhar se hizo claro que debía seguir su ejemplo en lugar de aprovechar su permiso para evitar el peligro.

Fue debido a este espíritu que los Sahábah (radialláhu ‘anhum) pudieron conducir su progreso material y espiritual. Cuando una persona recita una vez la Kalimah y entra en el Islam de lleno, no hay poder sobre la tierra que pueda hacerle retroceder y ningún tirano, ni opresor pueden detenerlo de la propagación.

HISTORIA SEIS. Las aflicciones de Jabbábin Al-Arat (radialláhu ‘anhu)

Jabbábin (radialláhu ‘anhu) es conocido también como una de aquellas personas bendecidas que ofrecieron sus vidas para el sacrificio y el sufrimiento por la causa de Alláh. Jabbábin fue la sexta o séptima persona que abrazó el Islam y, por ello, recibió mucho sufrimiento. Le colocaban una armadura de acero y lo dejaban tendido al sol para sudar y sofocarse. Con frecuencia, lo recostaban sobre la arena ardiente, lo que hacía que su carne se le desprendiera de la espalda. Él era esclavo de una mujer y cuando ésta supo que estaba visitando a Rasúllulláh (sallálláhu ‘alaihi wa sallam), comenzó a hacerle marcas en la cabeza con una barra de hierro caliente.

‘Umar (radialláhu ‘anhu), durante su califato le preguntó a Jabbábin (radialláhu ‘anhu) acerca de los detalles de sus sufrimientos después de que hubo abrazado el Islam. Éste le mostró su espalda y, cuando ‘Umar lo vio dijo: “Nunca antes había visto una espalda en esas condiciones”. Él dijo: “Mi cuerpo fue arrastrado sobre brasas encendidas y la sangre y la grasa se desprendían de mi espalda puesta sobre el fuego”.

Se dice que, después de que el Islam se expandió y los musulmanes conquistaron nuevas tierras, él solía llorar diciendo: “Parece que Alláh nos está recompensando en este mundo por nuestros sufrimientos y quizás nada quede después como recompensa para nosotros en la Otra Vida”.

Jabbábin (radialláhu ‘anhu) narró: “El Mensajero de Alláh (sallálláhu ‘alaihi wa sallam) en cierta ocasión hizo un saláh más prolongado de lo habitual mientras dirigía una
oración". Cuando los Sahabah se lo mencionaron, Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) dijo: "Este fue un saláh de temor y anhelo, en que yo pedí tres bendiciones de Alláh, en la cual dos de ellas fueron concedidas y una fue rechazada. Le supliqué así: ¡Oh, Alláh! No dejes que mi Ummah perezca de hambre; no permitas que mi Ummah sea aniquilada por sus enemigos que tienen superioridad sobre ellos y no permitas que los miembros de mi Ummah se peleen entre sí”. “Alláh le concedió las primeras dos súplicas pero no la tercera”.

Jabbáb (radiallahu ‘anhu) falleció en el año 37 Hijírí, a la edad de 73 años. Él fue el primero de los Sahabah que fue enterrado en Kufah. ‘Alí (radiallahu ‘anhu) al pasar en cierta ocasión por su tumba dijo: “Que Alláh bendiga y tenga misericordia con Jabbá. Él abrazó el Islam con total disposición. Emigró complacido en el camino de Alláh y sufrío y se esforzó toda su vida por el Islam soportando muchas dificultades. Bendita es aquella persona que se prepara para su rendición de cuentas, se contenta con poco de este mundo y que es capaz de complacer a su Señor”. [Usudul-Ghabah].

Comentario

Ser complaciente con Alláh fue en verdad el mayor logro de los Sahabah (radiallahu ‘anhum) pues éste fue el único propósito de sus vidas.

HISTORIA SIETE. ‘Ammár y sus padres (radiallahu ‘anhum)

‘Ammár (radiallahu ‘anhu) y sus padres fueron sometidos a los más severos sufrimientos y aflicciones. Ellos fueron atormentados en las arenas ardientes de Makkah. Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) al pasar cerca de ellos los animaba a tener paciencia y le daba las buenas nuevas del Paraíso. El padre de ‘Ammár, Yásir (radiallahu ‘anhumá), murió después de sufrir innumerables padecimientos en manos de sus perseguidores y su madre Sumayah (radiallahu ‘anhu) fue asesinada por Abú Yahal, quien le clavó una lanza en sus partes privadas lo que le provocó la muerte. Ella había rechazado abandonar el Islam a pesar de las terribles torturas que estaba padeciendo a su avanzada edad y al desafortunado de Abú Yahal no le importaba nada. Esta bendita dama fue la primera persona en alcanzar el martirio por la causa del Islam.

La primera mezquita del Islam fue construida por ‘Ammár (radiallahu ‘anhu). Cuando Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) emigró a Madinah, ‘Ammár (radiallahu ‘anhu) le ofreció construir una estructura para él donde pudiese sentarse y descansar durante las tardes y hacer su oración. Primero recolectó las piedras y luego construyó la mezquita de Qubáb.10

10 Qubá: Un lugar cerca de Madinah. Primera mezquita del Islam.
Él luchó contra los enemigos del Islam con gran valor y coraje. Durante una batalla dijo alegremente: “Me reuniré pronto con mis amigos, veré a Muhammad (sallalláhu 'alaihi wa sallam) y a sus compañeros”. Luego pidió algo de beber y le dieron un poco de leche y dijo: “El Mensajero de Alláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) me dijo: “Leche será lo último que beberás en este mundo”.

Después de ello luchó hasta alcanzar su ansiado final cuando su edad estaba alrededor de los noventa y cuatro años. Algunos dicen que murió a los noventa y tres años. [Usudul-Ghâbah].

HISTORIA OCHO. La entrada al Islam de Suhaib (radiallahu ‘anhu)

Suhaib y 'Ammâr (radiallahu 'anhumâ) se convirtieron al Islam al mismo tiempo. Rasûlullâh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) se encontraba en la casa de Arqam (radiallahu ‘anhu) cuando ambos llegaron separadamente con la misma intención de abrazar el Islam y se encontraron en la puerta de la casa, cuestionándose el propósito de su venida, que no era otro que entrar al Islam y beneficiarse de Rasûlullâh (sallalláhu 'alaihi wa sallam).

Suhaib también padeció grandes sufrimientos a manos de sus perseguidores como otros musulmanes pobres de aquellos tiempos. Finalmente, decidió emigrar a Madinah, pero los Quraish no estaban dispuestos a aceptar que ellos viajasen a otro lugar para descansar en paz y trataban de capturarlo para que no se liberase de las dificultades, y al poco tiempo de su partida un grupo lo persiguió para traerlo de vuelta a Makkah. Cuando el grupo se aproximaba a él les gritó: “Saben que soy mejor arquero que ustedes. Mientras me quede una sola flecha, no serán capaces de acercarse a mí, cuando se me acaben las flechas los combatiré con mi espada mientras ésta esté en mis manos. Si desean, a cambio de mí, quedense con el dinero que dejé en Makkah y con mis dos esclavas”.

Ellos estuvieron de acuerdo y él les indicó donde estaba el dinero y él les dejaron continuar a Madinah. Por esto, Allâh reveló a Rasûlullâh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) los siguientes versículos del Qurân:

في ومن الناس من يسخرون فينفسه إبديته من شهد الله وزروف بالاجتياح

“Hay hombres que se entregan buscando la complacencia de Allâh. Y Allâh es Espléndido con los siervos”. [Sûrah Al-Baqarah (2), ayah 207].

Rasûlullâh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) estaba en Qubâ en esos momentos y cuando vio llegar a Suhaib (radiallahu ‘anhu) le dijo: “Buen negocio Suhaib”. Suhaib (radiallahu ‘anhu) narra: “El Mensajero de Allâh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) estaba comiendo dátiles en ese momento y me puse a comer junto a él. Uno de mis ojos estaba

www.islamicbulletin.org
Historias de los Sahabah

irritado. Él dijo: “Suhaib, estás comiendo dátiles cuando tu ojo está irritado”. Yo respondí: “Pero estoy comiendo del lado del ojo que no está irritado”, y a Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) le causó mucha gracia mi respuesta.

Suhaib (radiallahu ‘anhu) era muy generoso y gastaba su dinero en los demás casi con fastuosidad. En una ocasión ‘Umar (radiallahu ‘anhu) le dijo que era un poco derrochador y él le respondió: “Pero lo estoy gastando en lo que es correcto”. Cuando ‘Umar (radiallahu ‘anhu) estaba cerca de su muerte pidió que Suhaib (radiallahu ‘anhu) dirigiera su oración fúnebre. [Usudul-Ghabah].

HISTORIA NUEVE. La conversión de ‘Umar (radiallahu ‘anhu) al Islam y el sufrimiento de su hermana (radiallahu ‘anhâ)

‘Umar (radiallahu ‘anhu), de quien todos los musulmanes se sienten orgullosos y que hasta el día de hoy hace temblar a los incrédulos fue, antes de abrazar el Islam, el más inflexible opositor de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y un prominente enemigo de los musulmanes, siempre estaba atento para matar a Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Un día, en una reunión de los Quraish se pidió un voluntario que se ofreciera para asesinar a Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). ‘Umar se ofreció y todos exclamaron: “¡Por cierto que ‘Umar podrá hacerlo!”.

Con la espada colgando del cuello, salió directamente hacia su siniestra misión. En el camino se encontró con Sa’d Bin Abi Waqqâs del clan de Zuhrah, aunque algunos dicen que se trataba de otra persona. Sa’d le preguntó: “¡Adónde vas ‘Umar!” ‘Umar respondió: “Voy a eliminar a Muhammad”.

Sa’d le dijo entonces: “¿No te das cuenta acaso de que Banû Hâshim, Banû Zuhrah y Banû ‘Abd Manâf te matarán a ti después?” ‘Umar (enfadado por la advertencia): “Parece que también tú has renunciado a la religión de tus padres, entonces, arreglaré cuentas contigo primero”. Diciendo esto, ‘Umar sacó su espada. Sa’d anunció su Islam y sacó su espada también.

Cuando estaban a punto de enfrentarse, Sa’d le dijo a ‘Umar: “Deberías primero que nada ordenar los asuntos en tu propia casa. Tu hermana y tu cuñado han aceptado el Islam también”.

Al escuchar esto, ‘Umar se enfureció aún más y se dirigió a la casa de su hermana. La puerta estaba cerrada por dentro y ambos, esposa y esposo, estaban recibiendo lecciones sobre el Qurân de parte de Jabbâb (radiallahu ‘anhu). ‘Umar golpeó la puerta y Jabbâb reconoció su voz, se ocultó en una habitación interior olvidando tomar consigo las hojas manuscritas del Sagrado Qurân. Cuando la hermana abrió...
la puerta, 'Umar la golpeó en la cabeza diciéndole: “¡Oh, Enemiga de ti misma! Has renunciado a tu religión”.

La cabeza de ella empezó a sangrar, 'Umar entró en la casa y preguntó: “¿Qué estaban haciendo y de quien era la voz que escuché?” Su cuñado respondió: “Estábamos hablando sólo entre nosotros”. 'Umar le dijo: “¿También has renunciado a la religión de tus padres convirtiéndote a la nueva religión?” A lo que el otro respondió “¿Y qué pasaría si la nueva religión fuera la mejor y la verdadera?” 'Umar se abalanzó sobre él, agarrándolo de las barbas y golpeándolo con furia. Cuando su hermana quiso intervenir, él la golpeó en la cara fuertemente de manera tal que sangró profusamente. Ella era después de todo su hermana y lloró diciendo: “¡Oh, 'Umar! Estamos siendo golpeados solo porque somos musulmanes. Pero escucha, estamos decididos a morir como musulmanes, así que haz lo que quieras”.

Cuando 'Umar se hubo calmado un poco, sintió vergüenza al ver a su hermana sangrando. Sus ojos se posaron sobre las páginas del Quràn que se le habían quedado a Jabbâb (radiallahu 'anhu) y dijo: “De acuerdo, muéstrenme que son esos escritos”. “No” -le dijo su hermana- “Tú eres impuro y nadie que esté impuro puede tocarle, a menos que purifique su cuerpo”. Él finalmente cedió, lavó su cuerpo y comenzó a leer.

Era la Súrah Tâhâ, leyó desde el comienzo y era un hombre totalmente diferente al llegar al versículo:

"Yo soy Allâh, no hay dios excepto Yo; adórame y establece la Oración para recordarme". [Súrah Tâhâ (20), ayah 14].

'Umar dijo: “Muy bien, llévenme donde está Muhammad (sallallahu 'alaihi wa sallam)”. Al oír esto, Jabbâb (radiallahu 'anhu) salió y dijo: “¡Oh, 'Umar! Buenas nuevas para ti. Ayer (la noche del jueves), Rasûlullâh (sallallahu 'alaihi wa sallam) rogó a Allâh: “¡Oh, Allâh! Fortalice al Islam con 'Umar o Abû 'Yahal, a quien Tú prefieras”, y su plegaria fue aceptada en favor de ti”. 'Umar entonces fue donde Rasûlullâh (sallallahu 'alaihi wa sallam) y abrazo el Islam en la mañana del día Viernes. [Khaßâïg].

La conversión de 'Umar (radiallahu 'anhu) fue un golpe durísimo para la moral de los incrédulos a pesar de que los musulmanes eran pocos en número y que todo el país estaba contra ellos, Los incrédulos intensificaron sus esfuerzos para aniquilar a los musulmanes y extinguir al Islam.

Con 'Umar (radiallahu 'anhu) de su lado, los musulmanes comenzaron a orar en el Haram. 'Abdullâh Bin Mas'ûd (radiallahu 'anhu) dijo: “El Islam de 'Umar fue un gran triunfo, su emigración a Madinah un refuerzo enorme y su jalifato una gran bendición para los musulmanes”. [Usudul-Ghabah].
HISTORIA DIEZ. La emigración de los musulmanes hacia Abisinia y el exilio en el valle de Abú Talib

Las dificultades y sufrimientos resistidos por los musulmanes seguían creciendo. Rasúlulláh (sallalláhu ’alaihi wa sallam) permitió finalmente que los musulmanes emigrasen a algún otro lugar. Abisinia era gobernada en aquel entonces por un rey cristiano -que posteriormente abrazaría el Islam- quien tenía reputación de ser un hombre justo y misericordioso. ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

En el mes de Rayáb del quinto año de la profecía, el primer grupo emigró a Abisinia. El grupo de emigrantes estaba conformado por doce hombres y cinco mujeres. Los Quraish los persiguieron hasta el puerto donde se embarcarían, pero sus barcos habían zarpado ya. Cuando el grupo arribó a Abisinia, escucharon el rumor de que todas las tribus de Quraish habían abrazado el Islam. Esta noticia los alegró muchísimo por supuesto y decidieron regresar a su país. Sin embargo, al aproximarse a Makkah se dieron cuenta de que el rumor era falso y que las persecuciones no habían cesado. Algunos de ellos decidieron regresar a Abisinia y el resto entró en la ciudad de Makkah buscando la protección de personas influyentes. Este hecho se conoce como la primera emigración a Abisinia.

Posteriormente, un grupo mayor de ochenta y tres hombres y dieciocho mujeres emigraron separadamente a Abisinia. Esta emigración se conoce como la segunda emigración a ese país. Algunos Sahábah (radjalláhu ‘anhum) participaron en ambas emigraciones.

Los gente de Quraish no aprobaban estas emigraciones y no estaban dispuestos a dejar que los emigrantes se fuesen en paz. Así, enviaron una delegación a Abisinia con lujosos regalos para el rey, su corte y para los clérigos. La delegación se reunió primero con los jefes y los sacerdotes, poniéndolos de su lado a través de costosos regalos. En esta forma, llegaron hasta la corte del rey y se prosternaron frente a él presentándole sus regalos. Ellos luego dijeron: “¡Oh, rey! Unos necios de nuestro país han renunciado a su religión y se han unido a una nueva que se opone tanto a nuestra religión como a la vuestra. Ellos se han establecido en tus tierras; y las personas nobles de Makkah, sus propios padres y sus familiares y parientes nos han enviado para llevarlos de vuelta a nuestro país, ¿usted puede devolverlos?” El rey respondió: “No podemos regresar a quienes han buscado nuestra protección sin hacer una investigación adecuada. Los llamaremos ante nuestra presencia y los escucharemos. Si vuestra acusación en su contra es genuina se los devolveremos”.

Luego de ello, el rey convocó a los musulmanes a su corte. En un principio, se sintieron muy afligidos y no supieron que hacer, pero Alláh les dio valor y decidieron asistir y mostrar los hechos verdaderos frente al rey. Al estar en frente de él, lo saludaron
con la palabra “Salâm”. Algunos de los presentes les objetaron el hecho de no haberse prosternado frente al rey de acuerdo con las leyes del país. Los musulmanes lo explicaron diciendo: “Rasûlûlâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) nos ha prohibido prosternarnos ante nadie que no sea Allâh”.

El rey les pidió que se defendieran de las acusaciones que se habían presentado en su contra. Ťa’far (radiallahu ‘anhu) se levantó y se dirigió al rey diciendo: “¡Oh, rey! Éramos gente ignorante que no conocíamos a Allâh ni a sus Mensajeros, adorábamos a las piedras, solíamos comer carroña y cometer toda clase de actos repudiables y deshonrosos. No cumplíamos con los derechos de nuestros parientes. Los fuertes entre nosotros se aprovechaban de los más débiles, hasta que Allâh hizo surgir un Mensajero entre nosotros para reformarnos. Su decencia y su elevado comportamiento, su integridad y la pureza de su modo de vida eran bien conocidos para nosotros. Él nos llama a adorar a Allâh y nos ordena renunciar a la idolatría y a la adoración de las piedras, nos enseña que debemos comportarnos con rectitud y nos prohíbe la indelicadeza, que digamos la verdad, cumplir de la mejor forma con lo que nos han confiado, preocuparnos por nuestros familiares y parientes y a hacer el bien a nuestros vecinos. De él hemos aprendido que debemos hacer nuestro salâh, ayunar, pagar sadaqah y tener una buena conducta, y a rechazar todo lo que sea vulgar y a no derramar la sangre. Nos prohíbe el adulterio, mentir, usurpar la herencia de un huérfano, hacer acusaciones falsas contra los demás y cualquier otra cosa repudiable. Nos enseña el Qurân, el Libro Maravilloso de Allâh. Por estas razones creemos en él, lo seguimos y actuamos de acuerdo con sus enseñanzas. Nuestra gente nos persigue y nos torturan buscando con ello que renunciemos a nuestra Fe para que regresemos a la idolatría. Por ello, cuando sus persecuciones se excedieron más allá de todos los límites, decidimos pedir protección en tus tierras con la autorización de Rasûlûlâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam)”.

El rey dijo: “¡Escuchemos algo del Qurân que vuestro enviado les ha enseñado!”

Ťa’far (radiallahu ‘anhu) recitó algunos versículos del comienzo de la Sûrah Mariam [19] que tocaron el corazón del rey y de los sacerdotes hasta que las lágrimas corrieron por sus mejillas y mojaron sus barbas. El rey dijo: “Por Allâh, estas palabras, y las palabras que fueron reveladas a Moisés son rayos de una sola y misma luz”. Le dijo a los Quraish que por ningún motivo les entregaría a los refugiados. Entonces, enojados y deshonrados, se pusieron a discutir acerca de lo que debían hacer. Uno de ellos dijo: “Tengo una idea que seguro hará que la furia del rey caiga sobre sus cabezas”.

Aunque los demás no estuvieron de acuerdo con dar un paso tan drástico (después de todo eran de su misma carne y sangre), él que tenía la idea en mente no se dejó persuadir. Al día siguiente, provocaron al rey diciéndole que los musulmanes eran
unos ignorantes de una religión que deshonraban a 'Isa ('alaihis salām)" y no lo consideraban hijo de Dios. Los musulmanes fueron citados ante la corte. Esta vez estaban mucho más preocupados que la vez anterior. Cuando el rey les preguntó acerca de 'Isa ('alaihis salām), le respondieron: "Creemos en lo que Allāh ha dicho acerca de él a Rasūlullāh (sallallāhu 'alaihi wa sallam), 'Isa ('alaihis salām) es el siervo y Mensajero de Allāh, Su Rūḥ y Su palabra transmitida a Mariam, la virgen”. Negus dijo: "'Isa ('alaihis salām) no ha dicho nada más allá de esto".

Los sacerdotes comenzaron a protestar, pero el rey no los escuchó, le devolvió los regalos a la delegación y les dijo a los musulmanes: "Vayan en paz, quien se atreva a hacerles daño lo pagará caro". Un decreto real fue publicado para tal efecto. Esto elevó el prestigio de los musulmanes en el país y la delegación de Quraish se regresó desilusionada.

El fracaso de la delegación de Quraish en Abisinia y el triunfo de los musulmanes sobre ellos, condujo a un aumento en la indignación de los idolatras; la conversión de 'Umar (rādiallahu 'anhu) añadió combustible al fuego. Aumentó en ellos la animosidad hasta el punto en que los jefes de Quraish se concertaron para asesinar a Rasūlullāh (sallallāhu 'alaihi wa sallam) y terminar con todo el asunto sin mayores rodeos.

Sin embargo, esto no era tan simple pues Banū Hāshim, el clan de Rasūlullāh (sallallāhu 'alaihi wa sallam), era fuerte en número y en influencia. Aunque no todos ellos fueran musulmanes, no estarían dispuestos a tolerar el asesinato de Rasūlullāh (sallallāhu 'alaihi wa sallam). Los Quraish, decidieron establecer un boicot sobre Banū Hāshim a través de la emisión de un documento en que se decretaba que nadie de ellos o de sus clanes podrían asociarse, comprar o vender con ninguno que fuera partidario de Banū Hāshim a menos que éstos entregasen a Muhammad (sallallāhu 'alaihi wa sallam) para ser ejecutado. Todos ellos firmaron el documento el día uno de Muḥarram del séptimo año de la misión profética y el pergamino fue colgado en la puerta de la Ka'bah para darle el carácter de sagrado. De esta manera, durante tres largos años Rasūlullāh (sallallāhu 'alaihi wa sallam) con todos sus parientes fueron encerrados en el valle de Abū Ṭālib que era en uno de los valles que llegaban a Makkah. Por tres años nadie podía verlos ni ellos tenían permitido ver a nadie. No podían comprar nada de Makkah ni podían intercambiar con comerciantes externos.

Si alguna persona era sorprendida fuera de su prisión, era golpeado sin misericordia y si pedía algo era rechazada de plano su petición. En poco tiempo su reserva de alimentos se agotó y tuvieron que resignarse a raciones escuálidas de comida. Sus
mujeres, y especialmente los niños que estaban amamantando lloraban por el hambre y esto era para ellas más duro de soportar, que su propia hambre.

Finalmente, por la Gracia de Allâh, después de tres años el pergamo que se encontraba en la Ka’bah fue comido por unas hormigas blancas y el boicot fue terminado. La severidad de las aflicciones soportadas por ellos durante este período de aislamiento no puede ser imaginada siquiera. Pero los Sahâbah (radiallâhu ‘anhum) no sólo permanecieron firmes en su Fe, sino que continuaron difundiendo la luz del Islam entre sus compañeros en los momentos de adversidad.

Comentario

Debemos darnos cuenta de cuánto han sufrido los Sahâbah (radiallâhu ‘anhum) en el camino de Allâh y defendiendo la causa del Islam. Nosotros afirmamos seguir sus pasos y soñamos con el progreso material y la elevación espiritual alcanzada por ellos pero ¿Cuánto hemos sufrido por la causa de la verdad?

¿Qué sacrificio hemos ofrecido para Allâh en Su camino? El tamaño del éxito siempre es proporcional al sacrificio. Anhelamos vivir en el lujo y la comodidad y estamos hombro con hombro gozando con los incrédulos de las cosas buenas de este mundo, olvidándonos de la Otra Vida, al mismo tiempo, también esperamos recibir la misma ayuda que los Sahâbah (radiallâhu ‘anhum) recibieron de Allâh en su época.

No podemos culpar a nadie salvo a nosotros mismos por vivir así, como dijo un poeta:

_Temo ¡Oh, Caminante!
Que no llegará a la Ka’bah,
Pues tu camino va (en el sentido opuesto)
Hacia Turkistán_
CAPÍTULO SEGUNDO

EL TEMOR DE ALLÁH, UNA COSTUMBRE ESPECIAL DE LOS SAHÁBAH

Junto con su destacado espíritu de sacrificio, los Sahábah (radialláhu ‘anhum) tenían un genuino y bien arraigado temor de Allah en sus corazones. Me gustaría que los musulmanes de hoy tuvieran una gota siquiera de ese temor de Allah de los Sahábah (radialláhu ‘anhum). A continuación presentaremos algunas historias de sus vidas.

HISTORIA UNO. Los temores de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) durante los momentos de tormenta

'Áishah (radialláhu ‘anhā) narra que cuando corría un viento fuerte trayendo densas nubes, la cara de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) palidecía por temor a Allah. Él se inquietaba y se movía de un lado para otro con nerviosismo y recitaba la siguiente súplica: Alláhumma inni as aluka jairahá wa jaira má fiha wa jaira má ursilat bihi, wa a’udhubika min sharríhawa wa sharri mà fihá wa sharri mà ursilat bihi “¡Oh, Alláh mio! pido de Ti el bien que trae este viento y el bien que contiene este viento y el bien que resulte de este viento, y me refugio en Ti del mal que trae este viento y del mal que está contenido en este viento y del mal que resulte de este viento”.

Ella dijo: “Luego, cuando comenzaba a llover, aparecían señales de alegría en su cara. Yo le dije en una ocasión: “¡Oh, Mensajero de Allah! Cuando hay nubes todos se alegran porque anuncian la posibilidad de lluvia pero, ¿Por qué te he visto tan alterado en estos momentos?” Él respondió: “¡Oh, ‘Áishah! ¿Cómo puedes estar segura que este viento no trae consigo el castigo de Alláh? La gente de ‘Ad fue castigada con el viento. Ellos estaban felices al ver la acumulación de nubes pues creían que les traería la lluvia, pero estas nubes no les trajeron la lluvia a los ‘Ad sino la destrucción” [Ad-Durrul-Manthur].

Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) se estaba refiriendo a los siguientes versículos del Qurán:

فَقَلَّـا رَأَوْـا عَارَضًا مَـسْتَخْطَـبٍ ـيَـنَّـيْـهِمْ فَأَوْـا هـذَا غَارَـضًا مَـخْطَـبًا بـنَـ هـذَا ـمَا ـأَسْتَخْطَـبَـهُـمْـ بـهُـ يَـنْـحَـ فيـهـا غَـذَـيْـبَا أَـلْـيَـمْ ـنَـذِرُـ ـكَـلِـ ذَـيْـهَا بـيَـأَمِرُ رَبِّـهَا فَأَصِـبْـخَـوُا لاَـ يَـذْرِ ـعَـلَى إِـلَأـ مِـسَـكَـنُـهُـمْ ـكَـذَـلِـكَـ نَـخْـيَـرُ ـلَـقُـرْـمِـ لَـمْـةـيْـنِـمْنِـمَـنْ

“Y cuando lo vieron como una nube frente a sus valles, dijeron: Esta es la nube que nos traerá lluvia. Pero no, es aquello cuya venida estabais
urgiendo: Un viento que encierra un doloroso castigo. Lo arrasó todo por mandato de su Señor; y amanecieron, y sólo podían verse sus moradas. Así es como recompensamos a la gente que hace el mal”.
[Sûrah Al-Ahqaf (46), àyát 24 y 25].

Comentario
Veamos el temor por Allâh que tenía la persona que era la mejor de todas las criaturas. A pesar de que en el Quràn existe un versículo donde Allâh afirma que no castigará a las personas mientras Rasûllullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) esté entre ellas.
Él tenía tanto temor de Allâh que un viento fuerte le recordaba el castigo sufrido por las naciones anteriores.
Miremos ahora hacia nuestros propios corazones por un momento, a pesar de estar llenos de pecados no sentimos temor por ninguno de los fenómenos naturales (temblores, relámpagos, etc.) ni provocan en nosotros el más mínimo temor por Allâh y, en lugar de acudir al istígâfâ13 o al şalah durante esos momentos, nos dedicamos a las más absurdas investigaciones.

HISTORIA DOS. Lo que Anas (radallâhu ‘anhu) solía hacer cuando se aproximaba una tormenta
Naďâr Bin ‘Abdullâh (radallâhu ‘anhu) narra: “Un día, mientras Anas (radallâhu ‘anhu) estaba vivo, el día se volvió muy oscuro. Entonces fui donde él y le dije: “¿Viste alguna vez algo así durante la vida de Rasûllullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam)?”, él respondió: “Me refugio en Allâh; en aquellos días, cuando la brisa aumentaba un poco más de lo normal, nos apresurábamos en ir a la mezquita temiendo la proximidad del Último Día”.
Abû Ad-Darda (radallâhu ‘anhu) narra: “Cada vez que había una tormenta, Rasûllullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) se inquietaba y acudía a la mezquita”.

Comentario
¿Quién pensaría hoy en día en ir a la mezquita, incluso durante una gran calamidad? La verdad es que, si dejamos de lado a las personas comunes y corrientes, vemos que incluso aquellos que se consideran a sí mismos como buenas personas no son capaces de cumplir con esta sunnah ¡Vaya estado de deterioro! Piensen acerca de esto en sus corazones.

13 Istigâfâ: Implorar el perdón de Allâh.
HISTORIA TRES. Las acciones de Rasúllulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) durante los eclipses solares

Hubo un eclipse solar durante el tiempo de Rasúllulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam). Los Sahabah (radiallahu 'anhum) dejaron de lado sus labores, incluso los niños que estaban practicando con el arco se dirigieron a la mezquita para saber qué hacía Rasúllulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) en esos momentos. Rasúllulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) inició un salah de dos raka'áts que fue tan largo que algunas personas se desmayaron. Él lloró en su oración y dijo: “¡Oh, mi Señor! Tú dijiste que no los castigarías mientras yo estuviese entre ellos y en tanto ellos te pidan perdón”.

Esto se refería al Qurán donde Allah dice:

"Pero Allah no los castigaría mientras tú estuvieras entre ellos ni tampoco tendría que castigarlos mientras pidieran perdón". [Súrah Al-Anfal (8), áyah 33].

Luego, Rasúllulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) se dirigió a las personas diciendo: “Acudan al salah cada vez que se encuentren ante un eclipse de sol o de luna. Si conocieran los signos del Último Día como yo, llorarían más y reirían menos. Durante estos acontecimientos acudan a la oración, supliquen a Alláh y den caridad a los pobres”.

HISTORIA CUATRO. Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) pasa la noche llorando

Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) pasaba la noche llorando, repitiendo una y otra vez el siguiente versículo:

"Si los castigas... Son tus siervos; y si les perdonas... Tú eres, ciertamente, el Poderoso, el Sabio”. [Súrah Al-Máidah (5), áyah 118].

Se narra que Abú Hanifah (rahmatulláhi ‘alaihi) estuvo llorando durante toda la noche recitando el siguiente versículo en taháyýud13:

"Pero los que hicisteis el mal alejaos hoy”. [Súrah Yásin (36), áyah 59].

---

14 Raka’át: Plural de raka’ah: Unidad de oración.
15 Taháyýud: Oración que se realiza en el último tercio de la noche.
El significado de este versículo es que, en el Día del Juicio Final, a los malechores se les separará de los buenos y no se les permitirá estar juntos como estaban en la vida mundana. Por qué no habrían de llorar las personas temerosas de Allâh en sus corazones debido a la angustia de no saber en qué grupo de personas estarán en el Día del Juicio Final, si en el grupo de los pecadores o en el grupo de los obedientes?

**HISTORIA CINCO. Abû Bakr (radjallâhu ‘anhu) y el temor de Allâh**

Todos sabemos que Abû Bakr (radjallâhu ‘anhu) es la persona más elevada después de los profetas, y esto es parte de nuestras creencias. El mismo Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) le dio las buenas noticias de ser quien encabezará a las personas del Paraíso. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) dijo una vez: “El nombre de Abû Bakr será llamado desde todas las puertas del Paraíso y será el primero de mis seguidores en entrar en él”. A pesar de estas grandes virtudes y privilegios, Abû Bakr (radjallâhu ‘anhu) solía decir: “Desearía ser un árbol que pudiese ser cortado y eliminado”. A veces decía también: “Desearía ser una brizna de hierba que fuera comida por un animal”. También decía: “Desearía ser un cabello del cuerpo de un creyente”.

Una vez en un jardín escuchó cantar un pájaro y suspiró profundamente diciendo: “¡Qué afortunado eres, oh, pájaro! Comes, bebes y vuela bajo la sombra de los árboles y no temes rendir cuentas en el Día del Juicio. Desearía ser como tú”.

Rabi’ah Aslami (radjallâhu ‘anhu) narra: “En cierta ocasión estaba discutiendo con Abû Bakr (radjallâhu ‘anhu) y él pronunció una palabra que no me agradó. Él lo entendió inmediatamente y me dijo: “Hermano devuélveme esa misma palabra a mí como retribución”. Yo me rehusé a hacerlo. Él insistió e incluso dijo que le llevaría el asunto a Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y si Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) estaba disgustado, entonces Allâh estaría disgustado y si Allâh está disgustado ¿Quién salvará a Rabi’ah de la ruina?” Fui donde Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y le conté lo sucedido. Él dijo: “Hiciste lo correcto en rehusarte a pronunciar esa palabra, pero podrías haber dicho esto en respuesta: ¡Oh, Abû Bakr! Que Allâh te perdone”.

www.islamicbulletin.org
Comentario

Fíjémonos en el temor de Allâh que tenía Abû Bakr (radiallahu 'anhu), él estaba tan ansioso de limpiar sus cuentas en este mundo que en cuanto pronunciaba una palabra ligeramente inapropiada hacia otra persona, se arrepentía y le pedía a la persona ofendida que le respondiera con la misma palabra como forma de reparación. Él era tan cuidadoso al respecto que incluso estaba dispuesto a pedir la intervención de Rasûlullâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam) para que se hiciera efectiva la retribución. Nosotros tenemos la costumbre de decir palabras ofensivas a los demás y no sentimos ningún temor de la retribución ni de la otra vida cuando lo hacemos.

HISTORIA SEIS. La condición de 'Umar (radiallahu 'anhu)

'Umar (radiallahu 'anhu) con frecuencia tomaba una ramita con sus manos y decía: “Quisiera ser como esta ramita”. Otras veces decía: “Desearía que mi madre no me hubiese dado a luz”.

En una ocasión, 'Umar (radiallahu ‘anhu) estaba ocupado con un asunto importante y una persona vino donde él y se quejó diciendo: “Alguien me ha oprimido, ven y toma venganza por mí”. 'Umar (radiallahu ‘anhu) le dio un latigazo entre los hombros diciendo: “Cuando me sienta para atender esos temas, tú no vienes. Pero cuando estoy ocupado en un trabajo importante vienes con tus quejas para interrumpirme”.

La persona se alejó, pero 'Umar (radiallahu ‘anhu) lo mandó llamar y pasándole el látigo le dijo: “Azótame para zanjar el tema”. El otro dijo: “Te perdono por Allâh”. 'Umar (radiallahu “anhu) se fue a su casa, hizo dos raka’at de oración por arrepentimiento y se reprendió a sí mismo diciendo: “¡Oh, ‘Umar! Estabas en la bajeza y Allâh te elevó, estabas perdido y Allâh te guió, eras una persona desvalorada pero Allâh te ennobleció y te dio soberanía sobre su gente. Ahora uno de ellos viene y te pide reparar un daño que se le hizo y tú lo golpeas ¿Qué vas a responder frente a Allâh?”. Siguió reprendiéndose a sí mismo por un largo rato.

En una ocasión, 'Umar (radiallahu ‘anhu) estaba haciendo una de sus rondas habituales por Harrah (un suburbio de Madinah) con su sirviente Aslam cuando divisó un fuego distante en el desierto. Él dijo: “Parece que hay un campamento. Quizás sea una caravana que no ha podido entrar en la ciudad porque se ha hecho de noche. Vayamos y veamos que tengan protección durante la noche”.

Cuando se acercaron, encontraron a una mujer y unos niños. Los niños estaban llorando y la mujer estaba calentando agua sobre el fuego. 'Umar (radiallahu ‘anhu) se aproximó, saludó con el salâm y pidió permiso para acercarse y entablaron el siguiente dialogo:
'Umar: "¿Por qué lloran los niños?"

La mujer: "Porque tienen hambre".

'Umar: "¿Qué hay dentro de la olla?"

La mujer: "Sólo hay agua para calmar a los pequeños y se queden dormidos esperando que la comida esté lista. Alláh juzgará entre 'Umar y yo en el Día del Juicio Final por haberme abandonado en la dificultad".

'Umar (llorando): "Que Alláh tenga misericordia de ti, ¿cómo podría 'Umar haber sabido de tus dificultades?"

La mujer: "Porque él es nuestro Amír, él debería estar informado de nosotros".

'Umar (radiallāhu 'anhu) regresó al pueblo y fue directamente a Baitul-Māl\(^{16}\) para llenar un saco con harina, dátiles, grasa y ropas junto con algo de dinero. Cuando el saco estuvo listo le dijo a Aslam: "Ponme este saco en la espalda" Aslam dijo: "¡No, por favor Amirul-Mu.minin! Yo llevaré el saco". 'Umar rehusó escuchar a Aslam y, a pesar de su persistencia, él mismo llevó el saco y dijo: "¿Acaso tú llevarás mi carga en el Día del Juicio Final? Debo cargar este saco, pues seré yo el cuestionado en la otra vida por esta mujer".

Aslam aceptó poner el saco sobre las espaldas de 'Umar (radiallāhu 'anhu), quien lo transportó velozmente hasta donde estaba ubicada la mujer. Aslam lo siguió. 'Umar puso harina, grasa y algunos dátiles dentro de la olla y comenzó a revolver. Además, encendió el fuego soplando con su boca. Aslam dijo: "Pude ver el humo atravesar su densa barba".

Después de un rato, la comida estuvo lista, él mismo la sirvió a la familia. Cuando estuvieron satisfechos, 'Umar les arregló lo poco que había sobrado para su próxima comida. Los niños estaban muy contentos y comenzaron a jugar alegremente. La mujer se sintió muy agradecida y dijo: "Que Alláh te recompense por tu bondad, tú eres merecedor de la jila'afah\(^{17}\), que seas tú jilafah en lugar de 'Umar". 'Umar la consoló diciéndole: "Cuando vayas a ver al jilafah, me encontrarás allí".

Él se sentó por un instante y se quedó mirando a los niños. Luego volvió a Madinah y en el camino le dijo a Aslam: "¿Sabes por qué me senté en ese lugar Aslam? Los vi llorando de angustia y quería verlos ahora sonriendo y alegres por un rato". [Ash-harul-Mashāhīr, Muntajab Kanzul-'Ummāl].

Se ha dicho que mientras 'Umar (radiallāhu 'anhu) dirigía la oración del fāyr solía recitar las Sūras Kahf, Tāhā y otras, y lloraba tanto que su llanto podía ser escuchado

\(^{16}\) Baitul-Māl: Casa de los bienes o tesorería de los musulmanes.

\(^{17}\) Jilafah: El cargo del Jalifah o líder de los musulmanes.
varias filas hacia atrás. Una vez, mientras recitaba Súrah Yúsuf durante la oración del fayr llegó al versículo que decía:

"Yo solo me lamento de mi dolor y de mi pena ante Alláh y sé de Alláh lo que no sabéis". [Súrah Yúsuf (12), áyah 86].

Y lloró tanto que no pudo continuar con su recitación. Durante el taháyjúd él solía caer al suelo enfermo por el exceso de llanto.

Comentario

Tal era el temor de Alláh de 'Umar (radiallahu 'anhu), cuyo nombre atemorizaba el corazón de los más poderosos monarcas de su época. Incluso hoy, la gente se llena de temor al escuchar su historia. ¿Existe acaso, hoy, algún gobernante que esté dispuesto a mostrar tanta bondad hacia sus gobernados?

HISTORIA SIETE. Un consejo de 'Abdulláh Bin 'Abbás (radiallahu 'anhumá)

Wahhab Bin Munabbih dijo: "'Abdulláh Bin 'Abbás (radiallahu 'anhumá) perdió la vista cuando ya tenía una edad avanzada. Una vez lo llevé hasta el Haram en Makkah, donde escuchó a un grupo de personas que estaban utilizando palabras fuertes entre ellos. Él los saludó con 'Assalámu 'alaikum'. Ellos le pidieron que se sentara, pero él no quiso y les dijo: "Les diré algo acerca de las personas que son las mejores frente a Alláh, ellas son las que Le temen tanto que permanecen absolutamente calladas, aunque no son mudos ni incapaces sino que, por el contrario, son elocuentes y tienen la capacidad de hablar y de hacerse entender, pero la constante glorificación del nombre de Alláh ha sobrepasado su ingenio; sus corazones están atemorizados y sus labios sellados. Cuando alcanzan este estado, ellos se apresuran hacia la rectitud. ¿Hacia dónde se han desviado de este camino?" Después de aquella advertencia, nunca volví a ver una asamblea de más de dos personas reunidas en el Haram".

Se dice que 'Abdulláh Bin 'Abbás (radiallahu 'anhumá) lloraba tanto por su temor a Alláh que las lágrimas habían dejado surcos permanentes en sus mejillas.

En esta historia, 'Abdulláh Bin 'Abbás (radiallahu 'anhumá) ha prescrito un camino muy simple hacia las buenas acciones que consiste en meditar acerca de la Grandeza de Alláh. Si hacemos esto, se facilitará para nosotros el cumplimiento de las otras acciones rectas con total sinceridad ¿Es acaso difícil dedicar un par de minutos, de entre las veinticuatro horas que tiene el día que disponemos, para dedicarlas a esta meditación espiritual?
HISTORIA OCHO. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) pasa cerca de las ruinas de Thamûd durante la expedición de Tabûk

La expedición de Tabûk es una de las mayores campañas de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y la última en la cual personalmente tomó parte. Cuando recibió las noticias de que el césar romano había desplegado una enorme fuerza para destruir al Islam y que ésta se dirigía hacia Madinah cruzando Siria, decidió conducir a sus Sahâbah (radiallahu ‘anhum) para interceptarlos en el camino. El día jueves 5 de Rajab del año noveno de Hiyrah, la expedición salió de Madinah. Como hacía mucho calor y se esperaba que la batalla fuera muy dura, Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) declaró abiertamente a los musulmanes que debían reunir fuerzas y prepararse para enfrentar a las fuerzas del imperio romano.

Además los exhortó a contribuir para equipar a la expedición. Fue en esta ocasión que Abû Bakr (radiallahu ‘anhu) contribuyó con todas su pertenencias. Cuando Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) le preguntó que había dejado para su familia, él respondió: “He dejado a Allâh y a Su Mensajero para ellos”.

‘Umar (radiallahu ‘anhu) contribuyó con la mitad de sus pertenencias y ‘Uthmân (radiallahu ‘anhu) proveyó el equipamiento de un tercio del ejército. Aunque todos contribuyeron más allá de sus medios, el equipamiento seguía siendo menos que el necesario. Sólo había un camello por cada diez personas, los que debían montarlo por turnos. Por estas razones es que la campaña de Tabûk es conocida como la “campaña de la dificultad”.

El viaje fue largo y el tiempo seco y caluroso. Las cosechas estaban llenas de dátiles maduros (el producto agrícola principal de Madinah) y era el tiempo de las cosechas cuando se llamó a los Sahâbah (radiallahu ‘anhum) a participar de la campaña. Fue realmente una prueba dura para su Fe. Ellos visualizaron el largo viaje, el calor abrasador, la tremenda fuerza del enemigo que enfrentarían y, por encima de todo, la posibilidad de perder la cosecha anual pero, a pesar de ello, no pensaron ni en sueños ignorar el llamado a las armas y lo hicieron por el inmenso temor de Allâh que estaba arraigado en sus corazones. Con excepción de las mujeres, los niños (que tenían excusas), a quienes se ordenó permanecer detrás del propio Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y los hipócritas, prácticamente todos se unieron a la expedición. También entre los que no fueron se encontraban aquellos que no pudieron proveerse con nada para sí mismos, ni Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) pudo darles algo. Sobre estas personas Allâh dijo en Su Libro:

"se alejan con los ojos inundados de lágrimas por la tristeza...". [Sûrah At-Taubah (9), áayah 92].
Historias de los Sahábah

Hikyátus-Sahábah

De entre los creyentes verdaderos, sólo tres no participaron en la campaña y no tenían una excusa válida para ausentarse, cuya historia se narra a continuación.

En el camino a Siria, cuando la expedición pasó por donde habitó la gente de Thamúd, Rasúlllah (sallalláhu 'alaihi wa sallam) cubrió su cara con su camisa y aceleró el paso de su camello.

Él instruyó a los Sahábah (radiallahu 'anhum) para que hicieran lo mismo, puesto que estaban en el escenario de la destrucción de Thamúd. Se les advirtió de transitar por allí llorando y temiendo que Alláh los fuera a castigar como lo había hecho con Thamúd.

NOTA. El más querido y amado Mensajero de Alláh y sus privilegiados compañeros pasaron por esas ruinas con temor y angustia de sufrir el mismo castigo que Thamúd. Hoy en día, por el contrario, si algún lugar de la tierra es asolado por un terremoto se convierte en un lugar turístico para nosotros y si pasamos cerca de algunas ruinas nuestros ojos permanecen secos y nuestros corazones inmutables ¡Qué cambio de actitud!

HISTORIA NUEVE. La ausencia de Ka'b (radiallahu 'anhu) en la expedición de Tabúk y su arrepentimiento

Eran aproximadamente más de ochenta personas los hipócritas de entre los Anşâr, un número igual de los beduinos y una cantidad aún mayor de las afuera que no participaron en Tabúk. No sólo se quedaron atrás, sino que también alentaban a otros a que lo hicieran diciendo: "No vayas al fuego" a lo que Alláh respondió diciendo:

\[\text{لَا تَذْفَرُوا فِي النَّخْرِ} \]

"...No salgáis de expedición con el calor" [Surah At-Taubah (9), ayah 81].

De entre los creyentes, solo tres personas fallaron en acompañar a Rasúlllah (sallalláhu 'alaihi wa sallam). Esos tres fueron: Ka'b Bin Mâlik, Hilâl Bin Umayyah y Murârah Bin Rabi' (radiallahu 'anhum). Estas tres personas no se quedaron atrás por hipocresía o excusa alguna, sino que la prosperidad fue la única razón que los detuvo. Murârah tenía que atender la cosecha de dátiles cargada de frutos. Él se convenció a sí mismo de su rezago con el siguiente pretexto: "He participado en todas las campañas hasta ahora ¿Qué daño podría causar si falto a ésta?".

Él temía perder la cosecha completa en su ausencia y por ello decidió no salir. Pero, cuando se dio cuenta de su error, dio como caridad la cosecha entera y el jardín también que le habían llevado a rezagarse detrás de Rasúlllah (sallalláhu 'alaihi wa
sallam). El caso de Hilál fue distinto. Algunos de sus parientes, que habían estado lejos durante mucho tiempo, habían llegado recientemente a Madinah y por honrar su compañía no se unió a la expedición. Él también había participado en las campañas anteriores y pensó (al igual que Murârah) que no tendría mayor importancia el hecho de faltar esta vez.

Cuando se enteró de la seriedad de su error, pensó que lo mejor sería cortar todas las relaciones con aquellos parientes que habían sido la causa de esa gran equivocación.

El propio Ka'b (radiahllahu 'anhu) da una cuenta detallada de su situación y sus palabras han sido citadas en todos los libros de ahâdîth. Él dijo: “Nunca había estado tan bien en términos económicos como en aquella época. Poseía dos camellos, cosa que nunca antes había llegado a tener. Era costumbre de Rasûlullâh (sallallahu 'alaihi wa sallam) que nunca descubriera cual era el destino de una expedición, sino que consultaba acerca de las condiciones imperantes en otras partes. Pero en esta ocasión debido a la distancia, el calor y la fuerza del enemigo, él (sallallahu 'alaihi wa sallam) decidió hacer pública la situación, para que los preparativos pudieran ser adecuados. El número de participantes era tan grande que era difícil decir quiénes eran y, aún más, sería difícil notar quiénes estaban ausentes de la campaña. Los jardines de Madinah estaban llenos de frutos. Yo intenté cada mañana hacer mis preparativos pero, por una razón u otra, los días pasaron sin que yo hiciera ningún progreso al respecto. Yo estaba tranquilo sabiendo que tenía los medios necesarios para partir sin problemas en cuanto decidiera hacerlo. Estaba en esta situación cuando me enteré que Rasúlullâh (sallallahu 'alaihi wa sallam) había partido con sus compañeros. Aún tenía la idea de que me tomaría un día o dos, hacer los arreglos necesarios y unirme al ejército. Seguí postergando las cosas hasta que llegó el momento en que Rasûlullâh (sallallahu 'alaihi wa sallam) estaba ya próximo a Tabûk. Intenté alistarme pero, por una razón u otra, no lo hice. Al observar a la gente que se había quedado en Madinah, me di cuenta que no había nadie salvo los que tenían excusas válidas y los que eran condenados hipócritas. Rasûlullâh (sallallahu 'alaihi wa sallam) al llegar a Tabûk preguntó: “¿Por qué no veo a Ka'b?” y alguien respondió: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Su orgullo, su riqueza y su bienestar lo han retenido”. Mu'âdh dijo: “Debe haber un error, hasta donde sabemos Ka'b es un verdadero musulmán”. Rasûlullâh (sallallahu 'alaihi wa sallam) permaneció en silencio.

Ka'b (radiahllahu 'anhu) dijo: “Después de unos días escuché las noticias del regreso de Rasûlullâh (sallallahu 'alaihi wa sallam) y me sentí destrozado por la tristeza y la pena.

Las buenas excusas se me aparecían una y otra vez en la mente y sabía que con cualquiera de ellas podría evitar momentáneamente la ira de Rasûlullâh (sallallahu 'alaihi wa sallam) y podría pedir el perdón de Allâh. También pedí el consejo de
los hombres sabios de mi familia cuando supe que Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) había regresado a Madinah me convencí de que nada podría salvarme excepto la verdad, así que decidí hablar con total veracidad. Era costumbre de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), cuando regresaba de algún viaje, el pasar primero a la mezquita para descansar un poco, hacer dos raka‘áts de taháyyatul-masá‘id y sentarse un momento para atender a los visitantes. Esta vez, cuando se sentó, los hipócritas vinieron donde él y le presentaron, con solemnes juramentos, sus excusas por haberse ausentado de la campaña. Él (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) los escuchó y dejó el asunto en manos de Alláh. Cuando yo me acerqué y lo saludé con el salam, él volvió su cara con una sonrisa sardónica. Le imploré con estas palabras: “¡Oh, Mensajero de Alláh! Apartas tu cara de mí. Por Alláh, no soy un hipócrita ni tengo duda alguna sobre mi Fe”. Él me pidió que me acercara y me preguntó: “¿Qué fue lo que te impidió salir? ¿Acaso no habías comprado dos camellos?” Yo respondí: “¡Oh, Mensajero de Alláh!: si estuviese tratando con un hombre común, estoy seguro que evitaría su enojo dándole una excusa razonable, porque Alláh me ha agraciado con el don de la palabra. Pero en tu caso, estoy seguro que si apacigo tu enojo con una mentira, Alláh estará enojado conmigo. Por otro lado, sé que si te causo disgusto diciendo la verdad, Alláh pronto alejará tu enojo. Por lo tanto, me atreveré a decir toda la verdad. Por Alláh que no tengo excusa alguna y nunca había estado tan bien antes. Rasululláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Él está diciendo la verdad”. Luego me dijo: “Vete, Alláh decidirá respecto de ti”: Cuando salí de la mezquita muchos hombres de mi clan me amonestaron diciendo: “Nunca antes habías hecho algo malo. Si por una sola vez hubieras dado una buena excusa, luego podrías haber pedido a Rasululláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) que hiciera una súplica y ésta habría sido suficiente para ti”. Yo les pregunté si acaso habían más personas en mi situación y me dijeron que había dos personas más, Hilal Bin Umayyah y Muraráh Bin Rabí, quienes también habían reconocido sus faltas y recibido la misma respuesta por parte de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). Yo sabía que ambos eran buenos musulmanes que habían participado también en Badr. Rasululláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) dio instrucciones de que nadie hablase con ninguno de nosotros tres. Es un principio común que el enojo se muestra cuando existe algún tipo de relación y que la reprimenda se da cuando hay esperanzas de corrección pues las amonestaciones a un incorregible son un esfuerzo inútil.

Ka’b (radiallahu ‘anhu) continúa: “Bajo las órdenes de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), los Sahábah nos ignoraron completamente. Nadie estaba dispuesto a hablarnos o a relacionarse con nosotros. Me parecía vivir en una tierra totalmente extraña. Mi propio lugar de nacimiento se veía como una localidad extraña y mis mejores amigos se comportaban conmigo como extraños. Lo que más me preocupaba de todo era morir en esa condición y que Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) me diera el mismo destino que a aquellos que no decían la verdad como yo”. El Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) me dijo: “Vete, Alláh decidirá respecto de ti”.
Las Virtudes de las Acciones

Fadāʾil Aʾmāl

wa sallam) no dirigiese mi oración de ʿyanāzah o que si Rasūllullāh (sallallāhu ʿalaihi wa sallam) moría en el intertanto yo estaría condenado para siempre sin nadie con quien hablar y sin nadie que rece por mí en mi funeral. Los otros dos compañeros estaban recluidos en sus casas. Yo era el más osado de los tres pues iba al mercado y acudía a la oración en ʿyamāʾah aunque nadie me dirigía la palabra. Yo me acercaba a Rasūllullāh (sallallāhu ʿalaihi wa sallam) y lo saludaba As-salāmū ʿalaihum y miraba ansiosamente si sus labios se movían en respuesta. Después de la oración fard, solía hacer mi salāh parado cerca de él y miraba con el rabillo del ojo para ver si acaso él me dirigía alguna leve mirada. Me di cuenta que cuando yo rezaba él me miraba, pero cuando dejaba de hacerlo apartaba su mirada de mí. Cuando este rechazo social se hizo demasiado duro para mí me subí al muro de mi querido vecino Qatadah y lo saludé As-salamu ʿalaikum, pero él no respondió mi saludo. Luego le dije: "¡Por Allāh! ¿Podrías responderme una sola pregunta? ¿Acaso no sabes que amo a Allāh y a Rasullullāh?" Él se quedó callado. Repetí la pregunta pero, al igual que antes, no respondió.

Cuando volví a preguntar por tercera vez él respondió: "Allāh y Su Mensajero saben más". Al oír esto, las lágrimas brotaron de mis ojos y él me dejó solo. Una vez pasé por una calle de Madīnah cuando vi que un cristiano copto, que había venido desde Siria para vender sus granos, estaba preguntando por Kaʾb Bin Mālik. Cuando la gente le indicó que era yo, se acercó hasta mí y me entregó una carta del rey cristiano de Gassān. Ella decía: "Sabemos que tu maestro te ha tratado mal. Allāh no te dejará humillado y deshonrado. Lo mejor que puedes hacer es venir con nosotros y te daremos toda nuestra ayuda". Al terminar de leer dije: "Innā lillāhi wa innā ilāhi rājiʿūn" (a Allāh pertenecemos y a Él debemos retornar). Hay una ley mundana que cuando un adulto previene a un joven de los desviadores, éstos se esfuerzan más y empiezan a provocarle pasando por buenos consejeros. Tal era mi situación que incluso los kuffar intentaban alejarme del Islam. Yo no podía imaginar una calamidad peor que esa. Me fui y arrojé la carta al fuego, después me dirigí donde Rasūllullāh (sallallāhu ʿalaihi wa sallam) y le dije: "¡Oh, Mensajero de Allāh! Tu indiferencia hacia mi persona me ha rebajado hasta tal punto que los kuffār están abrigando esperanzas sobre mí".

Cuando habían transcurrido cuarenta días en esta condición, un mensajero de Rasūllullāh (sallallāhu ʿalaihi wa sallam) trayéndome la siguiente orden: "Sepárate de tu mujer" Yo pregunté: "¿Acaso debo divorciarla?" Él respondió: "No, sólo debes separarte de ella". Un mensaje similar fue transmitido a los otros dos compañeros que estaban en mi misma situación. Fui donde mi esposa y le dije: "Ve con tus padres y quédate con ellos hasta que Allāh decida sobre mi caso". La esposa de Hilāl fue donde Rasūllullāh (sallallāhu ʿalaihi wa sallam) y le dijo: "¡Oh, Mensajero de Allāh! Hilāl es un
anciano y no hay nadie más que pueda cuidar de él. Si me alejo de él, se enfermará. Si no hay mal en ello, permíteme quedarme con él para cuidarlo. Rasūlullāh (ṣallāl-lahu 'alaihi wa sallam) respondió: “No hay problema, mientras no tengan relaciones”. Ella respondió: “¡Oh, Mensajero de Allāh! Él no está preocupado de tales asuntos, desde que comenzó su prueba se ha pasado todo el tiempo llorando”.

Ka'b (radīllahu 'anhu) continuó: “Me sugirieron que pidiese autorización a Rasūlullāh (ṣallallāhu 'alaihi wa sallam) para que mi esposa se quedase conmigo para atenderme, pero dije: “Hilal es viejo y yo soy joven. Yo no sé qué respuesta puedo recibir y no tengo el valor para pedirlo. Pasaron otros diez días y nuestro tormento ya alcanzaba a los cincuenta días. En la mañana del día cincuenta, después de rezar la oración del fa'īr y estando sentado en el techo de mi casa, abatido por la tristeza y sintiendo que la tierra se había estrechado en torno a mí y que la vida se había vuelto sombría, escuché a alguien que gritaba desde la cima del monte de Sala: “Buenas noticias para ti ¡Oh, Ka’bi!” Cuando escuché esto, caí prosternado sobre la tierra y lágrimas de alegría rodaban por mis mejillas pues comprendí que mi prueba había terminado. De hecho, Rasūlullāh (ṣallallāhu 'alaihi wa sallam) había anunciado la noticia del perdón Divino para las tres personas que estábamos en la misma situación, después de la oración de la mañana. En ese momento, la persona se subió al monte para gritar las buenas nuevas. Luego, un jinete llegó galopando hasta mí para darme las mismas noticias. Yo regalé al mensajero las ropas que traía puestas. Juro por Allāh que no tenía más ropas en esos momentos así que me puse unas ropas que le pedí prestadas a un amigo y fui a ver a Rasūlullāh (ṣallallāhu 'alaihi wa sallam).

Cuando entré a la Mezquita, la gente que estaba en compañía de Rasūlullāh (ṣallallāhu 'alaihi wa sallam) se apresuró para felicitarme. Abū Talhah (radīllahu 'anhu) fue el primero en acercarse a mí estrechando mis manos con tanta calidez que nunca lo podré olvidar. Luego ofrecí mis saludos a Rasūlullāh (ṣallallāhu 'alaihi wa sallam). Vi que su cara brillaba y resplandecía como la luna llena. Esto era habitual cuando él pasaba por momentos de gran alegría. Yo le dije: “¡Oh, Mensajero de Allāh! Daré como caridad todo lo que poseo en agradecimiento por la aceptación de mi taubah”. Él dijo: “Eso sería demasiado para ti, déjate una parte de ello”. Yo estuve de acuerdo en ceder mi parte del botín que capturamos después de la campaña de Jaibar”.

Él dijo: “Es la verdad la que me trajo la salvación y, por ello, estoy decidido a sólo decir la verdad de ahora en adelante”. [Ad-Durrul-Manthur].

Nota: La historia que hemos relatado nos muestra las destacadas virtudes de los musulmanes de aquellos días:

La importancia de esforzarse en el Camino de Allāh. Incluso, quienes habían participado anteriormente en todas las campañas tuvieron que sufrir el enojo de
Rasûlullâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam) cuando fallaron en responder al llamado de Allâh aunque hubiese sido por una sola vez en sus vidas.

Su devoción y obediencia hacia Rasûlullâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam). Durante cincuenta días toda la comunidad de musulmanes no habló a estos tres miembros acatando la orden del Rasûlullâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam). De hecho, estas mismas tres personas soportaron pacientemente la prueba que se les había impuesto.

Su Fe fuerte. Ka'b se sintió tan perturbado al recibir la carta del rey cristiano que lo incitaba a abandonar el Islam y lo ponía en contra de Rasûlullâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam). Sus palabras y sus actos ante aquella situación atestiguan la fortaleza de la Fe que había en su corazón.

Miremos a nuestros propios corazones y veamos cuánta devoción tenemos por cumplir nuestras obligaciones hacia el Islam. Sin considerar el pago del Zakât y el sâlâm, que implican el gasto de dinero, veamos el caso del sâlâm (el más importante de los pilares del Islam después de la Fe) ¿Cuán devotos y preocupados estamos por cumplirlo?

HISTORIA DIEZ. La advertencia de Rasûlullâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam) a unos Sahâbah que se estaban riendo, y el recuerdo de la muerte

En cierta ocasión Rasûlullâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam) iba a la mezquita para la oración cuando encontró a unas personas que estaban riendo tontamente. Él dijo (sallallâhu 'alaihi wa sallam): “Si recordasen la muerte, no los vería así. Piensen frecuentemente en la muerte. No pasa un sólo día en que la tumba no haga el llamado: “Soy una tierra salvaje, soy un lugar de soledad soy un lugar de tierra y de insectos”. Cuando el creyente es puesto en la tumba dice: “Bienvenido seas. Es bueno para ti haber venido a mí eres la persona más querida entre todas las personas que caminan sobre la tierra, ahora verás de qué manera te acogeré”. Entonces se ensancha de manera tan amplia como la mirada del creyente puede abarcar y una puerta del Paraíso se abre para él en la tumba desde donde recibe el aire y el aroma de Paraíso”. Pero, cuando una persona pecadora es puesta en la tumba, ésta dice: “No eres bienvenido, tu venida a mí es mala para ti. De todas las personas de la tierra a ti es a quien más detesto. Ahora que has llegado aquí verás la forma en que te voy a tratar”. Luego se cierra en torno a él con tanta fuerza que las costillas de un costado atraviesan a las del otro. Setenta serpientes llegan donde está él para morderlo hasta el Día de la Resurrección. Estas serpientes son tan venenosas, que si una de ellas escupiera sobre la tierra, ni siquiera una brizna de hierba volvería a crecer en ella"
Luego dijo Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam): “La tumba es, o un jardín del Paraíso, o un hoyo del Infierno”. [Mishkát].

Nota: El temor de Alláh es la cualidad esencial de un musulmán. Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) solía aconsejar a los creyentes a mantener el temor de Alláh siempre vivo en sus corazones además de aconsejar que recordasen a veces la muerte ya que es muy importante y beneficioso.

HISTORIA ONCE. Handhalah (radjalláhu ‘anhu) y su temor a la hipocresía (nifâq)

Handhalah (radjalláhu ‘anhu) dijo: “Estábamos en una ocasión con Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) cuando él estaba dirigiéndonos un sermón.

Nuestros corazones se enternecían, brotaban lágrimas de nuestros ojos y nos dábamos cuenta de donde nos encontrábamos. Dejé la compañía de Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) y volví a casa. Me senté con mi mujer y mis hijos y bromeamos y me percaté que el efecto del sermón de Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) había cesado en mi corazón totalmente. De pronto pensé que yo no era lo que pensaba que era y me dije: “¡Oh, Handhalah! Eres un munâfiq (hipócrita)”. Me sentí abrumado por la tristeza y salí de la casa repitiendo una y otra vez estas palabras: “Handhalah se ha vuelto hipócrita”. En el camino me encontré con Abû Bakr (radjalláhu ‘anhu) viniendo hacia mí y le dije: “Handhalah se ha vuelto un hipócrita”. Él me dijo: “¡Subhânalláh!, ¿Qué estás diciendo? Handhalah jamás sería un hipócrita”. Yo le expliqué lo que me sucedía en estos términos: “Cuando estamos con Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y nos habla sobre el Paraíso y el Infierno, sentimos como si ambos estuviesen frente a nuestros ojos pero, cuando regreso a mi hogar y me involucro en los asuntos domésticos y familiares, me olvido de todo lo que respecta a la Otra Vida”. Abû Bakr (radjalláhu ‘anhu) dijo: “A mí me pasa exactamente lo mismo”. Fuimos los dos donde Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y yo le dije: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Me he vuelto un hipócrita”. Él (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), preguntó acerca del asunto y yo le repetí lo que le había dicho antes a Abû Bakr. Luego Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “¡Por Aquel que tiene mi vida en sus manos! Si ustedes estuvieran siempre en el estado que viven cuando están junto a mí, los ángeles los saludarían en los caminos y en sus camas. Pero ¡Oh, Handhalah! Esto es muy raro, muy raro”. [Muslîm].

Nota: Todos debemos atender nuestros asuntos mundanos, personales y no personales, y por ello no podemos meditar acerca de la Otra Vida durante las veinticuatro horas del día. De acuerdo con lo que nos ha dicho Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) la absorción total en la Otra Vida es un hecho poco usual y no se
da en todas las personas. Sólo los ángeles pueden permanecer en este estado todo el tiempo porque ellos no tienen ni esposas ni hijos, ni necesidad mundana. Los hombres cambian sus estados mentales en los distintos ambientes y circunstancias. En esta historia podemos ver la preocupación de los Sahabah (radiallahu ‘anhum) acerca de la condición de su Fe. Handhalah (radiallahu ‘anhu) sospechó que había hipocresía en su corazón al sentir que el estado de su mente en su casa no era el mismo que cuando estaba en compañía de Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). El que ama se preocupa y aflige por quien ama. Uno ama a su hijo y su hijo va de viaje. ¿Cuánto tiempo se preocupa por el bienestar de su hijo? Y si uno llega a saber que en el lugar hacia donde su hijo irá hay una epidemia o está sucediendo algo malo, sólo Allâh sabe cuántas cartas de preocupación le escribirá a su hijo.

HISTORIA DOCE. Algunas historias relativas al temor de Allâh

Es muy difícil abarcar todo lo que dice el Quràn y los ahâdîth acerca de la importancia de tener temor de Allâh. Se podría decir que el temor de Allâh es una condición esencial para el crecimiento y desarrollo espiritual. Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) dijo: “El temor de Allâh es la raíz de toda sabiduría”.

Ibn ‘Umar (radiallahu ‘anhumâ) solía llorar tanto por el temor de Allâh que se quedó ciego. Él le dijo a alguien que lo miraba: “Te sorprende mi llanto, pero incluso el sol llora por temor a Allâh”. En otra ocasión se narra que dijo: “Incluso la luna llora de temor por Allâh”. Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) pasó en una ocasión cerca de uno de los Sahâbah que estaba recitando el Quràn. Cuando llegó al versículo:

* فَإِذَا اشْتَكَلَ الْقَبْطُ الْمَسْتَغْلِبُ فَكَانَتْ وَرَّدَةُ الْكَلِّيْحَمُ (55), َّاَيَّاهُ 37.

“Cuando el cielo se raje y sea como el cuero rojo”. [Sûrah Ar-Rahmân (55), ayah 37].

Los pelos de su cuerpo se pararon y él se sintió al borde del colapso con un llanto excesivo y llorando dijo: “¿Qué será de mi el día cuando el cielo se rasgue, ¡Ay de mí!” Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) le dijo: “Tu llanto ha hecho llorar a los ángeles”.

En una ocasión uno de los Anshar lloró después de la oración de Tahâyûd y dijo: “Lloro a Allâh para que me libere del fuego del Infierno”. Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) le dijo: “Has hecho llorar a los ángeles hoy”.

www.islamicbulletin.org
‘Abdulláh Bin Rawáhah (radalláhu ‘anhu) estaba llorando en cierta ocasión. Su esposa también comenzó a llorar al verlo y él le preguntó: “¿Por qué lloras?” Ella contestó: “Lo que te hace llorar a ti, me hace llorar a mí”.

Ella le dijo: “La idea de que deberé cruzar el puente del Siráţ, a través del Infierno me hace llorar. No sé si seré capaz de cruzarlo o si caeré al Infierno” (Qiyamul-Lail).

Zuraráh Bin Aufa dirigía la oración en una mezquita cuando al recitar el siguiente versículo:

```
“Cuando se sople en el cuerno, ése será un día difícil”. [Súrah Al-Muddath-thir (74), áyát 8 y 9].
```

Cayó muerto. Luego, la gente llevó el cuerpo a su casa. Julaid estaba haciendo su saláh y mientras recitaba llegó el siguiente versículo:

```
“Toda alma probará la muerte…” [Súrah Áli ʾImrán (3), áyaht 185].
```

Y comenzó a repetirlo tantas veces que una voz desde un rincón gritó: “Hasta cuando lo repetirás, ya has causado la muerte de cuatro yín (genios)”.

Se narra que otro shaij, mientras leía el Qurán, llegó al siguiente versículo:

```
“Luego sois devueltos a Alláh, vuestro verdadero dueño…” [Súrah Al-An’ám (6), áyah 62].
```

Comenzó a llorar, se estremeció y murió.

Existen muchas historias como estas. Fudgail, un afamado shaij dijo: “El temor de Alláh lleva sólo al bien”. Shibli, otro shaij de gran reputación dijo: “Cada vez que siento el temor de Alláh en mí, encuentro abierta una puerta fresca de conocimiento y sabiduría”.

En un hadith se dice: “Alláh dijo: “No junto dos temores sobre mi siervo y no le doy dos preocupaciones. Si él no me teme en este mundo, le daré temor en el otro y, si él me teme en este mundo, lo salvaré de todo temor en la otra vida”.

Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Todas las cosas temen a aquel que teme a Alláh, mientras que todo es una fuente de temor para aquel que no teme a Alláh”.

Yaḥyá Bin Mu’ādh (rahmatulláhí ‘alaihi) dijo: “Si un hombre teme al Infierno tanto como teme a la pobreza, entrará al Paraíso”.
Abú Sulaymán Dārānī (raḥmatullāhi ‘alaihi) dijo: “La ruina es para el corazón que no tiene temor de Allāh”.

Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “La cara que se humedece con las más pequeña gota, aunque sea del tamaño de la cabeza de una mosca, de temor de Allāh estará a salvo de entrar en el fuego de Yāhannām”. También dijo: “Cuando un musulmán se estremece por el temor de Allāh, sus pecados caen de él como las hojas de un árbol”.

El querido Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Una persona que llora por temor de Allāh no puede ir al infierno a menos que la leche pueda regresar al pecho”. O sea, es imposible.

‘Uqbah Bin Āmir (raḍiallahu ‘anhu) le preguntó en una ocasión al Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam): “¿Cuál es el camino de la salvación?” Él (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) respondió: “Guarda tu lengua, quédate dentro de tu casa y llora por tus pecados”.

Āishah (raḍiallahu ‘anāh) le preguntó a Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam): “¿Existe alguien entre tus seguidores que irá al Paraíso sin rendir cuentas?” “Sí, -contestó- la personas que lloran por sus pecados”.

Existe otro hadith donde mi querido maestro Muḥammad (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) ha dicho: “Hay dos gotas que son las más queridas para Allāh: la lágrima vertida por el temor de Allāh y la gota de sangre derramada en el camino de Allāh”.

Se dice en un hadith que siete personas estarán bajo la sombra del ‘Arsh de Allāh en el Día del Juicio Final. Una de ellas será aquella persona que recuerda a Allāh cuando está solo y las lágrimas brotan de sus ojos por temor y el arrepentimiento de sus pecados.

Abū Bakr (raḍiallahu ‘anhu) dijo: “Quien pueda llorar debe hacerlo y quien no pueda, que finja el llanto”.

Se narra de Muḥammad Bin Munkadir (raḍiallahu ‘anhu) que, cuando lloraba, se untaba las lágrimas sobre la cara y la barba diciendo: “Escuché que el fuego del Infierno no quemará las partes tocadas por estas lágrimas”.

Thābit Banānī (raḥmatullāhi ‘alaihi) empezó a sufrir dolores a los ojos y su doctor le dijo: “Tus ojos sanarán si no lloras de aquí en adelante”. Él respondió: “Qué tiene de bueno un ojo que no puede llorar”.

Yazid Bin Maisarah (raḥmatullāhi ‘alaihi) dijo: “Hay siete razones para llorar: alegría, locura, dolor, miedo, fama, embriaguez y por temor a Allāh. Una lágrima derramada por temor a Allāh es suficiente para apagar mares de fuego (del Infierno)”.

---

www.islamicbulletin.org
Ka'b Abbar (radiallahu 'anhu) dijo: "Por Quien tiene mi alma en Sus manos, amo más llorar por temor a Alláh con lágrimas corriendo por mis mejillas que gastar una montaña de oro por caridad".

Hay numerosos dichos de personas piadosas que indican la efectividad de llorar por temor a Alláh y por causa de nuestros pecados y los beneficios que trae para el desarrollo espiritual. No debemos, en todo caso, perder la esperanza en Alláh. Su Misericordia lo abarca todo. 'Umar (radiallahu 'anhu) dijo: "Si se anunciara en el Día del Juicio que todos los hombres excepto uno irán al Infierno, mi esperanza en Alláh me haría confiar en que ése podría ser yo y, si se anunciara que todos excepto una persona irán al Paraíso, mis pecados me harían temer que yo podría ser ese condenado".

Es necesario, por tanto, que combinemos temor y esperanza en nuestros corazones. Especialmente, cuando se aproxima el momento de la muerte debemos tener más esperanza que temor. Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) dijo: "No deben morir sin una fuerte esperanza en la Misericordia de Alláh".

Cuando el Imám Ahmad Bin Hambal (rahmatulláhi 'alaihi) estaba próximo a su muerte, llamó a su hijo para que le leyera los ahâdith acerca de la esperanza en Alláh y Su Misericordia.
CAPÍTULO TERCERO

ABSTINENCIA Y POBREZA DE LOS SAHÁBAH (RADJALLÁHU ‘ANHUM)

Respecto de esta práctica y los hechos indican que a Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le gustaba esta práctica y por eso la eligió. Son tan abundantes los aḥādīth que tratan acerca de estos aspectos de la vida de Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), que es difícil escoger sólo unos cuantos ejemplos. Él dijo: “La abstinencia es un regalo del creyente”.

HISTORIA UNO. El rechazo de Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) sobre convertir las montañas en oro

Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Mi Señor me ofreció convertir en oro las montañas de Makkah para mí, pero yo le supliqué: ¡Oh, Alláh! Prefiero comer un día y sentir hambre al otro, para poder recordarte e implorarte en la necesidad y agradecerte y glorificarte cuando estoy con el estómago lleno”. [Tirmidhi].

Eso fue dicho por Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) a quien afirmamos seguir y sentirnos orgullosos de ser parte de su Ummah. ¿No deberíamos seguirlo en este ejemplo también?

HISTORIA DOS. La advertencia a ‘Umar (radjalláhu ‘anhu) por pedir comodidad y el estado de Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam)

Una vez Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) decidió alejarse durante un mes de sus mujeres, pues estaba molesto con ellas por cierta razón. Él (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) vivió en ese mes en una habitación separada en un piso elevado. Entre los Sahábah se difundió el rumor que Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) había divorciado a sus esposas. Cuando ‘Umar (radjalláhu ‘anhu) escuchó esto, se apresuró a la mezquita y encontró a algunos de los Sahábah sentados en grupos, muy entristecidos.

Fue donde su hija Hafsah (radjalláhu ‘anhá), que era esposa de Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y la encontró llorando en su cuarto. Al verla le dijo: “¿Por qué lloras? ¿Acaso no te advertí que te abstuvieras de cometer cualquier acción que pudiese causar el enfado de Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam)?” ‘Umar regresó a la mezquita y encontró a algunos de los Sahábah sentados cerca del púlpito llorando. Se sentó ahí por un rato, pero finalmente no pudo contenerse debido a la tristeza.
Se dirigió al cuarto donde estaba Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). Se encontró con Rabáh (radialláhu ‘anhu), un esclavo, que estaba sentado en los peldaños y le pidió que le preguntase a Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) si le permitiría verlo. Rabáh regresó y le dijo a ‘Umar que Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) se quedó en paz y no había respondido. ‘Umar (radialláhu ‘anhu) regresó a la mezquita y se sentó cerca del púlpito, pero no pudo permanecer tranquilo por mucho tiempo pues su corazón estaba angustiado y fue nuevamente donde Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y le pidió a Rabáh que hiciera lo mismo de antes por segunda vez. Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) tampoco dio respuesta esta vez. Luego de quedarse junto al púlpito por tercera vez, ‘Umar sentía ansiedad por tener permiso de ver a Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). En esta ocasión la petición fue aceptada y vio que Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) estaba recostado sobre una estera hecha con hojas de palmera. El entramado de la estera estaba impreso sobre la piel del cuerpo de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), quien además tenía una almohada hecha de cuero relleno con hojas de palmeras.

Al ver esto, ‘Umar (radialláhu ‘anhu) dijo: “Lo saludé con assalamu ‘alaikum y le pregunté: ¡Oh, Mensajero de Alláh! ¿Has divorciado a tus esposas?” Él respondió que no. Más aliviado, me atreví a decirle a Rasúlulláh con un tono algo divertido: ¡Oh, Mensajero de Alláh! Nosotros los Quraish siempre hemos dominado a nuestras mujeres, pero en el caso de los Anár de Madinah, son ellas las que dominan. Nuestras mujeres se han influenciado por las mujeres de aquí. Dije además otras cosas similares que lo hicieron sonreír. Me di cuenta que en su cuarto había solamente tres pedazos de cuero curtido y un puñado de cebada que había en un rincón. Miré con más detención y no vi nada más. Comencé a llorar y él (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) me preguntó: “¿Por qué lloras?” Y yo respondí: ¡Oh, Mensajero de Alláh! Cómo no voy a llorar viendo las marcas de la estera impresas en tu cuerpo y viendo lo que hay en tu cuarto. Los persas y los romanos que no tienen la Fe verdadera y que no adoran a Alláh, sino a sus reyes (César y Kosroes), viven en jardines por los que corren los ríos, mientras que el Mensajero y elegido siervo de Alláh vive en la extrema pobreza. Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) estaba recostado sobre su almohada, pero después de escuchar lo que dije se incorporó y dijo: “¡Oh, ‘Umar! ¿Acaso todavía tienes dudas acerca de esto? La comodidad y la complacencia en la otra vida son mejores que las de este mundo. Los incrédulos disfrutan su porción de las cosas buenas en este mundo, pero nosotros las hemos almacenado para la otra vida”. Yo le supliqué: ¡Oh, Mensajero de Alláh! pide perdón por mí, porque en verdad estaba equivocado.”

www.islamicbulletin.org
Nota: Fijémonos en las pertenencias que tenía el soberano de este mundo y del otro, el más amado Mensajero de Allâh. Cómo corrige a ‘Umar cuando le pide que rece por algo de riqueza y comodidad.

Alguien le preguntó a ‘Aishah (radiallahu ‘anhâ) cómo era la cama de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) en su casa y ella dijo: "Era un cuero relleno con hojas de palmera”.

Lo mismo le preguntaron a Hafsah (radiallahu ‘anhâ) y dijo: “Consistía en un pedazo de tela doblada que ponía debajo de él. En una ocasión la doble en cuatro partes para hacerla más cómoda y él me preguntó: "¿Qué pusiste debajo la noche pasada?" Yo respondí: La misma tela pero esta vez la doblé en cuatro pliegues. Él dijo: "Déjala como antes, pues la excesiva suavidad se interpone para levantarnos a rezar tahayyûd”.

Ahora fijémonos en las comodidades de nuestro cuarto. A pesar de que vivimos llenos de comodidades, no dudamos en quejarnos de las dificultades, en lugar de ser agradecidos y más obedientes con Allâh por todas sus bendiciones.

HISTORIA TRES. El estado de sufrimiento por el hambre de Abû Hurairah (radiallahu ‘anhu)

En una ocasión, Abû Hurairah (radiallahu ‘anhu) se estaba limpiando la nariz con un paño de lino muy fino y se dijo a sí mismo: "Mira a Abû Hurairah, hoy se limpia la nariz con lino. Recuerdo la época en que se caía bajo el púlpito y la casa de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y la gente pensaba que tenía epilepsia y le ponían el pie en el cuello. Pero no estaba enfermo, se trataba de los espasmos que le producía el hambre”.

Nota: Abû Hurairah (radiallahu ‘anhu) pasaba hambre durante días enteros. A veces era tanto el hambre que perdía el conocimiento y la gente pensaba que sufría de ataques de epilepsia. Al parecer, en esos tiempos, estos ataques se trataban colocando el pie sobre el cuello del enfermo. Abû Hurairah (radiallahu ‘anhu) fue una persona que sufría pobreza y necesidades extremas durante los primeros tiempos del Islam. Sin embargo, él pasó mejores días cuando las conquistas de los musulmanes se sucedían una tras otra. Él era una persona muy piadosa que amaba mucho hacer oraciones voluntarias. Él tenía una bolsa llena de carozos de dátiles que utilizaba para su dhikr, cuando se vaciaba la bolsa, su esclava la llenaba nuevamente. Siempre había alguien rezando en su casa durante la noche, su esposa y sus sirvientes se turnaban con él en las oraciones.

¡Oh, Allâh! dame la habilidad de seguirlos". 
He escuchado de mi padre, que mi abuelo tenía esta misma práctica. Mi padre estudiaba hasta la una de la madrugada y se iba a descansar, entonces mi abuelo se levantaba para su tahāyūd, y mi padre dormía; cuarenta y cinco minutos antes del fajr, despertaba a mi tío y él se retiraba a descansar siguiendo la sunnah de Rasūlullāh (ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam).

HISTORIA CUATRO. Ābū Bakr (rađialláhu ‘anhu) y su pensión de Baitul-Māl (tesoro público)

Ābū Bakr (rađialláhu ‘anhu) era un mercader de vestidos y ganaba su sustento en el comercio. Después de la muerte de Rasūlullāh (ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam), la gente lo escogió como jālīfah. Al día siguiente de su elección, llevaba unas ropas colgando de su brazo camino del mercado como siempre, cuando ‘Umar (rađialláhu ‘anhu) lo detuvo y le preguntó:

‘Umar: ¿Dónde vas Ābū Bakr?

Ābū Bakr: “Al mercado.”

‘Umar: “Si vas a estar ocupado con tu negocio ¿Cómo podrás hacerte cargo de las obligaciones del jālīfato?”

Ābū Bakr: —¿Y de qué forma voy a alimentar a mi familia?

‘Umar: “Vayamos donde Abū ‘Ubaidah (a quien Rasūlullāh (ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam) le dio el apodo de Al Amīn) para que fije una asignación diaria para ti de las arcas de Baitul-Māl”.

Ambos fueron donde Abū ‘Ubaidah (rađialláhu ‘anhu) y éste fijó para Abū Bakr una asignación equivalente a la que recibía un emigrante promedio (muhāyir).

Una vez, la esposa de Abū Bakr le dijo: “Me gustaría comer un plato dulce” Abū Bakr le contestó: “No tengo dinero para algo así”.

Su mujer le dijo entonces: “Si me lo permites, intentaré ahorrar diariamente algo de lo que recibes hasta que tenga lo suficiente para que podamos pagar por un plato dulce”. El estuvo de acuerdo. Después de varios días habían ahorrado un poco de dinero y, cuando su mujer le llevó el dinero para comprar el plato dulce, él dijo: “Me parece que hemos recibido más allá de nuestras necesidades”. Devolvió el dinero ahorrado a Baitul-Māl y, de ahí en adelante, descontó de su asignación un monto equivalente al que fue ahorrado por su mujer”.

Nota: Un jālīfah tan grande, que hacía negocios con lo que cubría sus necesidades como nos cuenta la siguiente narración que está registrada en Bujārī que Āishah
Las Virtudes de las Acciones

Faḍā'il 'Amāl

(radiallāhu 'anḥa) dijo: "Cuando Abū Bakr fue elegido jalīfah le dijo a la gente: "Ustedes saben que vivo del comercio y que mis ganancias son suficientes para cubrir mis necesidades. Ahora he dedicado todo mi tiempo a atender los asuntos de estado y, por ello, las necesidades de mi familia será cubiertas por Baitul-Māl".

‘Aishah (radiallāhu ‘anḥa) dijo: "Al momento de su muerte, Abū Bakr me pidió que le entregase a su sucesor todo lo que se le había entregado a él de Baitul-Māl para cubrir sus necesidades".

Se dice que Abū Bakr (radiallāhu ‘anhu) no dejó nada en efectivo cuando murió. Anas (radiallāhu ‘anhu) dijo: "Abū Bakr dejó después de su muerte una camella, una olla y un sirviente".

De acuerdo con lo que han narrado otros, él dejó ropa de cama también. Cuando todo eso le fue entregado a ‘Umar (radiallāhu ‘anhu), él dijo: "¡Que Allāh tenga Misericordia de Abū Bakr! Él ha dejado un precedente para sus sucesores que es difícil de seguir". [Fathul-Bāri].

HISTORIA CINCO. ‘Umar (radiallāhu ‘anhu) y su pensión del tesoro público

‘Umar (radiallāhu ‘anhu) también vivía del comercio. Cuando fue elegido jalīfah después de Abū Bakr, reunió a la gente y les dijo: "Me he ganado la vida en el comercio. Ya que ustedes me han hecho jalīfah ¿Cómo voy obtener mi sustento?"

Diferentes cantidades de pensión proveniente de Baitul-Māl fueron propuestas por distintas personas. ‘Āli (radiallāhu ‘anhu) no habló. ‘Umar le preguntó: "¡Oh, ‘Āli! ¿Qué sugieres tú?" ‘Āli (radiallāhu ‘anhu) respondió: "Yo sugiero que debes tomar lo que en promedio sea suficiente para mantener a tu familia".

‘Umar (radiallāhu ‘anhu) aceptó esta sugerencia y se fijó una cantidad moderada de dinero para su sustento diario.

Después de un tiempo, algunas personas incluyendo a ‘Āli, ‘Uthmān, Zubair y Tālha (radiallāhu ‘anhum) pensaban proponer a ‘Umar (radiallāhu ‘anhu) que se incrementase su pensión, pues ésta era muy reducida para su manutención, pero nadie se atrevía a decírselo. Las personas se acercaron a Ummul-Mu‘minin, Ḥafṣah (radiallāhu ‘anḥa) que era la hija de ‘Umar (radiallāhu ‘anhu) y le pidieron que observara la reacción de ‘Umar (radiallāhu ‘anhu) ante la sugerencia pero sin revelarle los nombres de quienes estaban pensando hacérsela.

Cuando Ḥafṣah (radiallāhu ‘anḥa) le habló del asunto a ‘Umar (radiallāhu ‘anhu), él se enojó y dijo: "¿Quiénes fueron los que hicieron esa sugerencia?" Ḥafṣah (radiallāhu ‘anḥa) dijo: "Quiero saber cuál es tu opinión primero". ‘Umar (radiallāhu ‘anhu) dijo:
“Si supiera quienes son, los castigaría de tal forma que hubiese dejado marcas en sus caras”. Hafṣah, dime ¿Cuál era el mejor vestido de Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam)?” Hafṣah (radjallahu ‘anха) le dijo: “Era un par de ropas de color Café rojizo que Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) usaba los días viernes o para recibir a algún enviado”.

‘Umar: “¿Cuál era la mejor comida que Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) tomaba en su casa?” Y Hafṣah le respondió: “Simple, pan de cebada era la comida habitual que comíamos. Un día unté un pedazo de pan en los restos de mantequilla que había en un recipiente y él lo comió con gusto y me ofreció a otros también”. ‘Umar preguntó otra vez: “¿Y cuál era la mejor ropa de cama que Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) tenía en su casa?” Hafṣah nuevamente le contestó: “Era un trozo de tela delgada que en el verano extendía en cuatro partes y en invierno en dos, una mitad debajo y la otra encima de él para cubrirse”. ‘Umar finalizó ordenando a su hija: “Hafṣah, ve y dile a estas personas que Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) ha dejado una medida que es su propio ejemplo personal y se mantuvo satisfecho por la esperanza de la otra vida. Yo debo seguirlo a él. Mi ejemplo y el de mis dos compañeros (entiéndase, Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) y Abū Bakr (radjallahu ‘anhu)) es como el de tres hombres que caminan sobre un mismo camino. El primer hombre comenzó con una provisión y alcanzó su destino. El segundo siguió al primero y lo alcanzó. Ahora el tercero está en camino. Si éste sigue el camino de ellos, se reunirá con ellos o, de lo contrario, no los alcanzará”.

Nota: Así era la vida de quien, en esa época, fue el terror de los monarcas del mundo. ¡Qué vida tan simple llevaba!

En cierta ocasión, mientras dirigía el sermón del viernes, la gente vio que su ropa tenía más de doce parches, incluyendo uno de cuero.

En otra oportunidad, él llegó atrasado a la oración del ḥumu‘ah y dijo: “¡Oh, gentes! Perdónenme pues estaba lavando las únicas ropas que poseo”.

Una vez, estaba comiendo cuando ‘Utbah Bin Abi Farqad (radjallahu ‘anhu) le pidió permiso para verlo. Él lo aceptó y lo invitó a compartir su comida. ‘Utbah (radjallahu ‘anhu) comenzó a comer, pero el pan era tan áspero que no pudo tragarlo. Él le dijo a ‘Umar (radjallahu ‘anhu): “¿Por qué no usas harina fina para el pan?” Él respondió: “¿Acaso cualquier musulmán puede obtener harina fina para su pan?” ‘Utbah le contestó: “No, no todos pueden tenerla” y ‘Umar dijo: “¡Vaya! Deseas satisfacer todos mis deseos mientras yo estoy en este mundo”. [Usudul-Ghâbah].

Existen miles de historias acerca de la vida de los Sahâbah (radjallahu ‘anhum). No todos deberían tratar de imitarlos pues carecemos de la fuerza física de ellos. Por ello, es que los shaij actualmente no recomiendan hacerlo, pues implica exigirle
demasiado al cuerpo de las personas que ya son físicamente débiles. Sin embargo, debemos tomar la vida de los Sahabah (ra dijallahu ‘anhum) como un ideal y, de este modo, ser capaces de renunciar algo a nuestros lujos y vivir de manera más sencilla (en términos de las comodidades de la vida moderna). Con la vida de los Sahabah (ra dijallahu ‘anhum) como el correcto, podemos al menos sentir vergüenza al vernos persiguiendo y compitiendo por los lujos de la vida mundana.

HISTORIA SEIS. La historia de Bilál (ra dijallahu ‘anhu) acerca de pedir un préstamo a un idolatra para Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam)

Alguien le preguntó a Bilál (ra dijallahu ‘anhu) como hacía Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) para cubrir sus gastos. Él respondió: “Él nunca se guardó nada para usarlo en el futuro. Cualquier persona necesitada, que tuviese hambre o necesidad de vestido llegaba donde él y luego era enviado conmigo para satisfacer sus necesidades pidiendo dinero prestado de otros, si venía alguien sin vestimenta lo enviaban a mí y luego conseguía un préstamo y le cosía ropa. Una vez un idólatra vino hasta mí y dijo: “¡Mira! tengo mucho dinero para gastar. No pidas prestado de nadie más y ven directo donde mi” Yo respondí: “Esto es excelente”. Así que empecé a pedirle prestado dinero a esta persona cuando Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) me ordenaba, tomaba un préstamo de la persona y cumplía la orden de Rasúlulláh. Un día, después de completar la ablución y mientras estaba preparándome para hacer el llamado a la oración, el mismo idólatra -acompañado de otras personas vino y gritó: “¡Hey, Abisinio!” Cuando lo miré empezó a insultarme con un lenguaje vulgar:

“¿Cuántos días quedan de este mes?” Yo contesté: “Está a punto de terminar”. Y él habló con más insolencia: “¡Quedan cuatro días para que termine el mes! Si no eres capaz de pagar lo que me debes antes de terminar el mes, si no lo haces te tomaré como mi esclavo a cuenta de la deuda y volverás a pastorear ovejas tal como lo hacías antes”. Luego de decir esto, se alejó y yo me quedé muy triste y preocupado por el resto del día. Después de la oración del ‘isha, cuando Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) estaba solo, me acerqué a él y le conté lo que había sucedido diciendo: “¡Oh, Mensajero de Alláh! Tú no posees nada y yo no tengo forma alguna de conseguir rápidamente el dinero. Temo que este idólatra me deshonre, así que me alejaré por el tiempo que sea necesario para que tú puedas conseguir el dinero para pagar las deudas”. Me fui a la casa, tomé mi espada, el escudo y el calzado y me quedé esperando a que llegara la mañana para irme a otro lugar. Justo antes del amanecer, alguien vino y dijo: “¡Apresúrate! Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) te requiere”. Fui a prisa y encontré que en la mezquita había cuatro camellas cargadas sentadas cerca de Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Él dijo: “Buenas noticias Bilál, Alláh ha
arreglado el pago de tus deudas. Toma estas camellas con su carga. El jefe de Fidak me los envió como regalo”.


Al día siguiente, después de la oración del ‘ishá, Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) vino nuevamente a mí y dijo: “¡Biláh! ¿Ha sido gastado todo ya?” Le dije: “Sí, Alláh te ha bendecido con paz. Todo se ha ido y ha sido gastado”. Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) alabó a Alláh después de oír las noticias pues él no quería que la muerte lo encontrase con alguna riqueza en su poder. Así que se fue a su casa y se reunió con sus esposas”.

Nota: Es habitual que las personas piadosas no quieran mantener consigo nada de riquezas. ¿Cómo podría Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), siendo él la fuente de toda piedad, mantener posesiones mundanas? Se ha dicho del shaij ‘Abdur-Rahím (rahmatulláhí ‘alaihi), que es un sabio de nuestros tiempos, que todos los regalos que él recibía de la gente los gastaba inmediatamente sin quedarse con nada. He escuchado a través de personas confiables que el sabio ‘Abdur-Rahím (rahmatulláhí ‘alaihi) tenía por costumbre repartir todo el dinero que era obsequiado. Algunos días antes de morir, él regaló todas sus ropas al sabio ‘Abdul-Qàdir que lo atendían y dijo: “Si llegase a necesitar vestir ropas en mi vida, las pediré prestadas de ti”.

Yo también sé de mi padre que cada vez que tenía algo de dinero después del magrib, se lo daba a algunos de sus acreedores (él tenía varios miles de rupias de deudas) y decía: “No quiero tener esta fuente de problemas conmigo esta noche”. Hay muchas historias similares de los sabios, aunque no es necesario que sean iguales, existen distintos estados de ellos, en las flores de un jardín, cada flor tiene un aspecto distinto.

HISTORIA SIETE. Otra historia de Abû Hurairah (radıallâhu ‘anhu) padeciendo por el hambre
Abú Hurairah (radjallâhu ’anhu) narró: “Me gustaría que nos hubieses visto cuando sufríamos por el hambre durante días continuos, hasta tal punto que no podíamos ni siquiera mantenernos de pie. Debido a los espasmos del hambre, yo debía recostarme sobre mi vientre, apretándolo contra el suelo y a veces sostenía una piedra atada contra mi estómago. En una ocasión, me ubiqué intencionalmente en un camino esperando que pasara por ahí alguna persona destacada”.

Abú Bakr (radjallâhu ‘anhu) pasó y lo acompañé mientras le hablaba con la intención de que llegásemos a su casa, pues esperaba que me invitase a comer, pero esto no sucedió, pudo ser que no recordó o bien que no tenía nada para comer. Su respuesta fue breve y mi plan no resultó. Lo mismo me sucedió con ‘Umar (radjallâhu ‘anhu) cuando me encontré con él en ese camino.

Luego pasó Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Sonrió al verme pues sabía la razón por la que yo estaba sentado en aquel lugar. Dijo: “Ven conmigo Abî Hurairah”. Yo le seguí hasta su casa. Me hizo pasar y vio un recipiente con leche que le habían traído. Él preguntó: “¿Quién trajo esta leche?” y le contestaron que había sido traída por alguien para él como un regalo. Él (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) me pidió que fuera a llamar a la gente de Suffah”. La gente de Suffah eran tratados como huéspedes por todos los musulmanes. Ellos eran personas que no tenían hogar ni casa propia ni tampoco tenían los medios para procurarse la subsistencia. La cantidad de ellos era variable en el tiempo, pero en ese momento eran casi setenta personas en número. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) solía enviarlos en grupos de dos o cuatro personas como invitados de los Sahâbah (radjallâhu ‘anhum) más adinerados. Él mismo les entregaba todo lo que recibía como sadaqah y compartía con ellos lo que recibía de regalo.

Abû Hurairah (radjallâhu ‘anhu) continúa su relato: “Cuando Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) me pidió que invitara a toda esta gente, me sentí inquieto pues pensé que el recipiente de leche difícilmente alcanzaría para más de una persona. Además, sabía que Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) me pediría que ofreciera la leche a los otros primero y eso significa que quien sirve es el último en beber, y con frecuencia no alcanza a tomar lo mínimo. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) me dijo: “Abû Hurairah, sírveles la leche”. Yo fui entregando el recipiente a cada uno de ellos hasta que todos hubieron bebido. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) sostuvo el cántaro entre sus manos me sonrió y dijo: “Sólo quedamos nosotros”. “Así es”, –le respondí–. “Toma entonces” –me dijo–. No esperé a que me lo pidiera dos veces y tomé bastante leche. Él me pidió que bebiese más y yo ya estaba saciado, hasta que le dije que no tenía espacio para nada.
más. Entonces él (sallallahu ‘alaihi wa sallam) tomó el cántaro bebió lo que quedaba en él”.

HISTORIA OCHO. La pregunta de Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) acerca de dos personas

Algunas personas estaban sentadas junto con Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) cuando un hombre cruzó por el camino frente a ellos. Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) les preguntó: “¿Qué piensan ustedes de esta persona?” Ellos respondieron: “¡Oh, Mensajero de Allâh!, él es descendiente de una buena familia. ¡Por Allâh! Si él desea casarse con una mujer de la más ilustre familia, no será rechazado. Si él recomienda a alguien, esa persona será inmediatamente aceptada”.

Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) permaneció en paz. Un poco después, otra persona pasó frente a ellos y Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) preguntó lo mismo que antes a quienes estaban con él. Ellos respondieron: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Él es un musulmán muy pobre. Si quisiera casarse, no tendría ninguna opción. Si recomienda a alguien, su recomendación no sería considerada, y si él quisiera hablar, es muy poca la gente que estaría dispuesta a escucharlo”.

Luego Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) señaló: “Esta persona es mucho mejor que todo un grupo entero de personas como la primera”.

Nota: Pertenecer a una buena familia no tiene ningún valor ante los ojos de Allâh. Un musulmán pobre, que goza de poco aprecio y respeto en este mundo está mucho más cerca de Allâh que cientos de personas así llamadas “nobles” que, aunque gozan del reconocimiento de las personas de este mundo, están lejos del camino de Allâh, la permanencia de este mundo es por los piadosos.

Es por ello que se narra en un hadith: “El fin de este mundo llegará el día en que no haya una sola alma en él que adoro a Allâh. Es por el Santo Nombre de Allâh que todo el sistema de este universo funciona”.

HISTORIA NUEVE. La pobreza va junto con el amor a Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam)

Una persona vino donde Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) y dijo: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Yo te quiero mucho”. Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) le dijo: “Piensa bien en lo que estás diciendo”. Esta persona le dijo: “Lo he pensado bien y te quiero mucho ¡Oh, Mensajero de Allâh!”
Rasúlulláh (sallalláhu ’alaihi wa sallam) le dijo: “Piensa una vez más en lo que estás diciendo”. Y la persona le contestó: “Te quiero mucho ¡Oh, Mensajero de Alláh!” Muhammad (sallalláhu ’alaihi wa sallam) le dijo: “Pues bien, si eres sincero en tus palabras, prepárate para enfrentar la privación y las dificultades que vendrán hasta ti desde todas las direcciones, pues estas siguen a los que me aman tan rápido como el agua corre hacia el curso del río”.

Nota: Por esta razón es que la mayoría de los Sahabah vivían en la pobreza. Del mismo modo, los sabios y las personas más piadosas vivieron una vida de mucha privación.

HISTORIA DIEZ. El estado de pobreza en Sariyyatul-‘Ambar (la expedición de ‘Ambar)

Rasúlulláh (sallalláhu ’alaihi wa sallam) envió una expedición de trescientos hombres hacia la costa bajo el mando de Abú ’Ubaidah (radjalláhu ’anhu) en el año octavo de la Hijrah. Les dio una bolsa llena de dátiles para que se alimentaran. Ellos llevaban alrededor de quince días, cuando su ración de alimentos comenzó a terminarse. Qais (radjalláhu ’anhu) comenzó a comprar tres camellos diarios de sus compañeros para alimentar a los muyahidin con la promesa de pagarlos de regreso en Madinah. El ’amir, viendo que el sacrificio de los camellos terminaría privándolos de su medio de transporte, prohibió que continuasen haciéndolo. Recogió los dátiles que se le había asignado a cada una de las personas y los juntó en un saco. Entregó un dátil como ración de comida diaria, parece algo sencillo, pero en el momento de la batalla se necesita fuerza ¿cómo uno puede pasar un día entero con solo un dátil? Cuando Yábir (radjalláhu ’anhu) narró esto, la gente le preguntaba: “¿Cómo se las arreglaron para sobrevivir comiendo un solo dátal al día?” Él respondió: “Añorábamos ese único dátal hasta que se agotaron las provisiones. Estuvimos al borde de la inanición. Mezclábamos las hojas de los árboles con agua para tener algo que comer”.

Cuando llegó a esta condición, Alláh tuvo misericordia de ellos, pues Él siempre envía la facilidad después de la dificultad cuando ésta es soportada con paciencia. Un gran pez conocido como ‘ambar fue arrojado fuera del mar para ellos. El animal era tan grande que se alimentaron de él durante dieciocho días y pudieron llenar sus alforjas con el resto de lo que les sobró hasta su llegada a Madinah. Cuando le contaron a Rasúlulláh (sallalláhu ’alaihi wa sallam) lo sucedido, él dijo: “Ese pez fue el sustento que Alláh preparó para ustedes”.

Nota: Las dificultades y complicaciones de este mundo no son extrañas para la gente de Alláh, estas deben venir. Rasúlulláh (sallalláhu ’alaihi wa sallam) dijo: “Las
pruebas más difíciles de este mundo son para los Mensajeros, luego para quienes están cerca de ellos y luego para los mejores del resto”.

Las pruebas que una persona debe enfrentar son proporcionales a su proximidad a Allâh, pero Él concede después tranquilidad y alivio por Su Gracia y Misericordia. Sólo miremos cuánto padecieron en el Camino de Allâh nuestros ancestros en el Islam. Ellos debieron alimentarse de hojas de árboles, pasar hambre y derramar su sangre por servir a la Fe Verdadera que nosotros fallamos en preservar.
CAPÍTULO CUARTO

LA PIEDAD DE LOS SAHÁBAH (radžalláhu ‘anhum)

Los hábitos y rasgos del carácter de los Sahábah (radžalláhu ‘anhum), en general, son dignos de ser imitados pues ellos fueron personas especialmente escogidas por Allâh para ser los compañeros de Muḥammad (sallalláhu ‘alai wa sallam).

Rasulullâh (sallalláhu ‘alai wa sallam) dijo: “He sido enviado en la mejor época de la humanidad”.

La época de Rasulullâh (sallalláhu ‘alai wa sallam) fue en sí misma una época de bendiciones y la gente que fue favorecida con su compañía eran realmente lo más selecto de la humanidad en aquellos tiempos.

HISTORIA UNO. El regreso de Rasulullâh (sallalláhu ‘alai wa sallam) de un funeral y la invitación de una mujer

Rasulullâh (sallalláhu ‘alai wa sallam) regresaba en cierta ocasión de un funeral cuando una mujer lo invitió a compartir algo de comer en su casa. Él entró con algunos de sus Sahábah. Cuando se sirvió la comida, se notaba que Rasulullâh (sallalláhu ‘alai wa sallam) no podía tragar un bocado, pues éste simplemente no podía bajar por su garganta. Dijo (sallalláhu ‘alai wa sallam): “Parece que este animal fue sacrificado sin la autorización de su dueño”. La mujer dijo: “¡Oh, Rasulullâh! Yo le pedí a un hombre que comprara un chivo en el mercado, pero no pudo conseguirlo. Mi vecino recientemente había comprado uno así que envié al hombre para que se lo comprase. Mi vecino no estaba, así que su esposa me entregó el chivo”. Rasulullâh (sallalláhu ‘alai wa sallam) le indicó que la carne fuese servida a los prisioneros. [Abû Dawûd].

Nota: Se ha observado que los musulmanes piadosos y devotos son incapaces de tragar la comida obtenida de una fuente dudosa pues ésta simplemente no baja por sus gargantas. Esto no debiera entonces sorprendernos que fuera igual en el caso de Rasulullâh (sallalláhu ‘alai wa sallam) quien es la fuente de toda piedad.

HISTORIA DOS. La noche en vela de Rasulullâh (sallalláhu ‘alai wa sallam) por el temor de los dátiles de sadaqah
Una noche Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) la pasó completamente en vela. Él se movía de un lado a otro sin poder dormir. Su esposa le preguntó: “¡Oh, Rasūlullāh! ¿Por qué no puedes dormir?” Él contestó: “Había un dátil botado. Lo tomé y lo comí para que no se perdiera. Ahora me preocupa el que pueda haber sido parte de una ṣadaqah”.

Nota: Con toda probabilidad, ese dátil le pertenecía a Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) pero, debido a que la gente le enviaba sus “ṣadaqah” (para que las distribuyera), él no podía dormirse pensando que podía haberse comido el dátil de una sadaqah. Esta es la muestra más clara de escrupulosidad del propio maestro, quien no podía dormir si tenía una sola sospecha en su mente. Cómo pueden otras personas, que dicen ser seguidores de este maestro, involucrarse en usura, corrupción, robos y otras clases de negocios ilícitos, sin sentir el más mínimo escrúpulo de hacerlo, y se muestran orgullosos de ser sirvientes de Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam).

HISTORIA TRES. Abū Bakr (radiallahu ‘anhu) y la comida del adivino que fue vomitada

Abū Bakr (radiallahu ‘anhu) tenía un esclavo quien le daba diariamente una porción de sus ganancias como la parte que le correspondía por ser el amo. Una vez le trajo algo de comida y Abū Bakr (radiallahu ‘anhu) comió un bocado. Luego el esclavo dijo: “Tú siempre me preguntas por la procedencia de la comida pero hoy no fue así”. Él respondió: “Estaba tan hambriento que no lo hice, dime entonces ¿Cómo has obtenido esta comida?” El esclavo respondió: “Antes de abrazar el Islam, yo practicaba la adivinación. En aquellos tiempos yo hacía encantamientos para la gente y ellos me prometían pagarme después. Hoy día me encontré con una de esas personas y estaba celebrando su matrimonio y esa persona fue quien me dio esta comida”. Abū Bakr (radiallahu ‘anhu) dijo: “Ah, ¿Y seguramente me habrías matado?” Luego, él intentó vomitar el bocado que había tragado, pero no pudo pues su estómago estaba totalmente vacío. Alguien le sugirió que bebiese algo de agua hasta hartarse y que luego intentase vomitar nuevamente. Así lo hizo y bebió agua hasta que, finalmente, pudo vomitar. Alguien dijo: “Que Allāh tenga misericordia de ti. Tanto has sufrido por un simple bocado”. A esto él respondió: “Lo habría vomitado incluso si eso me hubiese costado la vida. Yo escuché a Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) que dijo: “El cuerpo nutrido con comida ḥarām está destinado al Infierno”. Por ello, me apresuré a expulsar ese bocado, de manera que ninguna parte de mi cuerpo fuera alimentada por él”. [Muntajab Kanz].

Nota: Muchas historias de este tipo han sido narradas acerca de la escrupulosidad de Abū Bakr (radiallahu ‘anhu). Él no probaba ningún alimento del que no estuviese
Las Virtudes de las Acciones

seguro de su condición halal, si sentía la más mínima duda de esto, vomitaba inmediatamente lo que había tragado.

HISTORIA CUATRO. ‘Umar (radiallahu ‘anhu) vomita la leche entregada como sadaqah

En cierta ocasión, una persona le llevó un poco de leche a ‘Umar (radiallahu ‘anhu). Cuando la bebió, sintió algo extraño en su sabor y le preguntó a la persona acerca de la procedencia de esa leche. La persona le respondió: “Los camellos dados como sadaqah estaban pastando en el desierto y los encargados me dieron esta leche”. Al oír esto, ‘Umar (radiallahu ‘anhu) puso su mano dentro de la boca y vomitó lo que había bebido.

Nota: Esta gente temerosa de Allah no se abstenía sólo de la comida harâm, sino que también se angustiaban de tener dentro de ellos un trozo de carne dudosa. A diferencia de lo que vemos usualmente hoy en día, ellos no se atreverían a tomar nada que fuese harâm.

HISTORIA CINCO. Abú Bakr (radiallahu ‘anhu) entrega su jardín como sadaqah por precaución

Ibn Sirin escribió: Cuando Abú Bakr estaba a punto de morir le dijo a su hija ‘Aishah (radiallahu ‘anhâ): “No quise tomar nada de Baitul-Mál, pero ‘Umar (radiallahu ‘anhu) insistió para aliviarme de mis ocupaciones mundanas y así poder dedicar todo mi tiempo a las obligaciones de la jilafah y no tuve otra alternativa. Ahora entrega mi jardín a quien me suceda a cambio de todo lo que yo he recibido de Baitul-Mál”.

A la muerte de Abú Bakr (radiallahu ‘anhu), ‘Aishah (radiallahu ‘anhâ) le pidió a ‘Umar (radiallahu ‘anhu) que tomase el jardín tal como fue el último deseo de su padre. ‘Umar (radiallahu ‘anhu) dijo: “¡Que Allah bendiga a tu padre! No dejó ninguna posibilidad de que alguien pueda abrir la boca para decir algo su contra”.

Nota: Abú Bakr (radiallahu ‘anhu) recibió una asignación de subsistencia de Baitul-Mál en interés de todos los musulmanes y a petición de los más prominentes de los Sahâbah. La cantidad fue la mínima necesaria y, tal como hemos visto, apenas le alcanzaba para sus gastos (como queda ilustrado en la imposibilidad de su mujer de cocinar ni siquiera un postre al mes). A pesar de todo ello, él fue tan escrupuloso que entregó su jardín a Baitul-Mál a cambio de lo que había recibido de los fondos públicos.
HISTORIA SEIS. La historia de 'Ali Bin Ma'bad (rahmatullahi 'alaihi) cuando quiso borrar la escritura

'Ali Bin Ma'bad (rahmatullahi 'alaihi) es un muhaddith que dijo: "Yo vivía en una casa arrendada. Una vez escribí algo con tinta que necesitaba secar rápidamente. Los muros de la casa eran de barro y pensé en rasparlos un poco y usar el polvo para secar la tinta. Pero en seguida reflexioné: "Esta casa no es mía y no puedo raspar los muros sin la autorización de su dueño". Y luego pensé: "¿Qué más da si sólo tomo un poco de barro?, así que tome un poco y lo use". Esa noche vi a una persona en mi sueño que me advirtió: "Posiblemente mañana, en el Día del Juicio Final, te arrepentirás de tus palabras (¿Qué más da si sólo tomo un poco de barro?)".

Los dictámenes de la piedad son diferentes entre diferentes personas. El alto rango de un muhaddith exige que sea escrupuloso incluso acerca de aquello que pareciera ser de lo más mínimo como un poco de barro, aunque ésto para un hombre común sea algo insignificante y dentro de lo permisible. [Jhyá].

HISTORIA SIETE. 'Ali (radjallâhu 'anhu) al pasar por una tumba

Kumail (radjallâhu 'anhu) narró: "En una ocasión estaba junto a 'Ali (radjallâhu 'anhu) cuando llegamos hasta un lugar deshabitado. Él se aproximó hasta una tumba y dijo: ¡Oh, moradores de las tumbas! ¡Oh, ustedes que habitan entre las ruinas! ¡Oh, ustedes que viven en la soledad y el despoblado! ¿Qué tal se encuentran en la otra vida? ¿Cómo les ha ido por allá?" Luego dijo: "Las novedades que tenemos de este lado es que todas vuestras riquezas han sido ya distribuidas, sus hijos han quedado huérfanos, sus viudas se han vuelto a casar hace rato ya. Pero, queremos saber de ustedes." Después se volvió hacia mí: "¡Oh, Kumail! Si ellos pudiesen hablar nos dirían que la mejor provisión para la otra vida es el taqwa". Las lágrimas brotaron de sus ojos y luego añadió: "¡Oh, Kumail! La tumba es un recipiente de nuestras obras, pero sólo lo entendemos después de morir".

Nota: Las buenas y malas acciones son almacenadas en la tumba. Se narra que cada persona se encuentra con sus buenas obras en la tumba bajo la forma de un agradable compañero que le consuela y acoge, mientras que sus malas obras aparecen con una forma horrorosa, que expele malos olores que se añaden a su miseria.

En otro hadith se dice: "Tres cosas acompañan a una persona hasta su tumba: su riqueza (como era la tradición de los árabes), sus parientes y sus obras. Su riqueza y sus parientes se regresan después de su funeral pero sus obras se quedan junto a él en la tumba".
Una vez Rasúlulláh (ṣallalláhū ‘alaihi wa sallam) le preguntó a sus Sahábah (radilláhū ‘anhum): “¿Saben cuál es la relación con sus parientes, su riqueza y sus buenas obras?” Los Sahábah (radilláhū ‘anhum) le respondieron que deseaban saberlo. Él (ṣallalláhū ‘alaihi wa sallam) les dijo: “Se pueda ejemplificar como el caso de una persona que tiene tres hermanos. Cuando está a punto de morir llama a uno de ellos y le dice: “Hermano, sabes lo difícil que es mi situación ahora. ¿Qué ayuda podrías darme en estos momentos?” El hermano contesta: “Llamaré al doctor para ti, te cuidaré y te atenderé. Después de tu muerte te bañaré, te pondré la mortaja y te llevaré al cementerio. Luego rezaré por ti cuando estés en la tumba”. Este hermano son los parientes y personas cercanas. Luego él hace la misma pregunta a otro hermano quien le contesta: “Estaré junto a ti mientras vivas. Después de tu muerte me iré junto a otros”. Este hermano es la riqueza mundana. Luego hará la misma pregunta a un tercer hermano quien le responderá: “Yo no te abandonaré ni siquiera en la tumba, y te acompañaré en ella en tu soledad. Cuando tus obras sean pesadas, yo pondré inmediatamente mi peso en la balanza de tus buenas obras y las haré pesar”. Esto hermano, son las buenas obras. Ahora díganme: ¿Cuál de estos hermanos es realmente el de mayor utilidad para esta persona?” Los Sahábah le contestaron: “¡Oh, Mensajero de Allâh! El último de los hermanos es sin duda el más útil. Los otros hermanos no lo son”.

HISTORIA OCHO. El veredicto de Rasúlulláh (ṣallalláhū ‘alaihi wa sallam) acerca de la comida harám

Rasúlulláh (ṣallalláhū ‘alaihi wa sallam) dijo en cierta ocasión: “Allâh está libre de toda imperfección y por ello sólo bendice con Su Gracia aquello que está libre de defectos. Él ordena a los musulmanes lo que ha ordenado a Sus Mensajeros”. Dice en el Sagrado Qurán:

لَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواَ كُتِبَ مِنْ الْكَبَائِرِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ غَلِيظٌ

“Mensajeros, comed de las cosas buenas y obrad con rectitud que Yo sé lo que hacéis”. [Súrah Al-Mu.minûn (23), áyah 51].

También dice Allâh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواَ كُتِبَ مِنْ الْخَيَامَاتِ مَا زَفَافُكُمْ

“¡Creyentes! Comed de las cosas buenas que os proveemos y agradeced a Allâh, si es verdad que Le adoráis!” [Súrah Al-Baqarah (2), áyah 172].
Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) habló acerca de un caminante, despeinado y con sus ropas sucias que levanta sus manos e implora “¡Oh, Alláh!, ¡Oh, Alláh!, ¡Oh, Alláh!” pero su comida, su bebida y sus ropas son de origen hárám. Alláh nunca lo escuchará ni responderá a sus súplicas, aunque externamente pareciera tener las condiciones necesarias para ser merecedor de respuesta.

Nota: La gente piensa porque las súplicas de los musulmanes no son respondidas por Alláh, la razón es fácilmente entendible de acuerdo con lo dicho en el hadith. Aunque Alláh responde a algunos incrédulos cuando suplican (sin considerar a los musulmanes pecadores), es la súplica de un musulmán piadoso la que rara vez no es respondida. Por este motivo es que las personas piden súplicas de esta gente para sí mismas. Se deduce de todo esto que, quien quiera, que sus plegarias sean respondidas deben abstenerse de todo lo que es hárám. Además, ninguna persona sensata querría correr el riesgo de que sus súplicas sean rechazadas.

HISTORIA NUEVE. ‘Umar (radiallahu ‘anhu) no aprueba que su mujer pese el almizcle

En cierta ocasión, ‘Umar (radiallahu ‘anhu) recibió almizcle proveniente de Bahrain y dijo: “Quisiera que alguien pudiera pesarlo, para que pueda ser repartido igualitariamente entre los musulmanes”. Su mujer le dijo: “Yo puedo hacerlo”.

‘Umar (radiallahu ‘anhu) se quedó en silencio. Luego volvió a preguntar lo mismo y su esposa se ofreció nuevamente a hacerlo y, al igual que antes, ‘Umar (radiallahu ‘anhu) se quedó callado. Cuando lo repitió por tercera vez y su mujer volvió a darle la misma respuesta, él dijo: “No quiero que al tocar el almizcle con tus manos (para pesarlo) y que luego al frotarlas en tu ropa, puedas pasarte de la cantidad que legítimamente me corresponde de él”.

Cualquier otra persona, al pesar el almizcle, podría tomar esta ventaja, pero ‘Umar (radiallahu ‘anhu) no deseaba esta preferencia, especialmente tratándose de un miembro de su familia. Es digno de notar el cuidado meticuloso en evitar cualquier cargo de egoísmo de su parte.


Nota: Este era la escrupulosidad de los Sahábah, de sus sucesores y nuestros ancestros en el Islam.
Las Virtudes de las Acciones

Fadâil A'mâl

HISTORIA DIEZ. ‘Umar Bin ‘Abdul-‘Azîz (râhmatullâhi ‘alaihi) destituye a un gobernador que trabajó en tiempos de Hayyây

‘Umar Bin ‘Abdul-‘Azîz (râhmatullâhi ‘alaihi) había designado a una persona como gobernador de cierta provincia. Alguien le indicó que esta persona había ocupado el mismo puesto durante el gobierno de Hayyây Bin Yusuf (que fue un conocido sanguinario). ‘Umar Bin ‘Abdul-‘Azîz (râhmatullâhi ‘alaihi) ordenó que fuera destituido inmediatamente. El hombre protestó: “Yo estuve con Hayyây sólo por un tiempo corto”. A lo que el jalifah contestó: “Un día o menos en compañía de él es suficiente para inhabilitar a una persona para el servicio público”. [Ihya].

Nota: “Un hombre se conoce si se conocen sus compañías”. La compañía de las personas piadosas imprime cierta piedad en los demás y, de la misma manera, la compañía de las personas malvadas ejercerá una influencia negativa. Por ello, la relación con gente mala siempre será desaconsejada. Incluso la compañía de animales no está exenta de efectos. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “El orgullo y la arrogancia, son frecuentes en los que poseen camellos y caballos, mientras que la mansedumbre y la humildad caracterizan a los que cuidan cabras y ovejas”. [Al-Bujârî].

Se dice que Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Una persona que se relaciona con otra piadosa es como quien se sienta con un vendedor de almizcle. Incluso si no se recibe nada de almizcle de ella, su sola fragancia ya es un motivo de placer para la otra. Del mismo modo, las malas compañías pueden asimilarse a un horno, un hombre sentado cerca de él no puede evitar el humo aunque no le caiga ni una sola chispa”. [Yam‘ul-Fawâid].

www.islamicbulletin.org
CAPÍTULO QUINTO

DEVOCIÓN Y FERVOR AL ŠALĀH

El šalāh es la más importante entre todas las formas de adoración. De hecho, es la primera cosa después de la Fe acerca de la cual se rendirá cuentas el Día del Juicio Final. Rasūlullāh (sallallāhu ʿalaihi wa sallam) dijo: "El šalāh es la línea de demarcación entre el Islam y el kufr". Hay numerosos ählith que tratan acerca del šalāh y que aparecen en otro libro.

HISTORIA UNO. El dicho de Allāh sobre las oraciones voluntarias (nafl)

Rasūlullāh (sallallāhu ʿalaihi wa sallam) reporta que Allāh le dijo: "Mi ira caerá sobre quien maltrate a Mis amigos. Sólo quienes han sido bendecidos con Mi amor llevan implícitamente a cabo lo que He ordenado como obligatorio (fard). Una persona acrecienta Mi estima por ella a través de las acciones voluntarias (nafl), hasta que Lo escojo como "Mi amado". Luego de ello, Yo me vuelvo el oído con el que escucha, el ojo con el que mira, la mano con la que sostiene y el pie con el que camina (entiéndase, lo que escucha, lo que mira, sostiene y hacia donde se encamina, están de acuerdo con las órdenes de Allāh y ni en sueños utilizaría alguna parte de su cuerpo en ninguna acción contraria a Sus mandatos). Si esa persona Me pide algo se lo concederé y si busca refugio en Mi, Yo lo protegeré". [Yam'ul-Fawāid].

Nota: Aquellas personas son realmente bendecidas cuando, después de sus fard, tienen el hábito de rezar muchas oraciones voluntarias. Quiera Allāh concederme a mí y a mis amigos la fortaleza para ganar sus bendiciones.

HISTORIA DOS. Rasūlullāh (sallallāhu ʿalaihi wa sallam) dedica toda una noche a la oración

Una persona preguntó a ʿĀishah (radīallāhu ʿanāh): "Cuéntame acerca de algo notable de la vida de Rasūlullāh (sallallāhu ʿalaihi wa sallam)." Ella respondió: "No había nada que no fuera excepcional en él. Todo lo que hacía era destacable. Una noche se acostó conmigo. Después de un rato, él (sallallāhu ʿalaihi wa sallam) se levantó diciendo: "Ahora debo rezar a Mi señor el Sostenedor". De esta forma, se levantó para rezar humillándose frente a su Creador, con tanta sinceridad que las lágrimas rodaban a través de sus mejillas, hasta su barba y su pecho. Luego hacía el rukū' y el suyūd y las lágrimas caían cada vez que inclinaba y levantaba su cabeza desde el suyūd, seguía
Las Virtudes de las Acciones

Fadail Amal

haciendo esto hasta que Bilal (radiallahu 'anhu) hacía el llamado para anunciar que se acercaba el tiempo de la oración del fajr. Yo le decía a él: "¡Oh, Mensajero de Alláh! ¿Por qué lloras tanto, cuando tú estás libre de pecado, pues Alláh por Su Generosidad ha declarado que te ha perdonado todos tus errores?" Rasúlllah (sallallahu 'aliahi wa sallam) dijo: "¿Por qué, entonces, no debería ser un siervo agradecido de Alláh? Por qué no deberías adorar a Alláh de esta forma, cuando hoy Él me ha revelado estos versos:

"Es cierto que en la creación de los cielos y la tierra y en la sucesión del día y la noche, hay signos para los que saben reconocer la esencia de las cosas. Los que recuerdan a Alláh de pie, sentados y acostados". [Súrah ÁI 'Imrán (3), áyát 190 y 191].

Se ha narrado en numerosos ahádith que los pies de Rasúlllah (sallallahu 'aliahi wa sallam) se hincharon por estar tanto tiempo de pie durante sus prolongadas oraciones. Algunas personas trataban de persuadirlo diciendo: "¡Oh, Mensajero de Alláh! ¡Estás libre de pecados y aun así te esfuerzas tanto!" A lo que él (sallallahu 'aliahi wa sallam) respondía: "¿Acaso no debo ser un esclavo agradecido de Alláh?" [Al-Bujári].

HISTORIA TRES. La recitación de seis capítulos del Qurán que Rasúlllah (sallallahu 'aliahi wa sallam) hacía durante su Saláh

'Auf (radiallahu 'anhu) narra: "Estaba una vez con Rasúlllah (sallallahu 'aliahi wa sallam). Él estaba limpiando sus dientes con un miswák, luego hizo su wu'du y se dirigió al saláh. Aproveché la oportunidad de unirme a él. En el primer raka'ah recitó la Súrah Al-Baqarah, luego imploró Misericordia de Alláh cuando recitó unos versículos que ensalzaban la Grandeza de Alláh, y suplicó el Perdón Divino cuando recitaba algún versículo que hacía referencia a Su ira. Durante el ruku' y el suyúd dedicó la misma cantidad de tiempo que había permanecido de pie en la posición de qiyám. Durante el ruku' recitó: Subhána Dhíl Ýabarúti wal-malakúti wal-'adhmatí "Glorificado sea Alláh, Señor de Majestad, Soberanía y Magnificencia".

Luego recitó las tres Súrahs siguientes en los siguientes tres raka'át, cada uno de los cuales tuvo una duración igual a la del primero".

¿Cuán larga habrá sido esta oración, si al momento de recitar un versículo de misericordia y de ádháb hacia su respectivo du'á y al momento del ruku' y del suyúd dedicaba el mismo tiempo? Hudhaífah (radiallahu 'anhu) ha narrado una historia
similar sobre una oración que hizo junto a Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). En la cual Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) recitó en cuatro raka’áts, cuatro Súrahs, desde Súrah Al-Baqarah hasta Al-Máidah.

Nota: El qirá-ah (recitación) del Qurán de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) que se ha mostrado en los aḥádith que hemos leído, alcanzaba a casi un quinto del Qurán en sólo cuatro raka’áts. Aún más, Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) hacía una recitación adecuada del Qurán, con el correcto tajúd, incluso añadiendo súplicas y pidiendo perdón a Alláh. El rukú’ y el suyúd tenían la misma duración del qiyyám, por lo que nos podemos hacer una idea de la duración total de su saláh. En ciertas ocasiones (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) recitaba en un raka’áh la Súrah Al-Baqarah, Áli ‘Imrán y la Súrah Al-Máidah que corresponden a cinco yuz del Qurán. Esto sólo es posible si se encuentra en el saláh una verdadera fuente de satisfacción y frescura visual. Por esta razón se dice que Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) solía decir: “La oración (saláh) es la frescura de mis ojos”.

¡Oh, Alláh! Dame la habilidad de seguirle.

HISTORIA CUATRO. La condición de la oración de Abú Bakr, Ibn Zubair, ‘Ali y otros (rađi alláhu ‘anhum)

Muŷâhid (rađi alláhu ‘anhu) describió el saláh de Abú Bakr (rađi alláhu ‘anhu) y de ‘Abdulláh Bin Zubair (rađi alláhu ‘anhu) de esta manera: “Ellos oraban inmóviles, como estacas plantadas en el suelo”. [Tārij Al-Julafa].

Los 'Ulamá están de acuerdo que ‘Abdulláh Bin Zubair (rađi alláhu ‘anhu) aprendió su saláh de Abú Bakr (rađi alláhu ‘anhu) quien a su vez lo aprendió directamente de Muḥammad (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). Thâbit (rađi alláhu ‘anhu) dice que la oración de ‘Abdulláh Bin Zubair (rađi alláhu ‘anhu) era como la estaca clavada en el piso.

Se dice que ‘Abdulláh Bin Zubair (rađi alláhu ‘anhu) permanecía sumido inmóvil en saláh, tan profundamente, que los pájaros se posaban sobre su espalda. A veces podía quedarse en rukú’ o en suyúd la noche entera. Durante un ataque contra él, un proyectil chocó contra el muro de la mezquita donde estaba rezando y un pedazo de mampostería cayó entre su barba y garganta sin que él interrumpiera su oración o se vieran perturbado en lo más mínimo.

Una vez estaba rezando y su hijo Hâšim estaba acostado cerca de él. De pronto, una serpiente cayó del techo y se enrolló alrededor del niño. El niño se despertó gritando
y todos los miembros de la familia se juntaron alrededor de él, mataron a la serpiente y, después de un gran alboroto, el niño se tranquilizó. Ibn Zubair siguió rezando tranquilamente durante todo el tiempo. Cuando hubo terminado de rezar le dijo a su esposa: “Escuché algunos ruidos durante mi salah, ¿De qué se trataba?” Su esposa le contestó: “¿Qué Allah tenga Misericordia de ti! La vida de tu hijo estaba en peligro y no te diste cuenta”. Él respondió: “Si hubiese vuelto mi atención hacia otra cosa ¿Qué habría pasado con el resto de la oración?”

'Umar (radiyallahu ‘anhu) fue apuñalado hacia el final de su vida y, de hecho, falleció por causa de esa herida. Él sangraba profusamente y perdía la consciencia durante largos intervalos de tiempo. No obstante, cuando se le anunciaba que era el tiempo de la oración, él acudía a rezar en esas condiciones diciendo: “No hay lugar en el Islam para quien abandona el salah.”

'Uthman (radiyallahu ‘anhu) solía rezar durante toda la noche, completando la recitación de todo el Qurán en un raka’ah. [Muntajab Kanz].

Se narra que 'Ali (radiyallahu ‘anhu) empalidecía y temblaba a la hora del salah. Alguien le preguntó por qué razón le sucedía esto y él respondía: “Es el tiempo de descargar la responsabilidad que Allah ofreció a los cielos, la tierra y las montañas, pero que ellos rechazaron sostener y que yo he asumido”.

Alguien le preguntó a Jalaf Bin Ayyûb: “¿No te molestan las moscas durante tu salah?” Su respuesta fue: “Incluso los pecadores aguantan pacientemente las latigazos de los gobernantes para que lo consideren valiente después de su resistencia. ¿Por qué habría yo de complicarme por unas moscas cuando estoy en presencia de mi Señor?”

Muslim Bin Yasâr, cuando se dirigía a la oración le decía a su familia: “Sigan hablando mientras rezo pues no escucharé lo que dicen”.

Una vez que él estaba rezando su salah en la 렴âmi’ masjíd de Baṣrah. Una parte de la mezquita se cayó causando un gran estrépito y todos corrieron desesperadamente para salvarse, pero él ni siquiera escuchó el ruido.

Alguien le preguntó a Hâtim Aṣam cómo hacía su salah y él dijo: “Cuando se aproxima el salah, hago wudû y me dirijo al lugar donde voy a rezar. Me siento durante un rato, hasta que todo mi cuerpo está relajado. Luego, me pongo de pie para el salah, visualizando la Ka’bah en frente de mí, imagino que mis pies están sobre el puente del Sirâṭ, con el Paraíso a mi derecha y el Infierno a mi izquierda, que ‘Izrâîl está detrás de mí y pienso que éste puede ser mi último salah. Así rezo con toda sinceridad y devoción. Finalmente, acabo mi salah con temor y esperanzas de que sea aceptado”.

[Ihyâ].
HISTORIA CINCO. La vigilancia de un muhāyir y un ansār, y la resistencia a la flecha durante el ṣalāh del muhāyir

Mientras regresaban de una campaña, Rasūllullah (ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam) se detuvo para pasar la noche en cierto lugar. Él preguntó: “¿Quién vigilará el campamento esta noche?” ‘Ammār Bin ‘Yāsir (radiallahu ‘anhu) que era de los muhāyirīn y ‘Abdād Bin Bishr (radiallahu ‘anhu) de los Anṣār se ofrecieron. Ambos fueron ubicados en la cima de una colina para vigilar ante la posibilidad de un ataque enemigo durante la noche.

‘Abdād (radiallahu ‘anhu) le dijo a ‘Ammār (radiallahu ‘anhu): “Quedémonos vigilando y tomemos turnos para dormir. La primera mitad de la noche me quedaré yo despierto mientras que en la segunda mitad tú te quedarás vigilando mientras yo duermo, porque si los dos nos mantenemos despiertos, podría ocurrir que nos ataque el sueño y si alguno presiente un peligro despierta al otro”.

‘Ammār (radiallahu ‘anhu) estuvo de acuerdo y se fue a dormir. ‘Abdād se puso a rezar, y fue visto por un reconocedor de los enemigos quien le disparó una flecha. Al ver que no se movía le disparó una segunda flecha. ‘Abdād (radiallahu ‘anhu) se sacó las flechas que recibió y las arrojó una a una, hasta que finalmente despertó a su compañero.

El enemigo escapó cuando vio que había dos personas, temiendo que pudiese haber aún más. ‘Ammār (radiallahu ‘anhu) notó que ‘Abdād (radiallahu ‘anhu) sangraba de tres partes y le dijo: “Subhānallāh, ¿por qué no me despertaste antes?” ‘Abdād respondió: “Estaba comenzando a recitar la Sūrah Al-Kahf en mi oración y no quería interrumpirla, pero cuando recibí la tercera flecha me preocupó el hecho que mi muerte pudiese poner en peligro la seguridad de Rasūllullah (ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam). Así que terminé mi ṣalāh y te desperté. Si no hubiera sido por este temor, yo no habría hecho el raḥ’ū antes de haber completado esa Sūrah aunque me hubiesen matado”. [Baiḥaqī, Abū Dāwūd].

Nota: Veamos la devoción de los Sahābah a su ṣalāh. Una flecha tras otra se clavaron sobre el cuerpo de ‘Abdād (radiallahu ‘anhu) y, aunque sangraba profusamente, no estaba dispuesto a renunciar al placer de la recitación del Qurān. Por nuestra parte, basta que nos pique una avispa o incluso un mosquito para que nos distraigamos de nuestro ṣalāh.

Según la escuela de jurisprudencia Hanafi, el wuḍū se anula si hay sangramiento pero para el imām Shāfī’i no es así. Es posible que ‘Abdād siguiera esta opinión o que éste asunto no hubiese sido materia de discusión en aquel entonces.
HISTORIA SEIS. Abū Talḥah (radialláhu ‘anhu) entrega su jardín en el camino de Alláh ya que lo distrae de su salāh

Abū Talḥah (radialláhu ‘anhu) en cierta ocasión estaba rezando en su jardín. Su atención se distrajo por causa de un pájaro que estaba revoloteando y que no podía encontrar la salida en medio del follaje. Durante un instante siguió al pájaro con la mirada y se olvidó del número de raka’āt que llevaba. Debido a este percance, se sintió tremendamente triste. Fue donde Rasululláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) y le dijo: “¡Oh, Mensajero de Alláh! Mi jardín ha sido causa de distracción en mi salāh. Yo lo entregó por Alláh, por favor gástalo en la forma que estimes más adecuada”.

Un hecho similar le sucedió a uno de los Ḥāńfah durante el jalifato de ‘Uthmān (radialláhu ‘anhu). Él estaba rezando en su jardín. Las ramas de las palmeras estaban repletas de jugosos y dulces dátiles maduros y la abundancia de éstos cautivó su atención y se sintió complacido por ello. Esto hizo que olvidase el número de raka’āt que llevaba. Se sintió tan triste por lo que le había pasado que decidió renunciar al jardín que lo había distraído de su salāh. Fue donde ‘Uthmān (radialláhu ‘anhu) y le entregó el jardín para que fuera usado en la causa de Alláh. ‘Uthmān vendió el jardín por cincuenta mil dírham y gastó el dinero de la forma en que se le había pedido. [Muatta Imam Malik].

Nota: Estos hechos nos muestran el valor que los Sahābah le reconocían a su Fe que, como Abū Talḥah, estaban dispuestos a renunciar a sus huertos de cincuenta mil dírham por haberlos distraído de su salāh. Según Shāh Waliullāh, los eruditos de taqawwul prefieren la obediencia a Alláh antes que cualquier otra cosa.

HISTORIA SIETE. Ibn ‘Abbās (radialláhu ‘anumā) se niega a realizar un tratamiento médico por su salāh

‘Abdullāh Bin ‘Abbās (radialláhu ‘anumā) sufría de cataratas en el ojo. Un médico le dijo: “Es posible tratar tu enfermedad siempre y cuando tomes algunas medidas. Durante cinco días será fundamental que evites prosternarte sobre el suelo. Puedes usar un apoyo de madera para hacer sujūd”.

Él respondió: “Eso no podrá ser. No voy a rezar ni un solo raka’ah de esa manera. Yo escuché decir a Rasulullāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam): “Una persona que intencionalmente abandona una sola oración deberá enfrentar el castigo de Alláh en el Día del Juicio Final”.

Nota: Aunque está permitido rezar en la forma que prescriben los médicos y esto no significa una transgresión de la Ley de Alláh, por su devoción al salāh y su preocupación por la advertencia de Rasulullāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam), que él
estaba dispuesto a perder la vista antes que alterar en lo más mínimo el saláh que le había enseñado Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). De hecho, los Sahábah estaban dispuestos a sacrificar el mundo entero antes que su saláh. Podemos llamarlo fanatismo o denominarlo de otra forma, pero el veredicto en la Otra Vida probará, sin ninguna duda, que ellos fueron las personas más veraces en su temor y devoción al Creador, por encima de cualquier consideración mundana.

HISTORIA OCHO. Los Sahábah suspenden el comercio a la hora del saláh

‘Abdulláh Bin ‘Umar (radiallahu anhumá) una vez estaba visitando el mercado y se dio cuenta que en la hora del saláh todos estaban cerrando los negocios y dirigiéndose a la mezquita.

Se dijo en ese momento: “De esta gente Alláh ha hablado en el Qurán”:

"Hombres a los que ni el negocio ni el comercio les distraen del recordar a Alláh, de establecer el salát y de entregar el zakát. Tumen un día en el que los corazones y la vista se desencadenan”. [Súrah An-Nur (24), áyah 37].

Ibn ‘Abbás (radiallahu anhumá) dijo: “Estas personas estaban completamente absorbidas en el comercio, pero cuando se oía el adhán se apresuraban para ir a la mezquita”. En cierta ocasión dijo: “¡Por Alláh! Existen comerciantes a quienes su negocio no los aparta del recordar a Alláh”.

‘Abdulláh Bin Mas’úd se encontraba en el mercado cuando se hizo el llamado a la oración y vio como todos dejaban sus negocios tal como estaban y se dirigían a la mezquita. Entonces dijo: “Seguramente Alláh se refiere a estas personas cuando dice:

"Hombres a los que ni el negocio ni el comercio les distraen del recordar a Alláh, de establecer el salán y de entregar el zakát” [Súrah An-Nur (24), áyah 37].

Otro hadith señala: “Todas las personas serán reunidas en el Día del Juicio Final y serán preguntadas: ¿dónde están aquellos que glorificaron a Alláh en el bienestar y en la adversidad?” Un grupo se levantará y entrará al Paraíso sin que se les pida rendir cuentas. Luego se preguntará: “¿dónde están aquellos que dejaron sus camas y dedicaron sus noches a la adoración de su Creador?” Otro grupo se
levantará y entrará al Paraíso sin rendir cuentas. Luego el ángel preguntará de nuevo: “¿Dónde están aquellos cuyos negocios no los apartaron del recuerdo de Alláh?” Otro grupo se levantará y entrará al Paraíso sin rendir cuentas. Después de que estos tres grupos se hayan ido, comenzará la rendición de cuentas de toda la gente”.

HISTORIA NUEVE. El martirio de Jubaib (radiallahu ‘anhu) en el estado de salâh, y el martirio de Zaid y ’Âсим (radiallahu ‘anhumâ)

Los Quraish se retorcían por la ira y la furia después de la pérdida de sus grandes hombres en la batalla de Uhud. Sulâfah, cuyos dos hijos habían caído en el campo de batalla, hizo el juramento de que bebería vino en el cráneo de ’Âсим (radiallahu ‘anhu), quien los había matado a los dos, si ella lograba obtener su cabeza. Ademá̂s, ella ofreció una recompensa de cien camellos (una suma importantísima para aquella época) para la persona que le trajese la cabeza de ’Âсим. Sufian Bin Jâlid elaboró un plan para obtener el premio. Envió a algunos hombres de ’Âdal Waqârah a Madinah que fingirían abrazar el Islam: ellos le rogaron a Rasûlullah (sallallahu ’alaihi wa sallam) que designara a algunas personas para que los acompañasen de regreso a su localidad para predicar el Islam, poniendo especial énfasis en que ’Âсим (radiallahu ‘anhu) viniese con ellos.

Dijeron: “Nuestra gente apreciaría muchísimo su manera de aconsejar”.

Rasûlullah (sallallahu ’alaihi wa sallam) envió a diez de sus compañeros (según otros relatos fueron seis), incluyendo a ’Âсим (radiallahu ‘anhu). Ellos comenzaron satisfactoriamente su viaje desde Madinah pero la traición los aguardaba en el camino, fueron atacados por no menos de doscientos enemigos, incluyendo cien arqueros elegidos. En algunas narraciones se dice que Rasûlullah (sallallahu ’alaihi wa sallam) les envió con la misión de traer información de las gentes de Makkah, en el camino se enfrentaron con doscientas personas de la tribu de Banû Lahyân, el pequeño yamâ’ah al ver esto, subieron a una colina llamada Fad-Fad.

Los enemigos les gritaron: “No queremos luchar contra ustedes, sólo queremos llevarlos a Makkah y venderlos a los Quraish”.

Los Ṣâhâbah rechazaron esta oferta y decidieron pelear hasta el final. Cuando se les acabaron las flechas, atacaron a sus enemigos con lanzas. ’Âсим (radiallahu ‘anhu) llamó a sus compañeros: “Han sido traicionados por estos ingratos, pero no se rindan pues el martirio es la máxima de sus aspiraciones. Allâh el más amado está con ustedes y vuestras esposas del Paraíso están aguardándolos”.

www.islamicbulletin.org
Con estas palabras se arrojó sobre las líneas enemigas y cuando su lanza fue rota luchó con su espada hasta que cayó muerto, luchando hasta el final. Cuando sintió que se acercaba su fin, su última súplica fue: “¡Oh, Alláh! Informa a Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) acerca de nuestro destino”.

Alláh por Su Infinita Misericordia respondió su súplica revelando las noticias a Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). Como ‘Aśim sabía de las intenciones que tenía Suláfah de beber vino en su cráneo, él también suplicó: “¡Oh, Alláh! He dado mi vida por Ti, salva mi cabeza de las manos de estos incrédulos”.

Su súplica fue respondida. Después de su muerte, un enjambre de abejas (o avispas según otra narración) rodeó su cuerpo e impidió que los incrédulos se aproximaran a su cuerpo y así fracasaron los intentos de cortar su cabeza. Así dejaron el cuerpo con la intención de regresar durante la noche cuando se hubiesen ido las abejas. Sin embargo, durante la noche una niebla se llevó el cuerpo.

Volviendo a la lucha, cuando siete de los Sahábah (radiallahu ‘anhum) habían alcanzado el martirio y los restantes tres: Jubaib, Zaid Bin Dathnah y ‘Abdullah Bin Tāriq (radiallahu ‘anhum) seguían en su posición sobre la colina. Los enemigos volvieron a decirles: “Bajen los tres, no les haremos daño”.

Los tres bajaron de la colina, y de inmediato los enemigos se arrojaron sobre ellos, y los inmovilizaron con las cuerdas de sus arcos. Ante esto ‘Abdulláh Bin Tāriq les dijo: “Así que ya rompieron su palabra solemne, yo prefiero unirme a mis hermanos en el martirio que irme vivo con ustedes”.

Así que se rehusó a seguirlos. A pesar de que ellos hicieron todo lo posible por hacerlo caminar, no lo pudieron lograr y al percibir finalmente que no cedería en lo más mínimo, lo martirizaron. Los dos cautivos que quedaban fueron llevados hasta Makkah y vendidos a los Quraish. Sáfwán Bin Umayyah pagó cincuenta camellos por Zaid Bin Dathnah (radiallahu ‘anhu) para matarlo en venganza por la muerte de su padre Umayyah en Uhud. Huyair Bin Abi Thāb compró a Jubaib (radiallahu ‘anhu) por cien camellos para vengar la muerte de su padre en la misma batalla. Hay una narración de Bujārī que dice que lo compraron los hijos de Hárīth Bin ‘Āmir para vengarse de la muerte de su padre.

Sáfwán entregó a Zaid (radiallahu ‘anhu) a su esclavo para que fuera muerto fuera de los límites del Haram. Un grupo los seguía para ver su ejecución. Abū Sufiān estaba entre los espectadores. Cuando Zaid (radiallahu ‘anhu) estuvo listo para enfrentar su destino, Abū Sufiān le preguntó: “¿Acaso no querrías que Muhammad (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) estuviese en tu lugar hoy día y que tú pudieras ir con tu familia?” La respuesta sorprendió a todos: “¡Por Alláh! Sólo pensar en disfrutar la vida con...
mi familia me parece imposible si esto significa que Rasulullah (sallallahu 'alaihi wa sallam) sufra tan siquiera el dolor de una espina clavada en sus pies”.

Los Quraysh al escuchar su respuesta quedaron asombrados, Abu Sufián dijo: “No hay nada parecido, en ninguna parte del mundo, con el amor que los Sahabah sienten por Muḥammad (sallallahu ‘alaihi wa sallam)”. Zaid (radjalalahu ‘anhu) fue entonces martirizado.

Jubaib (radjalalahu ‘anhu) permaneció un largo tiempo como prisionero de Ḥuyair. Una esclava de Ḥuyair (que posteriormente abrazó al Islam) dijo: “Cuando Jubaib (radjalalahu ‘anhu) estaba en prisión con nosotros, pude ver que estaba sacando uvas de un racimo tan grande como una cabeza humana, a pesar de que no era temporada de uvas en Makka. Cuando se aproximaba el día de su ejecución, él pidió un cuchillo. En eso, un niño de la casa que estaba jugando se aproximó a Jubaib (radjalalahu ‘anhu). Todos los miembros del hogar se alarmaron al ver esto. Como Jubaib (radjalalahu ‘anhu), estaba cerca de morir, no tenía nada que perder si asesinaba al niño con el cuchillo. Este al ver el temor en sus caras les dijo: “¿Acaso creen que yo sería capaz de asesinar a un niño inocente? Para mí es simplemente imposible cometer un crimen”. Cuando fue llevado hasta la horca y se le permitió pedir un último deseo, si es que tenía alguno, dijo: “Permitanme hacer dos raka’at de salah, pues ha llegado la hora de reunirme con mi Allāh”. Lo dejaron para rezar. Al terminar, dijo tranquilamente: “Si no fuera porque pensaran que temo morir, haría otras dos raka’at más”.

Cuando fue amarrado a la horca, dijo: “¡Oh, Allāh! No hay nadie que pueda llevar mi último salam a Rasulullah”. Y Allāh envió su salam a Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) por medio de un ángel. Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) respondió: “Wa ‘alaikumus-salam, Jubaib”. Y luego miró a los Sahabah y les dijo: “Jubaib alcanzó el martirio en manos de Quraysh”.

En la horca, cuarenta hombres de Quraysh le arrojaron lanzas simultáneamente. Uno de quienes lo hirió le dijo: “Di, por Allāh, si no deseas que Muhammad estuviese en tu lugar y que tú fusies liberado”. Él respondió: “Por Allāh el Más Misericordioso, yo no aceptaría que una espina pinche a Rasulullah a cambio de mi vida” (Fathul-Islam).

Nota: Cada palabra de esta historia es una lección para todos nosotros. Pero hay dos cosas que son importantes en destacar; primero, el cariño y el amor que sentían hacia Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam), Ellos entregarían su propia vida, pero no estaban dispuestos a que una palabra perjudique a Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Y segundo, la importancia y el amor hacia el salah, veamos cuál fue el último deseo de Jubaib (radjalalahu ‘anhu), él no pensó en su familia ni deseó poder verlos, él estaba preocupado de enviar sus últimos saludos a Rasulullah (sallallahu ‘alaihi
wa sallam) y de rezar sus últimos dos raka‘át de oración. Normalmente uno desea ver a su familia y mandarles saludos, pero estas personas preferían enviar saludos a Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y preferían dos raka‘át de oración.

HISTORIA DIEZ. La ayuda a través del saláh para la compañía de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) en el Paraíso

Rabí‘ah (raджalláhú ‘anhu) narró: “Yo solía quedarme para atender a Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) durante las noches. Yo le alista el agua, el miswák, la alfombra de oración para el taha‘yjud. Una vez (estando el complacido de mis servicios) me preguntó: “¿Qué es lo que más te gustaría?” Yo respondí: ¡Oh, Mensajero de Alláh! Yo deseo tu compañía en el Paraíso”. Luego me preguntó si había algo más y yo le contesté: “Eso es lo único que deseo”. A esto me dijo: “De acuerdo, deberás ayudarme prosternándote en oración frecuentemente”. [Abu Dawúd].

Nota: Aquí hay una enseñanza para nosotros. No debemos depender de nuestras súplicas verbales solamente, sino que debemos esforzarnos también. El mejor de todos los esfuerzos es el saláh. Sería, además un error depender sólo de las oraciones de las personas piadosas. Este es un mundo de causas y efectos y, sin ninguna duda, Alláh puede hacer que las cosas sucedan sin ninguna causa tangible, pero esto sucede en raras ocasiones. Nosotros, en este mundo, hacemos todos los esfuerzos posibles y nunca dependemos sólo de las oraciones y nunca nos quedamos satisfechos con lo que tenemos, así para lograr todas las ganancias de la Otra Vida, debemos esforzarnos al máximo para adecuarnos a las normas de conducta exigidas por los estándares éticos y religiosos y no considerar las súplicas como el único factor importante. Sin duda, las plegarias de los piadosos y amados por Alláh tienen un efecto, pero ellas sólo aumentan nuestro esfuerzo sincero. Incluso Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le pidió a Rabí‘ah que lo “ayudase” prosternándose frecuentemente (rezando su saláh en sus horas libres).
CAPÍTULO SEXTO

DAR LA PREFERENCIA, COMPASIÓN, Y GASTAR EN EL CAMINO DE ALLÁH

Los Sahabah, eran la encarnación de la rectitud. Ellos adquirieron un nivel que es muy difícil de alcanzar en una sociedad moderna. Deberíamos sentirnos muy afortunados si tan sólo lográsemos una similitud parcial del carácter que ellos poseían. Algunas cualidades son únicas en ellos y el sacrificio es una de éstas. Alláh ha mencionado esto en el Qurán con estas palabras:

"...y los prefieren a sí mismos, aun estando en extrema necesidad...

[Súrah Al-Hashr (59), áyah 9].

HISTORIA UNO. Alimentando a un huésped en la oscuridad

Un Sahabí vino hasta Rasúllullah (sallallahu 'alaihi wa sallam) y le dijo que tenía hambre y aflicción. En esos momentos Rasúllullah (sallallahu 'alaihi wa sallam) no tenía nada para darle, ni en sus manos ni en su casa. Él le preguntó a los Sahabah: "¿Podría alguno de ustedes atenderlo como su huésped por mi esta noche?" Uno de los Anšar dijo: "¡Oh, Mensajero de Alláh! Yo lo haré" El Anšari llevó a esta persona a su casa y le dijo a su esposa: "Este hombre es un invitado de Rasúllullah (sallallahu 'alaihi wa sallam). Lo atenderemos como mejor podamos y no te fíjes en gastos para hacerlo". La mujer le respondió: "¡Por Alláh! No hay más comida en la casa que el poco que les dejé a los niños". El Anšari dijo: "Entretén a los niños hasta que se duerman, mientras me siento con el huésped. Cuando vayamos a comer, apaga la lámpara, de manera que el huésped no se dé cuenta que no estamos comiendo con él".

El plan funcionó perfectamente y toda la familia, incluyendo los niños, pasó hambre con tal de que el invitado comiera bien. Fue debido a esto que Alláh reveló los siguientes versos del Qurán:

"...y los prefieren a sí mismos, aun estando en extrema necesidad...

[Súrah Al-Hashr (59), áyah 9].

Nota: Existen numerosos incidentes similares entre los Sahabah y el siguiente es uno de ellos.
HISTORIA DOS. Alimentando a un Sahabí ayunante apagando la lámpara

Uno de los Sahabah ayunaba continuamente sin poder encontrar nada para el iftar. Thabit (radiallahu ‘anhu) se enteró de esto y le dijo a su esposa: “Traeré un huésped esta noche. Cuando nos sentemos a comer apaga la lámpara, fingiendo que la estás acomodando, y no comas nada hasta que nuestro huésped haya comido hasta sentirse satisfecho”.

El plan funcionó de la misma forma que en la historia anterior. El marido y la esposa se sentaron junto a su invitado quien nunca sospechó que ninguno de sus anfitriones estaba comiendo con él, aunque sus manos y bocas parecían moverse. Cuando Thabit (radiallahu ‘anhu) estuvo en presencia de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) a la mañana siguiente, recibió las siguientes buenas noticias: “¡Oh, Thábít! Alláh está complacido por la atención que has dado a tu huésped la noche pasada”. [Ad-Durrul-Manthúr, Suyútí].

HISTORIA TRES. Sobrepago del Zakáh a través de camellos

Ubay Bin Ka’b (radiallahu ‘anhu) dijo: “Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) me ordenó que recolectara el zakáh en una localidad. Fui donde una persona allí y le pregunté sobre el detalle de sus posesiones. Le correspondía dar como Zakáh un camello de un año de edad. Cuando escuchó esto dijo: “¿Para qué sirve un camello de un año? No da leche, no se puede montar. Aquí tengo una fina camella madura. Es mejor que lleves ésta’. Yo respondí: “Mis órdenes son no tomar de ti más allá de lo que es debido. No puedo aceptar tu oferta”. Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) está visitando esta localidad y esta noche acampará en un lugar no demasiado distante de donde estamos. Es mejor que le hagas tu propuesta a él. Si él no se opone yo estaré gustoso de aceptar tu oferta, pero en caso contrario deberás entregarme exactamente lo que corresponde”. Luego, llevó la camella donde Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y le pidió de la siguiente forma: “¡Oh, Mensajero de Alláh! Tu enviado vino a cobrar el zakáh. ¡Por Alláh! Hasta ahora no había tenido el honor de pagar el Zakáh a Rasúlulláh o a alguno de sus enviados. Así que puse todo lo que poseo a disposición de él y decidió que un camello de un año era lo que me correspondía pagar. ¡Oh, Mensajero de Alláh! Esta cría de camello no es de ninguna utilidad, no puede dar leche ni llevar carga. Yo insistí para que el enviado aceptara, en lugar del camello, una fina camella madura, pero él se relajó a aceptarla sin tu permiso. Ahora he venido hasta ti con la camella. Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Sin duda lo que te corresponde dar es lo que él ha calculado, pero si tú estás de acuerdo en dar algo más, como tú decisión propia, te será aceptado”. Entonces el hombre le
presentó la camella a Rasúllullah (sallalláhu 'alaihi wa sallam) quien la aceptó y pidió las bendiciones de Alláh para el que la entregaba”.

Nota: Aquí se puede ver la grandeza del corazón de los Sahábah que entregaban lo mejor de sus bienes por la causa de Alláh. Nosotros, por nuestra parte, decimos ser los verdaderos seguidores del Islam y fervorosos seguidores de Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) pero, dejando a un lado caridades a los pobres y necesitados, somos reacios a pagar nuestras obligaciones. El Zakáh, como un pilar del Islam, no se conoce entre los miembros de las clases acomodadas. En las clases medias, que se creen religiosas, mantienen una forma de pago de Zakáh, que la entregan a sus propios parientes y conocidos, o cuando tienen alguna necesidad imperiosa se la entregan como Zakáh.

HISTORIA CUATRO. ‘Umar (radiallahu ‘anhu) trata de emular a Abû Bakr (radiallahu ‘anhu)

‘Umar (radiallahu ‘anhu) narró: “En cierta ocasión Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) pidió que se hicieran donaciones (sadaqah) en el camino de Alláh. En aquellos días yo tenía algo de riqueza. Pensaba: ‘Abû Bakr siempre me ha aventajado cuando se trata de gastar en el camino de Alláh, pero esta vez –por el Favor de Alláh- seré yo quien gane pues poseo algo de riqueza para gastar”. Fui a la casa, feliz con la idea, y dividí todo lo que tenía en dos mitades iguales. Una de estas partes la dejé para mi familia y me fui a reunir con Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) llevando la otra mitad. Él me dijo: ‘¿Has dejado algo para tu familia, ‘Umar?’” dije: “Sí, Mensajero de Alláh’. Él preguntó: ‘¿Cuánto has dejado?’ y yo dije: ‘Una mitad exacta’.

Después de un rato llegó Abû Bakr (radiallahu ‘anhu) con su carga. Se notaba que había traído todo cuanto poseía, y esto fue lo que dijo Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam): ‘¿Qué has dejado para tu familia, Abû Bakr?’ Él dijo: ‘He dejado a Alláh y a su Mensajero para ellos” O sea, la misericordia del nombre sagrado de Alláh y su Mensajero y su complacencia.

‘Umar (radiallahu ‘anhu) reconoció aquel día que nunca podría superar a Abû Bakr (radiallahu ‘anhu).

Nota: Esforzarse en las buenas acciones para adelantarse a los demás es recomendable y el Islam nos alienta en ello, como Alláh incentiva en Su Libro Sagrado.

“Que Alláh les recompense de nuestra parte y de todos los musulmanes la mejor distinción”.

Esta sana competencia en el sacrificio es deseable y admisible. Este incidente ocurrió durante la campaña de Tabúk, cuando los Sahábah (radiallahu ‘anhum) respondieron
a la llamada de Rasūlullāh (sallallāhu 'alaihi wa sallam) haciendo un esfuerzo mucho más allá de sus capacidades. Esto ya fue mencionado antes en el Capítulo Segundo. Quiera Allāh concederles la mejor de las recompensas en nombre de todos los musulmanes.

HISTORIA CINCO. Los Sahābah (radialláhu ‘anhum) muriendo de sed por los demás

Abū Yaḥm Bin Ḥudhaifah (radialláhu ‘anhu) narró: "Durante la batalla de Yarmûk, fui a buscar a mi primo, quien estaba en el frente de batalla. Llevé consigo algo de agua para él. Lo encontré en un estado a punto de morir. Me acerqué hasta él con el poco de agua que traía. De pronto, un soldado herido de gravedad que estaba cerca dio un quejido, su primo vio su cara y me pidió que le llevara el agua a él primero. Fui, él se llamaba Hishām Bin Abīl ‘Āg (radialláhu ‘anhu), apenas pude llegar donde él estaba cuando se escuchó el lamento de otra persona herida que estaba cerca. Hishām me indicó en esa dirección. Cuando llegué donde él, estaba muerto, me volvi donde Hishām (radialláhu ‘anhu) y lo encontré muerto también. Finalmente me apresuré para ir donde mi primo y él también se había unido a sus dos compañeros". Innā lillahi wa inna ilaihi rāyiʿūn. [DIRAYAH].

Nota: Hay numerosos incidentes de autonegación (entiéndase como la determinación de que la culminación del sacrificio no es parte del esfuerzo personal sino que es proporcionado por Allāh) y sacrificio heroico registrados en los aḥādīth. La máxima expresión es ésta, en que una persona agonizante renuncia a aplacar su sed para beneficiar a su hermano necesitado. Quiera Allāh bendecir con sus mayores recompensas las almas de estas personas por haber sido capaces de sacrificarse incluso a la hora de la muerte, cuando difícilmente tiene la capacidad de elegir.

HISTORIA SEIS. La mortaja de Hamzah (radialláhu ‘anhu)

El tío más querido de Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam), y uno de los primeros en apoyarlo, Hamzah (radialláhu ‘anhu) murió en la batalla de Uhud, sus despiadados enemigos cortaron brutalmente su nariz, sus orejas y sus órganos. Su cuerpo fue abierto y su corazón, hígado y pulmones le fueron arrancados. Y todo su cuerpo fue horrendamente cortado en pedazos. Mientras Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) estaba haciendo los arreglos para el entierro de los muertos, su mirada se posó sobre el cuerpo de Hamzah y se estremeció al verlo en esas condiciones. Cubrió el cuerpo con una pieza de tela. Su hermana Safiyyah vino para ver por última vez a su hermano martirizado. Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) temía que la terrible
visión pudiese ser demasiado para ella. Le pidió a su hijo Zubair (radiallahu 'anhu) que la persuadiera de no ver a Hamzah. Sin embargo, ella se aproximó diciendo: "He oído que estos desdichados han mutilado el cuerpo de mi querido hermano. No es demasiado en el camino de Alláh, debemos resignarnos y estar complacidos. Lo soportaré con paciencia y que Alláh por Su Gracia tenga Misericordia de nosotros".

Zubair (radiallahu 'anhu) le informó a Rasúllullah (sallalláhu 'alaihi wa sallam) acerca de la decisión de su madre y él aceptó que viese el cuerpo. Cuando ella vio lo que le habían hecho, simplemente exclamó "Inná lilláhi wa inná ilaihi rāyī'ún" pidió perdón e hizo du'á para él.

En otro hadith, el propio Zubair (radiallahu 'anhu) narró lo sucedido: "Vimos a una mujer que se aproximaba al lugar donde estaban los mártires de Uhud, Rasúllullah (sallalláhu 'alaihi wa sallam) mandó detener a la mujer. Cuando estuvo más cerca, me di cuenta que era mi propia madre. Fui a detenerla pero ella fue más fuerte de lo que pensaba. Me empujó a un lado diciendo: "Déjame sola". Cuando le dije que Rasúllullah (sallalláhu 'alaihi wa sallam) había prohibido que viera el cuerpo de su hermano, ella se paró y dijo: "Al saber de mi hermano he traído un par de telas para amortajarlo. Tómalas tú y úsalas con ese propósito". Tomamos las telas y al comenzar a amortajar el cuerpo nuestra mirada calló sobre el cuerpo de uno de los Ansar llamado Suhail (radiallahu 'anhu). Él se encontraba cerca y en las mismas condiciones que Hamzah. Sentimos vergüenza de amortajar con dos telas a Hamzah y dejar a otro musulmán sin nada. Decidimos entonces usar una tela en cada uno de los cuerpos. Luego nos dimos cuenta de que una tela era más grande que la otra, así que hicimos un sorteo y la pieza más grande fue elegida para Suhail y la más pequeña para Hamzah. Vimos que la tela de Hamzah era demasiado pequeña para poder cubrir todo su cuerpo. Si se tapaba la cabeza se descubrían los pies y si se tapaban los pies se descubría la cabeza. Rasúllullah (sallalláhu 'alaihi wa sallam) dijo: "Cúbranle la cabeza con la tela y los pies con hojas de árboles".

Así fue como el cuerpo de Hamzah (radiallahu 'anhu), el querido tío de Rasúllullah (sallalláhu 'alaihi wa sallam) fue sepultado. Hay una narración de Ibn Sa'd (radiallahu 'anhu) que dice que cuando Safiyyah (radiallahu 'anáhá) llegó con dos telas para el cuerpo de Hamzah (radiallahu 'anhu) había un Ansár a su mismo estado. A cada uno se le dio una tela, la de Hamzah (radiallahu 'anhu) era más grande. Esta narración ha sido abreviada, y la narración de Khamis está detallada.

Nota: Fíjémonos en el espíritu de los Sahábah (radiallahu ‘anhum) que no podían aceptar que Hamzah (radiallahu ‘anhu) fuera amortajado con dos piezas de tela mientras que otro musulmán no tenía ninguna. Aunque Hamzah (radiallahu ‘anhu) merecía un trato preferencial debido a su posición, su cuerpo fue cubierto con el trazo más pequeño de tela debido a lo que se decidió por sorteo. ¿Puede haber acaso
un mejor ejemplo de compasión, igualdad y sacrificio? Es vergonzoso que nosotros, que afirmamos ser seguidores de estos ilustres seres humanos no poseamos algunas de sus cualidades.

HISTORIA SIETE. La historia de la cabeza de chivo que fue retornada

Ibn 'Umar (radiallahu 'anhumâ) dijo: “Uno de los Sahâbah recibió una vez una cabeza de chivo como regalo. Él la envió, a su vez, a uno de sus vecinos que tenía una familia más numerosa y que tenía más necesidad. Esta persona pensó, por su parte, en otra que él consideraba más necesitada aún y le regaló la cabeza. La cabeza del chivo pasó de mano en mano más de siete veces y regresó, de este modo, hasta la persona que originalmente la había regalado”. [Ad-Durrul-Manthûr].

Nota: Esta historia nos muestra como solían ser los Sahâbah (radiallahu ‘anhum), pobres que preferían a sus hermanos antes que a ellos mismos.

HISTORIA OCHO. 'Umar (radiallahu ‘anhu) solicita a su esposa que le acompañe a un parto

El Amirul-Mu.minin, 'Umar (radiallahu ‘anhu) solía, durante su jilâfah, recorrer los suburbios y calles de Madinah durante las noches. En una oportunidad vio una choza de piel de camello que estaba levantada en medio de un espacio abierto. Él no había visto esa choza antes. Al aproximarse a ella vio que había un individuo sentado afuera de ella y escuchó un ruido que provenía desde el interior. 'Umar saludó al extrañor diciendo assalâmu 'alaikum y se sentó a su lado. Entonces 'Umar (radiallahu ‘anhu) preguntó: “¿De dónde eres hermano?” El hombre dijo: “Vivo en el desierto y soy extranjero en esta tierra. He venido para que el Amirul-Mu.minin me dé su ayuda en una necesidad que tengo”. 'Umar dijo: “¿Quién está haciendo ruido dentro de la choza?” Él respondió: “¡Por favor, preocúpate de tus propios asuntos!” 'Umar (radiallahu ‘anhu) insitió: “¡Por favor! dime que sucede, quizás te pueda servir en alguna ayuda”. El hombre respondió: “Dentro está mi mujer con dolores de parto”. Preguntó 'Umar: “¿Hay alguna mujer que la pueda ayudar?” El hombre dijo: “No”.

'Umar se levantó y fue rápidamente a su casa, le describió así la situación a Um Kulthûm (radiallahu ‘anhâ): “Alláh te ha enviado una oportunidad de recibir grandes bendiciones”. Ella dijo: “¿De qué se trata, Oh, Amirul-Mu.minin?” 'Umar le informó: “Una mujer pobre del desierto está dando a luz y no hay nadie que la pueda atender”. Ella se dispuso diciendo: “Yo estoy lista para atenderla si eso te complace”.

www.islamicbulletin.org
Um Kulthûm (râdîjallâhu ‘anhâ) era, después de todo, la hija de Fâtîmah (râdîjallâhu ‘anhâ) y nieta de Rasûllullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). ¿Cómo podría ella dudar en socorrer y dar a una hermana afligida, un servicio y dedicación que es tan amado por Allâh?” ‘Umar (râdîjallâhu ‘anhu) dijo: “Entonces haz todo lo que sea necesario. Lleva también algunas ollas, mantequilla, provisiones y otras cosas que puedas necesitar para el parto”.

Um Kulthûm (râdîjallâhu ‘anhâ) hizo lo que se le pidió y se dirigió hacia el lugar donde estaba la tienda de la mujer. ‘Umar (râdîjallâhu ‘anhu) la siguió de cerca. Ella entró en la tienda mientras ‘Umar (râdîjallâhu ‘anhu) encendía fuego y cocinaba algo para esa gente. Después de un rato, Um Kulthûm (râdîjallâhu ‘anhâ) llamó desde dentro de la tienda: “Amîrul-Mu.î.minîn felicita a tu amigo que ha nacido un hijo”.

Esta persona se sintió muy avergonzada cuando escuchó que llamaban a ‘Umar “Amîrul Mu.î.minîn” y supo quién era la persona que lo atendía. ‘Umar lo tranquilizó diciendo: “Todo está bien, no hay nada de qué preocuparse”.

Luego, colocó la olla cerca de la tienda y le pidió a su esposa que le diera de comer a la mujer. Ella le dio de comer y regresó la cacerola. ‘Umar le pidió al beduino que compartiera la comida pues debía quedarse despierto toda la noche.

Después de terminar con este servicio ‘Umar (râdîjallâhu ‘anhu) y su mujer regresaron a casa diciéndole a la persona: “Ven mañana y veré que puedo hacer por ti”. [Ash-har Mashâhîr Al-Islam].

Nota: ¿Habrá acaso algún rey, o persona común de clase media que estaría dispuesta en nuestros días a llevar a su mujer, en medio de la noche, a una zona despoblada para atender a una mujer pobre y desconocida y que, además, mientras su esposa está ayudándola, quiera cocinar? Dejando de lado a la gente mundana ¿Cuántas personas religiosas estarían dispuestas a hacer algo así? Sin duda debemos entender que, mientras no sigamos los pasos de estas personas temerosas de Allâh, a quiénes reconocemos como nuestros modelos de vida, no mereceremos las bendiciones que Allâh les ha concedido a ellas.

HISTORIA NUEVE. Abû Talhâh (râdîjallâhu ‘anhu) entrega su jardín a Allâh

Anas (râdîjallâhu ‘anhu) dijo: “Abû Talhâh era el dueño de uno de los jardines más bellos de Madinah y de los más numerosos de entre los Anºâr. Uno de sus jardines era conocido como Bir Há y él lo quería mucho. Éste se encontraba cerca de la Mezquita de Rasûllullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y el agua de su pozo era dulce y abundante. Rasûllullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) a menudo visitaba este jardín y bebía del pozo. Cuando Allâh reveló los versículos:

www.islamicbulletin.org
Abū Talḥah (ra) se acercó a Rasūlullāh (s) y le abrió su corazón: "¡Oh, Mensajero de Allāh! Yo amo mucho Bir Ḥa' y Allāh desea que gastemos precisamente las cosas que amamos, así que entrego este jardín para que sea gastado en la causa de Allāh de la forma que tú desees". Rasūlullāh (s) estuvo muy complacido y dijo: "¡Qué bello regalo (para Allāh)! Creo que la mejor forma de gastarlo es que lo repartas entre tus parientes."

Abū Talḥah fue e hizo lo que Rasūlullāh (s) le aconsejó que hiciera. 

Nota: ¿Estaríamos dispuestos a entregar cualquiera de nuestras cosas amadas por Allāh con tanta facilidad, después de leer un versículo del Quran o de escuchar un buen sermón?

Incluso cuando queremos hacer una donación de caridad, lo hacemos en nuestro lecho de muerte o cuando estamos enojados con algún pariente y decidimos dejarlo fuera de nuestra herencia. Sin embargo, cuando se produce algún acontecimiento público para gastar, como cuando se acerca un matrimonio, estamos dispuestos a ganar popularidad incluso al costo de pedir un préstamo con intereses.

HISTORIA DIEZ. Abū Dhar (radiallahu ‘anhu) advierte a su sirviente

Abū Dhar Gifārī (radiallahu ‘anhu) era conocido por su piedad y renunciación. Él no guardaba el dinero y reprobaba que los demás lo acapararan. Él estaba constantemente peleando contra las clases adineradas. ‘Uthmān (radiallahu ‘anhu), durante su califato, le aconsejó que se mudara a Rabdah (un pequeño pueblo en el desierto). Él tenía algunos camellos y un viejo sirviente para que los cuidara. Un hombre de la tribu de Banū Sulaim se presentó ante él y le dijo: "Deseo quedarme junto a ti, para beneficiarme de tus conocimientos sobre las órdenes de Allāh y de la forma de vida de Rasūlullāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) y también te ofrezco mi ayuda con los camellos". Abū Dhar (radiallahu ‘anhu) respondió: "No puedo tener junto a mí a una persona que no cumpla lo que yo deseo, pero si puedes hacer todo lo que se te pida, puedes quedarte conmigo. De lo contrario, te despides de mí".

La persona preguntó: "¿De qué forma quieres que cumpla tus deseos?" Y Abū Dhar respondió: "Cuando te pidan gastar mis bienes, hazlo tomando lo mejor de ellos".

www.islamicbulletin.org
Esta persona dijo: “Acepté las condiciones de Abū Dhar (radīallāhu ‘anhu) y me quedé con él. Un día, alguien le notificó que había un grupo de personas pobres acampando en las cercanías de un pozo y que necesitaban comer. Él me pidió que fuera buscar un camello. Siguiendo lo que habíamos acordado, traté de escoger el mejor de todos. Había un animal muy bello y bueno para galopar, así que busqué otro de los mejores pues, al fin y al cabo, era para sacrificarlo y comerlo y, en ese sentido, era tan bueno como el otro. El primero, era mejor para montar y más útil para Abū Dhar y su familia y los pobres encontrarían al segundo tan sabroso como el primero para comer.

Abū Dhar (radīallāhu ‘anhu) dijo: “Así que, después de todo, haz roto tu compromiso”. Entendí lo que quería decir así que fui y traje al mejor de los camellos. Él llamó a la gente diciendo: “Necesito dos voluntarios para hacer un trabajo por Allāh’. Dos personas se ofrecieron y les pidió que fueran a sacrificar el camello y distribuyesen su carne en partes iguales entre las familias que acampaban cerca del agua incluyendo a las suya. “Mi familia también compartirá igualitariamente con el resto”. –dijo–.

Los voluntarios hicieron lo que les pidió y él me mandó a llamar diciéndome: “¿Ignoraste intencionalmente mis instrucciones de gastar lo mejor que tengo o acaso se te olvidó hacerlo?”

Yo dije: “No olvidé tus órdenes, sólo pensé en conservar ese camello para el transporte, porque el segundo estaba bueno para comer”. Abū Dhar me preguntó: “¿Fue entonces por mis necesidades que lo dejaste?” y yo dije que sí. Luego dijo: “Te diré cuál es la ocasión en que estaré necesitado. Será aquél día en que sea puesto en la tumba. Recuerda hay tres compañeros en tu riqueza que son: (1) Tú destino que no espera para llevarse su parte, bueno o malo se llevará lo que le corresponde (2) Tus herederos, que esperan el día de tu muerte para tomar su porción y (3) Tú mismo. Si puedes manejarlo, no seas el más indefenso de los tres compañeros. Toma toda tu parte mientras puedas. Dice Allāh:

“Lo alcanzaréis la virtud, hasta que des de lo que amás”. [Sūrah Ṭāhā (61), ‘Imrān (3), ayah 92].

Yo creo que es aconsejable dar por adelantado las cosas que más amo para que queden guardadas en un depósito seguro para mí en la tumba”. [Ad-Durrul-Manthūr].

Nota: El hombre que no gasta su riqueza en el camino de Allāh es el peor perdedor de los tres compañeros y pospondrá el hacerlo hasta que el destino llegue a tomar su parte o hasta cuando llegue la muerte y sus herederos vengan a apropiarse de ella. Es poco probable que los herederos gasten en el camino de Allāh su herencia para que el
beneficio pueda alcanzar a la persona que ya falleció. Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) dijo una vez: “El hombre cuida sus pertenencias mundanas, abrazándolas con su alma, y se la pasa diciendo: ‘mi riqueza, mi riqueza’, pero realmente sólo aquello que gastó en comer, beber y en el Camino de Alláh estará guardada para él en la otra vida, todo lo demás que reste de su riqueza le pertenece a otros y él sólo es custodio de ella”.

En otro hadith, se narra que una vez Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) preguntó a los Sahábah (radiallahu ‘anhum): “¿Quién de ustedes prefiere que su riqueza esté en manos de sus herederos y no en las suyas?” Los Sahábah (radiallahu ‘anhu) respondieron “¿Quién podría ser esa persona? ¡Oh, Mensajero de Alláh!” Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) les explicó: “Todo aquello que den en el Camino de Alláh es vuestro y lo que guarden es de sus herederos”. [Mishkát].

HISTORIA ONCE. La historia de Ya’far (radiallahu ‘anhu)

Ya’far Tayyár (radiallahu ‘anhu) es un primo de Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) y hermano de ‘Ali (radiallahu ‘anhu). Toda su familia es conocida por su generosidad, hospitalidad, valor y heroísmo, pero Ya’far (radiallahu ‘anhu) tenía un amor especial hacia los pobres y frecuentemente se le veía entre ellos. Él emigró a Abisinia junto con otros musulmanes durante las persecuciones de Quraish y fue el vocero que defendió con éxito frente al Negus a los que emigraron junto con él (historia que leímos en el Capítulo Primero). Después de regresar de Abisinia emigró a Madinah y fue martirizado en la batalla de Mu.tah.

Al enterarse de la muerte de Ya’far (radiallahu ‘anhu) Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) fue a su casa para dar sus condolencias a la familia. Él llamó a sus hijos ‘Abdulláh, ‘Aun y Muḥammad (radiallahu ‘anhum), los consoló y los bendijo con sus oraciones. Todos los hijos de Ya’far fueron educados en el modelo de su padre, pero ‘Abdulláh era tan generoso y de corazón grande que la gente lo llamaba “Qutbus-Sajá” (el jefe de los generosos). A la edad de siete años abrazó el Islam de las manos de Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Una vez, por recomendación suya, su tío ‘Ali (radiallahu ‘anhu) ayudó a una cierta persona. Ésta, después, le envió a ‘Abdulláh cuarenta mil dirham como regalo, pero él lo regresó diciendo: “Somos gente que no vende sus buenas obras”.

En otra ocasión, una persona le envió dos mil dirham de regalo y él los repartió como caridad en el acto. Un comerciante tría una enorme cantidad de azúcar para vender en el mercado, pero justo en ese entonces no había nadie que le comprara el producto, lo que le provocó una gran aflicción. ‘Abdulláh compró todo el producto a través de
un agente y lo distribuyó gratis entre la gente. Él siempre hacía de anfitrión para los viajeros que pasaban a pernoctar en la ciudad. [Mishkât].

Zubair (radiallahu ‘anhu) llamó a su hijo ‘Abdulláh, cuando estaba participando en su última batalla y le confesó que tenía el presentimiento de que iba a ser su último combate y que, de ser así, debía saldar todas su deudas y le dijo además que llamase a su “Amo” en caso de que tuviese dificultades en cumplir con lo que le pedía. El hijo preguntó quién era su Amo, “Alláh” le respondió Zubair (radiallahu ‘anhu). Ese mismo día, Zubair (radiallahu ‘anhu) se encontró con su destino. Cuando ‘Abdulláh Bin Zubair (radiallahu ‘anhumá) sacó las cuentas del monto que su padre adeudaba, se encontró con que éste ascendía a no menos de dos millones de dírham. Teniendo la reputación de ser una persona confiable, la gente le dejaba a guardar su dinero. Él les decía: “Queridos hermanos, no tengo valores para el cuidado de sus depósitos, yo los consideraré como préstamos para mí y pueden pedirlos de regreso cuando deseen”. Luego él gastaba el dinero en ayudar a los pobres y necesitados.

Poco a poco, ‘Abdulláh pudo ir pagando las deudas de su padre y dijo: “Cada vez que tenía alguna dificultad, oraba a Alláh: “¡Oh, Amo de Zubair, ayúdame!” y las dificultades desaparecían”. Él narró un incidente con ‘Abdulláh Bin Ya’far (radiallahu ‘anhumá) a quien había ido a ver por negocios.

‘Abdulláh Bin Zubair (radiallahu ‘anhumá) comentó: “Me percaté por las cuentas de mi padre que tú le debes un millón de dírhams”.‘Abdulláh Bin Ya’far (radiallahu ‘anhumá) le respondió: “Es correcto y puedes venir por el dinero cuando lo desees”. Al revisar la cuenta una vez más, se encontró con que había cometido un error y, de hecho era su padre quien le debía dinero a ‘Abdulláh Bin Ya’far. Entonces fue donde ‘Abdulláh Bin Ya'far (radiallahu ‘anhumá) y le dijo: “Perdóname, hubo un error. De hecho mi padre te debe ese dinero”.‘Abdulláh Bin Ya’far (radiallahu ‘anhumá) contestó: “En ese caso, condono la deuda”.‘Abdulláh Bin Zubair dijo: “No. Debo pagarte”.‘Abdulláh Bin Ya’far (radiallahu ‘anhumá) dijo: “De acuerdo, págame conforme a tu conveniencia”.‘Abdulláh Bin Zubair (radiallahu ‘anhumá) dijo: “¿Aceptarías un terreno en lugar del dinero?” (‘Abdulláh Bin Zubair había recibido una tierras como parte de un botín y podía disponer de ellas.) A lo que ‘Abdulláh Bin Ya’far accedió: “Por supuesto si eso te acomoda”.‘Abdulláh Bin Zubair (radiallahu ‘anhumá) dijo: “Yo te entregué una tierra sin agua y él le pidió a su esclavo que pusiera su alfombra de oración sobre el terreno y rezó dos rakāt, con una sa'yādah muy prolongada. Al terminar su salāh, le indicó a su esclavo un cierto punto y le ordenó que excavase ahí. Después de excavar un poco empezó a brotar agua desde el agujero”.

Las cualidades de los Sahābah (radiallahu ‘anhum) mencionadas en este capítulo eran parte de su vida cotidiana. De hecho, este tipo de acontecimientos no se consideraban como algo inusual.
CAPÍTULO SÉPTIMO

VALOR, HEROÍSMO Y LAS ANSIAS POR EL MARTIRIO

El temor a la muerte no era conocido por los Sahábah (radiallahu ‘anhum), por ello eran más valientes y arrojados. Una persona que enfrenta cara a cara a la muerte, puede enfrentar cualquier situación, no siente atracción por las riquezas de este mundo y no teme a sus enemigos. Yo desearía haber heredado las cualidades de estos héroes de verdad.

HISTORIA UNO. Las súplicas de ‘Abdulláh Bin Yáhsh (radiallahu ‘anhu) y Sa’d Bin Abi Waqqás (radiallahu ‘anhu)

En las vísperas de Uhud, ‘Abdulláh Bin Yáhsh (radiallahu ‘anhu) le dijo a Sa’d Bin Abi Waqqás (radiallahu ‘anhu): “¡Oh, Sa’d! ven y recemos juntos. Que cada uno le pida a Alláh que le conceda su deseo y que el otro diga “ámin” pues, de este modo es más probable que las súplicas sean concedidas por Alláh”. Sa’d estuvo de acuerdo y ambos se fueron hacia una esquina para rezar.

Sa’d (radiallahu ‘anhu) fue el primero en orar diciendo: “¡Oh, Alláh! Cuando la batalla empiece mañana, haz que enfrente al enemigo con valor y fortaleza. Deja que me ataque con toda su fuerza y que le respondá con todas mis fuerzas. Luego, ¡Oh, Alláh! Permite que lo venza por tu causa y permíteme quedarme con sus bienes como botín”. ‘Abdulláh Bin Yáhsh (radiallahu ‘anhu) dijo entonces “ Ámin”.

Luego, ‘Abdulláh (radiallahu ‘anhu) comenzó su súplica diciendo: “¡Oh, Alláh! Permite enfrentar mañana al más rudo de los enemigos. Déjalo que me ataque con toda su fuerza y luego que me venza y me mate, que corte mi nariz y orejas. Así, cuando yo me encuentre contigo me preguntas: “¿Cómo perdiste tu nariz y orejas, ¡Oh, ‘Abdulláh!?”. Y yo te pueda responder: “Las perdí en el camino de Alláh y de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y luego Tú digas: “Sí, ciertamente fueron perdidas en Mi Camino”. Sa’d (radiallahu ‘anhu) dijo “Ámin”.

Al día siguiente en el campo de batalla, ambos Sahábah (radiallahu ‘anhumá) encontraron la respuesta a sus súplicas en los términos exactos en que habían sido formuladas. Sa’d (radiallahu ‘anhu) dijo: “La súplica de ‘Abdulláh fue mejor que la mía. En la tarde me di cuenta que sus orejas y nariz colgaban de un hilo”. En la batalla de Uhud su espada se quebró, Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le dio una
rama que se convirtió en una espada y se quedó con ella mucho tiempo, luego la vendió por doscientos dinares.

Nota: Esta historia no sólo muestra el gran heroísmo de los Sahabah, que deseaban enfrentar a los más fuertes de los enemigos, sino que sobre todo nos muestra su amor por Allâh. 'Abdullâh deseaba que Allâh, en el Día del Juicio Final, confirmase que su sacrificio había sido sólo por Él. ¡Qué deseo más excelente!

HISTORIA DOS. ‘Ali (radiallahu ‘anhu) y su coraje en Uhud

Dejar de cumplir con las órdenes de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) en el día de Uhud causó la derrota cuyos detalles hemos leído en el Capítulo Primero. Esta fue una ocasión muy difícil para los musulmanes. Ellos fueron rodeados de dos lados por sus enemigos y muchos de ellos murieron. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) fue rodeado por sus enemigos y se corrió el rumor de que él había muerto. Muchos Sahâbah (radiallahu ‘anhum) quedaron desconcertados al oír el rumor y quedaron confundidos en la batalla.

‘Ali (radiallahu ‘anhu) dijo: “Estábamos rodeados por los enemigos y yo no podía ver a Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Primero lo busqué entre los vivos y luego entre los muertos. Me dije a mí mismo entonces: “Es imposible que haya huido” Puede ser que Allâh esté enojado por nuestros pecados y que lo haya elevado a los cielos. No me queda otra posibilidad entonces que ir a enfrentar a los enemigos y luchar hasta que me maten”. Así que me lancé contra las líneas enemigas, abriéndome paso entre ellas con la espada hasta que volvía a ver a Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam), me sentí muy feliz y supe que Allâh lo había protegido con Sus ángeles. Me acerqué hasta él y me quedé a su lado. Mientras tanto, el ejército enemigo avanzaba para atacar a Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Él me dijo “‘Ali ve y contrólalos”. Así que fui al ataque y los repelí sin ayuda de nadie y maté a algunos de ellos. Después vino otro grupo a atacar, de nuevo me llamó y dijo: “‘Ali ve y contrólalos”. Y nuevamente me enfrenté solo a ellos y los hice volver sobre sus pasos y los venci”.

Fue en esta ocasión que Yibril (’alaihis salâm) vino y elogió a ‘Ali (radiallahu ‘anhu) por su valor y su devoción a Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam), diciendo: “Ali me pertenece a mí y yo a él”. A lo que Yibril (’alaihis salâm) respondió: “Yo les pertenezco a ambos”: [Qurratul-‘Uyûn].

Nota: Veamos el valor que tuvo ‘Ali (radiallahu ‘anhu) al arrojarse sólo sobre los enemigos cuando el no encontraba a Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Este hecho nos muestra también el gran amor y devoción que sentía hacia Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y también su elevada valentía.
HISTORIA TRES. Handhalah (radialllahu ‘anhu) es martirizado

Cuando la batalla de Uhud comenzó. Handhalah (radialllahu ‘anhu) había contraído recién matrimonio y por ello no se había unido a la batalla desde el comienzo. Se dice que había estado con su mujer y que estaba haciendo la purificación ritual cuando escuchó que alguien estaba anunciando la derrota. Inmediatamente dejó el baño y se arrojó al campo de batalla, saltando donde los enemigos estaban concentrados. Luchó hasta que fue muerto en manos de los enemigos. El cuerpo de los que mueren en el camino de Allâh, no reciben el baño ritual a menos que éste haya sido obligatorio antes de morir. Sin saber que a Handhalah (radialllahu ‘anhu) le correspondía el gusl (baño ritual) obligatorio, los Sahâbah (radialllahu ‘anhum) lo sepultaron sin hacerlo. Antes de su entierro, Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Vi a los ángeles lavando el cuerpo de Handhalah”. Abû Sa’îd Sâ’îdi (radialllahu ‘anhu) dijo: “Al oír las palabras de Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) fui a mirar la cara de Handhalah y pude notar que gotas de agua corrían por su cabello”. Cuando Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) regresó a Madinah, hizo preguntas acerca de Handhalah (radialllahu ‘anhu) y el hecho de que abandonó su baño ritual salió a la luz”. [Qurratul-‘Uyûn].

Nota: Todo esto nos muestra, una vez más, el coraje de estas personas que no toleran ninguna tardanza y se arrojan en las fauces de la muerte hasta el punto que, como Handhalah, dejan a un lado el cumplir con su baño de purificación obligatorio.

HISTORIA CUATRO. El deseo de ser martirizado de ‘Amr Bin ‘Yamûh (radialllahu ‘anhu)

‘Amr Bin ‘Yamûh (radialllahu ‘anhu) era lisiado y tenía cuatro hijos que frecuentaban la compañía de Mu’hammad (sallallahu ‘alaihi wa sallam) y tomaron parte en varias batallas. En Uhud, ‘Amr deseaba mucho poder participar pero la gente le decía: “Tú estás excusado por tu anomalía, no necesitas ir a luchar”. Él respondía a esto: “Qué tristeza, mis hijos van al Paraíso y yo me quedo atrás”. Su esposa también deseaba que él pudiese pelear y ser martirizado, pues así tendría el honor de ser la viuda de un mártir. Para animarlo le decía: “Yo no creo que sean las personas las que te detienen de ir a luchar. Yo creo más bien que tienes miedo de ir al campo de batalla”.

Al escuchar esto, ‘Amr (radialllahu ‘anhu) se puso su armadura y mirando hacia la Qiblah suplicó a Allâh: “¡Oh, Allâh! No permitas que regrese con mi familia”. Luego fue donde Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) y le dijo: “Siempre he deseado el martirio, pero la gente siempre me detiene de ir a la guerra. ¡Oh, Mensajero de Allâh! Ya no puedo contener mi deseo. Permíteme unirme al combate, yo deseo caminar en el Paraíso con mi pie cojo”. Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) le dijo: “Tú tienes excusa, no hay nada de malo que te quedes atrás”.
Pero 'Amr insistió hasta que, finalmente, Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) le permitió ir. Abú Talhah (radiallahu 'anhu) dijo: "Vi a 'Amr (radiallahu 'anhu) luchando. Caminaba con mucho orgullo y decía: "Por Alláh, estoy viendo el Paraíso". Uno de sus hijos lo seguía de atrás y ambos lucharon hasta la muerte".

La esposa de 'Amr, al enterarse de la muerte de su marido y de su hijo, fue para recogerlos llevando un camello. Se dice que cuando los cuerpos fueron depositados sobre el lomo del camello, éste se rehusaba a levantarse. Cuando lograron que se pusiera de pie, después de un golpiza, no marchaba hacia Madinah sino que se volvía cada vez hacia Uhud. Cuando Muḥammad (sallalláhu 'alaihi wa sallam) fue informado de esto preguntó: "El camello está encargado de hacerlo? Dijó algo 'Amr antes de salir de su casa?" Su esposa le dijo que él, mirando hacia la Qiblah, había hecho una suplica antes de salir: Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) dijo: "Por ello es que el camello se rehusaba a regresar a la casa". [Qurratul-'Uyun].

Nota: Veamos cómo 'Amr tenía el deseo de morir en el camino de Alláh. Fue el amor y devoción por Alláh y a Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) lo que movía a los Sahábah a alcanzar tan elevadas posiciones. Incluso después de la muerte, el deseo de 'Amr (radiallahu 'anhu) era permanecer en el campo de batalla y el camello, por esta razón, se rehusaba a viajar a Madinah.

HISTORIA CINCO. El martirio de Muṣ'ab Bin 'Umair (radiallahu 'anhu)

Muṣ'ab Bin 'Umair (radiallahu 'anhu) había sido criado con amor y afecto por sus adinerados padres. Antes de abrazar el Islam, él vivía rodeado de lujos y comodidades. Se decía que él era la persona mejor vestida en toda Makkah. De hecho, sus padres le compraban ropas que llegaban a costar doscientos dírham. Muṣ'ab Bin 'Umair (radiallahu 'anhu) abrazó el Islam durante los primeros tiempos y sin que sus padres lo supieran. Cuando éstos se enteraron de su conversión, lo amarraron y obligaron a permanecer dentro de la casa. Él encontró una ocasión para escapar y emigró a Abisinia Luego, al regresar, emigró a Madinah. Una persona acostumbrada a vivir en el lujo y la abundancia debía ahora vivir con austeridad y abstinencia. En cierta ocasión Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) estaba sentado cuando Muṣ'ab (radiallahu 'anhu) pasó frente a él. Tenía sólo un trozo de tela para cubrirse todo el cuerpo, y ésta estaba cubierta de parches incluyendo uno de cuero. Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) con lágrimas en sus ojos se refirió a la vida de lujos de Muṣ'ab (radiallahu 'anhu) antes del Islam. En la batalla de Uhud, Muṣ'ab llevaba la bandera de los musulmanes. Cuando la batalla empezó a transformarse en una derrota y los musulmanes se empezaron a dispersar confundidos, Muṣ'ab (radiallahu 'anhu) sostuvo la bandera y se mantuvo firme como una roca. Uno de sus enemigos le
cortó una mano con su espada para que la caída de la bandera se diere por consumada la derrota. Él, la recogió con su otra mano y el enemigo se la arrancó también con la espada. Luego, sostuvo la bandera contra su pecho afirmándola con los brazos sangrantes. Los enemigos lo atravesaron con una flecha. Al caer muerto cayó también la bandera que él no permitía rendir. Después otro musulmán recogió la bandera y la levantó.

En el momento de su funeral, sólo había un trozo de tela para amortajar su cuerpo y ésta era demasiado pequeña que, cuando se quería cubrir su cabeza quedaban descubiertos los pies y, cuando se cubrían los pies, se descubría su cabeza. Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Cubran su cabeza con la tela y sus pies con hojas de Adhjar”. [Qurrah, Al-Igábah].

Nota: Ese fue el final de la vida de un joven que había sido criado en el lujo y en la comodidad. Esta persona que solía vestirse con ropas de doscientos dirham, no tenía una tela suficientemente grande para cubrir su cuerpo. Con cuanto coraje él se esforzó por mantener la bandera en alto y no permitió que cayera hasta caer muerto defendiéndola. Éste es un milagro de la Fe, cuando entra en una persona la hace olvidarse de todo lo demás, sean riquezas, lujos o la propia vida.

HISTORIA SEIS. La carta de Sa’d (radiallahu ‘anhu) a Rustam en la batalla de Yarmük

En la expedición a Irák, ‘Umar (radiallahu ‘anhu) quiso conducir él mismo al ejército. Durante varios días hubo discusiones entre la gente y los jefes acerca de si el Amirul-Mu.minín debía participar en la expedición o permanecer en Madinah para dirigir las operaciones y coordinar el envío de refuerzos. La gente común pensaba que ‘Umar (radiallahu ‘anhu) debía ir, mientras que los jefes se inclinaban por la segunda opción. Alguien mencionó el nombre de Sa’d Bin Abi Waqqás (radiallahu ‘anhu) para comandar la expedición como sustituto de ‘Umar (radiallahu ‘anhu).

Ambos grupos llegaron a un acuerdo y decidieron que Sa’d (radiallahu ‘anhu) dirigiría la expedición y ‘Umar (radiallahu ‘anhu) se quedaría en Madinah. Sa’d (radiallahu ‘anhu) era muy valiente y considerado uno de los héroes de Arabia. Iraq, en ese momento, era gobernada por el Imperio Persa y Yazda'yard era el Emperador. Él envió a uno de sus mejores generales, llamado Rustam, y le ordenó que detuviese el avance de los musulmanes. Rustam intentó evitar enfrentarse a los musulmanes a quienes les temía y con insistencia le pidió al emperador que lo mantuviese en la retaguardia, diciendo: “Haré los arreglos para enviar refuerzos y te seré útil en el consejo”. Sin embargo, el emperador rehusó a escuchar su petición y fue obligado a tomar el mando. Cuando llegaron a Qâdsiyyah para el enfrentamiento, el rey de Ksrâ
envió a Rustam, que era uno de sus famosos luchadores para combatir con ellos. Rustam estaba evitando ir al frente porque temía a los musulmanes y le solicitó al emperador que no lo enviase diciendo: “Puedo hacerme cargo del envío de refuerzos desde aquí y servir de consejero a su majestad”. [Ash-har Mashâhir Al-Islam].

El emperador, cuyo nombre era Yazda'yard sin embargo, no estuvo de acuerdo y Rustam tuvo que partir al campo de batalla. Cuando Sa'd (radjallâhu 'anhu) estaba a punto de dejar Madinah, 'Umar (radjallâhu 'anhu) le dio las siguientes instrucciones: “¡Oh, Sa'd! No te engañes ya que eres el tío de Muḥammad (sallallâhu 'alaihi wa sallam) y un compañero de él. Allâh no repele el mal con el mal, sino que repele el mal con el mal con el bien. Allâh no tiene parentesco con Su creación. Todo hombre, grande o pequeño, es igual frente a Él, pues todos somos criaturas y Él es el único Señor. Sólo se puede ganar su favor a través de la devoción a Su servicio. Recuerda que la sunnah de Rasûlullâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam) es la única forma correcta de actuar. Tú estás cargando con una gran responsabilidad, de la que solo puedes lidiarte siguiendo la verdad. Inculca los buenos hábitos en ti y en tus compañeros. Elige el temor a Allâh como tu mejor recurso, el temor de Allâh lo encontrarás en dos cosas, una en Su obediencia y la otra en la abstinencia de los pecados, y todos los que consiguieron la obediencia de Allâh, la consiguieron a través del odio con el mundo y el amor de la otra vida”.

Sa'd (radjallâhu 'anhu) enfrentó a sus enemigos con total confianza en Allâh. Cuando ambos ejércitos estaban a punto de enfrentarse, Sa'd (radjallâhu 'anhu) envió una carta a Rustam que decía: “¡Rustam! Conmigo vienen hombres para quienes morir en el camino de Allâh es más apetecible que el vino para tus soldados”. (Tafsîr 'Azizi).

Nota: Pregúntemoles a la gente que es adicta al alcohol y nos dirán que aman su sabor. Los Sahâbah (radjallâhu 'anhum) sentían un amor aún más fuerte por encontrarse con la muerte en el Camino de Allâh y esto fue lo que los condujo al éxito.

HISTORIA SIETE. El martirio de Wahab Bin Qâbûs (radjallâhu ‘anhu) en la batalla de Uhud

Wahab Bin Qâbûs (radjallâhu ‘anhu) pastoreaba cabras y había aceptado el Islam hace poco tiempo. Él vivía en una villa en el pueblo. Vino a Madinah para conocer a Rasûlullâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam). Venía acompañado por su sobrino y su rebaño de cabras que dejó amarrado con una cuerda. Cuando supo que Muḥammad (sallallâhu 'alaihi wa sallam) se encontraba en Uhud, dejó sus cabras y partió a pelear junto a él. Un grupo de enemigos avanzaba para atacar a Rasûlullâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam) y entonces él dijo: “Quien disperse a esa gente será mi compañero en el Paraíso”.
Wahab (radjallâhu ‘anhu) los atacó con furia y logró repelerlos él solo, al igual que a un segundo y tercer grupo que intentaban acercarse. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) le dio las buenas noticias del Paraíso y Wahab, al oír esto, se lanzó contra las líneas enemigas y luchó contra ellos hasta que fue martirizado.

Sa’d Bin Abi Waqqâs (radjallâhu ‘anhu) dijo: “Nunca vi a alguien que pelease con tanto valor y arrojo como lo hizo Wahab. Yo vi a Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) junto a su cuerpo y dijo: ‘¡Oh, Wahab! Me has complacido, que Allâh esté complacido contigo’.

Aunque Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) resultó herido en esta batalla, sepultó a Wahab con sus propias manos. ‘Umar (radjallâhu ‘anhu) solía decir: “Nunca he “envidiado” a alguien más que a Wahab (radjallâhu ‘anhu), ya desearía yo llegar en frente de Allâh con un registro como el suyo”. [Al-Istâbâh, Al-Magâzî, Al-Wâqîdî, v.1 p.239].

Nota: ¿Qué hay en la vida de alguien como Wahab (radjallâhu ‘anhu) que causaba la envidia de alguien tan ilustre y elevado como ‘Umar? Es el espíritu de sacrificio por la causa de Allâh y de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam), aunque ‘Umar (radjallâhu ‘anhu) y otros Sahâbah (radjallâhu ‘anhum) hayan tenido mejores obras que él.

HISTORIA OCHO. La batalla de Bir Ma’unah

En la batalla de Bir Ma’unah fueron martirizados setenta Sahâbah (radjallâhu ‘anhum), todos ellos huffâdîh del Qurân. Su ýamâ’ah fue llamada ýamâ’at Al Qurrâ (recitadores expertos del Qurân) y estaba conformada principalmente por hombres de los Anûr.

Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) los quería mucho, pues ellos se consagraron al dhikr y a la recitación del Qurân durante la noche, y a cuidar y atender a Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y su familia durante el día. Una persona llamada ‘Amîr Bin Mâlik y que era conocido como Abû Barâ, que pertenecía a los Bani ‘Amîr del clan de Na’d vino donde Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y llevó esta ýamâ’ah con él para el tablîgh y el ta’lim de su clan. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) expresaba sus aprehensiones diciendo: “Temo que algún perjuicio pueda caer sobre mis Sahâbah”.

Esta persona se responsabilizó personalmente por el cuidado y seguridad de estos Sahâbah. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) después de muchas dudas accedió a enviar la ýamâ’ah de setenta de sus Sahâbah con él. Él les entregó también una carta para ‘Amîr Bin Tufail (el jefe del clan) donde lo invitaba al Islam.
Estos Sahábah acamparon en Bir Ma‘únah. ‘Umar Bin Umayyah (radjaláhu ‘anhu) y Mundhir Bin ‘Umar (radjaláhu ‘anhu) llevaron los camellos a pastar, y Harám (radjaláhu ‘anhu) con otros dos compañeros fueron a llevar la carta de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) a ‘Ámir Bin Tufail. Al acercarse al lugar indicado, Harám (radjaláhu ‘anhu) le dijo a sus compañeros: “Ustedes dos quedense aquí, yo iré solo donde él. Si estoy seguro y salvo podrán acercarse pero, si soy traicionado, deben irse de aquí pues perder uno es mejor que perder tres”.

‘Ámir Bin Tufail era sobrino de ‘Ámir Bin Mákíl que había traído a la yamá’ah. Él era un enemigo acérrimo del Islam y odiaba de todo corazón a los musulmanes. Cuando Harám le entregó la carta del Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), ni siquiera la leyó y le atravesó con su lanza. Harám pudo exclamationar “Por el Señor del Ka’bah, he triunfado” y murió. Esta persona cruel no tuvo ninguna consideración de la garantía ofrecida por su tío, ni de la tradición, por todos conocida, de que no se puede matar a un mensajero. Luego, animó a toda la gente de su clan para que fueran a matar a los Sahábah que acampaban en Bir Ma‘únah. La gente dudó, debido a la garantía entregada por ‘Ámir Bin Mákíl. A pesar de ello, ‘Ámir Bin Tufail reunió a gentes de las tribus que vivían en los alrededores y atacó a los musulmanes. Los mataron a todos excepto a Ka’b Bin Zaid (radjaláhu ‘anhu), a quien el enemigo dio por muerto. Mundhir y ‘Umar (radjaláhu ‘anhumá), mientras pastoreaban a los camellos, vieron a algunos buitres planeando en el cielo. Ellos exclamaron: “Algo muy malo ha sucedido” y regresaron al campamento. Desde lejos vieron que sus compañeros habían sido masacrados y que sus asesinos estaban junto a los cuerpos con las espadas ensangrentadas en alto. Se detuvieron un momento para pensar que hacer. ‘Umar (radjaláhu ‘anhu) dijo: “Regresemos a Madinah e informemos a Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam)”. Mundhir dijo: “Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) recibirá las noticias tarde o temprano, no quiero perder el martirio y escapar del lugar donde nuestros compañeros están en el pacífico sueño. Vayamos y enfrentémoslos”.

Ambos se arrojaron sobre el enemigo, Mundhir (radjaláhu ‘anhu) fue muerto y ‘Umar (radjaláhu ‘anhu) fue hecho prisionero. Como la madre de ‘Ámir había hecho el voto de liberar a un prisionero, ‘Ámir liberó a ‘Umar (radjaláhu ‘anhu) y lo dejó que se fuera. ‘Ámir Bin Fuhairah (radjaláhu ‘anhu), un esclavo de Abú Bakr (radjaláhu ‘anhu) fue uno de los hombres muertos en Bir Ma‘únah. Yabbár Bin Salami quien lo mató dijo: “Cuando le enterré mi lanza y cayó martirizado dijo: “Por Alláh, he triunfado”. Y para mi sorpresa me di cuenta de que su cuerpo se elevó hacia el cielo. Pregunté entonces cuál era el triunfo de ‘Ámir Bin Fuhairah, me respondieron que era porque había entrado al Paraíso y fue esto lo que me hizo abrazar el Islam”.

Nota: Esta son las ilustres personas de quienes el Islam con toda justicia se siente orgulloso. La muerte era más atractiva para ellos que el vino para sus enemigos.
sus obras seguramente serían aceptadas por Allah, ellos se sentían triunfadores a la hora de entregar sus vidas.

HISTORIA NUEVE. El dicho de Umar (radiallahu ‘anhu): “comer dátiles es una vida larga”

En Badr, Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) estaba sentado en una tienda. Él animaba a los Sahabah (radiallahu ‘anhu) para luchar diciendo: “Levántense y compitan unos con otros por un Paraíso que es tan ancho como los cielos y la tierra, preparado para los muttaqin”. 'Umair Bin Humam (radiallahu ‘anhu) escuchó esto y dijo: “¡Baj!, ¡Baj!” (¡Qué maravilloso!). Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) le preguntó qué quería decir con esa expresión. Él dijo: “Yo deseo ser uno de aquellos para quienes está preparado ese Paraíso”. (sallallahu ‘alaihi wa sallam) le respondió, tú eres uno de ellos. Umar (radiallahu ‘anhu) tomó unos dátiles y de pronto dijo: “Es demasiado esperar hasta que haya terminado con los dátiles”. Después de decir ésto, arrojó los dátiles y se lanzó con espada en mano a combatir hasta que fue muerto. [Tabaqat Ibn Sa’d].

Nota: Estas personas apreciaban el valor del Paraíso porque tenían un firme yaqin. Si pudiésemos tener ese yaqin en nuestros corazones, nada sería difícil para nosotros.

HISTORIA DIEZ. La emigración de Umar (radiallahu ‘anhu) hacia Madinah

Umar (radiallahu ‘anhu) es bien conocido por todos debido a su valor y heroísmo. Cuando, al comienzo, los musulmanes eran muy débiles, Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) hizo una súplica a Allah para que fortaleciera al Islam con el apoyo de Umar y su súplica fue respondida inmediatamente por Allah, tal como leímos en el Capítulo Primero. Abdullah Bin Mas’ud dijo: “No podíamos rezar en el Haram hasta que ‘Umar abrazó el Islam”.

‘Ali (radiallahu ‘anhu) dijo: “Los primeros emigrantes partieron a Madinah saliendo silenciosamente de Makkah debido al temor a Quraish. Pero cuando ‘Umar (radiallahu ‘anhu) decidió emigrar, se colgó la espada al cuello, tomó su arco en la mano y llevó consigo varias flechas. Luego fue al Haram, hizo ʿawaf tranquilamente y rezó su oración más tranquila aún, luego fue hasta donde se encontraban los distintos grupos de Quraish diciendo: “A cualquiera que no le importe que su madre lo llore, o que su esposa envuélva y sus hijos se conviertan en huérfanos, que salga de Makkah y me enfrente”. Nadie aceptó su desafío”. [Usudul-Ghâbah, v.4, p.144].
HISTORIA ONCE. La expedición a Mútah

Entre las cartas que Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) distribuyó a los distintos reyes invitándolos al Islam, está la carta enviada al rey de Buṣra a través de Hārith Bin ‘Umair Azd. Cuando Hārith llegó a Mútah, fue asesinado por Sharīf Gassání que era uno de los gobernadores del César. El asesinato de un enviado estaba contra todas las leyes de la moralidad intertribal. Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) se enojó muchísimo al enterarse de lo que había sucedido. Reunió un ejército de tres mil hombres y avanzó contra el enemigo. Cuando nombró como comandante del ejército a Zaid Bin Hārithah (radiallahu ‘anhu), Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Si Zaid muere, Ya‘far Bin Abi Tālib será vuestro amir y, si él es martirizado, entonces ‘Abbūlāh Bin Rawāhah tomará el mando. Si él también muere, ustedes elegirán al comandante entre ustedes”.

Un judío que escuchó esto dijo: “Los tres morirán. Así es como los Mensajeros antiguos profetizaban”.

Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le dio a Zaid (radiallahu ‘anhu) una bandera blanca hecha por él mismo, luego acompañó al ejército durante un tramo desde Madinah y rezó por ellos diciendo: “Qué Allāh los traiga de regreso triunfantes y a salvo. Que Allāh los proteja de todo mal”.

En ese momento, ‘Abbūlāh Bin Rawāhah (radiallahu ‘anhu), que era un poeta, recitó tres versos cuyo significado es: “Sólo deseo el perdón por mis pecados y que una espada haga mi sangre fluir como el agua de una fuente. O que una lanza atraviese mi estómago e hígado y que la gente, al pasar por mi tumba diga “Para ti, que has muerto por Allāh, haya triunfo y prosperidad. Eres en verdad, triunfador y próspero””. Luego se marcharon.

Sharīf fue notificado por sus espías acerca de este ejército y preparó un ejército de cien mil hombres. A medida que avanzaban, los Sahābah recibieron la noticia de que el César en persona venía a enfrentarlos con una fuerza de ataque de cien mil hombres para apoyar a Sharīf. Los Sahābah se preguntaron si debían notificar a Rasúlulláh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) para saber qué hacer. ‘Abbūlāh Bin Rawāhah dijo: “Amigos, ¿Por qué razón se acongojan? ¿Para qué están ustedes aquí? Ustedes están aquí para recibir el martirio. Nunca hemos luchado gracias a la fuerza de nuestras armas o por nuestro gran número. Siempre hemos luchado por el Islam, por el que Allāh nos ha honrado. Deben tener la certeza de uno o dos triunfos: la victoria o el martirio”.

Esta fue la exhortación de ‘Abbūlāh Bin Rawāhah para los Sahābah y éstos decidieron avanzar y enfrentar al ejército en el campo de Mútah. Zaid (radiallahu ‘anhu) con la bandera en sus manos, dirigió las operaciones en el campo de batalla. La batalla
Historias de los Sahabah

Hikayatu§-Sahabah

estalló con toda furia y un hermano de Sharî‘il murió. El propio Sharî‘il huyó para refugiarse en un fuerte. Inmediatamente envió un mensaje a César quien despachó una fuerza de doscientos mil hombres. Los musulmanes estaban luchando contra un ejército enorme. Zaid (radiallahu ‘anhu) fue muerto y ‘Ya‘far (radiallahu ‘anhu) tomó la bandera y el mando. Él mismo se deshizo de su caballo para descartar cualquier idea de retornar del campo de batalla. Recitó algunos versos cuyo significado es: “¡Oh, gentes! ¿Qué hermoso lugar es el Paraíso y que alegría es sentir su proximidad! Qué dulce y fresca es su agua. El destino de los romanos está próximo. Debo acabar con todos ellos”.

Con la bandera en una mano y la espada en la otra saltó sobre las líneas enemigas. Los enemigos le cortaron la mano derecha con la que cargaba la bandera y la pasó a su mano izquierda. Cuando le fue cortada ésta también, afirmó la bandera con sus dientes y la apoyó con sus brazos sangrantes. Su cuerpo fue cortado en dos por alguien que lo atacó desde atrás y cayó muerto. ‘Ya‘far (radiallahu ‘anhu) tenía treinta y tres años en aquel momento. ‘Abdullâh Bin ‘Umar (radiallahu ‘anhumâ) dijo: “Cuando fue levantado su cuerpo del campo de batalla se podían contar noventa heridas en su cuerpo, todas ellas en el frente”.

Cuando ‘Ya‘far (radiallahu ‘anhu) fue martirizado, ‘Abdullâh Bin ‘Umar estaba comiendo un pedazo de carne en una esquina del campo de batalla. Él había estado hambriento durante tres días. Al escuchar lo que había sucedido con ‘Ya‘far (radiallahu ‘anhu), arrojó el trozo de carne diciendo: “¡‘Abdullâh! Estás ocupado comiendo mientras ‘Ya‘far ha llegado al Paraíso”.

Luego tomó la bandera y se arrojó en la lucha. Uno de sus dedos fue herido gravemente y quedó colgando de la mano. Puso éste dedo debajo de su pie y se lo arrancó, luego volvió a la lucha. Sabiendo que los musulmanes se encontraban en una gran desventaja y sintiéndose débil, se detuvo por un instante y se dijo a sí mismo: “¡Oh, corazón! ¿Qué te detiene ahora? ¿Acaso es el amor de tu mujer? Pues la divorcio en este instante. ¿Acaso son tus esclavos? Pues los libero a todos. ¿Acaso es tu jardín? Pues lo entrego como sadaqah”. Después recitó unos versos cuyo significado es: “¡Oh, ‘Abdullâh! Caerás de todos modos, estés dispuesto a ello o no. Haz tenido suficiente paz. ¡Oh, tú que eres sólo una gota de esperma! Mira como los incrédulos atacan a los musulmanes. ¿Por qué razón el Paraíso no te seduce? Recuerda que, aunque no mueras en esta batalla un día morirás de todas maneras”.

Entonces se bajó de su caballo. Su primo le trajo un poco de carne diciéndole: “No has comido ni dormido por varios días. Come esto y descansa un poco antes de volver a luchar”. Él tomó el pedazo de carne en sus manos y estaba punto de comerlo cuando escuchó venir el estruendo del ataque enemigo. Arrojó la carne y se arrojó sobre sus enemigos luchando con su espada hasta caer abatido.

www.islamicbulletin.org
Nota: La historia de los Sahābah (radīllāhu ‘anhum) está llena de episodios como éste, que nos muestran el poco valor que tenían para ellos las cosas de este mundo. La única preocupación de ellos era tener el éxito en la Otra Vida.

Podemos ver el mismo espíritu de sacrificio de los Sahābah (radīllāhu ‘anhum) entre sus sucesores, los tabi’in.

Vamos a cerrar este capítulo citando la historia de Sa’īd Bin Ýubair que fue un famoso tabi‘i. Rasūllullāh (ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Decir la verdad frente a la cara de un tirano es el mejor Yīhād”.

Esta historia habla sobre ese yīhād, en los tiempos en que el sanguinario Hayyāy Bin Yūsuf estaba en el poder. Hayyāy es bien conocido en la historia de la humanidad por su crueldad y tiranía. Los gobernantes de aquella época, a pesar de sus defectos, nunca dejaron atrás la propagación del Islam, nosotros los tratamos hoy en día como malos gobernantes por contraste con los gobernantes temerosos de Allāh. Hayyāy fue gobernador de ‘Abdul-Malik Bin Marwān en el Hijāz e Irāq. El rey vivía en Damasco y Hayyāy tenía sus cuarteles en Kūfah. Sa’īd Bin Ýubair había peleado contra Hayyāy del lado de Ibnul-Ash’ath.

Después de ser derrotado, Sa’īd escapó y se asiló en Makkah. El gobernante había designado a un hombre muy severo como gobernador de Makkah con instrucciones de arrestar a Sa’īd. El gobernador reunió a toda la gente de Makkah y les leyó la orden de ‘Abdul-Malik que decía: “Cualquiera que dé protección a Sa’īd encontrará el mismo destino de éste”.

Luego anunció a la gente: “Por Allāh. Mataré a cualquiera que le dé refugio a Sa’īd, y su casa y las casas de sus vecinos serán derrumbadas”. Sa’īd fue arrestado con grandes dificultades y fue enviado a Kūfah. Cuando fue llevado frente a Hayyāy se produjo el siguiente diálogo:

Hayyāy: “¿Cuál es tu nombre?”
Sa’īd: “Mi nombre es Sa’īd”. (lit.: auspicioso, favorable)
Hayyāy: “¿Cuál es el nombre de tu padre?”
Sa’īd: “Ýubair” (lit. elegante)
Hayyāy: “No, tu nombre es Shaqi (desdichado) hijo de Kusair (algo roto o quebrado)”. Sa’īd: “Mi madre sabe mi nombre mejor que tú”.
Hayyāy: “Tú eres un desdichado y tu madre también lo es”.
Sa’īd: “Hay alguien con excepción a ti, que sabe lo oculto”.
Hayyāy: “Te estoy poniendo frente a la espada”.

www.islamicbulletin.org
Sa’id: “Entonces mi madre tuvo razón de ponerme el nombre que tengo”.

Hayyāy: “Te enviaré al Infierno”.

Sa’id: “Si creyese que tienes ese poder te habría tomado a ti como mi dios”.

Hayyāy: “¿Cuál es tu creencia acerca de Mūhammad?”

Sa’id: “Él fue el Mensajero de la misericordia y el Mensajero de Allāh, enviado con la guía para toda la creación”.

Hayyāy: “¿Qué piensas acerca de los julafā?”

Sa’id: “No soy su celador. Cada uno es responsable por sus actos”.

Hayyāy: “Yo digo el mal acerca de ellos o el bien”.

Sa’id: “No puedo comentar sobre lo que no se. Solamente sé sobre mí”.

Hayyāy: “¿Cuál es el mayor de los cuatro julafā?”

Sa’id: “El que haya sido capaz de satisfacer a Allāh más que los otros”.

Hayyāy: “¿Cuál de ellos pudo hacerlo mejor que los demás?”

Sa’id: “Eso sólo lo sabe Aquél que conoce lo que hay en los pechos y lo que ocultan los corazones”.

Hayyāy: “¿Acaso ‘Ali está en el Paraíso o en el Infierno?”

Sa’id: “Tendría que responderlo sólo después de haber visitado ambos lugares y visto a sus moradores”.

Hayyāy: “¿Cómo seré retribuido en el día del Juicio?”

Sa’id: “Yo no soy adecuado para recibir noticias de lo no visto”.

Hayyāy: “No estás diciéndome la verdad”.

Sa’id: “Pero tampoco te estoy mintiendo”.

Hayyāy: “¿Por qué nunca ríes?”

Sa’id: “No veo ninguna razón para reír. Además, ¿Por qué habría de reír alguien que ha sido creado de barro, que enfrentará el Día del Juicio y que está siempre rodeado de tribulaciones?”

Hayyāy: “Pero yo río”.

Sa’id: “Allāh nos ha hecho con temperamentos distintos”.

Hayyāy: “Ahora te voy a matar”.

Sa’id: “La manera y el lugar en que moriré ya han sido decretados”.

www.islamicbulletin.org
Ha'yây: "Allâh me ha preferido en lugar de ti".

Sa'id: "Nadie puede enorgullecerse de su relación con Allâh, a menos que conozca su posición y Allâh sólo es el Conocedor del No Visto".

Ha'yây: "¿Por qué no habría de sentirme orgulloso de mi relación con Allâh si yo estoy junto al Amírul Mu.minin y tú estás entre los rebeldes?"

Sa'id: "Yo estoy con los otros musulmanes, personalmente evito los problemas, pero nadie puede cambiar el destino que ha escrito Allâh".

Ha'yây: "¿Qué te parece lo que reunimos para el Amírul Mu.minin?"

Sa'id: "No sé qué es lo que juntan para él".

Ha'yây mandó buscar oro, plata y vestidos del tesoro y se los mostró a Sa'id.

Sa'id: "Estas cosas son útiles si eres capaz de obtener con ellas las cosas que te servirán para tener tranquilidad en el Día de la Consternación (i.e. El Día del Juicio), cuando la madre que amamanta olvidará a su hijo y las mujeres embarazadas perderán su carga y cuando nada, excepto el bien, servirá como aval".

Ha'yây: "¿No es bueno acaso lo que hemos reunido?"

Sa'id: "Tú lo has juntado y tú eres quien puede juzgar mejor".

Ha'yây: "¿Quieres algo de esto para ti?"

Sa'id: "Sólo deseo las cosas que Allâh desea".

Ha'yây: "¡Ay de ti!"

Sa'id: "¡Ay de aquélla persona que está privada del Paraíso y que será arrojada en el Infierno!"

Ha'yây: "Dime ¿Cómo quieres que te mate?"

Sa'id (enojado): "Como tú quisieras ser muerto".

Ha'yây: "¿Debería perdonarte?"

Sa'id: "El perdón de Allâh es verdadero. Tu perdón no tiene ningún valor".

Ha'yây: "Maten a este hombre".

Sa'id sonreía mientras era llevado a su ejecución. Ha'yây supo y esto y lo llamó de regreso.

Ha'yây: "¿Qué te hace reír?"

Sa'id: "Tu osadía hacia Allâh y Su Clemencia hacia ti".

www.islamicbulletin.org
Hijayas: “Mato a alguien que ha causado la discordia entre los musulmanes. Mátenlo frente a mí”.

Sa‘id: “Déjame hacer dos raka‘at de salah”.

Después de terminar su salah se dirigió hacia la Qiblah y recitó:

“Dirijo mi rostro, como haníf a Quien ha creado los cielos y la tierra y no soy de los que asocian”. [Súrah Al-An‘ám (6), áyah 79].

Hayyay: “Voltenlo de la dirección de la Qiblah, hacia la Qiblah de los cristianos quienes también causaron discordias y disputas en su comunidad”.

Su cara se volvió inmediatamente en la otra dirección y dijo:

“...Donde quiera que os volváis, allí (encontraréis) la faz de Allâh”. [Súrah Al-Baqarah (2), áyah 115].

El conocedor de los secretos

Hayyay: “Pónganlo con la cara hacia el suelo. Sólo somos responsables por la apariencia”.

Sa‘id fue puesto con la cara contra el suelo y dijo:

“De ella os creamos, a ella os devolveremos y de ella os haremos salir otra vez” [Súrah Tâhâ (20), áyah 55].

Hayyay: “Mátenlo”.

Sa‘id: “Te hago testigo de que he atestiguado: أَنْ آتِيْدُ أَنْ لَنْ إِلَهَ إِلَّا إِلَهَ مُحْمَمَدْ عَبْدُهُ وَيَدُوَّنُونَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا إِلَهَ كَيْبَ مَعْلُوتُهُ وَأَنْ لَهَا خَلْقُهُ وَبَقَاءُ وَأَنْ لَهَا نَشَأَتُ وَمَنْ هَا لَا وَيْهُ اِبْنَ يَحْيَى (ash-hadu an lâ ilâha illallahu wâhîdahû là sharika lâhû wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abdûhû wa Rasûluh) “Atestiguo que no hay Dios excepto Allâh Único, sin asociados y atestiguo que Muhammad es Su Siervo y Mensajero”. Cuando nos encontremos en el día del juicio lo tomaré de nuevo.

Luego de esto fue decapitado (innâ lillâhi wa innâ ilaihi ra‘yî‘ûn).

Después de la ejecución, brotó muchisima sangre del cuerpo de Sa‘id. Esto sorprendió a Hayyay quien preguntó a sus doctores la razón de lo que había sucedido ellos respondieron: “Su tranquilidad y compostura en el momento de la muerte hicieron que su sangre no se viera alterada. Generalmente, la gente que va a ser ejecutada
siente mucho miedo por la muerte y su sangre se coagula y no fluye con facilidad". [‘Ulamà As-Salaf, Kitábul-Imámah Was-Siyásah].

Nota: Hay numerosos incidentes de este tipo en las historias de los Tábi’in. El Imám Abú Hanítah, el Imám Málnik, el Imám Ahmad Bin Hambal (rahmatullahi ‘alaihim) y otras personas piadosas han soportado pruebas y dificultades por su veracidad y aun así se mantuvieron firmes en su camino.
La Kalimah es la esencia del Islam y la base de todos sus logros. Ninguna buena acción es aceptada sin la creencia en la Kalimah. Por ello, los Sahabah (radiallahu 'anhum) dedicaron la mayor parte de sus fuerzas y energías, especialmente en los primeros tiempos, para la difusión de la Kalimah y para luchar contra quienes se le oponían. Aunque sus ocupaciones no les dejaban suficiente tiempo para beber del mar de sabiduría, sus mentes siempre estaban enfocadas, su fervor nos ha dejado una herencia de conocimiento del Qurán y los ahadith que es altamente elogiable y un ejemplo deslumbrante para todos nosotros. Durante los comienzos del Islam, cada vez que los Sahabah (radiallahu 'anhum) tenían algo de tiempo y cuando el número de musulmanes se incrementó, Allâh reveló el siguiente versículo del Qurán:

"No conviene a los creyentes que salgan de expedición todos a la vez, es mejor quede cada grupo salga un parte, para que así haya otros que puedan instruirse en la práctica de la adoración y puedan advertir a su gente cuando regresen, tal vez así se guraden". [Sûrah At-Taubah (9), âyah 122].

‘Abdullah Bin ‘Abbás (radiallahu ‘anhuma) dijo: “Los versículos del Qurán que fueron revelados en los inicios del Islam, pedían a cada musulmán que salieran en el Camino de Allâh”. Por ejemplo:

"Ligeros o no, salid de incursión y luchad...". [Sûrah At-Taubah (9), âyah 41].

"Si no salís a luchar, Él os castigará con un doloroso castigo...". [Sûrah At-Taubah (9), âyah 39].

Estos versículos fueron abrogados posteriormente por el siguiente que aconsejaba que sólo una parte de cada grupo dejase sus lugares.

www.islamicbulletin.org
Las Virtudes de las Acciones

Faḍālīl 'Amāl

"... es mejor que de cada grupo salga una parte...". [Sūrah At-Taubah (9), ãyah 122].

Los Sahābah (radjallāhu ‘anhum), pocos en número, habían asumido la responsabilidad del Islam en todos los campos. Allāh por ello los bendijo con la versatilidad que les fue característica. Después de los Sahābah (radjallāhu ‘anhum), el Islam se extendió y el número de musulmanes creció. Sin embargo, la gente que vino carecía de la versatilidad de los Sahābah (radjallāhu ‘anhum). Allāh quiso que hubiese distintas personas especializadas en las diversas áreas de la enseñanza islámica. Los muḥaddithīn estaban dedicados a la recolección y difusión de los aḥādīth. Del mismo modo, los fuqāḥā (los juristas), qurrā (expertos en la recitación del Qurān), muḥāhidīn (luchadores en el camino de Allāh), etc. Cada uno de ellos está consagrado a un solo aspecto y durante tiempo completo. Esto fue adecuado en su tiempo pues de otra forma las diferentes ramas del conocimiento islámico no se habrían podido desarrollar en la forma en que lo hicieron, pues no es fácil para un hombre especializarse en varias cosas a la vez. Los Ambiā (‘alaihimus salām) y especialmente Muḥammad (sallallāhu ‘alaihi wa sallam), tenían esa capacidad. Por esto es que en lo que sigue de este capítulo se incluirán también las historias de otros personajes además de los Sahābah (radjallāhu ‘anhum).

HISTORIA UNO. El listado de los Sahābah (radjallāhu ‘anhum) para los dictámenes


Nota: Emitir fatwā18 durante la vida de Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) fue un gran privilegio para estos Sahābah y ponen en evidencia el profundo y confiable conocimiento que tenían.

HISTORIA DOS. Abū Bakr (radjallāhu ‘anhu) quema sus colecciones

‘Āishah (radjallāhu ‘anhā) dijo: “Mi padre Abū Bakr tenía una colección de quinientos

18 Fatwā: Pronunciamiento legal en el Islam, emitido por un especialista en ley religiosa sobre una cuestión específica. Singular: Fatwā

www.islamicbulletin.org

130
ahâdith. Una noche me di cuenta de que estaba muy inquieto. Se daba vueltas en la cama y no podía dormir. Me preocupó esta situación y le pregunté qué sucedía: “¿Hay algo que te preocupa o estás sufriendo por alguna razón?”, pero él no respondió y siguió inquieto durante el resto de la noche. A la mañana siguiente me llamó y dijo: “Trae la colección de ahâdith que te di para guardar”. Traje lo que me había pedido y le prendió fuego. Él dijo: La colección contiene numerosos ahâdith que he recopilado de otras personas y temo que si muero y los dejo, alguien podría tomar por auténtico un hadith que no lo fuera y deberá responder por ello”. [Tadhkiratul-Huffâdh, v.1, p.5].

Nota: Fue la devoción al conocimiento que tenía Abû Bakr (radjiallahu ‘anhu) lo que lo llevó a reunir quinientos ahâdith, pero fue su profundo sentido de la cautela lo que le hizo quemar su colección.

Los Sahâbah (radjiallahu ‘anhum) fueron muy cuidadosos y cautelosos respecto de los ahâdith. Por esta razón es que se encuentran muy pocos ahâdith narrados por los más conocidos de los Sahâbah. Esto debiera ser una lección para aquellas personas que no vacilan en citar ahâdith (sin autentificar su autoridad) en sus sermones. Debemos recordar que Abû Bakr fue la persona que más tiempo compartió con Rasûlullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) de entre todos los Sahâbah, muchos de los compañeros de Rasûlullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) han dicho: “Abû Bakr fue el más sabio de nosotros”.

‘Umar (radjiallahu ‘anhu) dijo: “Después de la muerte de Rasûlullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam), cuando se estaba considerando la elección del próximo jalifah, Abû Bakr citó todos los ahâdith y los versículos del Qurân que hacen referencia a las virtudes y privilegios de los Ângâr”.

Esto nos muestra cuánto conocimiento del Qurân tenía Abû Bakr (radjiallahu ‘anhu) y cuántos ahâdith recordaba. A pesar de ello, sólo unos pocos ahâdith han sido narrados por él. Por razones similares, el Imâm Abû Hanîfah (rahmatullahi ‘alaihi) tampoco fue narrador de muchos ahâdith.

HISTORIA TRES. Mu’âb Bin ‘Umair (radjiallahu ‘anhu) asume la responsabilidad del tablîgh

Una historia acerca de Mu’âb Bin ‘Umair (radjiallahu ‘anhu) ha sido narrada en el Capítulo Séptimo. Cuando el primer grupo de personas de Madinah abrazó el Islam en Mînâ, Rasûlullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) nombró a Mu’âb Bin ‘Umair (radjiallahu ‘anhu) para que fuera con ellos y enseñara el Islam y lo predicase a las demás personas. Él se dedicó a enseñar el Qurân y otros conocimientos islámicos a
la gente. Él se quedó con As'ad Bin Zurarah (radiallahu 'anhu) y fue conocido como muqri (profesor).

Sa'd Bin Mu'adh y Usaid Bin Huqair, que eran dos de los jefes de Madinah, no aprobaban las actividades de Muṣ'ab y el primero le dijo al segundo: “Ve donde As'ad y dile que no queremos que haya traído a un extranjero que está extraviando a la gente pobre y sencilla del pueblo”.

Usaid fue donde As'ad (radiallahu 'anhu) y le habló en términos muy duros. As'ad (radiallahu 'anhu) le dijo: “Primero, escúchalo. Si te gustan sus enseñanzas las puedes aceptar y si no, tienes todo el derecho de denunciarlo y detenerlo”.

Usaid estuvo de acuerdo. Muṣ'ab le explicó las virtudes del Islam y recitó algunos versículos del Qurán. Usaid dijo: “Estas enseñanzas son bellas y esta recitación es simplemente maravillosa ¿Cómo es admitida una persona en vuestra Fe?” Él le dijo: “Debes tomar un baño, ponerte ropas limpias (puras) y pronunciar la Kalimah”.

Usaid de inmediato cumplió con estas formalidades y abrazó el Islam. Luego, fue donde Sa'd y le llevó donde Muṣ'ab (radiallahu 'anhu), después de oírlo abrazó el Islam también. En cuanto Sa'd hubo aceptado el Islam, fue donde la gente de su clan (Banū Ash-hal) y les dijo: “¿Qué clase de persona piensan que soy?” Ellos respondieron: “Tú eres el mejor y el más noble de nuestro clan”. Luego dijo: “He hecho el voto de no hablarle a ninguno de ustedes, hombres y mujeres, a menos que abracen el Islam como su religión y crean en Muḥammad (sallallāhu ‘alaihi wa sallam)” [Talqih].

Nota: Todos los hombres y mujeres de Banū Ash-hal abrazaron el Islam en ese instante, posteriormente Muṣ'ab comenzó a enseñarles el Islam. Todos consideraron desde entonces que les correspondía predicar y enseñar a los demás aquello que habían aprendido acerca del Islam. Sus negocios y siembras no fueron un obstáculo para hacer tabligh.

HISTORIÁ CUATRO. Ubay Bin Ka'b (radiallahu 'anhu) enseña el hadīth

Ubay Bin Ka'b (radiallahu 'anhu) es uno de los Sahābah más eminentes y era experto en la recitación del Qurán. Algunos pocos árabes eran letrados antes del Islam y él era uno de ellos. Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) solía dictarle los versículos del Qurán que le iban siendo revelados. Él memorizó el Qurán durante la vida de Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) y tenía un profundo conocimiento de él. Se ha dicho que Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Ubay Bin Ka'b es el más grande qārī de mi Ummah”.

Él solía completar la lectura del Qurán durante el tahayyud en ocho noches. Una vez Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) le dijo: “Allāh me ha ordenado que te recite...
el Qurán a ti”. Él dijo: “¡Oh, Mensajero de Alláh! ¿Alláh mencionó mi nombre?” Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) respondió: “Sí, Él te ha mencionado por tu nombre”. Lágrimas de felicidad comenzaron a rodar por sus mejillas.

Yundub Bin ‘Abdullah (radiallahu ‘anhu) dijo: “Cuando fui a Madínah para obtener conocimiento, encontré a gentes que se sentaban en grupos y cada grupo estaba a cargo de un profesor. En uno de los grupos vi a una persona que enseñaba el hadith, cubierto con dos piezas de tela y con apariencia de ser un viajero. Yo pregunté ¿Quién es esta persona? Ellos me dijeron: “Es nuestro querido Imam Ubay Bin Ka’b”. Cuando terminé de recibir enseñanzas, lo seguí hasta su casa. Él vivía en una casa vieja y derruida, con muy pocos muebles y me pude dar cuenta de que Ubay vivía una vida muy sencilla y ascética”. [Tabaqát].


Una vez Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) estaba dirigiendo el saláh cuando olvidó un versículo. Ubay (radiallahu ‘anhu) lo corrigió desde atrás. Al terminar el saláh, Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) preguntó: “¿Quién me corrigió?” Le dijeron que fue Ubay Bin Ka’b. Él contestó: “También pensé que había sido él”. (Musnad Ahmad).

Nota: A pesar de su devoción al conocimiento y de su labor especial de escribir el Qurán, Ubay tomó parte en todas las batallas junto con Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). Tampoco perdió ninguna de las campañas o expediciones conducidas por Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam).

HISTORIA CINCO. La ansiedad de Hudhaifah (radiallahu ‘anhu) respecto de las tribulaciones

Hudhaifah (radiallahu ‘anhu) es uno de los Sahábah más conocidos. Es llamado “el que guarda secretos”, pues Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le había revelado el nombre de los hipócritas y el orden de todas las tribulaciones que los musulmanes deberán enfrentar antes del Último Día. Él (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le reveló con detalles los sucesos que afectarían a más de trescientas personas (la identidad de los que causarían problemas, de sus padres, su comunidad, etc.). Hudhaifah dijo: “Otra gente solía preguntar a Rasúlllah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) acerca de las cosas...
buenas, mientras yo le preguntaba preferentemente acerca de los acontecimientos
adversos para poder protegerme de estos’.

Luego, él narró la siguiente conversación con Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam):
Hudhaifah: “¡Oh, Mensajero de Alláh! ¿Acaso volveremos al mal después de todo el
bien que nos haz traído?”
Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam): “Sí, el mal vendrá”.
Hudhaifah: “¿Volveremos al bien después del mal?”
Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam): “¡Hudhaifah! Ve y lee el Qurán, medita
sobre sus significados y sigue sus órdenes”.

La ansiedad de Hudhaifah (radiallahu ‘anhu) crecía más y más y siguió haciendo
preguntas sobre los males que afectarían a los musulmanes.
Hudhaifah: “¡Oh, Mensajero de Alláh! ¿Dime si el bien vendrá después del mal?”
Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam): “Sí, el bien retornará pero los corazones de
la gente no serán tan puros como antes”.
Hudhaifah: “¿Y vendrá algún mal después de este bien?”
Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam): “Sí, habrá personas que desviarán a los
demás y los arrastrarán al Infierno”.
Hudhaifah: “¿Qué debo hacer si presencio estos hechos?”
Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam): “Si hay un grupo de musulmanes unidos a
un amir, entonces únete a ellos o, de lo contrario, disóciate de todas las facciones
y refúgiate en una esquina o debajo de un árbol y quédate ahí hasta que te llegue
la muerte”.

Puesto que Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le había revelado las identidades
de los munáfiqín (hipócritas) de aquellos días, ‘Umar (radiallahu ‘anhu) solía
preguntarle: “¿Hay algún hipócrita entre mis delegados?” En una ocasión Hudhaifah
(radiallahu ‘anhu) le respondió: “Sí, hay uno, pero no te diré su nombre”. ‘Umar
(radiallahu ‘anhu) destituyó a uno de sus hombres, quizás basándose en su propio
discernimiento.

Cada vez que alguien moría, ‘Umar (radialláhu ‘anhu) preguntaba si Hudhaifah
(radiallahu ‘anhu) estaba participando de la oración fúnebre. Si Hudhaifah (radialláhu
‘anhu) no estaba, entonces él tampoco participaba de esa oración.
Cuando Hudhaifah (radialláhu ‘anhu) estaba a punto de morir, lloraba de ansiedad
e inquietud y la gente le decía: “¿Acaso lloras por tener que dejar este mundo?” y él
Historias de los Sahabah


HISTORIA SEIS. Abû Hurairah (radjiallâhu ‘anhu) y su memorización del hadith

Abû Hurairah (radjiallâhu ‘anhu) es otro eminente Sahâbî. Nadie ha narrado tantos ahâdith como él. Él abrazó el Islam en el año séptimo de la emigración y, dado que Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) falleció el año once de la emigración, sólo pudo compartir con él durante cuatro años. A la gente le asombra que haya podido memorizar tal cantidad de ahâdith en tan corto tiempo. Abû Hurairah mismo explica esto diciendo: “A la gente le asombra que yo haya narrado tal cantidad de ahâdith. La cosa es que mis hermanos Muhâjîrin estaban ocupados en el comercio y mis hermanos Ânîsâr estaban trabajando en sus siembras, mientras yo pasaba todo el tiempo en compañía de Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Yo era de la gente de Suffah y nunca me preoccupé de mis gastos de subsistencia, yo me contentaba con el poco de comida que me daba Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Pude estar junto con él en ocasiones en que nadie más podía estarlo. Una vez me lamenté frente a él por la debilidad de mi memoria. Él dijo: “Extiende tu manto”. Lo hice y trazó con sus manos algunos signos sobre él y dijo: “Ahora, envuélvete con él”. Yo lo envolví alrededor de mi pecho y, desde entonces nunca más volví a olvidar nada que desease recordar”. [Al-Bujârî].

Nota: La gente de Suffah vivía en la mezquita de Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Ellos no tenían ingresos regulares o estables, eran los huéspedes de Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam), quien les daba las sadaqah y compartía con ellos los regalos que recibía. Abû Hurairah (radjiallâhu ‘anhu) era uno de ellos. Algunas veces podía suceder que hubiese días enteros en que no tuviera nada para comer y, en algunas ocasiones, se comportaba como un lunático debido al exceso de hambre. A pesar de las dificultades, él ocupaba la mayor parte de su tiempo en dedicarse a memorizar los dichos de Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam).

El Imâm Ibn Yauzî (rahmatullâhi ‘alaihi) le ha atribuido la narración de cinco mil trescientos setenta y cuatro (5.374) ahâdith. Una vez él narró el siguiente hadith: “Una persona que participa de un funeral obtiene la recompensa de una qirât si regresa después del funeral, pero obtiene dos qirât si se queda hasta que finaliza el entierro. Y una qirât es más pesada que el monte de Uhud”. ‘Abdullâh Bin ‘Umar (radjiallâhu ‘anhumâ), cuando escuchó este hadith sintió dudas acerca de su autenticidad y dijo: “¡Oh, Abû Hurairah! Piensa antes de hablar”. Abû Hurairah (radjiallâhu ‘anhu) se
enojó por esto y llevó a ‘Abdullāh Bin ‘Umar (radialláhu ‘anhumá) donde ‘Āishah (radialláhu ‘anhá) y le dijo: “¡Oh, Ummul-Mu.minín! Por favor jura por Alláh si tú has oído de Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) el hadith acerca de las recompensas de qirát”. Ella dijo: “Sí. He oído ese hadith”.

Luego, Abū Hurairah (radialláhu ‘anhu) le dijo a ‘Abdullāh Bin ‘Umar (radialláhu ‘anhumá): “Durante los tiempos de Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), yo no tenía un árbol en el huerto ni mercaderías para vender en el mercado. Estaba siempre con Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y mi única ocupación fue memorizar lo que Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) decía, y comía sólo lo que él me daba”. ‘Abdullāh Bin ‘Umar (radialláhu ‘anhumá) dijo: “Sí duda, de todos nosotros tú fuiste el más constante en acompañarlo y, por lo tanto, estás informado más que nadie acerca de Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam)”. [Musnad Ahmad].

A pesar de todos estos méritos, Abū Hurairah decía: “Yo hago istigfār doce mil veces al día”. Él tenía un trozo de cuerda con mil nudos y no se iba a dormir hasta que había dicho “Subhānallāh” en cada uno de ellos. [Tadhkiratul-Huffādh].

HISTORIA SIETE. La muerte de Musailamah y la compilación del Qurān

Musailamah era un impostor que decía de sí mismo que era profeta, incluso durante el tiempo en que vivía Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). Después de la muerte de Muḥammad (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), la gente que tenía una Fe débil, especialmente entre los árabes extraviados, comenzaron a abandonar el Islam y a volverse apóstatas. Musailamah aprovechó y logró reunir un grupo importante de personas que fueron seducidas por él. Abū Bakr (radialláhu ‘anhu) decidió detener esta afrenta hacia el Islam y se enfrentó a ellos, logrando la victoria para los musulmanes con la ayuda de Alláh. Musailamah fue muerto. Sin embargo, un número importante de Sahābah (radialláhu ‘anhum), entre los que habían numerosos Huffādh, perdieron la vida en esta batalla.

Después de ésta, ‘Umar (radialláhu ‘anhu) fue donde Abū Bakr (radialláhu ‘anhu) y le dijo: “Muchos Huffādh fueron martirizados en esta batalla. Temo que se pierda una parte del Qurān si tenemos más batallas en el futuro y perdemos a más de nuestros Huffādh de esta forma. Te sugiero que el Qurān sea compilado y preservado en la forma de un libro”.

Abū Bakr (radialláhu ‘anhu) dijo: “¿Cómo podría hacer yo algo que no se hizo en vida de Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam)?” ‘Umar (radialláhu ‘anhu) insistió tanto sobre el punto que Abū Bakr (radialláhu ‘anhu) le hizo caso: Llamó a Zaid Bin Thābit (radialláhu ‘anhu) y le informó de lo que había sucedido entre él y ‘Umar (radialláhu
'anhu) y le dijo: “Tú eres joven e inteligente. Todos te consideran confiable. Aún más, Rasúllulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) te encargó escribir el Qurán cuando estaba vivo. Por todo esto, te pido que vayas donde todas las personas que tengan escritos del Qurán en su poder y se los pidas para compilarlo en la forma de un libro”.

Zaid (radjaláhu 'anhu) dijo: “¡Por Alláh! Si Abú Bakr me hubiese pedido que cambiara de lugar una montaña no habría sido tan difícil para mí como compilar el Qurán. Yo dije: “¿Cómo se atreven a emprender una acción que no fue realizada por Rasúllulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam)?” Ellos me explicaron su punto, (en una narración de Abú Bakr (radjaláhu ‘anhu), le dijo a Zaid (radjaláhu ‘anhu) que si estaba de acuerdo con 'Umar (radjaláhu ‘anhu), él le ordenaba, pero que si no estaba de acuerdo, entonces retiraba su intención) hasta que Alláh hizo que la verdad despertara en mí y también me convencí de la importancia de esta tarea. Comencé a ir donde las personas y reunir el Qurán de aquellos que lo tenían escrito y de aquellos que lo habían memorizado, hasta que toda la compilación estuvo lista”.

Nota: Fijémonos en el espíritu de los Sahábah y su rigurosidad en seguir a Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). Cambiar de lugar una montaña no era tan difícil para ellos como hacer algo que ellos no vieron hacer a Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). Alláh los honró por haber hecho un servicio tan grande para el Islam al compilar el Qurán, que es la fuente de nuestro Din. Zaid (radjaláhu ‘anhu) era tan meticuloso respecto de este asunto, que sólo aceptó los fragmentos del Qurán que fueron escritos durante la vida de Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y que luego fueron debidamente corroborados por aquellos que habían memorizado el Qurán. Sin duda, él tuvo que haber ido de persona en persona y de puerta en puerta, y fue porque Alláh lo quiso, que cada palabra revelada por Él haya sido preservada y compilada. Zaid (radjaláhu ‘anhu) estuvo constantemente asistido por ‘Ubay Bin Ka'b (radjaláhu ‘anhu), a quien Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) había considerado como un gran conocedor del Qurán. Los musulmanes de todos los tiempos están en deuda con los Sahábah (radjaláhu ‘anhum) por su maravilloso esfuerzo.

HISTORIA OCHO. La cautela de Ibn Mas’úd (radjaláhu ‘anhu) respecto del hadith

‘Abdulláh Bin Mas’úd (radjaláhu ‘anhu) es uno de los Sahábah más destacados que recibió el encargo de emitir fatwas, incluso en tiempos de Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) él había abrazado el Islam desde sus inicios y fue uno de los que emigró a Abisinia. Él acompañó a Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) en todas sus campañas y trabajó a su servicio. Él llevaba el calzado de Rasúllulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), le traía una almohada si la necesitaba y le llevaba el agua para hacer
Las Virtudes de las Acciones

Faqālīl 'Amāl

wugū. Por estas razones lo llamaban “el que tenía los calzados”, “el de la almohada” y “el que administraba el wugū”. Rasúllullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) dijo una vez: “‘Abdullāh Bin Mas‘ūd es la única persona a quien puedo designar como ‘amīr sin necesidad de consultarle a nadie”.

Rasúllullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) le había permitido que lo visitara en cualquier momento. Se dice que Rasúllullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) una vez dijo: “Si quieren recitar el Qurān como fue revelado, entonces copien la recitación de ‘Abdullāh Bin Mas‘ūd. Crean lo que ‘Abdullāh Bin Mas‘ūd narre acerca de mí”.

Abū Mūsā Al Ash‘āri (radiallahu ‘anhu) dijo: Cuando volvimos del Yemen pensábamos que Ibn Mas‘ūd era parte de la familia de Rasúllullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam), porque frecuentemente él y su madre le visitaban”.

Aunque él era tan próximo a Rasúllullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam), tenía mucho cuidado de narrar alguna palabra de él. Abū ‘Amr Shaibānī (radiallahu ‘anhu) dijo: “Yo estuve junto a ‘Abdullāh Bin Mas‘ūd durante un año. Nunca le escuché que atribuyera alguna palabra a Rasúllullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam). Cada vez que él intentaba hacer algo, temblaba de miedo”.

‘Amr Bin Maimūn (radiallahu ‘anhu) dijo: “Yo visité a ‘Abdullāh Bin Mas‘ūd cada jueves durante un año y nunca le escuché atribuir ninguna palabra directamente a Rasúllullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam). Una vez estaba narrando un hadith y, cuando pronunció las palabras “Rasúllullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) dijo...”, su cuerpo comenzó a temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas, su frente sudó, sus venas se hincharon y dijo: “Inshā Allāh Rasūllullah haya dicho esto así o de manera similar, puede que haya sido un poco más o menos así”. [Muqaddamah Auṣyūzul-Masālik].

Nota: Es impresionante el cuidado de los Sahābah (radiallahu ‘anhum) respecto del hadith. Rasulullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Una persona que me atribuya algo, que yo no haya dicho, estará construyendo su morada en el Infierno”.

Por esto los Sahābah (radiallahu ‘anhu), aunque actuaban y hablaban todo de acuerdo con lo que les había enseñado y ordenado Rasulullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) sentían temor de atribuir palabras a Rasulullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) que pudiesen diferir, en algo, de lo que él realmente dijo.

Nosotros por otro lado, vamos tranquillamente citando aḥādīth sin estar seguros de su autenticidad y sin ningún temor por las consecuencias de atribuir erróneamente algo a Rasūllullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam). Se debe decir que el fiqh Hanafi se basa principalmente en los aḥādīth narrados por ‘Abdullāh Bin Mas‘ūd (radiallahu ‘anhu).
HISTORIA NUEVE. Ir donde Abū Ad-Dardā (rad), por un hadith

Kathīr Bin Qais (rad) narró: “Estaba sentado con Abū Ad-Dardā en una mezquita en Damasco cuando una persona vino hasta él y le dijo: “¡Oh, Abū Ad-Dardā!, he venido desde Madinah para aprender un hadith de ti, que entiendo has oído directamente de Rasūlullāh (sallullāhu alaihi wa sallam)”. Abū Ad-Dardā dijo: “¿Tienes algún otro asunto aquí en Damasco?” La persona: “No”. Abū Ad-Dardā: “¿Estás seguro de que no tienes ningún otro asunto aquí en Damasco?” La persona: “He venido a Damasco solamente con el propósito de aprender este hadith”.

Abū Ad-Dardā: “Escúchame. He oído decir a Rasūlullāh (sallullāhu alaihi wa sallam): ‘Allāh facilita el camino al Paraíso a quien se dirige a buscar el conocimiento. Los ángeles ponen sus alas bajo los pies de esta persona, y todos los seres del cielo y la tierra, incluso el pez en el agua piden perdón por ella. La superioridad de alguien que posee conocimiento sobre alguien que adora, es como la superioridad de la luna sobre las estrellas. Los sabios son los herederos de los Mensajeros de Allāh. El legado de ellos no es el dinar o dīrham, sino el conocimiento. Quien gana conocimiento gana riqueza’. [Ibn Māyah].

Abū Ad-Dardā (rad) es conocido entre los Sahābah por su profundo conocimiento del Din. Es conocido como “Hakimul-Ummah” (el sabio de la Ummah). Él dijo en una ocasión: “Antes del Islam, vivía del comercio. Después de mi conversión traté de compartir mi trabajo con el servicio de Allāh, pero no pude. Luego abandoné mi negocio y me dediqué solamente al servicio de Allāh. Ahora, si tuviese un negocio que estuviera en la puerta de la mezquita y no perdiese ningún salāh por atenderlo, y si ese negocio me diese una ganancia de cuarenta dinares diarios para gastarlos todos en el camino de Allāh, aun así no volvería al comercio”. Alguien le preguntó la razón y dijo: “Por el temor a la rendición de cuentas”.

Él solía decir: “Amo la muerte pues me podré reunir con Allāh; amo ser pobre pues así me vuelvo humilde; amo la enfermedad, pues así mis pecados son perdonados”. [At-Tadhkirah].

En esta historia encontramos a una persona que viaja desde Madinah hasta Damasco sólo por un hadith. Esto no era difícil para esta gente. Sha’bī (rahmatullahi ‘alaihi) es un famoso muḥaddith de Kūfah que una vez narró un hadith a uno de sus estudiantes: “Tú escuchas este hadith sentado en tu hogar. La gente antes debía viajar a Madinah por algo menos que esto, porque Madinah era el único asiento del conocimiento en aquellos días. Aquellos que ansían la sabiduría hicieron largos viajes para encontrarla”.

Sa‘īd Bin Musayyab (rahmatullāhi ‘alaihi) es un famoso tābi‘i que dijo: “Por cada hadith que he aprendido tuve que viajar a pie por días y noches”.

www.islamicbulletin.org
El Imám Bujári (raḥmatullâhi ‘alaihi) nació en Shauwálf el año 194 (después de la Hiýrah). Él inició su aprendizaje del ḥadîth en el año 205 (después de la Hiýrah), cuando tenía once años de edad. Durante su niñez, memorizó todos los libros escritos por ‘Abdullâh Bin Mubârak (raḥmatullâhi ‘alaihi). Después de recopilar ahâdîth de todos los hombres sabios de su localidad, se fue en el año 216 (después de la Hiýrah) a buscar más conocimientos. Su padre murió y él no pudo dejar sola a su madre viuda, así que decidió llevarla con él en su largo y agotador viaje a Balj, Bagdad, Makkah, Baγrah, Kúfah, Shâm, Asqalân, Himş y Damasco. Él recolectó todos los ahâdîth disponibles en estos importantes lugares de conocimiento. Llegó a ser considerado un profesor de ahâdîth cuando aún no tenía ni un pelo de barba en su cara.

Él escribió: “Tenía dieciocho años cuando compilé las fatwas de los Sahâbah y los Tâbi’in”.

Hâshid (raḥmatullâhi ‘alaihi) y uno de sus compañeros dijeron: “Bujári y nosotros solíamos ir juntos al mismo profesor. Nosotros escribíamos todos los ahâdîth que escuchábamos pero él no. Después de muchos días le dijimos: “Bujári, estás perdiendo el tiempo”. Él se quedó callado. Cuando volvimos a llamarle la atención una y otra vez dijo: “Ustedes me están molestando demasiado. Traigan sus notas”. Trajimos nuestras notas, que contenían alrededor de quince mil ahâdîth. Luego él, para nuestra sorpresa, los recitó todos de memoria”.

HISTORIA DIEZ. La ida de Ibn ‘Abbás (radjalâhu ‘anhumã) hacia el Anşâr

‘Abdullâh Bin ‘Abbás (radjalâhu ‘anhumã) dijo: “Después de la muerte de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam), le dije a un amigo de los Anşâr: “Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) ya no está con nosotros, pero un gran número de los Sahâbah sí lo están. Vayamos donde ellos para adquirir conocimiento acerca de las prácticas islámicas”. Él dijo: “¿Quién se va a acercar a ti para aprender una regla en presencia de estos eminentes Sahâbah?” Yo no me desanimé. Continué mi búsqueda del conocimiento y me acerqué a cada persona que suponía pudo haber oído algo de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Logré reunir información importante entre los Anşâr. Si iba a visitar a algún Sahâbí y lo encontraba dormido, ponía mi manto en su puerta y lo esperaba sentado. Algunas veces mi cara y mi cuerpo se llenaban de polvo, pero igualmente me quedaba esperándolos hasta que se despertaban y podía tomar contacto con ellos. Algunos me decían: “‘Abdullâh, tú eres primo de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). ¿Podrías habernos mandado llamar? ¿Para qué te molestaste en venir?” y yo les decía: “Debo venir yo donde ustedes, pues son profesores y yo un estudiante”. Otros me dijeron: “¿Hace cuánto que estás esperando?” y yo les decía que desde hace un buen rato atrás. A lo que ellos me respondían: “¡Qué
pura! Podrías habernos despertado”. Yo les decía entonces: “No deseo molestarlos”. Así seguí mi camino hasta que la gente empezó a venir donde mí para aprender. Mi amigo Anšar se arrepintió y dijo: “Este niño ha demostrado ser más inteligente que nosotros”. [Ad-Dârâmî].

Fue esta devoción por el conocimiento la que hizo que ʿAbdullâh Bin ʿAbbâs (ṣallallâhu ʿanhumâ) fuese conocido en su tiempo como “Hibr-ul-Ummah” (El hombre más sabio de la Ummah) y "Bahr-ul-Ulûm (oceano de conocimiento). En el momento de su muerte, él estaba en Ṭâīf. Muḥammad Bin ‘Ali (ṣallallâhu ʿanhumâ) dirigió la oración fúnebre: “Hoy hemos perdido a nuestro piadoso líder”.

ʿAbdullâh Bin ʿUmar (ṣallallâhu ʿanhumâ) dijo: “ʿAbdullâh Bin ʿAbbâs (ṣallallâhu ʿanhumâ) es conocido por su conocimiento de los momentos en que fueron revelados diferentes versículos del Qurân”.

De acuerdo a ʿUmar (ṣallallâhu ʿanhu), Ibn ʿAbbâs (ṣallallâhu ʿanhumâ) era uno de los más eminentes Ulmâ del Islam, esto fue resultado de su esfuerzo por adquirir el conocimiento. Si él se hubiese quedado en el hecho de ser de la familia de Rasûlullâh (sallallâhu ʿalaihi wa sallam) y, como tal, exigir respeto de parte de los demás en lugar de ir a buscar el conocimiento, no podría haber alcanzado la posición que llegó a tener. Rasûlullâh (sallallâhu ʿalaihi wa sallam) dijo: “Sean más humildes con las personas de quien reciben conocimiento”.

En Bujârî, Muŷâhid dijo: “Un estudiante soberbio, o uno tímido, no logra demasiado”. ʿAli (ṣallallâhu ʿanhu) dijo: “Soy un esclavo de la persona que me enseñe una sola palabra. Me puede vender o me puede liberar”.

Yahyâ Bin Kathîr (raḥmatullâhi ʿalaihi) dijo: “El conocimiento y la vida cómoda no pueden mezclarse”.

El Imâm Shâfiʿî (raḥmatullâhi ʿalaihi) dijo: “Un estudiante que aprende con poco entusiasmo e ingratitude no tendrá éxito. Un estudiante que es humilde y sin recursos, alcanzará su meta”.

Mughîrah dijo: “Teníamos más temor de nuestro profesor Ibrâhîm (raḥmatullâhi ʿalaihi) que a los reyes de la época”.

El Imâm Bujârî (raḥmatullâhi ʿalaihi) escribió acerca de Yahyâ Bin Maʿîn, el famoso muḥaddith: “Nunca he conocido una persona más respetuosa de los muḥaddithîn que Yahyâ”.

El Imâm Abû ʿYûsuf (raḥmatullâhi ʿalaihi) dijo: “He oído de gente muy sabia que un estudiante que no respete a su profesor no será nunca exitoso”.

www.islamicbulletin.org
La historia relatada anteriormente nos muestra que 'Abdullâh Bin 'Abbâs (rajdällâhu ‘anhumâ) era humilde y respetuoso de quienes le enseñaban el Islam. También nos enseña su devoción por el conocimiento. A él no le preocupaba cuánto trabajo o incomodidad le significara ir donde las personas que tenían algún conocimiento del hadith. De hecho, nada en la vida se puede lograr sin esfuerzos, como dice el proverbio árabe: "El que quiera destacarse sobre los demás debe trabajar hasta bien entrada la noche".

Se dice que Hârith Bin Yazid, Ibn Shubrumah, Qa‘qâ’ y Mughîrah (rahmatullâhi ‘alaihim), discutían acerca de temas religiosos después del ‘ishâ y no se levantaban antes del adhân del faîr. Laith Bin Sa‘âd (rahmatullâhi ‘alaihi) dijo: "El Imâm Zuhûrî (rahmatullâhi ‘alaihi) se sentaba después del ‘ishâ y discutió hasta el adhân hasta el faîr". [Ad-Dârâmi].

Darâwardi dijo: "Yo vi al Imâm Abû Hanîfah (rahmatullâhi ‘alaihi) y al Imâm Mâlik (rahmatullâhi ‘alaihi) en la mezquita de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) después del ‘ishâ discutiendo acerca de algún tema religioso, tranquilamente y sin ofenderse, y sólo se separaron después de la oración del faîr". [Muqaddamah Ayu’azul-Masâlik].

Ibn Furrât Bagdâdí (rahmatullâhi ‘alaihi), un muhâdith, dejó después de su muerte dieciocho cajas llenas de libros. La mayoría de esos libros fueron escritos por su propia mano. Él es famoso entre los muhaddithin por su registro sistemático y auténtico.

Ibnul ‘Yâ’uzi (rahmatullâhi ‘alaihi) es otro afamado muhâdith. Él se crió como huérfano después de perder a su padre a los tres años. Él era un estudioso que no abandonaba su casa salvo para acudir a la oración del yûmu’ah. Una vez, mostrando sus dedos declaró en el púlpito: "Con estos dedos he escrito más de dos mil tomos".

Él fue de hecho autor de más de doscientos cincuenta libros. Según nos dice, jamás estuvo ocioso. Solía escribir tres o cuatro partes de un libro al día. Sus lecciones eran tan populares que llegó a tener a más de cienmil estudiantes atendiendo simultáneamente sus clases. Los reyes, sus ministros y jefes asistían a sus clases. Él mismo dijo: "Alrededor de cienmil discípulos me han prometido devoción y no menos de veinte mil personas han aceptado el Islam en mis manos".

Él padeció mucho por causa de los shiah que estaban en el poder en aquellos días. (At-Tadhkirah) Cuando arreglaba el tubo de su lápiz, guardaba las astillas y, al momento de su muerte expresó su deseo que éstas fueran usadas para calentar el agua con que le harían el gusl a su cuerpo muerto. Se dice que lo que guardó no sólo fue suficiente, sino que además sobró una parte.
Yahyá Bin Ma‘ín (rahmatullahi ‘alaihi) es un famoso shaij de hadith que dijo: “He escrito un millón de ahâdith con mis manos”.

Ibn Yârîf Ṭabarî (rahmatullahi ‘alaihi) es un famoso historiador. Él es una autoridad en historia de los Sahâbah y los Tâbi‘în. Durante cuarenta años escribió diariamente cuarenta páginas. Después de su muerte, se calculó que el rendimiento diario de trabajo era de veintiocho páginas por día. El libro de historia escrito por él está disponible y es muy famoso y popular. Cuando se propuso escribir su libro, le dijo a la gente alrededor suyo: “Les gustará saber que pretendo escribir un libro con la historia del mundo”. Ellos le preguntaron: “¿Cuántas páginas tendrás?” Él dijo: “Alrededor de treinta mil”. Y le dijeron: “¿Antes de terminarlo la gente morirá?” Él dijo: “Innâ lillahi wa innâ ilaihi râyî‘ûn” la gente ha dejado de tener aspiraciones”.

Luego decidió condensar el material, que aun así tenía tres mil páginas. La misma historia ha sido narrada acerca de su libro con los comentarios (tafsîr) acerca de los significados del Qurán, que también es un libro muy conocido y famoso.

Dâraqûtînî (rahmatullahi ‘alaihi) es un famoso escritor de hadith. Él viajó a Bagdâd, Baṣrah, Kûfah, Wâsît, Egipto y Sham para aprender el hadith. Una vez, mientras asistía a una clase se le vio copiando un libro. Uno de sus compañeros lo reprendió diciendo: “¿Cómo puedes escuchar al shaij si estás haciendo otra cosa?” Él le contestó: “Hay una diferencia entre tu manera de escuchar y la mía. Dime, ¿Cuántos ahâdith ha recitado el shaij hasta ahora?” Su compañero empezó a pensar. Dâraqûtînî (rahmatullahi ‘alaihi) dijo: “Te lo voy a decir, el shaij ha recitado dieciocho ahâdith y son...” Repitió los dieciocho ahâdith en el mismo orden, citando la cadena de narradores de cada uno.

Hâfîdh Athram (rahmatullahi ‘alaihi) era un muhaddith que tenía una maravillosa capacidad de memorizar ahâdith. En cierta ocasión se encontraba en Makkah con motivo del Haŷî. Dos afamados mashâjíj de Jurâsân estaban, cada uno por separado, dictando clases sobre hadith en el Haram, y ambos estaban siendo escuchados por mucha gente. Él se sentó entre ambos y escribió notas de ambas lecciones simultáneamente.

‘Abdullâh Bin Mubârak (rahmatullahi ‘alaihi) fue un muhaddith muy famoso. Su trabajo y esfuerzos por recolectar ahâdith son conocidos en todo el mundo. Él dijo: “He aprendido ahâdith de cuatro mil maestros”.

‘Ali Bin Hasan (rahmatullahi ‘alaihi) dijo: “Era una noche muy fría cuando Ibn Mubârak y yo salimos de la mezquita después de la oración del ‘ishâ. Seguimos con una discusión sobre un hadith mientras estábamos afuera de la mezquita hasta que escuchamos el adhân del faîr”.

www.islamicbulletin.org
Humaidi (rahmatulláhi 'alaihi) fue un muhaddith que combinó a Bujári y Muslim en una compilación y se dice que fue escrita durante toda la noche. Cuando estaba muy caluroso, escribía sentado en una fuente con agua. También es conocido por escribir poesía. Los siguientes versos fueron escritos por él:

إفَاء الْناَبِي لَيْسَ يَفْتَنُ الْحَيَاةَ لِيْسَ سَوْى الْحَيَاةِ مِنْ قَبْلِ وَقَالِ
فَاقْفَ لَمْ نَفِئَ الْناَبِي إِلَّا أَخْذَ الْعَيْن أَنْوَضَحَ حَالَدِ

La compañía de la gente no sirve más que para perder el tiempo en chismes.

No vayas a la gente excepto para adquirir conocimiento o para la rectificación de tu alma de alguien sabio.

Imám Tabarání (rahmatulláhi 'alaihi) es un conocido muhaddith y autor de numerosos libros. Alguien una vez le preguntó: “¿Shaij, cómo puedes escribir tantos libros?” Él respondió: “He estado sentado en mi alfombra durante treinta años (es decir día y noche)”. 

Abul 'Abbás Shirázi (rahmatulláhi 'alaihi) dijo: “He aprendido trescientos mil ahádith de Tabarání”.

El Imám Abú Hanifah (rahmatulláhi 'alaihi) trabajó duramente indagando sobre aquellos ahádith que se contradecían con otros. En aquellos días, Kufah era el centro del saber islámico. Él había estado recopilando ahádith de todos los muhaddithin de Kufah. Cada vez que un muhaddith llegaba desde otra parte, él enviaba a sus estudiantes para que averiguasen si traía consigo algún hadith que él no conociera. El Imám había establecido un círculo donde los eruditos del hadith, el fiqh y la filología se reunían. Ellos sostenían discusiones acerca de las normas y las prácticas islámicas. A veces las discusiones podían tardar un mes hasta llegar a un punto de acuerdo y también escribió un libro de reglas para la gente de su escuela de pensamiento.

El Imám Tirmidhi (rahmatulláhi 'alaihi) es conocido por todos. Él era único en su capacidad de memorizar y retener ahádith. Algunos muhaddithin quisieron poner a prueba su memoria y recitaron para él cuarenta y un ahádith. El Imám Tirmidhi inmediatamente repitió cada uno de ellos. Él mismo escribió: “En mi camino a Makkah, copié dos partes de la colección de ahádith de un shaij. Me encontré personalmente con este shaij y le dije: “He copiado dos partes de tu colección de ahádith y me gustaría compararlos escuchándolos directamente de ti. El shaij estuvo de acuerdo. Cuando iba donde él estaba cometí el error de traer un conmigo un libro en blanco y no aquel donde había copiado el libro del shaij. Cuando el shaij empezó a recitarlos, se dio cuenta de que tenía un libro en blanco en mis manos y se enojó.
muchísimo. Le expliqué lo que había sucedido y le dije: “¡Oh, shaij! No has perdido tu tiempo pues recuerdo todo lo que has recitado”. Él no me creyó y me pidió que le recitara lo que él había dicho. Yo le repetí todos los ahádith. Él pensó que yo los había memorizado antes de venir así que le dije: “Puedes recitar otros ahádith”. Él recitó cuarenta más y yo los repetí todos sin cometer ningún error”.

Es muy difícil trabajar tan duro como lo hicieron estos muḥaddithin que recolectaron, memorizaron y propagaron el hadith. Es difícil incluso abarcar todas las historias que hay sobre ellos.

Qartamah (rahmatulláhi ‘alaihi), fue un muḥaddith no muy famoso. Uno de sus estudiantes dijo: “La gente habla de la memoria de Abú Ḥatim (rahmatulláhi ‘alaihi), pero yo nunca he conocido una persona con la capacidad de memorizar de Qartamah. Una vez dijo: “Toma cualquier libro de mi biblioteca y te lo recitaré de memoria”. Tomé Kitábul Ashribah y él lo recitó completamente de atrás para adelante.


Jaffāf (rahmatulláhi ‘alaihi) dijo: “Ishâq (rahmatulláhi ‘alaihi) nos dictó once mil ahádith de memoria y luego los repitió uno por uno de memoria, en el mismo orden y sin ningún error”.

Cuando Abū Sa‘d Ḥisbahâní (rahmatulláhi ‘alaihi) tenía dieciséis años partió desde Bagdád para aprender ahádith de Abū Naṣr (rahmatulláhi ‘alaihi). En el camino se enteró de su muerte y lloró como un niño diciendo: “¿Cómo voy a saber ahora cuál era la cadena de narradores de sus ahádith?”

Nadie llora así a menos que posea amor y devoción. Él conoció la colección de ahádith de Mūṣlim de memoria y enseñaba el libro a sus estudiantes de memoria. Hizo once Hayy. Cuando comía, sus ojos se llenaban de lágrimas.

Abū ‘Umar Darîr (rahmatulláhi ‘alaihi) era ciego de nacimiento, pero es contado entre los memorizadores de ahádith. Él era experto en historia, fiqh, ley de herencias y matemáticas.

Abul Hûsain Iṣfahâní (rahmatulláhi ‘alaihi) memorizó los libros de Bujârî y Mūṣlim. Bujârî estaba tan profundamente inmerso en su memoria que podía dar la cadena de narradores de cualquier texto y viceversa.

El shaij Taqiuddîn Bâ‘albakki (rahmatulláhi ‘alaihi), memorizó el Mūṣlim en cuatro meses. También era hafidh de ahádith en las compilaciones de Bujârî y de Mūṣlim. Él fue un hombre extremadamente piadoso y se le atribuyen muchos milagros. Él había
memorizado el Qurán. Se dice, de hecho, que el memorizó la Sūrah Al-An'am en un solo día.

Ibnus-Sunni (raḥmatullāhi ‘alaihi) es un famoso discípulo del Imám An-Nasā’ī (raḥmatullāhi ‘alaihi). Él escribió ahādīth hasta el último día de su vida. Su hijo narró: “Mi padre estaba escribiendo ahādīth, cuando dejó a un lado su pluma, elevó sus manos al cielo en súplica y luego murió”.


Abū Mūṣlim Baṣrī (raḥmatullāhi ‘alaihi) al llegar a Bagdād llevó su clase hasta un terreno grande. Siete hombres hacían relevos en la repetición de sus palabras como se hace en el takbīr del ‘Id. Cuarenta mil frascos de tinta se gastaron para tomar apuntes de una sola de sus clases. Había muchos que solo escuchaban. En las clases de Faryābī (raḥmatullāhi ‘alaihi) solían haber trescientas diecisésis personas que hacían relevos de sus palabras para que los asistentes pudiesen tomar notas. Fue debido a este esfuerzo y devoción que el conocimiento sagrado ha llegado hasta nuestros días.

El Imám Bujārī (raḥmatullāhi ‘alaihi) dijo: “Yo hice mi compilación de siete mil doscientos setenta y cinco ahādīth seleccionados de entre seiscientos mil y he hecho dos raka’āt de oración antes de escribir un ḥadīth”.

Cuando el Imám Bujārī (raḥmatullāhi ‘alaihi) vino a Bagdād, los muḥaddithīn quisieron probar su conocimiento. Diez personas fueron designadas para la prueba, cada una de las cuales eligió diez ahādīth a los que le añadieron ciertos errores antes de recitarlos al Imám Bujārī (raḥmatullāhi ‘alaihi). Después de cada recitación él respondió: “No conozco ese ḥadīth”.

Cuando terminaron dijo: “Hermano, el primer ḥadīth que recitaste decía esto y esto (tal como lo recitó el hombre que lo quería probar), pero en realidad es así y así” y recitó el ḥadīth correcto respondiendo de este modo con todos los ahādīth que le presentaron.
Él pudo repetir los cien ahádhith, primero en la forma en que le fueron recitados por las personas que lo probaban y, luego, en la forma correcta manteniendo el mismo orden.

El Imám Muslim (rahmatulláhi ‘alaihi) comenzó a memorizar ahádhith cuando tenía catorce años de edad y siguió haciéndolo hasta el día de su muerte. Él dijo: “He compilado mi libro de doce mil ahádhith seleccionándolos de entre trescientos mil ahádhith”.

Abú Dáwúd (rahmatulláhi ‘alaihi) dijo: “He recopilado quinientos mil ahádhith pero sólo he seleccionado cuatro mil ochocientos para mi libro”.

Yúsfuz Muzí (rahmatulláhi ‘alaihi) es un conocido muḥaddith. Él fue un Imám en la ciencia del Asmā‘ur-Riýāl (clasificación de los transmisores). Después de aprender el fiqh y el hadith de los profesores de su pueblo se fue a Makkah, Madinah, Halb, Hamát, Ba‘albak, etc. Buscando más conocimientos. Él escribió varios libros: “Tahdhibul-Kamar” que tiene doscientas partes, y “Kitabul-Atrāf” que tiene más de ochenta. Él solía estar muy silencioso y hablaba poco. La mayor parte del tiempo estaba leyendo o escribiendo. Él sufrió en manos de sus enemigos que sentían envidia de él, pero nunca tomó represalias contra ellos.

Es, en realidad, muy difícil abarcar todas las historias de la gente destacada por su devoción al conocimiento. Los detalles de sus esfuerzos no cabrían ni siquiera en varios volúmenes. Lo que hemos visto aquí no tiene otro propósito que el de entregar algunas pinceladas que ejemplifiquen los sufrimientos y esfuerzos soportados por nuestros predecesores en el Islam en su afán de desarrollar el conocimiento de los ahádhith y dejarlo para nosotros en una forma acabada. Veamos ahora la condición de quienes presumen de buscar el conocimiento y cuáles son los sacrificios que están dispuestos a hacer. Sin duda que no habría sido posible que el conocimiento acerca de nuestro Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) hubiera llegado hasta nosotros, se hubiese difundido y puesto en práctica si nos quedamos cómodos y absorbidos por los placeres, comodidades y otros asuntos de la vida mundana.
CAPÍTULO NOVENO

OBEDECIENTE A RASÚLULLĀH (SALLALLĀHU ‘ALAIHI WA SALLAM) Y CUMPLIENDO SUS ÓRDENES.

Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, la obediencia a Allāh y a Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) era un rasgo característico de la vida de los Sahābah.

A continuación, las historias que veremos en este capítulo nos servirán para observar la forma en que vivimos y saber hasta dónde somos capaces de llegar para complacer a Allāh y a Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam), de manera que podamos merecer el progreso necesario y otras bendiciones que recibieron los Sahābah (radiyallāhu ‘anhū). Si queremos obtener los mismos resultados que ellos, debemos vivir como ellos lo hicieron.

HISTORIA UNO. ‘Abdullāh Bin ‘Amr (radiyallāhu ‘anhū) quema su manta

‘Abdullāh Bin ‘Amr (radiyallāhu ‘anhū) dijo: “En cierta ocasión acompañábamos a Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) en un viaje. Fui a verlo y yo llevaba puesta una manta de color rojo azafán. Él me dijo: “¿Qué es eso que llevas puesto?” Sentí que a él no le agradó el color de la manta que llevaba puesta. Cuando volví a la casa vi que un fogón estaba encendido y arrojé la prenda dentro de él. Al día siguiente cuando fui donde Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) me preguntó: “¿Dónde está la manta?” le dije que la había arrojado al fuego y me dijo: “Deberías habértela dado a alguna de las mujeres de tu casa pues ese color está permitido a las mujeres”. [Abū Dāwūd].

Nota: De hecho ‘Abdullāh estaba tan inquieto por la molestia de Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) que no dudó en aprovechar la primera oportunidad que tuvo para deshacerse de la manta que lo había hecho enojar. Ni siquiera pensó en dar otro uso a la manta. Si hubiésemos estado en su lugar, habríamos buscado alguna excusa u otra para conservarla o, al menos, para darle algún otro uso.

HISTORIA DOS. Un Anšārī derrumba una edificación

Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) estaba pasando en cierta ocasión por una de las calles de Madinah cuando vio un edificio que tenía una cúpula. Él preguntó a sus compañeros “¿Qué es esto?” y ellos le informaron que se trataba de un nuevo
edificio construido por uno de los Anşâr. Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) se quedó callado. Después de un tiempo, el Anşârî que había construido ese edificio fue donde Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y lo saludó: “Assalâmü ‘alaiakum”, pero Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) volvió su cara. El hombre repitió su saludo y Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) volvió nuevamente su cara. Esta persona se sintió muy impresionada por la reacción de Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y consultando a los demás se enteró que Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) había preguntado por su edificación. Él inmediatamente se regresó y derrumbó el nuevo edificio hasta el suelo sin avisarle a Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) pasó por ahí nuevamente y preguntó: “¿Dónde está el edificio con la cúpula que vi la otra vez aquí?”

Los Sahâbah (radiallahu ‘anhum) le informaron que el hombre de los Anşâr lo había derrumbado pues pensó que había sido causa del enojo del Mensajero de Allâh. Él dijo: “Toda nueva edificación es una carga dañina para su propietario, excepto aquella que es absolutamente esencial”. [Abû Dâwûd].

Nota: Esto es un tema de amor y devoción. Los Sahâbah no podían soportar el enojo del Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y, tan pronto como temían que eso estuviese sucediendo, movían la causa de su enojo sin importar lo que fuera. Este hombre de la historia ni siquiera notificó a Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) acerca de su drástica determinación, hasta que fue el propio Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) quien se percató de ello. Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) tenía aversión por la gente que gastaba su dinero en edificios. Su propia casa era una edificación temporal de palmeras con alfombras que servían de muros para proteger su privacidad.

Una vez, durante su ausencia de Madinah, Ummul-Mu.minin Um Salamah (radiallahu ‘anhâ) que tenía algo de dinero, levantó un muro de ladrillos de adobe para su casa. Cuando Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) regresó de su viaje preguntó: “¿Por qué has hecho esto?” Ella respondió: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Es sólo para tener más privacidad”. Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “La peor forma de usar el dinero es gastarlo en la construcción de edificios”.

HISTORIA TRES. Los Sahābah (radiallahu ‘anhum) sacan las mantas rojas de sus sillas de montar

Rāfī’ (radiallahu ‘anhu) narró: “Estábamos junto a Rasūlullāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) durante un viaje. Las mantas que pusimos sobre nuestros camellos estaban decoradas con hilos rojos en los bordes. Rasūlullāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Veó que el color rojo ha comenzado a gustarles”. Paramos y nos dispersamos confundidos, hasta que nuestros camellos comenzaron a andar de aquí para allá al ver nuestra inquietud. Así que inmediatamente sacamos las mantas de sus espaldas”. [Abū Dāwūd, 4070].

Nota: Nos sorprende escuchar estas historias de los Sahābah pues vivimos en un ambiente totalmente distinto y con otros esquemas mentales. Cuando se negoció el tratado de Hudaibiyyah, ’Urwah Bin Mas‘ūd era un enviado de Quraish que tuvo la posibilidad de estudiar detenidamente el comportamiento de los Sahābah y, cuando regresó con su gente, dijo: “He visto, como enviado, las cortes de grandes reyes y monarcas. He conocido al emperador de Persia, Roma y Abisinia y en ninguna parte he visto gente tan respetuosa de un soberano como los compañeros de Muhammad (salallahu ‘alaihi wa sallam). Si escupe, su escupo no cae en el suelo. Alguien lo toma en sus manos y se frota la cara y el cuerpo con él. Cuando entrega alguna orden, cada persona se esfuerza para cumplirla. Cuando hace sus abluciones sus compañeros se disputan entre sí para recoger el agua que escurre por sus miembros y lo hacen de tal forma que pareciera que van a pelearse por ella. Cuando él habla, todos están callados como si fuesen mudos. Nadie levanta sus ojos para mirarlo por respeto hacia él”.

HISTORIA CUATRO. Wālī (radiallahu ‘anhu) se corta el cabello por la palabra “dhubāb”

Wālī Bin Ḥaḍār (radiallahu ‘anhu) dijo: “Una vez visité a Rasūlullāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) y tenía el pelo bastante largo. Mientras estaba sentado con él dijo: “¡Dhubāb, dhubāb!” (Que significa algo malo o funesto). Pensé que se refería a mi cabello. Volví a mi casa y me lo corté. Al día siguiente, cuando volví a estar con él me dijo: “Yo no me refería a tu cabello cuando dije lo de ayer. En todo caso, es bueno que te lo hayas cortado”. [Abū Dāwūd, 4187].

Nota: Esto nos muestra la mentalidad de esta gente. Ellos no soportaban retardar en lo más mínimo el cumplimiento de un deseo de Rasūlullāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam), lo comprendieran bien o mal. Ellos no pensaban que fuera necesario aclarar o preguntar. Rasūlullāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) le dijo que no era con él, pero este pensó que se trabajaba de él y por eso no tardó en cumplir.
En los primeros años, se permitía hablar durante el salâh. Una vez, ‘Abdullâh Bin Mas‘ûd (radjallâhu ‘anhu) visitó a Rasûllullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) mientras él estaba rezando. Lo saludó con Assalamu ‘alaiküm, pero no recibió ninguna respuesta, pues ya había llegado la prohibición de hablar durante el salâh. Él dijo: "Como no recibí respuesta, todo tipo de explicaciones vinieron a mi mente. Pensé que quizás estaba enojado conmigo por alguna cosa u otra. Finalmente, cuando Rasûllullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) terminó de rezar y me dijo que Allâh había prohibido hablar durante la oración suspiré de alivio".

HISTORIA CINCO. Suhail Bin Hândhalîah (radjallâhu ‘anhu) narrando la historia de Juraim (radjallâhu ‘anhu) y su corte de cabello

Suhail Bin Hândhalîah (radjallâhu ‘anhu) llevaba una vida de retiro en Damasco. No interactuaba con la gente ni tampoco iba a ningún lugar, él estaba generalmente ocupado durante el día en salâh o en dhikr. Cuando iba a la mezquita se encontraba con Abû Ad-Dardâ (radjallâhu ‘anhu) que era uno de los Sahâbah más destacados. Abû Ad-Dardâ (radjallâhu ‘anhu) le decía: "¡Oh, Suhail! Permítenos tener noticias y ganar de ti, y tú no perderías nada por ello". Suhail (radjallâhu ‘anhu) entonces les narraba algo que había oído de Rasûllullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) o algún evento que hubiese presenciado en su vida. Una vez, hablando con Abû Ad-Dardâ como solía hacerlo, dijo: "En cierta ocasión Rasûllullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) habló de Juraim Asadi (radjallâhu ‘anhu) y dijo: "Es una buena persona excepto porque se deja muy largo el cabello y se deja el izâr tan largo que le cubre los tobillos". Cuando Juraim escuchó esto, se cortó inmediatamente el cabello hasta las orejas y comenzó a usar el izâr hasta la mitad de los talones". [Abû Dâwûd].

Nota: Algunas narraciones dicen que Rasûllullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) le dijo de las dos cosas y él juró no dejarse el cabello largo y cuidar el izâr. Pero no hay contradicciones en las dos narraciones, puede ser que el mismo (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) le hubiera dicho o en su ausencia lo dijo y se lo contaron después.

HISTORIA SEIS. Ibn ‘Umar (radjallâhu ‘anhumâ) deja de hablarle a su hijo

‘Abdullâh Bin ‘Umar (radjallâhu ‘anhumâ) dijo una vez: "Oí a Rasûllullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) que dijo en una ocasión: "Permitanle a sus mujeres que vayan a las mezquitas". Uno de sus hijos señaló: "No podemos permitir que nuestras mujeres vayan a las mezquitas pues puede conducir posteriormente a la corrupción". Ibn ‘Umar (radjallâhu ‘anhumâ) se enojó muchísimo con su hijo y exclamó: "Si te digo que Rasûllullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) permitió que las mujeres acudan..."
a las mezquitas, cómo te atreves a decir que no podemos permitírselo". Luego, Ibn 'Umar (radiallahu 'anhumá) se rehusó a hablarle de nuevo por el resto de su vida. [Muslim, Abû Dâwûd].

Nota: Es obvio que el hijo de Ibn 'Umar (radiallahu 'anhumá) no tenía intención de desobedecer a Rasûlullah (sallallahu 'alaihi wa sallam). Él temía la corrupción si se dejaba ir a las mezquitas a las mujeres de su tiempo. Por lo misma razón, según se narra, 'Âishah (radiallahu 'anâhâ) habría dicho una vez: "Si Rasûlullah (sallallahu 'alaihi wa sallam) hubiese visto a las mujeres de nuestro tiempo, no les habría permitido ir a las mezquitas".

'Âishah (radiallahu ‘anhâ) dijo esto no mucho tiempo después de la muerte de Rasûlullah (sallallahu 'alaihi wa sallam). A pesar de ello, Ibn 'Umar (radiallahu 'anhumá) no estaba dispuesto a aceptar que su hijo se rehusara a hacer algo que Rasûlullah (sallallahu 'alaihi wa sallam) hubiese deseado que se hiciera y dejó de hablarle por el resto de su vida. Los Sahâbah (radiallahu ‘anhum) debían enfrentar a veces el dilema de permitir o no que asistan a las mezquitas sus mujeres. Por un lado, estaba el deseo explícito de Rasûlullah (sallallahu 'alaihi wa sallam) de permitirlo y, por otro, estaba la posibilidad de que la sociedad se viese afectada (y cuyos signos estaban haciéndose visibles) y se requería evaluar la autorización. 'Âtikah (radiallahu ‘anhâ), la esposa de 'Umar (radiallahu ‘anhu) iba regularmente a la mezquita pero a su marido no le gustaba mucho que lo hiciera. Alguien le comentó que a 'Umar no le complacía que ella fuese a la mezquita y ella dijo: "¿Por qué no me prohíbe que lo haga entonces?"

Después de la muerte de 'Umar (radiallahu ‘anhu), 'Âtikah (radiallahu ‘anhâ) se casó con Zubair (radiallahu ‘anhu). A él tampoco le agradaba la idea de que fuera a la mezquita, pero no la censuraba por la razón mencionada antes. Una vez, él estaba sentado cuando ella iba camino de la mezquita, cuando ella pasó por su lado, él le dijo un piropo. Como estaba oscuro, ella no pudo distinguir quién era. Después de este incidente, ella no volvió a ir a la mezquita. Cuando Zubair le preguntó la razón, ella dijo: "Los tiempos han cambiado".

HISTORIA SIETE .La pregunta a Ibn 'Umar (radiallahu ‘anhumá) ya que en el Qurân no había nada sobre el salah del viajero

Alguien le preguntó a Ibn 'Umar (radiallahu ‘anhumá): "Allâh ha hablado del salah del no viajero y el salah del temor, pero no ha dicho nada acerca del salah del viajero". Él respondió: "¡Oh, sobrino! Allâh envió a Muâammad (sallallahu ‘alaihi wa sallam) como Su Mensajero cuando éramos ignorantes y no sabíamos nada. Debemos hacer lo que le hemos visto hacer a él". [Shîfâ].
Historias de los Sahabah

 Esto nos muestra que no es necesario que cada regulación esté explícitamente expuesta en el Qurán. Los actos de Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) son una excelente guía para nuestra práctica. Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) dijo: “Se me ha dado el Qurán y otras órdenes. Tengan cuidado del tiempo, que pronto llegará, cuando la gente negligente se siente en sus divanes y empiece a decir “Sigan solo el Qurán, hagan solamente lo que se ordena en él”. [Abú Dáwûd].

Nota: Estas visiones corruptas están inspiradas generalmente por soberbios enriquecidos, y quizás por ello, la palabra negligente es usada para referirse a ellos.

HISTORIA OCHO. Ibn Mugaffal (radjalláhu ‘anhu) rompe relaciones con su sobrino por jugar jadhaf

Un joven sobrino de ’Abdulláh Bin Mugaffal (radjalláhu ‘anhu) estaba jugando “jadhaf”. Él le dijo: “¡Oh, sobrino! deja de hacer eso. Raswulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) ha prohibido este juego. No matas a un pájaro ni haces a un enemigo con él, pero puedes romper el ojo o los dientes de alguien”.

El niño dejó de jugar un rato pero, cuando vio que su tío no lo estaba mirando, comenzó a jugar nuevamente. Ibn Mugaffal (radjalláhu ‘anhu) se enojó muchísimo y dijo: “¡Cómo te atreves a hacer algo después de saber que Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) lo ha prohibido! ¡Por Alláh! No te volveré a hablar nunca más. Nunca te visitaré cuando estés enfermo ni seguiré tu funeral si mueres antes que yo”. [Ibn Mâyah, Ad-Dâramî].

Nota: Jadhaf es un juego en el que un guijarro se pone sobre el pulgar y se arroja con la fuerza de los otros dedos. Los niños suelen jugar a esto. Ibn Mugaffal no estaba dispuesto a tolerar que su sobrino ignorase las palabras de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). No sabemos cuáles fueron las instrucciones que nos dejó Raswulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) acerca de asuntos que hacemos durante el día y la noche ¿Cuánta importancia le damos en nuestro corazón a sus palabras? Que cada uno vea su propia situación y se responda a sí mismo.

HISTORIA NUEVE. Hakim Bin Hizám (radjalláhu ‘anhu) deja de pedir

Hákim Bin Hizám (radjalláhu ‘anhu) fue donde Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y le pidió ayuda. Él (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le dio algo. Acudió por segunda vez y le pidió algo nuevamente y Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le dio algo. Cuando vino a pedir por tercera vez, Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le dijo después de darle algo: “Hákim: El dinero tiene una apariencia engañosa. Parece ser muy dulce (pero no lo es). Es una bendición cuando se gana con complacencia del
corazón, pero no da satisfacción cuando se obtiene con codicia”. Hakim dijo: “¡Oh, Mensajero de Alláh! no molestaré a nadie más después de esto”.

Abû Bakr (radiallahu ‘anhu) durante el tiempo de su jiláfah ofreció ayudar a Hakim con la riqueza de Baitul-Mál pero éste se rehusó. Luego ‘Umar (radiallahu ‘anhu) como Amirul-Mu.minin le pidió varias veces a Hakim que aceptara algo de él, pero tampoco estuvo de acuerdo. [Al-Bujârî].

Nota: Nuestra avaricia no conoce fronteras, por ello no logramos bendiciones en nuestras ganancias.

HISTORIA DIEZ. Hudhaifah (radiallahu ‘anhu) va a espiar

Hudhaifah (radiallahu ‘anhu) narró: “Durante la guerra de la trinchera, estábamos enfrentando un enorme ejército enemigo que incluía a los incrédulos de Makkah y a otros grupos también. Al mismo tiempo, los judíos de Banû Quraidhah en Madinah se preparaban para traicionarnos y temimos por la destrucción de nuestras casas y familias, pues todos estábamos afuera defendiendo Madinah contra los invasores. Los hipócritas empezaron a pedirle permiso a Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) para regresar a Madinah bajo el pretexto de que sus casas estaban sin cuidado y a merced de los enemigos. Él les permitió a todos ellos que regresaran. Durante esos días difíciles hubo una noche inusualmente oscura y tormentosa. Era tan oscura que uno no era capaz de verse la propia mano y el viento soplaba con furia incontrolable. Mientras los hipócritas regresaban a sus hogares, nos quedábamos trescientos hombres fijos en nuestros puestos. Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) se acercó a cada uno preguntando por su estado. Yo no tenía armas para defenderme ni ropa para protegerme del frío. Sólo tenía una pequeña manta que me había prestado mi esposa. Me abrigue la espalda con ella y me senté de rodillas en el suelo. Cuando Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) pasó cerca de mi preguntó: “¿Quién eres tú?” Hudhaifah, respondí. Yo no me podía levantar debido al intenso frío y me adherí firmemente al suelo sintiéndome muy avergonzado. Él (sallallahu ‘alaihi wa sallam) dijo: “¡Hudhaifah! Levántate y ve hacia el campamento enemigo para que nos traigas noticias acerca de ellos”. De todos los Sahâbah, yo era el que estaba peor equipado para enfrentar al frío y al enemigo, pero en cuanto escuché la orden me puse de pie y me dirigí hacia el campamento enemigo. Cuando iba partiendo Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) rezó por mí diciendo:

اللَّهُمَّ اَخْفَفْ عَنِّي نَيْئَةَ وَعَنِّي نَهْدَى وَعَنِّي يُعْفِينَ وَعَنِّي حُسَامِي وَعَنِّي فُوَقَهُ وَمِنَ تَحَمَّبِ

¡Oh, Allâh! Protégelo al frente, atrás, a su izquierda a su derecha, arriba y abajo".
Inmediatamente, después de escuchar su oración el miedo y el frío que sentía se alejaron de mí. Sentí como si caminara en una atmósfera cálida y tranquila. Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) me advirtió diciendo: “Regresa inmediatamente después de haber observado que hacen. No hagas nada más”. Cuando llegué hasta el campamento enemigo vi gente sentada alrededor de una fogata. Estaban calentándose las manos y luego se las frotaban sobre el abdomen. Los gritos de retirada se oían por todos lados. Cada quien le gritaba a los miembros de su clan que hiciera sus cosas para irse. El viento hacía que las piedras volaran y golpearan contra las tiendas. Las débiles cuerdas de las tiendas se rompían y los animales se estaban muriendo. Vi a Abú Sufián, el jefe de los enemigos sentado cerca del fuego. Pensé en eliminarlo y, de hecho, saqué una de mis flechas y la puse en el arco pero recordé las órdenes de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y volví a colocar la flecha en el carcaj. Mientras estuve entre ellos, parecía que se podían percatar de mi presencia. Ellos gritaban “¡Hay un espía entre nosotros! ¡Que cada uno tome la mano de su compañero más cercano!” Yo tome inmediatamente la mano de uno de ellos y grité “¿Quién eres tú?” y dijo: “¡Subhänallah! ¿No me conoces acaso? Soy fulano de tal”. Luego regresé al campamento y en el camino me encontré con veinte jinetes que llevaban turbantes sobre sus cabezas que me dijeron: “Dile a tu amo que Allâh se ha hecho cargo de sus enemigos y que no debe preocuparse por ellos”. Cuando llegué a mi campamento, encontré a Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) haciendo salâh envuelto en un manto. Siempre que enfrentaba una dificultad, inmediatamente acudía al salâh. Una vez que hubo terminado de rezar le conté todo lo que había visto en el campamento enemigo. Al contarle sobre la forma en que escapé de la búsqueda del espía, vi su bella sonrisa resplandeciente. Luego me pidió que me sentara cerca de sus pies y me cubriese bajo un extremo de su manto. Me incliné y me abracé con el pecho de sus pies”. [Ad-Durrul-Manthur].

Nota: Cómo era el espíritu de obediencia para cumplir las órdenes de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), incluso en condiciones adversas. Quiera Allâh favorecernos con ese espíritu de obediencia, aunque ciertamente no lo merecemos. Âmîn.
Las Virtudes de las Acciones

CAPÍTULO DÉCIMO

EL VALOR Y EL ESPÍRITU ISLÁMICO DE LAS MUJERES

La falda de la madre es considerada el mejor campo para la enseñanza. Las madres, imbuidas del espíritu religioso tienen más probabilidades de criar hijos que posean las mismas actitudes. Actualmente, nuestros hijos están rodeados por un ambiente que los aparta del Islam o que los hacen ser indiferentes a sus obligaciones con los resultados que todos conocemos.

HISTORIA UNO. El tasbih de Fátimah (radiallahu ‘anî)

‘Ali (radiallahu ‘anhu) le dijo una vez a uno de sus discípulos: “¿Te cuento la historia de Fátimah (radiallahu ‘anî) la más querida de las hijas de Rasúlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam)? El alumno le respondió que sí. “Fátimah, solía moler ella misma los granos y esto hacía que le aparecieran callos en las manos. Ella traía agua en una bolsa de cuero que, al cargarla le dejaba marcas en el pecho. Como ella misma limpiaba la casa sus ropas se ensuciaban. En una ocasión, trajeron unos esclavos y esclavas a Madinah. Yo le dije: “Ve donde Rasúlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) y pidele un sirviente para que te ayude en los trabajos domésticos” Ella fue, pero había tanta gente alrededor de Rasúlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) que, debido a su pudor, no se atrevió a pedirle algo así a Rasúlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) en frente de tantas personas. Al día siguiente Rasúlullâh vino a nuestra casa y dijo: “¡Oh, Fátimah! ¿Por qué razón viniste a verme ayer?” Ella sintió vergüenza y se quedó callada. Yo le dije: “¡Oh, Mensajero de Allah! A Fátimah le han salido durezas en las manos y el pecho por el trabajo de moler los granos y por tanto cargar agua. Ella está siempre ocupada limpiando la casa y otras actividades domésticas, lo que hace que sus ropas se ensucien. Yo le hablé de los cautivos y le aconsejé que fuera donde tú y te pidiera un sirviente”. Se ha narrado también que Fátimah (radiallahu ‘anî) hizo una petición: “¡Oh, yo sólo tenemos una ropa de cama que es el abrigo de Mûsâ, y su esposa solo tenían una ropa de cama que era el abrigo de Mûsâ. Adquiere el temor a Allâh y haz tus deberes domésticos cuidando el servicio a Allâh. Cuando vayas a dormir, recita treinta y tres veces “Subhânallâh”, treinta y tres veces “Alhamdulillâh” y treinta y cuatro veces “Allâhu Akbar”. Esto será más útil para ti que un sirviente”.

www.islamicbulletin.org
Fatimah (radiallahu ‘anha) dijo: “Estoy feliz con lo que complace a Alláh y a Su Mensajero”. [Abú Dâwûd].

¡Esta es la vida de la más querida hija de Rasûlulláh (sallallâhu ‘alaihi wa sâllam)! En las familias adineradas de hoy, las hijas consideran que hacer labores domésticas es rebajarse, que necesitan ayuda para cada cosa. Incluso en el baño. ¡Qué gran diferencia!

En este hadith, el dhikr se prescribe para antes de irse a dormir. En otro hadith, se narra que Rasûlulláh (sallallâhu ‘alaihi wa sâllam) le recomendó a Fatimah (radiallahu ‘anha) que recitara treinta y tres veces “Subhânallâh”, treinta y tres veces “Alhamdulillâh”, treinta y cuatro veces “Allahu Akbar” después de cada salah y: “La en la que El no se desvanece, tenemos que prestarle atención. ¡Y no olvidamos que ‘Alâa ilâhâ illallahu wahdahû là sharika lahu mulku wa lahu ’ilâhul-hamdu wâ ’ilâhul-’amûdîh nûrû ’l-’a’dîrîh (là ilâhâ illallâhu wâdhahû là sharika lahu mulku lahu ’ilâhul-’amûdîh nûrû ’l-’a’dîrîh), una vez.

HISTORIA DOS. ‘Áishah (radiallahu ‘anha) gasta en el camino de Allâh

En una ocasión ‘Áishah (radiallahu ‘anha) recibió de regalo dos bolsas que contenían más de cien mil dírham. Ella comenzó distribuirlo entre los pobres, hasta que no quedo ni un solo dírham. Ella estaba ayunando ese día. Su sirvienta le trajo una rebanada de pan y un poco de aceite de oliva para el ifâr y dijo: “Desearía que hubiésemos guardado un dírham para comprar un poco de carne para el ifâr”. ‘Áishah (radiallahu ‘anha) le dijo: “No hay que lamentarse ahora. Si me hubieses dicho en el momento, quizás podría haber guardado un dírham”. [Abû Dâwûd].

Nota: Esta clase de regalos eran frecuentemente recibidos por ‘Áishah de parte de Amir Mu’âwiah (radiallahu ‘anhu), ‘Abdullâh Bin Zubair (radiallahu ‘anhumâ) y otros debido a que esa fue una época de abundancia para los musulmanes debido a la riqueza que venía de los territorios que iban siendo conquistados. A pesar de estas grandes riquezas, ‘Áishah (radiallahu ‘anha) vivía austeramente. Fueron cien mil dírham los que ella distribuyó entre los pobres y se olvidó de guardar algo para comprar un poco de carne para su ifâr. Hoy en día situaciones así parecen prácticamente imposibles de creer pero, para aquellas personas que han comprendido exactamente cuál era el modo de pensar de los Sahâbah (radiallahu ‘anhum), las cientos de historias que existen al respecto sobre ellos son perfectamente creíbles.

Hay varios relatos similares que se han reportado acerca de ‘Áishah (radiallahu ‘anha). En una ocasión, ella estaba ayunando y no tenía nada para hacer ifâr excepto un pedazo de pan. Un hombre pobre vino donde ella y le pidió algo de comida. Ella le pidió a su sirvienta que le diera el trozo de pan a lo que ella le contestó: “Si le
das el pedazo de pan, no quedará nada para tu iftár". Y ‘Āishah (radiallāhu ‘anāh) le contestó: “No importa, dale el pedazo de pan a él”. [Muatta].

En otra oportunidad ella mató a una serpiente y tuvo una visión en su sueño que le decía: “‘Āishah has dado muerte a un musulmán”. Y ella respondió: “¿Cómo podría un musulmán entrar en la casa de la viuda de Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam)?” a lo que la visión contestó: “Estaba cubierto”. Ella, abruptamente se levantó de su sueño y gastó doce mil dírham en sadaqah que era el precio a pagar por matar a un musulmán accidentalmente. ‘Urwah (radiallāhu ‘anhu) dijo: “En una ocasión ‘Āishah (radiallāhu ‘anāh) gastó setenta mil dírham en caridad mientras ella misma tenía un vestido lleno de parches”. [Tabaqāt Ibn Sa‘d].

HISTORIA TRES. Ibn Zubair (radiallāhu ‘anhu) impide a ‘Āishah (radiallāhu ‘anāh) gastar en el camino de Allāh
‘Abdullāh Bin Zubair (radiallāhu ‘anhu) era sobrino de ‘Āishah (radiallāhu ‘anāh). Él era muy querido para ella pues lo había criado desde pequeño. Él no quería que ella gastara tanto en caridad y viviese con humildad y necesidades. Él le mencionó esto a alguien diciendo: “Debo evitar que mi tía haga eso”.

Ella se enteró de esto y se sintió tan disgustada que juró no volver a hablar con ‘Abdullāh Bin Zubair por el resto de su vida. ‘Abdullāh se sintió muy conmovido por este juramento. Él envió mucha gente para que intercediera con ella, pero ‘Āishah les respondía: “He hecho un juramento y no estoy dispuesta a romperlo”. Él, como último recurso, llevó a dos personas de la familia de la madre de Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) para que intercedieran por él. ‘Āishah (radiallāhu ‘anāh) les permitió pasar a la casa y a hablarle detrás de una cortina. Ibn Zubair (radiallāhu ‘anhu) se encontraba a hurtadillas entre estas personas. Cuando estas comenzaron a hablar, Ibn Zubair (radiallāhu ‘anhu) no pudo resistir y cruzó la cortina arrojándose a los pies de su tía llorando y suplicándole que lo perdonase. Las dos personas que estaban con él, intercedieron y le recordaron el hadith de Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) que prohibía a un musulmán hacer el juramento de quitarle la palabra a otro musulmán. Cuando ella escuchó este hadith, sintió temor de provocar el descontento de Allāh y comenzó a llorar amargamente. Perdonó a Ibn Zubair y habló nuevamente con él. Luego comenzó a liberar uno a uno a sus esclavos, hasta 40 en número, para expiar su juramento roto. Lloró tanto, que su manto se mojó con lágrimas. [Al-Bujārī].

Nota: ¿Cuánto nos preocupamos nosotros por los juramentos que hacemos de noche y de día? Cada uno sabe la respuesta. Cuán distinta es la conducta de la gente que siente una devoción verdadera por Allāh y Su Nombre, cuán profundamente tristes se ponen cuando son incapaces de cumplir con lo que han jurado.
\'Aishah (radialláhu 'anhá) lloraba tanto cada vez que se acordaba de la vez que rompió su juramento.

HISTORIA CUATRO. \'Aishah (radialláhu 'anhá) y su temor de Alláh

¿Quién no ha oído del amor que Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) sentía por su esposa \'Aishah? Se dice que cuando le preguntaban acerca de a quién él amaba más, respondía "\'Aishah". Ella era tan versada en jurisprudencia islámica que muchos eminentes Sahábah acudían a consultarle para resolver sobre problemas de fiqh. Yibril (‘alaihis salám) solía saludarla diciéndole “Assalámu 'alaikum”. Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le dijo que ella sería su esposa en el Paraíso. Cuando ella fue difamada por los hipócritas, Alláh reveló unos versículos del Qurán que la libraban de las calumnias en su contra.

Según Ibn Sa\\'d (ra\\'matullahi ‘alaihi), \'Aishah (radialláhu ‘anhá) enumeró en una ocasión más de diez virtudes que Alláh le había concedido por sobre las otras esposas de Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). Los gastos que ella hizo en el camino de Alláh han sido mencionados en las narraciones anteriores.

A pesar de todos estos privilegios y virtudes, ella sentía tanto temor de Alláh que a menudo se le oía decir: "Yo quisiera ser un árbol y estar todo el día haciendo tasbíh de Alláh y no tener que rendir cuentas en el Día del Juicio Final". "Me gustaría haber sido una piedra o un terrón". "Me gustaría haber sido una hoja o una brizna de hierba". "Desearía no haber nacido". [Tabaqát Ibn Sa\\'d].

Nota: Las historias acerca del temor de Alláh que los Sahábah (radialláhu ‘anhum) sentían en sus corazones han sido narradas en el Capítulo Segundo.

HISTORIA CINCO. La petición y emigración del esposo de Um Salamah (radialláhu ‘anhá)

Umm-Mu.minin Um Salamah (radialláhu ‘anhá) se había casado la primera vez con Abú Salamah (radialláhu ‘anhu) y eran un matrimonio muy unido. En una ocasión Um Salamah le dijo a su marido: "He oído que si un marido enviuda y no se vuelve a casar con otra mujer y que si su esposa no se casa nuevamente después de enviudar de él, si son admitidos en el Paraíso se les permitirá vivir allá como marido y mujer. Dame tu palabra que no te casarás de nuevo después de mi muerte y yo haré lo mismo si mueres antes de mí". Abú Salamah dijo: "¿Harás lo que te diga?" Ella respondió: "Por supuesto". Entonces él dijo: "Deseo que te cases de nuevo si enviudas de mí". Y oró diciendo: "¡Oh, Alláh! Haz que Um Salamah se case después de mi muerte con alguien mejor que yo y que él no le cause ningún problema a ella".
En los comienzos, la pareja emigró a Abisinia. Cuando regresaron, emigraron nuevamente a Madinah. Um Salamah dijo: "Cuando mi marido tomó la decisión que emigrásemos a Madinah, cargó el camello con nuestro equipaje y nos hizo montarlo a mi hijo y a mí. Él lo condujo a la salida del pueblo llevándolo de las riendas. La gente del clan de mi padre (Banú Mughirah) al vernos partir, vinieron donde nosotros y tomando las riendas de las manos de Abú Salamah (radiallahu 'anhu) dijeron: "Tú puedes ir donde te plazca, pero no te permitiremos que te lleves a nuestra hija para que muera contigo". Así que me llevaron a la fuerza y a mi hijo de vuelta con el clan. Cuando la gente del clan de mi marido (Banú 'Abdul-Asad) se enteraron de esto y vinieron donde los Banú Mughirah alegando: "Pueden quedarse con la mujer si quieren, pero no tienen derecho sobre el niño que pertenece a nuestro clan. No tenemos por qué dejarlo con ustedes si han sido ustedes mismos quienes no le han permitido a esta muchacha que se vaya con su marido". Se llevaron al niño a la fuerza. Abû Salamah ya había partido a Madinah, así que todos los miembros de nuestra familia estábamos separados.

Yo iba diariamente al desierto a llorar desde la mañana hasta la noche durante un año completo. Cierta vez uno de mis primos sintió compasión de mí y le dijo a la gente de mi clan: "Han separado a esta mujer de su esposo y su hijo. ¿Por qué no tienen misericordia y la dejan ir para que regrese con ellos?" Gracias a los esfuerzos humanitarios de mi primo, la gente de Banú Mughirah accedió a dejarme ir para reunirme con mi familia. Los Banú Abdul-Asad me regresaron a mi hijo. Yo tenía un camello preparado y llevando a mi hijo sobre la falda, partimos a Madinah los dos solos. Había recorrido unas cuatro millas cuando encontré a 'Uthmán (radiallahu 'anhumá) en Tan'īm. Él me preguntó hacia donde iba y le respondí que a Madinah. Luego me preguntó: "¿Hay alguien que te acompañe?" y yo contesté: "Nadie excepto Alláh me acompaña". Él tomó las riendas de mi camello y lo condujo.

Por Alláh, nunca he conocido una persona más noble que 'Uthmán (radiallahu 'anhu). Cuando yo necesitaba bajar del camello, él lo hacía sentarse y se retiraba a los matorrales a esperar. Para volver a sentarme sobre el camello, él lo acercaba a mí y luego regresaba para tomar las riendas y conducir al animal. De esta manera llegamos hasta Qubā (un suburbio de Madinah) y 'Uthmán (radiallahu 'anhu) me dijo que mi esposo Abû Salamah estaba ahí, nos llevó donde él estaba y se regresó a Makkah. ¡Por Alláh! Nadie ha soportado las dificultades que yo sufrí durante ese año". [Usudul-Ghābah, v. 5, p. 453].

Nota: Fíjémonos en la Fe y confianza que Um Salamah (radiallahu 'anhá) tenía en Alláh. Ella partió totalmente sola en un largo y arriesgado viaje y Alláh le envió Su ayuda. Ciertamente Alláh puede enviar a cualquiera como apoyo para quien pone su confianza en él, ciertamente los corazones de todos los hombres están en Sus Manos.
Como norma, no está permitido a una mujer que viaje sola en un largo viaje, excepto por emigrar en el camino de Allâh (si es que la emigración es obligatoria).

HISTORIA SEIS. Um Ziyâd (radíallâhu ‘anhâ) junto con algunas mujeres durante la campaña de Jaibar

Las mujeres de los Sahâbah (radíallâhu ‘anhum) estaban junto con los hombres, en todas circunstancias y con el mismo espíritu de sacrificio cada vez que había que esforzarse en el camino de Allâh y ningún esfuerzo en ese sentido era demasiado para ellas.

Um Ziyâd (radíallâhu ‘anhâ) dijo: “En la campaña de Jaibar, junto con otras mujeres llegamos hasta el campo de batalla. Râsûlullâh (sallallâhu ‘alai wa sallam) se enteró de ello y nos mandó llamar. Él dijo muy enojado: “¿Quién les permitió venir aquí? ¿Quién las trajo a este lugar?” dijimos: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Sabemos tejer y hemos traído algunas medicinas. Podemos apoyar a los mujâhidin proveyéndoles de flechas, atendiéndolos si están enfermos y preparándoles comida”. Râsûlullâh (sallallâhu ‘alai wa sallam) nos permitió quedarnos”. [Abû Dâwûd].

Nota: Las mujeres de aquella época fueron bendecidas con un espíritu que ya no se encuentra ni siquiera entre los hombres de hoy. Veamos como era el valor de estas mujeres de ir al campo de batalla para prestar su apoyo en diferentes aspectos.

Um Sulâim (radíallâhu ‘anhâ) se unió en la batalla de Hunain llevando en su vientre a ‘Abdullâh Bin Abû Talhah y llevaba consigo un puñal. El Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alai wa sallam) le preguntó: “¿Para qué es ese puñal, Oh, Um Sulâim?” Ella le contestó: “Para matar a cualquier kafir que se me acerque”.

Ella había tomado parte en la batalla de Uhud, curando las heridas de los combatientes. Anas (radíallâhu ‘anhu) dijo: “Vi a ‘Aishah (radíallâhu ‘anhâ) y a Um Sulâim (radíallâhu ‘anhâ) yendo y viniendo en el campo de batalla para llevar agua a los heridos”.

HISTORIA SIETE. Las ansias de Um Harâm (radíallâhu ‘anhâ) para asistir a la batalla de Chipre

Um Harâm (radíallâhu ‘anhâ) era la tía de Anas (radíallâhu ‘anhu). Râsûlullâh (sallallâhu ‘alai wa sallam) solía visitarla y algunas veces dormía la siesta en su casa. En cierta ocasión, mientras dormía en su casa, se despertó sonriendo. Um Harâm le preguntó: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Mis padres se han sacrificado por ti, dime. ¿Qué fue lo que te hizo sonreír?” Él dijo: “En sueños, vi a algunos de mis seguidores que
iban al yihâd cruzando el mar. Sobre sus barcos se veían como reyes sentados en sus tronos”. Um Harâm (râdîllâhu ‘anâhâ) dijo: “¡Oh, Mensajero de Allâh! suplica para que yo sea de esa gente”. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “No te preocupes, tú serás una de ellos”.

Fue a dormir nuevamente y se levantó sonriendo por segunda vez y ante la pregunta de Um Harâm dijo: “Vi ahora que más gente se sumaba para el yihâd a través del mar”.

Um Harâm le pidió que volviese a rezar para que ella estuviese con ellos y él (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) respondió: “¡No! Tú estás con el primer grupo”.

Durante el jalifato de ‘Uthmân (râdîllâhu ‘anhu) Amir Mu‘âwiyyah, gobernador de Siria, pidió autorización para enviar una fuerza expedicionaria a la isla de Chipre. ‘Uthmân le concedió el permiso y Um Harâm junto a su marido ‘Ubâdah (râdîllâhu ‘anhu) estaban en el ejército. Cuando regresaban de la isla, ella cayó de su mula, se quebró el cuello y murió. Fue enterrada en Chipre. [Al-Bujâri].

Nota: Es notable el espíritu de Um Harâm (râdîllâhu ‘anâhâ). Ella deseaba unirse a las dos expediciones. Debido a que ella estaba destinada a morir en la primera expedición, Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) no hizo una súplica por ella para que participara en la segunda.

HISTORIA OCHO. La relación de Um Sulaim (râdîllâhu ‘anâhâ) con su esposo por la muerte de su hijo

Um Sulaim (râdîllâhu ‘anâhâ) era la madre de Anas (râdîllâhu ‘anhu). Después de la muerte de su marido, ella se mantuvo como viuda para darle una buena crianza a su hijo. Después se casó con Abû Talhah (râdîllâhu ‘anhu) y tuvo con él un hijo llamado Abû ‘Umair. El Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) solía ir a su casa y jugar con el niño.

Un día Abû Talhah estaba ayunando y Abû ‘Umair se enfermó. Mientras Abû Talhah estaba trabajando, el niño murió. Um Sulaim lavó el cuerpo del niño, lo amortajó y lo puso en una camilla. Posteriormente tomó un baño, se cambió de ropa. Cuando su marido regresó y tomó el ifîr preguntó: “¿Cómo está el niño?” y ella contestó: “Ahora está en paz”.

Él quedó satisfecho. La pareja pasó la noche junta. Al levantarse en la mañana siguiente tuvieron la siguiente conversación:

Um Sulaim: “¿Quiero preguntarte algo?”
Abû Talhah: “Dime”
Um Sulaim: “Si a alguien se le confía algo ¿debe regresarlo a su dueño?"

Abú Tālḥah: “Debe regresarlo pues no tiene derecho a quedárselo”.

Um Sulaim: “Abū ‘Umair nos fue confiado por Allâh y Él lo ha pedido de regreso”.

Abú Tālḥah: Lleno de tristeza dijo: “¿Por qué no me lo dijiste antes?”.

Luego fue donde el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y le contó lo que había sucedido. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) oró diciendo: “Allâh probablemente te bendecirá por haber compartido la cama con tu mujer la noche pasada”.

Uno de los Ansâr narró después: “Yo viví para ver el efecto de la bendición de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Como resultado de la unión con su mujer aquella noche, Abū Tālḥah tuvo un hijo llamado ‘Abdullâh quien, a su vez, tuvo nueve hijos que fueron todos ellos Qurrâ (recitadores expertos) del Qurấn”. [Al-Bujârî, Fath].

Notas: Se necesita mucho valor y paciencia para hacer lo que hizo Um Sulaim (radiallahu ‘anâhá) en el momento de la muerte de su hijo. Ella no quiso que su marido se enterase de la muerte de su hijo mientras estuviera ayunando y necesitase descanso y comida.

HISTORIA NUEVE. La conducta de Um Habîbah (radiallahu ‘anâhá) hacia su padre por no dejar que este use su manta

La madre de los creyentes Um Habîbah (radiallahu ‘anâhá) estuvo casada con ‘Abdullâh Bin Yâḥsh. Ella emigró con su marido a Abisinia. Su marido renegó del Islam y murió allá como un kâfîr. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) le envió su oferta matrimonial a través del rey Negus, mientras ella estaba viviendo como viuda en Abisinia. Ella aceptó su ofrecimiento y fue a Madinah para vivir junto al Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Durante el período de tregua entre los musulmanes y los idólatras de Makkah, el padre de Um Habîbah, Abû Sufián, vino a Madinah para negociaciones para reforzar el armisticio. Fue a ver a Um Habîbah y cuando se iba a sentar sobre una manta ella la quitó. Abû Sufián se sorprendió de su conducta y preguntó: “¿La manta es inadecuada para mí o yo soy inadecuado para ella?”

Ella contestó: “Esta manta le pertenece al querido y bendito Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam), y tú eres un idólatra impuro ¿Cómo podría permitirte que te sientes sobre ella?”
Abú Sufián se llenó de resentimiento y dijo: "Has aprendido malos modales desde que nos abandonaste".

Debido al gran respeto que ella sentía por el Mensajero de Alláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam), no estaba dispuesta a tolerar que un mushrik (idólatra) impuro se sentara en la manta de Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam).

Una vez, ella se enteró, a través de Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam), de las virtudes de rezar doce rak'ât de guhâ (media mañana), y los comenzó a ofrecer regularmente.

Su padre Abú Sufián abrazó el Islam posteriormente. Al tercer día después de su muerte, ella pidió un perfume y lo usaba diciendo: "Yo no necesito ni me gusta el perfume. Pero escuché al Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) decir: "Una mujer no debe llevar luto por más de tres días" (excepto en el caso que sea por su marido, donde el período de luto es de cuatro meses y diez días). Así que uso el perfume solamente para mostrar que ya no llevo luto por la muerte de mi padre".

Cuando estaba cerca de su muerte llamó a Aishah (radiallahu ‘anâhâ) y le dijo: "Hemos sido rivales por el amor del Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Es posible que nos hayamos ofendido en alguna ocasión. Te perdono, perdóname tú por favor". Aishah (radiallahu ‘anâhâ) respondió: "Te perdono todo, que Allâh te perdone también". Ella le dijo: "¡Oh, Aishah! Me has hecho muy feliz, Que Allâh te haga feliz a ti".

Igualmente, llamó a Um Salamah (radiallahu ‘anâhâ) para pedirle su perdón. (Tabaqât).

Nota: La tensión entre dos esposas rivales es natural. Um Habibah pidió ser perdonada por la gente antes de encontrarse con Allâh Subhânahu wa Ta’âlâ. Su respeto y amor por el Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) puede estimarse mirando la forma en que se comportó con su propio padre.

HISTORIA DIEZ. La historia de Zainab (radiallahu ‘anâhâ) sobre las aclaraciones de la mentira

Ummul-Mu.minin Zainab (radiallahu ‘anâhâ) era prima del Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Ella aceptó el Islam poco después de su advenimiento. Inicialmente ella estaba casada con Zaid Bin Harîthah (radiallahu ‘anhu) quien había sido esclavo y que había sido adoptado como hijo por Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Él era conocido como Zaid Bin Mu’hammad, como no se llevaba muy bien con Zainab se divorció de ella. De acuerdo con las leyes pre islámicas, un hijo adoptado era equivalente a un hijo verdadero, por lo que si su esposa enviudaba o es divorciada no puede casarse con el padre adoptivo. Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa
sallam) con el propósito de terminar con esta costumbre de la época de la ignorancia, le propuso matrimonio a Zainab (radiallahu 'anhâ) quien le respondió: “Debo consultarlo con mi Señor”

Luego hizo wuğû y se dispuso a orar. Su acción fue tan apreciada por Allâh que se revelaron los siguientes versículos al Mensajero de Allâh:

"...De manera que cuando Zaid hubo terminado con lo que le unía a ella te la dimos como esposa para que los creyentes no tuvieran ningún impedimento en poder casarse con las mujeres de sus hijos adoptivos, siempre que éstos hubieran terminado lo que les unía a ellas. La orden de Allâh es un hecho". [Sûrah Al-Ahzâb (33), áyah 37].

Cuando Zainab (radiallahu ‘anhâ) se enteró que Allâh la había entregado en matrimonio al Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) y que había revelado unos versículos al respecto, le entregó todas las joyas que traía consigo al mensajero que trajo las noticias. Luego se prosternó en suyûd e hizo un votó de ayunar durante dos meses. Ella se sentía muy orgullosa porque, a diferencia de las otras esposas de Rasûlûllâh, que habían sido entregadas en matrimonio por sus parientes, ella había sido dada en matrimonio por Allâh, tal como se mencionaba en el Qurán. Dado que ‘Aishah (radiallahu ‘anhâ) también se sentía orgullosa de ser la más amada por Rasûlûllâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam), existía cierta rivalidad entre las dos. A pesar de ello, cuando el Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) le preguntó a Zainab (radiallahu ‘anhâ) su opinión sobre ‘Aishah (radiallahu ‘anhâ), a propósito de las calumnias que había en torno a ella, respondió: “Yo encuentro todo bueno en ‘Aishah”.

Es notable la integridad y carácter de Zainab. Si hubiese querido, podría haber aprovechado la oportunidad de cuestionar la reputación de su rival frente al Mensajero de Allâh. Sin embargo, ella la elogió con grandes palabras.

Zainab (radiallahu ‘anhâ) era una mujer muy piadosa. Ayunaba con frecuencia y ofrecía muchas oraciones voluntarias. Ella ganaba su dinero trabajando con sus manos y gastaba todo lo que tenía en el camino de Allâh.

Cuando Rasûlûllâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) estaba próximo a morir sus esposas le preguntaron: “¿Quién será la primera de nosotras en unirse a ti?” Él contestó: “La que tenga los brazos más largos”.

Ellas comenzaron a medir sus brazos con una barra. Sin embargo, se dieron cuenta luego que el Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) se refería a las manos
largas que son las que gastan abundantemente en caridad. Zainab (radiallahu ‘anha) fue la primera en fallecer después de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam).

Cuando ’Umar (radiallahu ‘anhu) decidió pagar una asignación anual a las madres de los creyentes (las esposas de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam)) desde Baitul-Mál. Le envió doce mil dirhams como su parte a Zainab (radiallahu ‘anha). Ella pensó que era para todas ellas y le dijo: “’Umar debería haber pedido a alguien más para que distribuyera este dinero”. Yo le dije: “Esta es la parte anual que te corresponde a ti”. Ella me pidió que arrojase el dinero en una esquina del cuarto y que lo cubriera con una tela. Luego me pidió que tomase un puñado para cada una de ciertas personas pobres que ella nombró, viudas y parientes suyos. Cuando lo hice, todavía quedaba algo de dinero debajo de la tela. Así que le pedí si me podía quedar con algo de él. Me dijo: “Quédate con el resto”. Conté el dinero y eran ochenta y cuatro dirhams. Luego ella elevó sus manos y rezó diciendo: ¡Oh, Allâh! Mantén este dinero lejos de mí, pues es una tentación”.

Ella murió antes de la asignación del año siguiente. Cuando ’Umar (radiallahu ‘anhu) supo lo que había hecho con el dinero le envió mil dirhams más que ella gastó inmediatamente, este también fue repartido.

Aunque durante la última parte de su vida los musulmanes estaban conquistando uno tras otro nuevos territorios y las riquezas no paraban de llegar hasta Madinah, no dejó después de su muerte dinero o bienes salvo, la casa donde vivía. Ella era conocida como “Ma.wal-masâkin” (el refugio de los pobres) debido a sus generosas caridades”. [Tabaqât v. 8, p. 101].

Una mujer narró: “Zainab (radiallahu ‘anhu) y yo estábamos tiñendo nuestras ropas con ocre rojo. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) vino, pero salió al ver que estábamos tiñendo. Zainab (radiallahu ‘anha) sintió que quizás a él no le había gustado que estuvieseamos tiñendo con ese color, así que lavó toda su ropa hasta que no quedó color en ella.

En otra ocasión cuando él (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) vino y se encontró con que no había más de ese color, entonces decidió entrar”.

Nota: Todos conocen el gusto que las mujeres sienten por el dinero y los colores. Estas mujeres, sin embargo, estaban dispuestas a dar todo su dinero y no usar colores con tal de no provocar el más mínimo gesto de desaprobación de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam).

HISTORIA ONCE. La participación de Jansâ (radiallahu ‘anha) con sus cuatro hijos en la batalla
Jansá (radiallahu ‘anha) fue una poetisa famosa que abrazó el Islam en Madínah junto con otros miembros de su clan. Ibn Athir (rahmatullahi ‘alaihi) escribió: “Todos los entendidos en literatura coinciden unánimemente en que Jansá fue la más grande poetisa de los árabes. Ninguna mujer en la historia ha escrito poesía de la calidad de Jansá (radiallahu ‘anha)”. 

Durante los tiempos de ‘Umar (radiallahu ‘anhu), en el año 16 de la Hiýrah, se libró la famosa batalla de Qâdisiyah entre musulmanes y persas. Jansá (radiallahu ‘anha) junto a sus cuatro hijos participó en esta batalla. En las visperas de iniciarse el combate, ella exhortó a sus hijos diciendo: “¡Oh, hijos míos! Ustedes abrazaron el Islam y emigraron por su propia voluntad. Por Alláh, el Único digno de adoración, todos ustedes son hijos del mismo padre y de la misma madre. Jamás traicioné a su padre ni deshonré a su tío materno. Nunca permití que una mancha cayera sobre su alta cuna ni que ensuciase a vuestra estirpe. Saben cuál es la recompensa que Alláh ha prometido para los que luchan en Su camino contra los incrédulos. Deben recordar que la vida eterna es mejor que la de este mundo. Alláh ha dicho en Su Libro: 

¡Vosotros que creéis! Sed pacientes, tened más aguante, manteneos firmes y temed a Alláh para que podáis tener éxito”. [Surah Áli ‘Imràn (3), áyah 200].

“Cuando se despierten mañana prepárense para dar lo mejor de ustedes en la batalla. Vayan al frente contra las líneas enemigas pidiendo la ayuda de Alláh. Cuando vean elevarse altas las llamas de la batalla vayan directo al centro y enfrenten a los jefes enemigos. Inshá Alláh encontrarán su morada en el Paraíso con éxito y honor”.

Al día siguiente, mientras la batalla estaba en su punto más elevado, sus cuatro hijos avanzaron sobre las líneas enemigas, uno tras otro lucharon repitiéndolas palabras de su madre hasta que todos hubieron recibido el martirio. Cuando la madre recibió la noticia de la muerte de sus cuatro hijos dijo: “Alhamdulilláh, Glorificado sea Alláh Quien me ha honrado con su martirio. Espero que Alláh me una con ellos bajo la misma sombra de Su Misericordia”. [Usudul-Ghabah].

Nota: Esta es una madre de aquéllos días. Ella exhorta a sus hijos a saltar en medio de las llamas de la batalla y, cuando todos han muerto juntos, Glorifica a Alláh y Le agradece.

HISTORIA DOCE. El valor y heroísmo de Safiyah (radiallahu ‘anha) 

Safiyah (radiallahu ‘anha) era la tía del Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y hermana de su tío Hamzah (radiallahu ‘anhu). Ella participó en la batalla
de Uhud. Cuando los musulmanes estaban siendo derrotados y algunos de ellos empezaban a huir del campo de batalla, ella golpeaba sus caras con la lanza y los exhortaba a regresar a luchar.

En la guerra de la trinchera, el Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) agrupó a todas las mujeres musulmanas en una fortaleza y ubicó a Hassán Bin Thâbit (radiallahu ‘anhu) para que las protegiera. Los judíos, que siempre estaban al tanto de ese tipo de oportunidades para hacer sus fechorías, rodearon el lugar y enviaron a uno de ellos para que averiguase si había algún hombre con ellas. Safiyah (radiallahu ‘anha) lo vio aproximarse al fuerte y le dijo a Hassán Bin Thâbit: “Ahí viene un judío a espiarlos, ve y mátalo”.

Hassán (radiallahu ‘anhu) era un hombre débil que no podía hacerse cargo de matar a ese hombre. Safiyah (radiallahu ‘anha) tomó una estaca y salió de la fortaleza golpeando al judío en la cabeza matándolo en el acto. Ella volvió y le dijo a Hassán: “El hombre está muerto. No le quité las ropas ni sus armas por pudor y él no es mahram. Ve tú, tómala, córtale la cabeza y tráela”. Hassán Bin Thâbit no tenía la fuerza para hacer eso tampoco, así que ella fue nuevamente y le cortó la cabeza trayéndola luego consigo para arrojarla a través de los muros contra los judíos que estaban del otro lado. Éstos al ver el hecho se dijeron: “Cómo pudimos pensar que Muhammad (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) iba a dejar a las mujeres solas en el fuerte. Sin duda hay algunos hombres con ellas para protegerlas”.[Usudul-Ghabah].

Nota: Safiyah (radiallahu ‘anha) murió el año 20 de la Hiyrah a la edad de setenta y tres años. La batalla de Jandaq fue el año 5 de la Hiyrah, cuando ella tenía cincuenta y ocho años. En estos días, una mujer de esa edad difícilmente es capaz de hacer las labores domésticas. Sin embargo, Safiyah (radiallahu ‘anha) fue capaz de matar a un hombre ella sola.

HISTORIA TRECE. Asmá (radiallahu ‘anha) habla con el Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) acerca de la recompensa de las mujeres

Asmá Bint Yazíd Anşârî (radiallahu ‘anha) vino donde el Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y dijo: “¡Oh, Mensajero de Alláh! Que mis padres sean sacrificados por ti. Las mujeres musulmanas me han enviado como representante para hablar contigo. Ciertamente eres el Enviado de Alláh para los hombres y las mujeres. Nosotros estamos la mayor parte del tiempo entre las cuatro paredes de nuestras casas. Debemos estar dispuestas a satisfacer las necesidades sexuales de nuestros esposos y criamos a sus hijos en la casa. A pesar de todo ello, los hombres nos superan haciendo
Historias de los Sahabah

obras que nosotros no podemos realizar. Ellos van a la mezquita a rezar sus oraciones diarias y la oración del Yumu'ah, visitan a los enfermos, acompañan a los funerales, realizan el Hajj una y otra vez y, sobre todo, luchan en el camino de Allâh. Cuando ellos van al Hajj o al jihâd, nosotros cuidamos sus propiedades, criamos a sus hijos y les tejemos ropa. ¿Acaso no deberíamos compartir sus recompensas?'

El Mensajero de Allâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam) se dirigió a los Sahabah (radiallahu 'anhum) que estaban junto a él diciendo: "¿Habían oído antes a una mujer haciendo una pregunta mejor que ésta?" Los Sahabah respondieron: "¡Oh, Mensajero de Allâh! Nunca pensamos que una mujer pudiera hacer una pregunta como ésa".

Rasûlullâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam) dirigiéndose a Asmá dijo: "Escucha atentamente y ve a decirle a las mujeres que te enviaron que, cuando una mujer busca complacer a su marido y realiza sus tareas domésticas para darle satisfacción, recibirá la misma recompensa que su esposo en el servicio de Allâh".

Asmá (radiallahu 'anâh) regresó muy feliz con la respuesta que obtuvo. [Usudul-Ghâbah].

Nota: La obediencia y el buen comportamiento hacia el marido son grandes valores para las mujeres si conocen su importancia.

En una ocasión los Sahabah le dijeron al Mensajero de Allâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam): "En otras tierras la gente se prosterna frente a sus reyes y jefes y tú lo mereces aún más que ellos". A lo que el Mensajero de Allâh respondió: "No. Si estuviese permitido que alguien se prosterne frente a otro que no sea Allâh, pediría a las mujeres que se prosternen ante sus esposos". Luego dijo: "Por Aquel que tiene mi alma en Sus Manos, una mujer no cumple sus obligaciones hacia Allâh a menos que haga lo que debe hacia su marido".

Se narra en un hadith que en cierta ocasión un camello se prosternó frente al Mensajero de Allâh. Al ver esto los Sahabah (radiallahu 'anhum) le preguntaron a Rasûlullâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam): "¿Por qué este camello se prosterne frente a ti y nosotros no podemos tener ese honor?"

El contestó: "Jamás. Si pudiese hacer que alguna persona se prosterne ante alguien que no sea Allâh, le pediría a las mujeres que se prosternen ante sus maridos".

Las siguientes afirmaciones se han reportado del Mensajero de Allâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam):

"Una mujer cuyo marido está complacido con ella al momento de su muerte entrará directamente al Paraíso".
“Una mujer es maldecida por los ángeles si su marido está descontento de ella y ella duerme lejos de él por causa de un enojo”.

“El salah de dos personas no se eleva más alto que sus cabezas hacia el cielo: el del esclavo fugitivo y el de la esposa desobediente”.

**HISTORIA CATORCE. La historia de Um ’Ammârah (radîallâhu ‘anlâhâ) acerca de su Islam y su participación en la batalla**

Um ’Ammârah (radîallâhu ‘anlâhâ) fue una de los Anṣâr que abrazó el Islam desde el comienzo. Ella estaba en el grupo que hizo un pacto con el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) en Al ‘Aqabah. Al ‘Aqabah significa en árabe un paso montañosos estrecho. En los comienzos del Islam, los nuevos musulmanes eran perseguidos cruelmente por los Quraish, quienes ponían todas las trabas posibles en el camino del tabligh. Rasûllullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) llevó, por ello, su misión secreto. La gente de Madinah que viajaba a Makkah para la peregrinación solían aceptar el Islam en las montañas de Minâ, de manera que Quraish no se enterase. Um ’Ammârah estaba en el tercer grupo de Madinah que abrazó el Islam. Además, participó en muchas de las batallas libradas después de la emigración. Combatió de manera destacada en Uhud, Hudaybiyah, Jaibar, ‘Umratul Qâqâ, Hunain y Yamâmâh.

Ella luchó en Uhud, cuando tenía cuarenta y tres años de edad, junto a su marido y sus hijos. Llevaba una botella de cuero llena de agua. En un principio los musulmanes iban ganando la batalla, pero su curso cambió y los enemigos tomaron el control. Ella había llegado hasta el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) mientras uno tras otro venían los enemigos contra él para tratar de matarlo. Ella cubrió al Mensajero de Allâh cada vez que intentaban atacarlo, primero sin escudo y luego, cuando lo consiguió, detenía el ataque de los incrédulos con él. Um ’Ammârah tenía un cinturón lleno de piezas de tela de gasa con las que vendaba a los heridos. Ella misma tenía alrededor de doce heridas, una de las cuales era bastante grave. Um Sa'id (radîallâhu ‘anlâhâ) dijo: “Yo vi una herida muy profunda en el hombro de Um ’Ammârah (radîallâhu ‘anlâhâ). Le pregunté donde se la había provocado y me dijo: “La tuve en Uhud cuando la gente huía confundida. Vi a Ibn Qumiyah viniendo hacia nosotros gritando ‘¿Dónde está Muḥammad? Que alguien me diga dónde está, pues si se salva hoy, soy hombre muerto’. Muṣâb Bin ’Umair (radîallâhu ‘anlâh), yo y otros lo interceptamos y recibí este corte en mi hombro. Yo también lo ataqué pero se escapó gracias a la cota de malla doble que estaba usando”.

A pesar de tratarse durante años la herida, ésta no mejoraba. Mientras tanto, Rasûllullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) planeaba la expedición de Hamrâul Asad, y Um ’Ammârah (radîallâhu ‘anlâhâ) se preparaba para unirse a ella, pero finalmente
Historias de los Sahábah

no pudo participar porque su herida no se sanaba todavía. Cuando el Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) regresó de esta expedición fue a ver directamente a Um ‘Ammáräh y se puso muy feliz de verla mejor.

Ella dijo: “La verdad, es que estábamos en condiciones más difíciles en Uhud. El enemigo tenía una caballería fuerte mientras que nosotros peleábamos a pie. Habría sido una batalla justa si ellos hubiesen peleado a pie también. Cuando alguien venía a atacarme, yo detenía su espada con mi escudo, luego cuando se volvía yo atacaba a su caballo desde atrás y le cortaba las piernas. De esta manera el caballo y el jinete caían al suelo y en cuanto esto sucedía, el Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) llamaba a mi hijo y decía: “¿Quién me va a ayudar a terminar con este hombre de una vez?” Su hijo ‘Abdulláh Bin Zaid (radjalláhu ‘anhu) dijo: “Yo estaba herido en el brazo izquierdo y no paraba de sangrar. El Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le dijo a mi madre: “Ponle un vendaje”. Mi madre sacó una venda de su cinturón y luego de cubrir mi herida dijo: “¡Ahora, hijo, ve a luchar de nuevo contra los idólatras!” Rasúllläh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “¡Oh, Um ‘Ammáräh! ¿Quién tiene un valor como el tuyo?”

Rasúllläh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) en esos momentos rezaba una y otra vez por Um ‘Ammáräh y su familia. Um ‘Ammáräh dijo: “Yo estaba junto al Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) cuando uno de los enemigos pasó en frente de mí. Rasúllläh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) me dijo: “Um ‘Ammáräh, ese es el hombre que hirió a tu hijo”. Yo me arrojé sobre él y lo herí en la pierna haciéndolo caer. Luego lo atacamos y lo vencimos. El Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) dijo entonces: “Um ‘Ammáräh ha vengado a tu hijo”. Cuando el Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) rezaba por mí yo le decía: “¡Oh, Mensajero de Alláh! Pide para que yo pueda estar en tu compañía en el Paraíso”. Él me favoreció con su súplica y desde entonces me preocupé poco por lo que me pudiera suceder en esta vida”.

Como ya se dijo, ella participó también en muchas otras batallas con el mismo entusiasmo y espíritu. Después de la muerte de Rasúllläh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), ella peleó en la terrible batalla de Yamámah que se luchó contra los apóstatas. Ella perdió uno de sus brazos y recibió once heridas más y en esta condición regresó a Madúnah. [Tabaqát].

Notas: Ella tenía cuarenta y tres años en Uhud y cincuenta y dos en Yamámah. Su heroísmo en ambas batallas, considerando su edad, es realmente un hecho milagroso.
Las Virtudes de las Acciones

Faḍā’il Amāl

HISTORIA QUINCE. La historia de Um Hakim (radjiallāhu ‘anhā) acerca de su Islam y su participación en la batalla en Mar’yūs-Safr

Um Hakim Bint Háarith (radjiallāhu ‘anhā) fue esposa de ‘Ikramah Bin Abi ‘Yahal. Ella participó en Uhud del lado enemigo. Posteriormente, abrazó el Islam durante la reconquista de Makkah. Ella sentía un gran amor por su marido quien no se convirtió al Islam porque su padre Abū ‘Yahal era el peor enemigo del Islam. Después de la caída de Makkah en manos de los musulmanes, su marido se fue al Yemen. Por su profundo amor a su esposo, ella aseguró por él, el perdón de Rasūlullāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) y lo siguió a Yemen para pedirle a su marido que regresara a casa. Ella le dijo: “Puedes salvarte de la espada de Muḥammad (sallallahu ‘alaihi wa sallam) sólo en su regazo”. El regresó con ella a Madinah donde abrazó el Islam y la pareja vivió feliz.

Ambos, marido y mujer, participaron en la guerra contra los bizantinos durante el Califato de Abū Bakr (radjiallāhu ‘anhu) y fue en una de estas batallas donde ‘Ikramah fue martirizado. Um Hakim (radjiallāhu ‘anhā) posteriormente se casó con otro, Jālid Bin Sa’id (radjiallāhu ‘anhu). Cuando su nuevo esposo expresó su deseo de unirse a ella en un lugar llamado Mar’yūs-Safr, ella le dijo: “Tenemos a nuestros enemigos rodeándonos por todos los flancos, deberíamos reunirnos después que hayan sido vencidos”. Él le contestó: “Estoy seguro que no sobreviviré a esta batalla”. Así que compartieron el lecho por primera vez en una tienda de aquel lugar. Al día siguiente, Jālid Bin Sa’id (radjiallāhu ‘anhu) estaba haciendo los preparativos de la boda (walimah) cuando fueron atacados por los enemigos y murió en una cruenta batalla. Um Hakim (radjiallāhu ‘anhā) empaçó su tienda y su equipaje y con los bolsos en su mano mató a siete de los hombres enemigos. [Usudul-Ghabah, v. 18, p. 379 y 380].

Nota: En tiempos de guerra, a ninguna mujer ni hombre se le ocurriría pensar en casarse. Pero aquí tenemos un matrimonio en pleno campo de batalla y vemos cómo Um Hakim, incluso estando de luto por la muerte de su marido, lucha fieramente contra sus enemigos el mismo día de su muerte y mata a siete de ellos con una sola mano. Esto es suficiente para mostrar la fuerza del İmān de las mujeres de esos tiempos.

HISTORIA DIECISEIS. El martirio de Sumayyah (radjiallāhu ‘anhā)

Sumayyah Bint Jayyāt (radjiallāhu ‘anhā) es la madre de ‘Ammār (radjiallāhu ‘anhu), cuya historia ya vimos en el Capítulo Quinto. Tal como ‘Ammār (radjiallāhu ‘anhu) y Yāsir, su marido, ella soportó muchas dificultades por la causa del Islam. Su amor y devoción hacia el Din nunca se debilitó, a pesar de todas las aflicciones que sufrió. Ella fue recostada sobre piedras bajo el sol ardiente y fue vestida con una armadura
que hacía mayor su dolor por causa del calor. Cuando el Mensajero de Alláh pasaba a su lado le animaba a tener paciencia y le prometió el Paraíso. Un día, Sumayyah (radiallahu 'anhâ) estaba parada cuando Abû Ýahal pasó por su lado y comenzó a insultarla de la forma más vulgar y ofensiva y la hirió con su lanza en sus partes íntimas lo que le ocasionó la muerte. Sumayyah (radiallahu 'anhâ) fue la primera mártir del Islam. [Usudul-Ghabah].

Nota: La paciencia, la perseverancia y el sacrificio de estas mujeres son realmente dignos de nuestra admiración. Ninguna aflicción es demasiado pesada para que una persona llena del espíritu del Islam no pueda soportarla. Hemos oído acerca de cientos de personas que mueren por una u otra causa, pero sólo morir por la causa de Alláh nos puede trae felicidad en la otra vida. Por el contrario, los que mueren por cosas mundanas pierden el doble, pues pierden en este mundo y en el otro.

HISTORIA DIECISIETE. La historia de Asmâ Bint Abû Bakr (radiallahu ‘anhâ) sobre su vida y su pobreza

Asmâ (radiallahu ‘anhâ) era la hija de Abû Bakr (radiallahu ‘anhu), la madre de ’Abdullâh Bin Zubair (radiallahu ‘anhumâ) y hermanastra de ’Aishah (radiallahu ‘anhâ). Ella era una de las mujeres famosas de su época. Fue la decimocuarta persona que abrazó el Islam. Tenía veintiún años de edad en el tiempo de la Hijrah. Después de la emigración desde Makkah, luego que Rasûlullâh (sallallâhù ‘alaihi wa sallam) y Abû Bakr (radiallahu ‘anhu) habían llegado sanos y salvo a Madînah, enviaron a Zaid y a otros Sahâbah para que trajeran a sus familiares de Makkah. Asmâ (radiallahu ‘anhâ) vino a Madînah con la familia de Abû Bakr (radiallahu ‘anhu). Cuando llegó a Qubâ dio a luz a ’Abdullah Bin Zubair (radiallahu ‘anhumâ), que fue el primer niño nacido en la Hijrah. La pobreza era muy amplia y conocida en esa época, también la valentía y el heroísmo era muy ejemplar. Asmâ dice, como fue registrado en Bujâri: Cuando estuve casada con Zubair (radiallahu ‘anhu), él no tenía dinero ni propiedades de ningún tipo. Sólo poseía un camello para llevar agua y un caballo. Yo traía forraje para los animales y cuscios de dátils en lugar de hierba, traía agua del pozo, arreglaba el cubo cuando era necesario y atendía otras labores domésticas. Atender al caballo era lo más difícil de todo. No era buena para cocinar pan así que, después de amasar la harina la llevaba donde las mujeres de los Anqâr de mi vecindario y les pedía que cocinaran pan para mí. Cuando llegué a Madînah, Rasûlullâh (sallallâhù ‘alaihi wa sallam) asignó un terreno para Zubair (radiallahu ‘anhu) a unas dos millas de distancia del pueblo. Yo traía los cuscios de dátils desde Madînah sobre mi cabeza. Un día, cuando mientras traía los cuscios de dátils sobre mi cabeza, me encontré con el Mensajero de Allâh (sallallâhù ‘alaihi wa sallam) que venía en el camino con un grupo de Anqâr. Él detuvo su camello. Por su gesto,
entendí que quería darme una ayuda. Me sentí avergonzada de ir con hombres y recordé que Zubair era muy sensible a ese tipo de cosas. Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) entendió mi vacilación y me dejó sola. Cuando llegué a la casa, le conté lo sucedido a Zubair (rajiallahu 'anhu) y le dije que, debido a mi pudor y a su sensibilidad, había rechazado la ayuda del Mensajero de Alláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam). Él dijo: “¡Por Alláh! Me preocupa más el que tengas que cargar esos cuescos de dátil sobre tu cabeza, pero lamentablemente no te puedo ayudar”. Los Sahábah gastaban gran parte de su tiempo esforzándose en el camino de Alláh y en otros quehaceres que no podían ser llevados a cabo por sus mujeres. Algún tiempo después, Abû Bakr (rajiallahu ‘anhu) nos transfirió un sirviente que Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le había dado a él. De esta forma, quedé aliviada de cuidar a los caballos que era realmente un trabajo muy pesado para mí”.[Al-Bujári y Fath].

Nota: todavía existe la costumbre entre los árabes de moler los cuescos de los dátiles y humedecerlos para dárselos de comer a los animales.

HISTORIA DIECIOCHO. Asmá (rajiallahu ‘anhá) tranquiliza a su abuelo cuando Abû Bakr se llevó la mercancía en la emigración

Cuando Abû Bakr (rajiallahu ‘anhu) emigró a Madinah acompañando al Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), llevó consigo todo su dinero pensando que Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) podría necesitarlo. Eran alrededor de seis mil dírhams. Después de su partida, su padre Abû Quháfah (que era ciego y que hasta entonces no había abrazado el Islam) vino a expresar compasión hacia sus nietas. Asmá (rajiallahu ‘anhá) dijo: “Nuestro abuelo vino y nos dijo: “Su padre les ha dado un golpe con su emigración a Madinah y parece haberlas puesto en más dificultades al llevarse todo el dinero con él” Yo le dije: ‘No abuelo, no te preocuples. Él nos dejó un montón de dinero”. Reuní unos guijarros y los guardé en el sitio donde mi padre solía guardar su dinero y los cubrí con un trozo de tela. Luego llevé a mi abuelo allí y puse sus manos sobre la tela. Él la tocó y pensó que era realmente un saco lleno de dírhams. Él señaló: “Es bueno que haya dejado algo para que ustedes puedan sobrevivir”. ¡Por Alláh! nuestro padre no dejó nada para nosotros pero yo hice ese pequeño truco con el propósito de tranquilizar a mi abuelo”. [Musnad Ahmady].

Nota: Veamos a estas valientes mujeres musulmanas. Hablando en términos estrictos, las niñas necesitaban más consuelo que el abuelo. Mirado desde un punto de vista normal, se esperaría que ellas se quejasen ante su abuelo por su desamparo para ganar su compasión pues nadie más en Makkah iba a tenerla por ellas, ni mucho menos ayudarlas. Sin embargo, Alláh les dio a los hombres y mujeres de aquella época una
mentalidad tal, que todo lo que hicieron es para nosotros, maravilloso y digno de emular.

Abū Bakr (radīllāhu ‘anhu) era una persona pudiente, pero siempre gastó sin reservas en el camino de Allāh. Durante la campaña de Tabûk, él entregó todo lo que tenía (tal como leímos en el Capítulo Sexto). Rasūllullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) dijo una vez: “Nadie ha ganado tanto por su riqueza como Abū Bakr. Yo he compensado a cada uno por el bien que me ha hecho, pero Abū Bakr será compensado por Allāh mismo”.

HISTORIA DIECINUEVE. La generosidad de Asmā (radīllāhu ‘anhā)

Asmā (radīllāhu ‘anhā) tenía un corazón generoso a la hora de gastar en el camino de Allāh. En un comienzo, ella solía gastar cuidadosamente con mesura y peso. Una vez, Rasūllullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) le dijo: “¡Oh, Asmā! No cuentes ni calcules sino que da con liberalidad en el camino de Allāh”.

Después de oír esto, ella comenzó a gastar con mayor generosidad. Asmā (radīllāhu ‘anhā) solía aconsejar a sus hijas y criadas: “No esperen a tener utilidades y excedentes o exceso de necesidades antes de gastar en el camino de Allāh. Pues las necesidades se incrementan cuando hay excedentes para gastar y así las utilidades serán menos y menos y el momento de gastar en el camino de Allāh nunca llegará. Recuerden que nunca perderán si gastan en caridad’. [Tabaqāt].

Nota: Aunque estas personas eran pobres y vivían con lo justo y necesario, eran muy pródigas para gastar en el camino de Allāh. Los musulmanes de hoy se quejan de su pobreza, pero difícilmente habrá alguien hoy en día que sea tan pobre como lo fueron los Sahābah (radīllāhu ‘anhum). Hemos visto cómo ellos veían pasar los días sin tener nada para comer y cómo a veces tenían que amarrarse piedras en el estómago para aliviar su sensación de hambre.

HISTORIA VEINTE. La historia de Zainab (radīllāhu ‘anhā), la hija de Rasūllullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) acerca de su emigración y su muerte

La hija mayor del líder de los dos mundos Zainab (radīllāhu ‘anhā) nació diez años antes de la Nubuwah cuando Rasūllullah (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) tenía treinta años de edad. Ella estaba casada con su primo Abul ‘Āṣ Bin Rabī’. Su marido peleó en Badr y fue hecho prisionero por los musulmanes.

Cuando Quraish tuvo que pagar por el rescate de los prisioneros, Zainab (radīllāhu ‘anhā) tuvo que pagar por su marido con un collar que le había dado su madre Jadiyah (radīllāhu ‘anhā) como dote. Cuando el Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar a su esposa Jadiyah que
había fallecido. Después de consultarlo con los Sahabah, le regresó el collar a su hija y liberó al marido de ésta sin cobrar rescate por él pero con la condición que enviase a su hija Zainab a Madinah en cuanto estuviese de regreso en Makkah. Dos hombres fueron enviados a las afueras de Makkah para que trajesen a Zainab (radiallahu 'anhá) sana y salva a Madinah. Abul 'As Bin Rabí le pidió a su hermano Kinánah que llevara hasta sus afueras de Makkah y la entregara a los escoltas musulmanes. Cuando Zainab y Kinánah estaban partiendo en sus camellos, los Quraish enviaron un grupo de ellos para interceptarlos. Habbár Bin Aswad, que era hijo de un sobrino de Jadiyah y, de cierto modo, hermano de Zainab (radiallahu 'anhá) le arrojó una lanza que la hirió y la hizo caer de su camello. Como estaba embarazada, la herida y la caída le hicieron abortar. Kinánah empezó a arrojar flechas a los emboscadores hasta que Abu Sufián le dijo: “No permitiremos que la hija de Muhammad (sallallahu 'alaihi wa sallam) se vaya abiertamente de Makkah, Déjala que vuelva y luego se podrá ir en secreto”.

Kinánah estuvo de acuerdo. Zainab (radiallahu 'anhá) se fue después de algunos días, ella sufrió mucho tiempo a causa de esta herida hasta su muerte el año 8 de la Hifrah. Rasúlulláh (sallallahu 'alaihi wa sallam) dijo el día de su muerte: “Ella fue la mejor hija, pues sufrió mucho por mí”.

Rasúlulláh (sallallahu 'alaihi wa sallam) la sepultó con sus propias manos. Cuando se introdujo en la tumba para acomodarla se veía muy triste pero luego, al subir, se veía alegre. Cuando los Sahabah le preguntaron por qué, él respondió: “Debido a la fragilidad de Zainab, oré a Alláh para que la aliviara de las torturas de la tumba y mi súplica fue respondida por Alláh”. [Usudul-Ghábah].

Nota: Incluso la hija del Mensajero de Alláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam), que sacrificó su vida por el Islam necesita la súplica de Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) para protegerse de las dificultades de la tumba. ¿Qué queda entonces para las personas que están llenas de pecados? Es importantísimo que busquemos protección contra los sufrimientos de la tumba. Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) solía refugiarse en Alláh contra los padecimientos de la tumba. Esto fue una enseñanza para sus seguidores

“¡Oh, Alláh! Protégenos de los horrores de la tumba por Tu Gracia, Favor y Bondad”.

HISTORIA VEINTIUNO. La mentalidad de Rubayyi’ (radiallahu ‘anhá)

Rubayyi’ Bint Mu‘auwadh (radiallahu ‘anhá) era una mujer de los Angár que participó en numerosas batallas junto con el Mensajero de Alláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Ella atendía a los heridos y cargaba los cadáveres durante la batalla. Ella abrazó el
Islam antes que Rasūlullāh (sallallāhu 'alaihi wa sallam) emigrase a Madinah. Se casó en Madinah en presencia del Mensajero de Allāh (sallallāhu 'alaihi wa sallam) y en su boda, escuchó que algunas mujeres recitaban un poema épico sobre la batalla de Badr y una de ellas dijo: “Entre nosotros hay un Nabi que sabe lo que sucederá mañana” Y él (sallallāhu 'alaihi wa sallam) la previno de decir esas cosas pues nadie excepto Allāh conoce lo que sucederá en el futuro.

Fue el padre de Rubayyi’ (ra. jallallāhu 'anhh), Mu’awadh (ra. jallallāhu ‘anhu), quien junto con otros mataron a Abū Yahlah en Badr. Como sabemos Abū Yahlah fue uno de los jefes de Quraish y el peor enemigo del Islam. Una vez, una mujer llamada Asmā’ vino a vender perfumes a Rubayyi’ (ra. jallallāhu ‘anhh) y cuando supo que era la hija de Mu’awadh (ra. jallallāhu ‘anhu) comentó: “Así que eres la hija de aquél que mató a su líder”.

Rubayyi’ (ra. jallallāhu ‘anhh), por su mentalidad, no podía tolerar que una persona malvada como Abū Yahlah fuese tratado como el jefe de su padre. Así que le contestó: “No, yo soy la hija de aquél que mató a su esclavo”. A Asmā’ no le gustó que Rubayyi’ (ra. jallallāhu ‘anhh) usara ese epíteto para referirse a Abū Yahlah y le dijo enojada: “¡Tengo prohibido venderte perfumes!”

Y Rubayyi’ (ra. jallallāhu ‘anhh) con el mismo tono le dijo: “¡Y está prohibido para mí comprarle perfumes! ¡Nunca he sentido fetidez en un perfume excepto en el tuyo!” [Abū Dawūd 4938, Usudul-Ghābah, v. 7, p. 281].

Nota: Rubayyi’ (ra. jallallāhu ‘anhh) dijo: “Dije esto último sólo para provocarla”.

Su sensibilidad y amor por el Islam es destacable. Ella no estaba dispuesta a aceptar que un enemigo del Islam sea nombrado jefe. Hoy en día vemos como de los labios de los musulmanes salen los epítetos más grandilocuentes para elogiar a enemigos declarados del Islam y que, cuando esto les es señalado, alegan que se trata de apertura de mente. Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “No llamen jefe a un hipócrita pues, si él se vuelve vuestro líder, harán enojar a Allāh”. (Abū Dāwūd).
A todo musulmán le gusta conocer la vida de la familia de Rasúllullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Por ello, presentaremos una síntesis de sus vidas en las páginas que vienen a continuación. Los muḥaddithin y los historiadores están de acuerdo en que fueron once las mujeres que tuvieron el honor de ser esposas del Mensajero de Allâh:

UNO. Jadiyah (ra!liallahu ‘anha)

Fue la primera de ellas que era viuda. Cuando se casó con el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) ella tenía cuarenta años de edad y Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) tenía veinticinco. Ella concibió a todos sus hijos, excepto a Ibrahim. Iba a casarse inicialmente con Waraqah Bin Naufal, pero este matrimonio no se realizó.

Su primer marido fue Atīq Bin ‘Alîdh. Tuvo una hija con él llamada Hind que posteriormente abrazó el Islam y tuvo muchos hijos, algunos han narrado que tuvo un hijo con Atīq. Después de la muerte de Atīq, Jadiyah se casó con Abû Hâlah con quien tuvo dos hijos, Hind y Hâlah. Hind vivió hasta el jalifato de ‘Alî (radjiallâhu ‘anhâ).

Al morir Abû Hâlah, Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) se casó con Jadiyah (radjiallâhu ‘anhâ). Ella falleció en Ramâdân del año 10 de la Nubuwah cuando tenía sesenta y cinco años de edad. Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) la quería mucho y no se casó con ninguna otra mujer mientras ella vivía. Ella era conocida como Tâhirah (pura y limpia) desde antes del Islam y los hijos que tuvo de sus matrimonios anteriores eran conocidos como Banû Tâhirah. Sus virtudes y privilegios han sido nombrados en numerosos aḥâdîth. El Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) la colocó dentro de su tumba con sus propias manos. La oración del yanâzah todavía no había sido ordenada por Allâh. Después de su fallecimiento en ese mismo año en el mes de Shauwâl se casó con ‘Âishah (radjiallâhu ‘anhâ) y Saudah. Hay un desacuerdo de con quien se casó primero, algunos dicen que con ‘Âishah (radjiallâhu ‘anhâ) primero y otros dicen que con Saudah (radjiallâhu ‘anhâ).

DOS. Saudah (radjiallâhu ‘anhâ)

Saudah Bint Zam‘âh Bin Qais (radjiallâhu ‘anhâ) estuvo casada con su primo Sukrân
Bin 'Amr (radjiallahu ‘anhu). La pareja abrazó el Islam y emigraron a Abisinia. Sukrân (radjiallahu ‘anhâ) murió en Abisinia, (algunos historiadores narran que murió cuando regresó a Makkah) y Saudah (radjiallahu ‘anhâ) regresó a Makkah como viuda, donde falleció según algunos historiadores. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) después de la muerte de Jadiyâh (radjiallahu ‘anhâ) se casó con Saudah (radjiallahu ‘anhâ) en el mes de Shauwâl de ese mismo año (y su despedida según todos los narradores fue antes de la despedida de ‘Âishah (radjiallahu ‘anhâ).

Es conocida la devoción del Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) hacia el alâh y en cierta ocasión Saudah (radjiallahu ‘anhâ) estuvo rezando detrás de él durante una oración de tahâyyud.

Al día siguiente ella le comentó: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Anoche hiciste un rukû’ tan prolongado que temí empezar a sangrar por la nariz”. (Ella rezaba detrás de Rasûlullâh y como Saudah era de contextura corporal grande, el esfuerzo debió haber sido demasiado para ella.)

Una vez, Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) se quiso divorciar de ella, en el tiempo en que ‘Âishah (radjiallahu ‘anhâ) se había casado con él. Saudah (radjiallahu ‘anhâ) le dijo entonces: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Estoy dispuesta a cederle mi turno a ‘Âishah, pero no me divorcies pues me gustaría ser una de tus esposas en el Paraísos”. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) estuvo de acuerdo con ello. Por eso, ella cedió sus días para ‘Âishah (radjiallahu ‘anhâ). Ella murió alrededor del año 54 o 55 de la Hiyrah y, según algunos dicen, falleció hacia el final del jalisfato de ‘Umar (radjiallahu ‘anhu).

Había otra mujer de Quaraish que tenía el mismo nombre y que había enviudado quedando a cargo de seis hijos. El Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) le propuso matrimonio pero ella le contestó: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Tú eres más querido para mí que ninguna otra persona del mundo, pero no quisiera que mis hijos sean una molestia para ti”. Él (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) apreció esto y retiró su ofrecimiento.

TRES. ‘Âishah (radjiallahu ‘anhâ)

‘Âishah (radjiallahu ‘anhâ) se casó con el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) en el mes de Shauwâl en el año 10 de la Nubuwah, cuando tenía seis años de edad, pero fue dada por sus padres para que viviera con Rasûlullâh después de su emigración a Madinah, cuando tenía nueve años. Ella tenía dieciocho años cuando el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) falleció. Ella murió la noche del día 17 de Ramsâdán del año 57 de la Hiyrah cuando tenía sesenta y siete años de edad.
Ella deseó ser sepultada junto con las otras madres de los creyentes en el cementerio público, aunque podría haber sido sepultada junto a la tumba del Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) que estaba en su casa, pues fue sepultada en Baqî'. Ella fue la única de las esposas de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) que no había estado casada anteriormente, todas las otras esposas eran viudas o divorciadas (algunas más de una vez), antes de ser “Ummahâtul-Mu.minîn”.

Casarse en Shauwâl era considerado como de mal augurio entre las mujeres árabes. ‘Âishah (radiallahu ‘anâha) dijo: “Me casé en Shauwâl y en un mes de Shauwâl también fui a vivir con el Mensajero de Allâh ¿Qué otra mujer ha sido tan bendecida con su amor y con otros favores de Allâh como lo he sido yo?”

A la muerte de Jadiâyah (radiallahu ‘anâha), Jaulah Bint Hâkim (radiallahu ‘anâha) vino donde el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y le dijo: “¡Oh, Mensajero de Allâh! ¿Quieres volver a casarte?”. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) le respondió: “¿Con quién me puedo casar?”

Jaulah (radiallahu ‘anâha) dijo: “Conozco una virgen y una viuda”

Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) “Nómbralas”

Jaulah: “La virgen es ‘Âishah la hija de tu querido amigo Abû Bakr y la viuda es Saudah Bint Zâmâh”.

Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam): “De acuerdo. Haz los arreglos de la proposición”.

Jaulah (radiallahu ‘anâha) fue donde la madre de ‘Âishah (radiallahu ‘anâha) que se llamaba Um Rû mân (radiallahu ‘anâha) y le dijo: “Vengo con buenas noticias para tu familia”.

Um Rû mân: “¿Qué quieres decir?”

Jaulah: “El Mensajero de Allâh me ha enviado para pedir la mano de tu hija ‘Âishah”.

Um Rû mân: “Pero ‘Âishah es como su sobrina. ¿Cómo podría casarse con él? Debo consultarlo con su padre”.

Abû Bakr (radiallahu ‘anhu) no estaba en casa en esos momentos. Cuando regresó y escuchó la proposición, señaló la misma dificultad observada por su mujer. Jaulah (radiallahu ‘anâha) regresó con el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y le informó acerca de las dificultades que se le habían presentado.

Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) le dijo: “Abû Bakr es mi querido amigo y mi hermano en el Islam, pero eso no impide que me pueda casar con su hija”.

www.islamicbulletin.org
Jaulah (radjaláhu ‘anhà) fue y le dijo a Abù Bakr (radjaláhu ‘anhù) lo que Rasúlláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le había dicho. Abù Bakr estaba muy feliz de llamar al Mensajero de Alláh a su casa y realizar el matrimonio de ‘Aishah con él. Unos meses más tarde, cuando el Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) emigró a Madinah, Abù Bakr (radjaláhu ‘anhù) le dijo: “¿Por qué no llevas a tu esposa ‘Aishah para que viva contigo?” Él (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le contestó: “He de hacer algunos preparativos antes de eso”.

Abù Bakr (radjaláhu ‘anhù) fue donde él llevando algo de dinero para disponer de las cosas necesarias. ‘Aishah (radjaláhu ‘anhà) empezó a vivir por primera vez con el Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) en el mes de Shauwál en el año primero o segundo de la Hiýrah en la casa de Abù Bakr (radjaláhu ‘anhù). Estos fueron los tres matrimonios que el Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) tuvo antes de la Hiýrah. Las otras esposas fueron casadas en Madinah después de la Hiýrah.

CUATRO. Hafşah (radjaláhu ‘anhà)

Hafşah era la hija de ‘Umar (radjaláhu ‘anhù) que nació en Makkah cinco años antes de la Nubuwah. Ella se casó primero con Junais Bin Hudháfah (radjaláhu ‘anhù), que fue uno de los primeros musulmanes. Él emigró primero a Abisinia y luego a Madinah, participó en Badr, recibió una herida mortal en Badr o en Uhud y murió en el año 1 o 2 de la Hiýrah. Después de la muerte de su marido, ‘Umar (radjaláhu ‘anhù) fue donde Abù Bakr (radjaláhu ‘anhù) y le dijo: “Quiero darte a Hafşah en matrimonio”. Abù Bakr (radjaláhu ‘anhù) guardó silencio y no dijo nada.

En ese tiempo, Ruqayyah (radjaláhu ‘anhà), la hija del Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y esposa de ‘Uthmán (radjaláhu ‘anhù), murió. ‘Umar entonces fue y le ofreció a ‘Uthmán que se casara con su hija. Él rechazó la oferta diciendo: “No estoy pensando en casarme por ahora”. ‘Umar fue a quejarse de esto con el Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) quien a su vez le respondió: “Quieres que te nombre un esposo mejor que ‘Uthmán para Hafşah y una esposa mejor para ‘Uthmán que Hafşah”.

Fue así que Rasúlláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) se casó con Hafşah y ‘Uthmán (radjaláhu ‘anhù) se casó con Um Kulthúm, hija del Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). Abù Bakr (radjaláhu ‘anhù) le dijo después a ‘Umar (radjaláhu ‘anhù): “Cuando me ofreciste a Hafşah, me quedé callado pues el Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) me había dicho que tenía intención de casarse con ella. Yo nunca podría haberte revelado algo que Rasúlláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam)
me había confiado en secreto, por eso no te respondí. Si el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) hubiese cambiado de opinión yo habría estado feliz de aceptar tu proposición”.

‘Umar (radiallahu ‘anhu) dijo después: “El silencio de Abû Bakr fue, en ese momento, más impactante para mí que el rechazo de Uthmân”.

Hafṣah (radiallahu ‘anha) era una mujer muy piadosa y muy devota del salâh. Ella solía ayunar durante el día y orar en las noches. En una oportunidad y por alguna razón, el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) estaba molesto con ella, incluso había le pronunciado el primer divorcio. ‘Umar (radiallahu ‘anhu) estaba muy preocupado por esto y Yibril (‘alaihis salâm) vino donde el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y le dijo: “Allâh quiere que regreses a Hafṣah, pues ella ayuna durante el día y dedica sus noches a la oración y también Allâh lo desea así por causa de ‘Umar”.

Ella volvió con Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Falleció el año 45 de la Hiyrah, en el mes de Yumâdul-Úlâ, a la edad de sesenta y tres años en Madinah, algunos dicen que ella falleció en el año 41 después de la Hiyrah. A la edad de sesenta.

CINCO. Zainab Bint Juzaimah (radiallahu ‘anha)

Zainab (radiallahu ‘anha) fue la próxima esposa del Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Hay distintas versiones acerca de sus maridos anteriores. De acuerdo con una narración, ella estuvo casada primero con ‘Abdullâh Bin ǃahsh (radiallahu ‘anhu), que murió en Uhud como vimos en el Capítulo Séptimo. Según otro relato, ella estuvo casada en primer lugar con Tufail Ibnul Harith y que después de divorciarse de él se casó con su hermano ‘Ubaidah Ibnul Harith, que fue muerto en Badr. El Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) se casó con ella en el mes de Ramadán del año 3 de la Hiyrah. Ella vivió con el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) sólo ocho meses, pues falleció en el mes de Rabî’ul Âjir del año 4 de la Hiyrah. Zainab (radiallahu ‘anha) y Jadiyâh (radiallahu ‘anha) fueron las dos esposas de Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) que murieron mientras él estaba con vida. Zainab (radiallahu ‘anha) era muy generosa con los pobres y era conocida como “ummul masâkin” (madre de los pobres) incluso antes del Islam. Después de su muerte Rasûlullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) se casó con Um Salamah (radiallahu ‘anha).

SEIS. Um Salamah (radiallahu ‘anha)

Era la hija de Abû Umayyah (radiallahu ‘anhu). Ella estuvo casada antes con ‘Abdullâh
Bin 'Abdul-Asad que era conocido como Abû Salamah (radjallâhù 'anhu). La pareja abrazó el Islam en sus inicios y emigraron a Abisinia debido a las persecuciones de Quraish. Mientras ellos estaban en el exilio nació su hijo Salamah. Después del regreso de Abisinia, la familia emigró a Madinah. La historia del viaje de Um Salamah a Madinah ya fue narrada en la primera parte de este capítulo. En Madinah, Um Salamah tuvo un hijo llamado 'Umar y dos hijas, Durrah y Zainab (radjallâhù 'anhumâ). Abû Salamah fue la onceava persona que abrazó el Islam, participó en la batalla de Badr y también en Uhud donde fue gravemente herido y durante mucho tiempo no pudo sanar. El Mensajero de Allâh (sallallâhù 'alaihi wa sallam) lo envió en una expedición en el mes de Safar del año 4 de la Hiýrah, su herida comenzó nuevamente a causarle problemas y falleció finalmente el mes de Yumádul Âjir del mismo año. Um Salamah (radjallâhu 'anhâ) estaba embarazada de su hija Zainab que nació después de la muerte de su marido.

Después de haber completado su período de 'iddah (período de espera), Abû Bakr le propuso matrimonio pero ella no aceptó la oferta.

Cuando el Mensajero de Allâh (sallallâhù 'alaihi wa sallam) le propuso matrimonio, ella le contestó: "¡Oh, Mensajero de Allâh! Tengo unos hijitos bastante pequeños y mi carácter es muy sensible. Además, toda mi gente está en Makkah y es necesario su permiso para casarme". Rasûllâh (sallallâhù 'alaihi wa sallam) le contestó a su vez: "Allâh protegerá a tus hijos y tu sensibilidad se pasará a su debido tiempo. Ninguno de los de tu gente desaprobó la propuesta matrimonial".

Ella entonces le pidió a su hijo Salamah (radjiallahù 'anhu) que fuera su wâlik y la entregara en matrimonio al Mensajero de Allâh (sallallâhù 'alaihi wa sallam). Ella se casó a fines del mes de Shauwâl del cuarto año de la Hiýrah, algunos dicen el tercero y otros el segundo año.

Um Salamah dijo: "Oí decir al Mensajero de Allâh (sallallâhù 'alaihi wa sallam) que una persona que es golpeada por una calamidad debe recitar la siguiente oración: 

"Allâhumma yaqinî fî muṣîbatî wa'âlîlîndî khârîzî 'înâ dhâlîn. ¡Oh, Allâh! Recompénsame por esta aflicción y dame algo mejor por aquello que perdí".

Y Allâh aceptará su súplica. Yo estuve recitando esta oración desde la muerte de Abû Salamah, y no podía imaginar un mejor marido para mí que él, hasta que Allâh decidió que me casara con el Mensajero de Allâh (sallallâhù 'alaihi wa sallam)".

'Aishah (radjallâhu 'anhâ) dijo: "Um Salamah era muy reconocida por su belleza. Una vez, me las arreglé para poder verla y me di cuenta que era mucho más hermosa de lo que había oído. Cuando le dije esto a Hafîzah ella me dijo: "En mi opinión, ella no es tan hermosa como la gente dice".
Ella fue la última de las esposas del Mensajero de Allâh que murió en el año 59 o 62 de la Hijrâh a la edad de ochenta y cuatro años y había nacido nueve años antes de la Nubuwah.

Como ya se dijo, el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) se casó con ella después de la muerte de Zainab Bint Juzaimah (radiallahu ‘anâh). Um Salamah (radiallahu ‘anâh) vivió en la casa que era de Zainab (radiallahu ‘anâh), cuando llegó a esa casa solo encontró un molino de mano, un caldero y un poco de cebada en un jarro de horno. Ella molió un poco de cebada a la que le agregó algo de grasa y lo cocinó, y fue lo que sirvió de comer al Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) en el primer día de casados.

SIETE. Zainab Bint Ya’shsh (radiallahu ‘anâh)

Era prima del Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Ella fue primero entregada en matrimonio por Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) a su hijo adoptivo Zaid Bin Hárichâh (radiallahu ‘anhu). Cuando Zaid (radiallahu ‘anhu) se divorció de ella, se casó con el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) por una orden de Allâh en el Qurân que aparecen las Sûrah Al-Ahzâb. Esto sucedió en el año 5 de la Hijrâh en el mes de Dhul-Qâdah, cuando ella tenía treinta y cinco años de edad. Ella se sentía muy orgullosa por el hecho que todas las otras esposas del Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) habían sido dadas en matrimonio por sus tutores (wakil), pero en el caso de Zainab Bint Ya’shsh había sido Allâh mismo quien la había entregado. Cuando Zaid (radiallahu ‘anhu) la divorció y ella había ya completado su periodo de ‘iddah, Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) le envió su proposición de matrimonio, ella respondió: “No puedo hacer nada sin consultar lo antes con mi Allâh”. Así que hizo wudû, rezó dos raka’ât de salât y suplicó a Allâh: “¡Oh, Allâh! Tu Enviado me ha propuesto casarme con él. Si soy digna de ese honor, entonces entrégame a él como esposa”.

Allâh respondió su súplica revelando los siguientes versículos del Qurân:

"...De manera que cuando Zaid hubo terminado con lo que la unía a ella te la dimos como esposa...". [Sûrah Al-Ahzâb (33), âyah 37].

Cuando recibió las buenas noticias de la revelación de los versículos, ella se prosternó frente a Allâh, agradeciéndole. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) realizó un gran festín por walimah. Una cabra fue sacrificada y carne con pan fue servido para todos los invitados. La gente venía en grupos y todos quedaron satisfechos.
Zainab (radhiallahu 'anha) tenía un gran corazón y generosidad para gastar en el camino de Allâh. Ella ganaba dinero trabajando con sus manos y lo gastaba todo por Allâh en caridad. Sobre ella el Mensajero de Allâh (sallallahu 'alaihi wa sallam) predijo: “Aquella de mis esposas que tenga las manos más largas (la más generosa) será la primera en reunirse conmigo después de mi muerte”.

Las otras esposas pensaron en un principio que se trataba de quien literalmente tenía las manos más grandes así que empezaron a medírselas con una vara. Saudah (radhiallahu 'anha) resultó quien tenía las manos más largas de todas. Pero cuando falleció Zainab como la primera de todas en morir, el significado de la metáfora utilizada por Rasûlullâh (sallallahu 'alaihi wa sallam) fue comprendido. Ella ayunaba con frecuencia y murió el año 20 de la Hiyrah a los cincuenta años de edad. Su funeral fue dirigido por 'Umar (radhiallahu 'anhu).

OCHO. Ťuwairiyah Bint Al-Ĥârîth Bin Abî Dirâr (radhiallahu ‘anha)

Era la hija Ťârîth que era el jefe de Banû Mustâliq y se había casado primero con Muşâfi’ Bin Șafwân.

Ella era una de las numerosas cautivas que cayeron en manos de los musulmanes después de la batalla de Muraisî y fue entregada a Thâbit Bin Qais (radhiallahu ‘anha), quien ofreció liberarla por trescientos sesenta dîrhams. Ella vino donde el Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) y le dijo: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Soy la hija de Ťârîth que es el jefe de mi tribu y tú conoces mi historia. El rescate que ha pedido Thâbit por mí es muy elevado, y he venido a ti, para que me ayudes en este asunto”. Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) dijo: “¿Quieres que te muestro algo mejor, pago por tu liberación y luego me caso contigo?” Ella aceptó feliz la proposición y se casaron el año 5 de la Hiyrah, algunos dicen en el año sexto.

Como resultado de su matrimonio, todos los prisioneros de Banû Mustâliq (la tribu de Ťuwairiyah) que eran unas cien familias en total (más o menos setecientas personas), fueron liberados por los musulmanes. La tribu que fue honrada de esta forma por el Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) debido a su relación matrimonial dijeron: “No debemos seguir siendo esclavos”.

Estas fueron las nobles experiencias de todos los matrimonios de Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Ťuwairiyah (radhiallahu ‘anha) era una mujer muy hermosa y quien la mirase quedaba prendado a su belleza. Tres días antes de ser capturada en la batalla, vio en un sueño que la luna salía de Madinah y se posaba sobre su regazo. Ella dijo: “Cuando fui hecha cautiva, comencé a albergar la esperanza que mi sueño se haría realidad”. 
Ella tenía veinte años cuando se casó con el Mensajero de Alláh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y murió en el mes de Rab‘ul-Auwal del año 50 de la Hiyrah a la edad de sesenta y cinco años en Madînah, algunos dicen que falleció en el año 56, a la edad de setenta.

NUEVE. Um Habibah (radiallâhu ‘anâhâ)

Era hija de Abû Sufiân. Hay diferencias acerca de su nombre, la mayoría dice que se llamaba Ramlah, otros dicen Hind y estuvo casada en un comienzo con ‘Ubaidullâh Bin Ya‘sh en Makkah. La pareja abrazó el Islam y emigró a Abisinia debido a las persecuciones de Quraish. Una noche, ella vio en sueños a su marido con un aspecto horrible y repugnante. Al día siguiente se enteró que éste se había vuelto cristiano, pero ella permaneció como musulmana y fue separada de él. De esta manera se quedó sola en el exilio, pero Allâh la recompensó por su pérdida. El Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) le hizo un ofrecimiento matrimonial a través del rey Negus quién envió a una mujer llamada Abrahah para que le diera la buena noticia. Um Habibah se puso tan contenta que le dio de regalo los brazaletes y las joyas que traía consigo a Abrahah como agradecimiento por llevarle las buenas nuevas.

El Rey Negus actuó como representante del Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) en la ceremonia de matrimonio (nikâh) y le dio cuatrocientos dinar y otras joyas como dote. Él mismo hizo un festín y repartió dinero a quienes participaron en él. Luego, el Negus la envió a Madinah con su dote y otros regalos. Este matrimonio se celebró el séptimo año de la Hiyrah (mientras su padre aún no abrazaba el Islam). Algunos mencionan que fue el sexto año y que habría comenzado a vivir con el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) al séptimo año probablemente. Um Habibah falleció el año 44 de la Hiyrah, y respecto de su fallecimiento, algunos dicen que fue en el año 44, otros dicen que el 42, otros que el 45 y otros el 50.

DIEZ. Safiyyah (radiallâhu ‘anâhâ)

Era hija de Huyai quien era, a su vez, descendiente de Hârûn (‘alaihis salâm) el hermano de Mûsâ (‘alaihis salâm). Ella estuvo casada primero con Sallâm Bin Mishkam y luego con Kanânah Bin Abû Huqaiq en la época de Jaibar. Kanânah murió en esta batalla y Safiyyah fue tomada cautiva por los musulmanes. Dihyah Kalbi (radiallâhu ‘anhu) la requirió como sierva y el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) se la entregó. Luego, algunos Sahábah vinieron donde él y le dijeron: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Los Banû Quraidhah y Banû Nadîr (las tribus de judíos que vivían en Madînah)
Historias de los Sahabah

se sentirán ofendidos al ver que la hija de un jefe judío trabaja como sirvienta. Te sugerimos que la tomes como tu propia esposa”.

El Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) pagó una buena suma de dinero a Dihyah como rescate y luego le dijo a Safiyyah: “Eres libre, si quieres puedes regresar con tu tribu o puedes ser mi esposa”.

Ella le respondió: “Yo anhelaba estar contigo cuando era judía, como podría dejarte ahora que soy musulmana”.

Esta lo dijo probablemente haciendo referencia al hecho que en un sueño ella vio que una parte de la luna caía sobre su regazo. Cuando ella se lo mencionó a Kanânah, él la abofeteó tan fuertemente que le dejó una marca en la cara diciéndole: “Parece que estás deseando ser la esposa del rey de Madinah”.

Se ha narrado que su padre también la habría tratado de un modo similar cuando ella le contó el mismo sueño o uno parecido. Ella vio nuevamente en un sueño que el sol se recostaba sobre su pecho y cuando se lo contó a su marido éste le dijo: “Parece que deseas ser la reina de Madinah”. Ella dijo: “Tenía diecisiete años cuando me casé con el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam)”.

Ella vino a vivir con el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) mientras él acampaba en la primera etapa de Jaibar. A la mañana siguiente él le dijo a los Sahabah: “Que cada uno traiga lo que tenga para comer”.

Trajeron dátiles, queso, mantequilla, etc. Y los pusieron sobre una manta y se sentaron todos alrededor y compartieron la comida. Esta fue la walimah del matrimonio.

Safiyyah murió en Ramadán del año 50 de la Hiyrah cuando tenía alrededor de sesenta años de edad.

ONCE. Maimúnah (radiallûhu ‘anâh)

Era la hija de Hârith Bin Hazan. Su nombre original era Barrah, pero el Mensajero de Allâh se lo cambió por Maimúnah. Ella estuvo casada con Abî Raḥm Bin ‘Abdul-‘Uzza. Esa es la versión de la mayoría de los historiadores.

Al respecto del nombre del primer marido hay diferentes opiniones. De acuerdo con ciertas narraciones, ella estuvo casada dos veces antes de ser “Ummul-Muiminin’. Ella había enviudado tardíamente cuando se casó con el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) en Sarîf, un lugar ubicado en el camino a Makkah, cuando él se dirigía a hacer su ‘Umrah en Dhul-Qa’dah en el año séptimo de la Hiyrah. Debido a que Quraish no le permitió entrar en Makkah, Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) la mandó llamar para que regresara con él. Muchos años después ella murió
y fue sepultada en el mismo lugar donde se había casado con el Mensajero de Alláh (ṣallallāhu ‘alaih wa sallam), en el año 51 de la Hijrah. Es una extraña coincidencia que ella se haya casado con el Mensajero de Alláh, vivido con él y muerto en el mismo lugar, donde finalmente fue enterrada.

‘Āishah (raḍīallāhu ‘anāh) dijo: "Maimūnah fue, entre todas las esposas del Mensajero de Alláh, la más piadosa y la más preocupada de sus parientes y seres queridos". Yazid Bin Aṣam (raḍīallāhu ‘anhu) dijo: "Ella siempre estaba ocupada haciendo ḡalāh, o en las labores domésticas y, si no estaba en alguna de esas dos cosas, estaba utilizando el miswāk".

Ella fue la última de las esposas de Rasūlullāh (ṣallallāhu ‘alaih wa sallam). Algunos muḥaddithīn han hablado de uno o dos matrimonios más que habría celebrado el Mensajero de Alláh (ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam).
Los historiadores y los muhaddithin están de acuerdo que Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) tuvo cuatro hijas y la mayoría son de la opinión que la mayor era Zainab, luego Ruqayyah, Um Kulthum y la menor Fátimah, sin embargo, hay muchas opiniones respecto de los hijos, la razón es que todos de ellos fallecieron en su niñez y en aquel entonces los árabes no tenían la costumbre de registrar y los Sahabah eran muy pocos como para registrar estas cosas. La mayoría de los sabios dicen que tuvo tres hijos; Qásim ‘Abdulláh e Ibráhím. Algunos dicen que el cuarto era Tayyab y el quinto Táhir, otros dicen Tayyab y Táhir es el nombre del mismo hijo, significa entonces que tuvo cuatro, mientras otros sostienen que el nombre de ‘Abdulláh era Tayyab y Táhir eso nos devuelve a que solo fueron tres hijos.

Algunos insisten que tuvo dos hijos más, Muṭayyab y Muṭahhar, que Tayyab y Muṭayyab nacieron juntos y Táhir y Muṭahhar nacieron juntos significa entonces que posiblemente tuvo siete hijos, pero la mayoría de los sabios dicen que tuvo tres hijos. Ellos nacieron de su esposa Jadiyah excepto Ibráhím.

Qásim nació primero que los demás, pero hay diferencia de opiniones que Zainab era mayor que él o menor, él falleció siendo niño a la edad de dos años, según la mayoría de las opiniones, mientras otros dicen que tenía entre uno y tres años, el segundo hijo ‘Abdulláh que nació después de la Nubuwah, por esa razón fue nombrado Tayyab y Táhir falleciendo también en su niñez.

Cuando murió algunos sostienen que cuando casi muere, los Quraish se alegraron diciendo: “Muḥammad no tiene descendencia y no tendrá posteridad. Su nombre morirá junto con él”.

Con ocasión de esto fue que se reveló la Súratul-Kauthar, donde Alláh dijo:

> Es cierto que te hemos dado la abundancia. Por eso reza a tu Señor y ofrece sacrificios. Porque es quien te detesta el que no tendrá posteridad”. [Súrah Al-Kauthar (108), ayát 1 a 3].

Incluso, después de trece siglos, vemos como hoy millones de personas están orgullosas de tener una relación de amor y devoción con el Mensajero de Alláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam).

Ibráhím, su tercer y último hijo, nació en Madinah el año octavo de la Hiýrah de una esclava del Mensajero de Alláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) que se llamaba

---

Historias de los Sahabah

LOS HIJOS DEL MENSAJERO DE ALLÁH (SALLALLÁHU ‘ALAIHI WA SALLAM)

www.islamicbulletin.org
Mariah. Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) realizó la ceremonia de 'aqiqah del niño y sacrificó dos corderos el día séptimo después de su nacimiento. La cabeza del niño fue rapada por Abú Hind Bayádi (radiallahu 'anhu) y una cantidad de plata equivalente al peso de sus cabellos fue dada en caridad. Los cabellos fueron enterrados posteriormente. Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) dijo: “Llamo a mi hijo con el nombre de mi padre Ibráhím”.

Este hijo también murió el día 10 de Rabi‘ul-Auwal del año décimo de la Hiýrah a la edad de dieciséis meses, algunos dicen dieciocho. El Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Alláh ha dispuesto una nodriza celestial para que atienda a Ibráhím en los jardines del Paraíso”.

**LAS HIJAS DEL MENSAJERO DE ALLÁH (SALLALLÁHU ‘ALAIHI WA SALLAM)**

UNO. Zainab (radiallahu ‘anha)

Ella fue la mayor de las hijas del Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y nació el quinto año de su primer matrimonio, cuando él tenía treinta años de edad. Ella aceptó el Islam y se casó con su primo Abul ‘Aṣ Bin Rabi'. La historia de su emigración a Madinah y de la herida que sufrió al ser atacada por Quraish ya han sido narradas en la primera parte de este capítulo. Ella padeció durante un largo tiempo a causa de esa herida hasta que falleció finalmente el año octavo de la Hiýrah. Su marido también abrazó el Islam y se reunió con ella en Madinah en los años sexto o séptimo de la Hiýrah. Ellos tenían un hijo llamado ‘Alí y una hija Umámah. ‘Alí murió mientras vivía el Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam). Este mismo ‘Alí fue aquel que iba sentado en el camello con Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) durante su entrada triunfal en Makkah.

Nosotros con frecuencia leemos ahadith que hablan acerca de una pequeña que se subía a caballo sobre la espalda del Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) mientras él estaba prosternado rezando, ella era Umámah la hija de Zainab (radiallahu ‘anha). Umámah vivió largo tiempo después de la muerte del Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y ‘Alí (radiallahu ‘anhu) se casó con ella después de la muerte de Fátimah (radiallahu ‘anhu), su primera esposa.

Se narra que Fátimah (radiallahu ‘anha), antes de morir, había expresado su deseo que se realizara esa unión. Ella no tuvo descendencia de ‘Alí (radiallahu ‘anhu) y, después de la muerte de éste, ella se casó con Mughirah Bin Nawfal (radiallahu ‘anha) de quien probablemente tuvo un hijo llamado Yahyá. Ella murió el año 50 de la Hiýrah.
DOS. Ruqayyah (radjallâhu ‘anâhâ)

Ella nació tres años después del nacimiento de Zainab (radjallâhu ‘anâhâ), cuando el Mensajero de Allâh tenía treinta y tres años. Ella estuvo casada con ’Utbah, que era hijo de Abû Lahab, el tío de Rasûllullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Cuando fue revelada la Sûrah Al-Lahab. Éste llamó a sus hijos ’Utbah y ’Utaiybah (que estaban casados con Ruqayyah y Um Kulthûm correspondientemente y les dijo: “O se divorcian de las hijas de Muḥammad o no volveré a mirarle sus caras”. Ellos se divorciaron de sus esposas.

Ellos se habían casado en su infancia pero no vivían juntos. Posteriormente, en la reconquista de Makkah, ’Utubah abrazó el Islam. Ruqayyah (radjallâhu ‘anâhâ) después de su divorcio se casó con ’Uthmân (radjallâhu ‘anhu). Como ya vimos anteriormente en el Capítulo Primero, la pareja emigró a Abisinia en dos ocasiones.

Puesto que el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) había anunciado a los Sahâbah que estaba esperando recibir la orden de Allâh para emigrar a Madinah en cualquier momento, ellos emigraron a Madinah antes que Rasûllullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) hubiese llegado allí.

Durante la campaña de Badr, Ruqayyah (radjallâhu ‘anâhâ) estaba enferma (y murió posteriormente de esta enfermedad), por ello ’Uthmân (radjallâhu ‘anhu) fue autorizado por el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) para quedarse en Madinah y cuidarla. Las noticias de la victoria de Badr fueron recibidas mientras la gente regresaba del funeral de Ruqayyah (radjallâhu ‘anâhâ). Por esta razón, el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) no pudo estar en su funeral.

Ruqayyah dio a luz a un niño en Abisinia, ’Abdullâh, quien vivió más que su madre, pero que falleció en el año cuatro de la Hiýrah, a la edad de seis años.

TRES. Um Kulthûm (radjallâhu ‘anâhâ)

Ella fue la tercera hija de Rasûllullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Existen algunas diferencias de opinión en determinar quién era la mayor entre ella y Fâtimah, la mayoría de los sabios dice que era Um Kulthûm. Ella se casó con ’Utaibah, hijo de Abû Lahab, y fue divorciada después de la revelación de la Sûrah Al-Lahab, como se ha explicado anteriormente. Después de divorciarla, ’Utaibah solía ir donde el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) para insultarlo. Rasûllullah (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) lo maldijo diciendo: “¡Oh, Allâh! Ordena a uno de tus perros que lo castigue”.

Abû Talib, quien no había abrazado el Islam se sintió alarmado por la maldición y le dijo a ’Utaibah: “No tendrás escapatoria”.

www.islamicbulletin.org 191
En cierta ocasión 'Utaibah acompañó a su padre en una caravana que viajaba hacia Siria. Abú Lahab, a pesar de ser un incrédulo, le dijo a la gente: “Tengo temor de la maldición de Muḥammad, así que todos cuiden a mi hijo”.

Así que acamparon en un lugar cerca del cual vivían leones. Se apilaron todos los equipajes juntos y 'Utaibah fue puesto a dormir sobre ellos y el resto de las personas durmieron alrededor. Durante la noche, un león vino y percibió el olor de la gente que dormía. Saltó sobre ellos y cayó sobre 'Utaibah quien lanzó un grito antes que el animal le sacara la cabeza. Algunos narradores dicen que él más tarde abrazó el Islam y que esto le aconteció a su hermano.

Debemos aprender a no ofender a la gente querida por Alláh. El Mensajero de Alláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) dijo en una ocasión que Alláh dijo: “Declárate la guerra a quien ofenda a mis amigos”.

Después de la muerte de Ruqayyah (ragiallahu 'anha), Um Kulthûm (ragiallahu 'anha) se casó con 'Uthmán (radjallâhu 'anhu) en el mes de Rabî’ul-Auwal del año tercero de la Hiyrah.

El Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “He entregado en matrimonio a Um Kulthûm para ‘Uthmân por orden de Alláh”.

Ella murió sin dejar descendencia en el día nueve de Sha’bân del año noveno de la Hiyrah. Se narra que, después de su muerte, Rasūllallâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Si tuviese cien hijas, las habría entregado todas (una después de otra) como esposas a ‘Uthmân cada vez que una de ellas muriese”.

CUATRO. Fâṭimah (radjallâhu ‘anhâ)

Fue la cuarta y la menor de las hijas del Mensajero de Alláh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y es la cabeza de las mujeres del Paraíso. Nació el primer año de la Nubuwah, cuando el Mensajero de Alláh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) tenía cuarenta y un años de edad. Algunos dicen que fue cinco años antes de la Nubuwah cuando (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) tenía treinta y cinco años. Se dice que el nombre Fâṭimah (literalmente: protegida del fuego) fue revelado por Alláh.

Ella se casó con ‘Ali (radjallâhu ‘anhu) en el año de la Hiyrah en el mes de Muharram, Safar o Ra’yab o Ramdân, pero comenzó a vivir con él siete meses y medio después, este nikâh fue ordenado por (sallallâhu ‘alaihi wa sallam), cuando ella tenía alrededor de quince años y ‘Ali veintiuno. De entre todas sus hijas, ella fue la más querida. Cuando él salía de viaje era la última con la que estaba y era la primera que iba a visitar a su regreso. Cuando ‘Ali (radjallâhu ‘anhu) quiso casarse con la hija de Abû Yâhal, Fâṭimah (radjallâhu ‘anhâ) se puso muy triste y le contó al Mensajero de Alláh...
lo que le pasaba. Rasúlulláh (şallalláhu ‘alaihi wa sallam) le dijo a ‘Ali (radiallláhu ‘anhu): “Fátimah es parte de mi cuerpo, si la hieren a ella, me hieren a mí”.

‘Ali (radiallláhu ‘anhu) desechó la idea de casarse por segunda vez durante la vida de Fátimah (radiallláhu ‘anhá). Después que ella falleció, él se casó con su sobrina Umámah (radiallláhu ‘anhá) tal como leímos anteriormente.

Aproximadamente seis meses después de la muerte del Mensajero de Alláh (şallalláhu ‘alaihi wa sallam) Fátimah se enfermó. Un día le dijo a su sirvienta: “Quiero tomar un baño. Prepárame agua”. Ella se bañó y luego se cambió la ropa, pidió que su cama fuese puesta en medio del cuarto. Se recostó con la cara mirando hacía la Qiblah y con la mano derecha bajo la mejilla derecha y dijo: “Voy a morir”.

Luego de eso falleció. La descendencia del Mensajero de Alláh (şallalláhu ‘alaihi wa sallam) continúa hasta hoy, continuará en el futuro a través de sus hijos. Ella tuvo tres hijos y tres hijas: Hasan y Husain (radiallláhu ‘anhumá) que nacieron, respectivamente, los años segundo y tercero después del matrimonio. Muhassin (radiallláhu ‘anhu), el tercer hijo, nació el año cuarto de la Hiýrah, pero murió en su infancia. Ruqayyah, su primera hija, murió siendo una niña por lo que no ha sido mencionada por algunos historiadores. Su segunda hija, Um Kulthúm se casó primero con ‘Umar Amirul-Mu.minin (radiallláhu ‘anhu) de quien tuvo un hijo llamado Zaid y una hija llamada Ruqayyah. Cuando ‘Umar (radiallláhu ‘anhu) murió, Um Kulthúm (radiallláhu ‘anhá) se casó con ‘Aun Bin Ya’far, pero no tuvo hijos con él. Después de que él murió, su hermano Muhhammad Bin Ya’far se casó con ella y tuvieron una hija que murió en su niñez. Muhhammad Bin Ya’far (radiallláhu ‘anhumá) también falleció mientras ella estaba viva y, a la muerte de éste, se casó con su tercer hermano Abdulláh Bin Ya’far y no tuvieron hijos. Ella murió como esposa de Abdulláh, su hijo Zaid falleció el mismo día, se levantó la ýanazah de ellos, murriendo ahí la generación de ella. Abdulláh, ‘Aun y Muhhammad (radiallláhu ‘anhum) han sido mencionados en el Capítulo Sexto como hijos de Ya’far (radiallláhu ‘anhá) y sobrinos de ‘Ali (radiallláhu ‘anhu).

Zaynab (radiallláhu ‘anhá), La tercera hija de Fátimah (radiallláhu ‘anhá) se casó con Abdulláh Bin Ya’far y tuvieron dos hijos Abdulláh y ‘Aun. Después de su muerte, Abdulláh se casó con Um Kulthúm (hermana de Zainab). ‘Ali (radiallláhu ‘anhu) tuvo otros hijos de las esposas que tuvo después de la muerte de Fátimah (radiallláhu ‘anhá). Se ha dicho que él tuvo alrededor de treinta y dos descendientes; dieciséis hijos y diecisésis hijas. Hasan (radiallláhu ‘anhu) tuvo quince hijos y ocho hijas, y Husain (radiallláhu ‘anhu) tuvo seis hijos y tres hijas. [Resumen de los siguientes libros: Al-Jamís, Az-Zarqání, At-Talqih, Al-Iṣábah y Usudul-Ghábah].
CAPÍTULO UNDÉCIMO

LOS NIÑOS Y SU DEVOCIÓN AL ISLAM

El espíritu veraz del Islam que encontramos entre los niños de los tiempos de los Sahabah fue el fruto de la formación que recibieron de sus padres. Los padres y tutores de hoy en día malcrian a sus hijos consintiéndolos más de la cuenta. Si, en lugar de ello, les inculcaran el valor y la importancia de las prácticas del Islam, éstas serían para ellos sus hábitos y costumbres en la edad adulta. Cuando vemos a un niño haciendo algo malo, lo pasamos por alto diciendo que “es sólo un niño” vemos como algunos padres incluso se ponen contentos cuando sus hijos ya crecidos hacen cosas indebidas. Nosotros nos engañamos cuando vemos que nuestros hijos hacen algo contrario a nuestro Din y lo justificamos pensando que cuando sea grande va a cambiar.

¿Cómo podemos hacer que una mala semilla produzca una buena planta? Si realmente alguien desea que su hijo sea un buen musulmán cuando crezca y sea mayor, debe sembrar la semilla del Imán y el Islam en su corazón desde la niñez. Los Sahabah fueron muy cuidadosos en la enseñanza correcta de sus hijos respecto de las prácticas islámicas y siempre estaban pendientes de lo que los niños hacían.

En el tiempo de ‘Umar (ra), una persona fue arrestada por beber en Ramadán. Cuando llegó donde ‘Umar, éste le dijo: “¡Pobre de ti, si hasta nuestros hijos están ayunando en este mes!” [Al-Bujari].

El hombre fue castigado con ochenta latigazos y fue expulsado de Madinah para siempre y fue enviado a Shám (Siria).

HISTORIA UNO. Los niños ayunando

Rubayyi’ Bint Mu’auwadh (ra), de quien se habló en el capítulo anterior, dijo: “Una vez el Mensajero de Allah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) nos ordenó ayunar un día diez de Muharram. Desde entonces yo siempre ayuno en ese día. Incluso a los niños se les hizo ayunar con nosotros. Cuando ellos lloraban por el hambre, los entreteníamos con juguetes hechos de hojas de algodón hasta el iftar”. [Al-Bujári, 1960].

Nota: Podemos ver en los ahadith que las madres de aquellos tiempos no daban de comer a sus hijos durante el ayuno. Sin duda ellos podían resistirlo, dado que los niveles de salud y resistencia eran superiores a los actuales. Pero ¿Acaso hacemos lo
que realmente podemos hacer? Ciertamente no podemos cargar a nuestros hijos con un peso que no pueden tolerar, pero si debiésemos exigirles lo que sí pueden hacer con facilidad.

HISTORIA DOS. El conocimiento de 'Áishah (ra) (ragiallahu 'anha)

'Áishah (radiallāhu 'anāhā) fue entregada en matrimonio cuando tenía seis años de edad y comenzó a vivir con el Mensajero de Allāh (sallallāhu 'alaihi wa sallam) cuando tenía nueve. Ella tenía dieciocho años de edad cuando murió el Mensajero de Allāh (sallallāhu 'alaihi wa sallam). A pesar de su edad, ella es responsable de la transmisión de numerosos ahādīth y normas de prácticas Islámicas. Masrūq (raḥmatullāhi 'alaihi) dijo: “Vi a muchos Sahābah destacados que venían a consultar a 'Áishah (radiallāhu 'anāhā), acerca de materias de jurisprudencia islámica”.

'Atā (raḥmatullāhi 'alaihi) dijo: “Áishah era mucho más instruida que muchos de los hombres de su época”.

Abū Músá (radiallāhu 'anhu) dijo: “Gracias a la ayuda de 'Áishah se pudieron resolver cada uno de los problemas que tuvimos enfrentar en materia de conocimiento religioso”. [Al-Iṣābah].

Los libros de ahādīth contienen más de dos mil doscientos diez ahādīth que fueron narrados por 'Áishah (radiallāhu 'anāhā). Ella dijo: “Cuando yo era una niña y estaba jugando con mis amigos en Makkah, los siguientes versículos fueron revelados al Mensajero de Allāh (sallallāhu 'alaihi wa sallam)”. [Al-Bujārī].

“Pero la Hora será su cita y ella será aun más terrible y más amarga”. [Sūrah Al-Qamar (54), āyah 46].

Sabemos que ella emigró a Madinah cuando tenía sólo ocho años de edad, por lo que ella debió haber sido mucho más pequeña cuando se revelaron estos versículos mequés. Esto demuestra su devoción y afecto por el conocimiento islámico desde su niñez temprana.

HISTORIA TRES. 'Umair (radiallāhu 'anhu) va a la batalla

'Umair (radiallāhu 'anhu) era esclavo de Ābil-Laḥm (radiallāhu 'anhu) y era muy joven. Todo el mundo en aquellos días estaba dispuesto a esforzarse y sacrificarse en el camino de Allāh. 'Umair (radiallāhu 'anhu) le pidió al Mensajero de Allāh (sallallāhu 'alaihi wa sallam) que le diera permiso para pelear en Jaibar. Su amo le
recomendó fuertemente que lo hiciera y Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) le dio autorización y le entregó una espada que ‘Umair (radjallâhu ‘anhu) se colgó alrededor del cuello. La verdad es que la espada era demasiado grande para él y al caminar la arrastraba. Él luchó hasta que se logró la victoria. Como era menor de edad y esclavo, no tenía derecho a participar completamente del botín. Sin embargo, el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) le entregó una parte como caso especial. [Abû Dâwûd, 2730].

Nota: Aunque ‘Umair (radjallâhu ‘anhu) sabía que no participaría de los botines de guerra, igual estaba dispuesto a luchar y pidió consejos para hacerlo. Qué puede motivar más que la recompensa de la Otra Vida, que ha sido prometida por Allâh y descrita por Su Mensajero (sallallâhu ‘alaihi wa sallam).

HISTORIA CUATRO. ‘Umaîr Bin Abî Waqqâs (radjallâhu ‘anhu) se oculta para poder participar en la batalla de Badr

‘Umaîr Bin Abî Waqqâs (radjallâhu ‘anhu) era un Sahâbi de tierna edad que abrazó el Islam en los primeros días. El era hermano de Sa’d Bin Abî Waqqâs (radjallâhu ‘anhu) que fue luego el famoso general musulmán. Sa’d narró: “Cuando nos preparábamos para marchar a Badr, noté que ‘Umaîr estaba tratando de escondérse. Esto me llamó la atención y le pregunté: ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te escondes?, él me contestó: Temo que el Mensajero de Allâh no me deje participar en esta batalla porque soy demasiado joven, aunque mi intención es ir y ser martirizado en el Camino de Allâh”.

De hecho, el temor de ‘Umaîr (radjallâhu ‘anhu) estaba justificado, pues, cuando el Mensajero de Allâh lo encontró no lo dejó que marchara con el ejército. ‘Umaîr no pudo soportar esto y comenzó a llorar. Al ver esto, el Mensajero de Allâh le dio autorización para marchar a la batalla donde peleó y finalmente fue martirizado.

Sa’d (radjallâhu ‘anhu), el hermano de ‘Umaîr dijo: “La espada de ‘Umaîr era demasiado grande para él, así que tuve que hacerle varios nudos al cinturón para que ésta no tocase el suelo”. [Al-Işâbah].

HISTORIA CINCO. Dos jóvenes de los Anşâr matan a Abû Yahal

‘Abdûr-Rahmân Bin ‘Auf (radjallâhu ‘anhu) uno de los más eminentes Sahâbah narró: “En la batalla de Badr, yo estaba en el frente cuando vi a dos jóvenes de los Anşâr uno a cada lado. Yo pensé que habría estado mejor entre hombres más fuertes para apoyarme. De repente, uno de los jóvenes tomó mi mano y dijo: ‘Tío ¿Conoces a Abû Yahal?’. yo dije: Sí, pero ¿Qué pretendes hacer? Él dijo: ‘He sabido que este hombre vil injuria al Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Por Aquél que tiene mi
vida en Sus manos, si lo llevo a ver lo seguiré hasta matarlo. Sus palabras me dejaron atónito y lo mismo me dijo el otro joven. Sucedió que vi a Abū Yahal corriendo sobre su caballo y le dije a los muchachos: ¡Ahí va quien buscan! Ambos se arrojaron sobre él y comenzaron a atacarlo con sus espadas hasta que lo vi caer del caballo”. [Al-Bujārī].

Nota: Estos jóvenes eran Mu'ādh Bin 'Amr Bin Yāmūḥ y Mu'ādh Bin 'Afrā (radjallāhu ‘anhum). Mu'ādh Bin 'Amr Bin Yāmūḥ (radjallāhu ‘anhum) dijo: “Escuché que decían -Nadie puede matar a Abū Yahal pues está muy bien protegido-. Y decidí que yo debía eliminarlo”.

Abū Yahal estaba preparando sus filas para atacar cuando fue visto por 'Abdur-Rahmān Bin 'Auf (radjallāhu ‘anh), los dos jóvenes iban a pie mientras que Abū Yahal iba a caballo. Uno de ellos golpeó la pata del caballo y el otro a Abū Yahal haciendo que ambos cayeran y Abū Yahal no fue capaz de levantarse, luego lo dejaron en esta condición. Mu'auwadh Bin 'Afrā, hermano de Mu'ādh Bin 'Afrā fue a liquidarlo con su espada de manera que no pudiese arrastrarse a su campamento. 'Abdullāh Bin Mas'ūd (radjallāhu ‘anhu) finalmente fue y le cortó la cabeza.

Mu'ādh Bin 'Amr Bin Yāmūḥ (radjallāhu ‘anhu) dijo: “Cuando golpeé a Abū Yahal con mi espada, su hijo 'Ikramah estaba con él. Éste me dio un golpe con su espada que cortó mi brazo dejándolo sólo unido por la piel. Arrojé el brazo cortado detrás de mi hombro y seguí luchando con una sola mano. Cuando fue demasiado complicado lo desprendí de mi cuerpo pisándolo con el pie y tirando con el cuerpo, para luego dejarlo abandonado”.

HISTORIA SEIS. La competencia entre Rāfī' y Samuraih (radjallāhu ‘anhumá)


www.islamicbulletin.org
Ráfi’ (radiallāhu ‘anhu) se paró sobre la punta de sus pies para verse más alto. Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) le permitió quedarse. Cuando Samurah Bin Yundub se enteró de esto le dijo a su padrastro Murrah Bin Sinān: “El Mensajero de Allāh le ha dado permiso a Rāfi’ y yo estoy seguro que puedo ganarle luchando a él por lo que merezco más que él el favor de Rasūlullāh”.

Cuando le dijeron esto al Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam), éste le permitió a Samurah que probara su dicho luchando con Rāfi’. Samurah venció a Rāfi’ y también se le permitió estar en el ejército. Otros niños también hicieron el esfuerzo de ser aceptados y algunos de ellos lo lograron.

Mientras se iba haciendo de noche, el Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) hizo los arreglos para la vigilancia del campamento y preguntó: “¿Quién va a vigilar mi tienda durante la noche?” Alguien dijo: “Yo, Mensajero de Allāh”. A lo que él (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) preguntó: “¿Quién eres tú?” La persona dijo: “Zakwān” El Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam): “¡Muy bien! Siéntate”. Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) volvió a preguntar: “¿Quién más se ofrece como voluntario para vigilar mi tienda esta noche?” Se oyó una voz: “Yo, Mensajero de Allāh”.

Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) preguntó: “¿Quién eres tú?” La voz dijo: “Abū Saba’ (el padre de Saba’)” Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Muy bien. Siéntate”.

El Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) preguntó por tercera vez: “¿Quién será el tercer hombre que vigilará mi tienda esta noche?” Una voz vino entre la multitud: “Yo, Mensajero de Allāh”. Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) preguntó: “Tu nombre”. La voz respondió: “Ibn ‘Abdul-Qais” “¡Muy bien! Siéntate tú también”. Finalizó el Mensajero de Allāh”.

Entonces, el Mensajero de Allāh llamó a los tres voluntarios para que vinieran con él pero sólo una persona vino. Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) preguntó: “¿Dónde están tus otros dos compañeros?” La persona le contestó: “¡Oh, Mensajero de Allāh! Fui yo quien se puso de pie la tres veces.” El Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) lo bendijo y le permitió que vigilase su tienda y así lo hizo durante toda la noche. [Tārij Al-Jamis, v. 2, p. 188].

Nota: Los Sahābah siempre estaban dispuestos a enfrentar la muerte por Allāh y Su Mensajero (sallallāhu ‘alaihi wa sallam). Los niños y adultos, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, todos estaban embebidos del mismo espíritu de sacrificio y devoción.
Rāfi' Bin Judaiy también se había ofrecido para luchar en Badr pero no fue aceptado la primera vez. Desde entonces, él participó en todas las otras campañas. En Uḥud, una flecha enemiga le dio en el pecho. Cuando le fue sacada, una parte quedó dentro de él y esto hizo que tuviese una herida que en su vejez le causó la muerte. [Usudul-Ghabah].

HISTORIA SIETE. Zaid (radiallahu ‘anhu) obtiene preferencia por su Qurān

Zaid Bin Thābit (radiallahu ‘anhu) tenía seis años cuando su padre murió y once en los tiempos de la Hiyrah. Él se ofreció para participar en la batalla de Badr, pero fue rechazado por ser demasiado joven. En Uḥud se volvió a presentar voluntariamente pero también fue rechazado a causa de su tierna edad, tal como vimos en la historia pasada. Él participó después en todas las campañas. Cuando los muṣāhidin marchaban hacia Tabūk, la bandera del clan Banū Mālik era transportada por ‘Ammárah. El Mensajero de Allāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) le ofreció que le cediera la bandera a Zaid. ‘Ammárah (radiallahu ‘anhu) pensó que quizás alguien se había quejado de él y esto habría causado el disgusto de Rasūlullāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) así que dijo: “¡Oh, Mensajero de Allāh! Esto es porque alguien se ha quejado de mí”. El Mensajero de Allāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) le contestó “No, pero Zaid sabe más del Qurān que tú, y eso le ha dado preferencia”. [Usudul-Ghabah, Mustadrak Al-Ḥākim, v. 3, p. 421].

Nota: Era usual que el Mensajero de Allāh diese preferencia a la gente de acuerdo con sus virtudes. Aunque esta era una ocasión de guerra, donde el conocimiento del Qurān no parece tener directa relación, el Mensajero de Allāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) dio preferencia a Zaid (radiallahu ‘anhu) y estas distinciones se harían en otras ocasiones también. Cuando un grupo de personas era ubicado en una sola tumba, como en el caso de Uḥud, eran sepultados de acuerdo con su conocimiento del Qurān.

HISTORIA OCHO. La muerte del padre de Abū Sa‘īd Al-Judri (radiallahu ‘anhu)

Abū Sa‘īd Al-Judri (radiallahu ‘anhu) dijo: “Yo fui presentado ante el Mensajero de Allāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) por mi padre para luchar en Uḥud, cuando tenía trece años de edad. Mi padre me recomendó diciendo: “¡Oh, Mensajero de Allāh! Él tiene un buen cuerpo y sus huesos ya están desarrollados”.

Rasūlullāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) me miró varias veces pero finalmente me rechazó debido a mi corta edad. Mi padre peleó en esa batalla y fue muerto en ella. Él no me dejó nada para vivir. Fui donde el Mensajero de Allāh (sallallahu ‘alaihi wa
sallam) para pedirle algo de ayuda financiera. Antes que yo le dijese nada él me dijo: “Abū Saʿīd, quien busca fuerza en Allāh, la obtiene. Quien pide caridad de Él, la obtiene. Y quien busca satisfacción en Allāh, la obtiene”. Después de oír esto, regresé a mi casa sin pedirle nada.

Después de esto, Allāh lo bendijo con tal posición que, entre todos los jóvenes Sahābah, nadie tenía tal conocimiento y sabiduría como Abū Saʿīd (raḍiAllāhu ‘anhu). (Al-Iṣbah, Al-Iṣti’āb).

Nota: Que admirable la moderación de Abū Saʿīd a tan temprana edad. Como vimos él había perdido a su padre en Uḥud y quedó totalmente desamparado, siendo merecedor de toda la ayuda. Sin embargo, tan sólo unas pocas palabras de Rasūlullāh (sallAllāhu ‘alaihi wa sallam) le persuadieron de hablar de su desgracia y de pedir auxilio. ¿Puede alguien mayor mostrar esa fortaleza de carácter? La verdad es que las personas que Allāh escogió para ser compañeros de Su amado Mensajero realmente merecen ese honor. Por ello el Mensajero de Allāh (sallAllāhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Allāh ha escogido a mis compañeros sobre el resto de los hombres”.

HISTORIA NUEVE. Salamah Bin Akwa’ (raḍiAllāhu ‘anhu) enfrenta a unos bandidos

Gābah era una aldea pequeña ubicada a cinco millas de Madinah. Los camellos del Mensajero de Allāh (sallAllāhu ‘alaihi wa sallam) fueron enviados para pastar en aquel lugar. ‘Abdūr-Rahmān Fazārī junto con algunos incrédulos mataron a las personas que los cuidaban y se los llevó consigo. Los bandidos iban a caballo y bien armados. Salamah Bin Akwa’ (raḍiAllāhu ‘anhu) iba a pie con su arco y flechas cuando vio a los asaltantes. Él era sólo un niño pero caminaba velozmente. Se dice que podía vencer a un caballo en una carrera. También era un excelente arquero. En cuanto divisó a los delincuentes, subió hasta lo alto de una colina y gritó a Madinah para dar la alarma. Luego se acercó hasta los bandidos y empezó a arrojarle flechas uno tras otro. Lo hacía tan sigilosamente y de manera tan incesante que los malhechores pensaron que estaban rodeados por un gran número de gente. Cada vez que alguno de los bandidos volvía el caballo en su dirección, él se escondía detrás de un árbol y hería a sus animales. Los hombres galoparon a toda velocidad para no ser capturados. Salamah (raḍiAllāhu ‘anhu) dijo: “Yo seguí disparándoles a los bandidos hasta que todos los camellos que robaron quedaron detrás de mí. Al retirarse, los bandidos dejaron treinta lanzas y treinta piezas de tela. En eso llegó ‘Uyainah Bin Ḥīṣn (otro bandido) para apoyar a los malhechores.

Cuando se percataron que yo estaba sólo comenzaron a perseguirme y tuve que subir a lo alto de una colina. Como estaban ya cerca, les grité: ¡Alto, escúchenme! ¿Saben
acaso quién soy? Soy Ibnul Akwa'. Por Aquél que dio gloria a Muḥammad si alguno
ustedes me persiguen, no me alcanzará y, si alguno de ustedes huye de mí, no podrá
escapar. Seguí hablándoles de esa forma para engatusarlos mientras -pensaba yo-
llegaba la ayuda desde Madinah. Yo miraba ansiosamente entre los árboles cuando vi
que un grupo encabezado por Ajram Asadi (ra) venía hacia mí. Cuando Ajram estuvo cerca de los bandidos, atacó a 'Abdur-Rahmán y le cortó una pierna a su caballo. 'Abdur-Rahmán, al caer de su caballo, mató a Ajram. Abū Qatādah había llegado y en el combate que se desarrolló perdió a su caballo y 'Abdur-Rahmán perdió la vida'. [Abū Dāwūd].

Nota: En algunos libros se narra que cuando Ajram iba a atacar a 'Abdur-Rahmán,
Salamah (ra) lo advirtió para que esperase a que llegara el resto de su gente. Él no quiso esperar y dijo: "Deseo morir como mártir en el camino de Allāh". Él fue el único que murió entre los musulmanes, mientras que los bandidos sufrieron muchas bajas. Luego, más refuerzos llegaron hasta los musulmanes y los malhechores debieron huir. Salamah pidió permiso al Mensajero de Allāh (sallallahu 'alaihi wa sallam) para ir detrás de ellos diciendo: "¡Oh, Mensajero de Allāh! Dame cien hombre para darles una lección".

Pero el Mensajero de Allāh (sallallahu 'alaihi wa sallam) me dijo: "No. Ellos ya deben haber llegado a sus cuarteles".

Muchos historiadores coinciden en que Salamah debió haber tenido, como mucho,
doce o trece años en aquella época. Es sorprendente que un niño de esa edad haya podido solo hacer frente a tantos hombres. No sólo recuperó todo lo robado sino que, además, un botín importante. Éste es el resultado de tener Īmān e Ijla' con los que Allāh ha imbuido los corazones de esa gente bendita.

HISTORIA DIEZ. El entusiasmo de Barā' (ra) para participar en Badr

Badr fue la más ilustre y flamante batalla librada por los musulmanes que debieron enfrentar en ella grandes adversidades. Eran trescientos hombres, tres caballos, setenta camellos, seis o nueve cotas de malla y ocho espadas con el Mensajero de Allāh (sallallahu 'alaihi wa sallam).

Quraish, por su lado, contaba con mil hombres, cien caballos, setecientos camellos y todos armados hasta los dientes. Los Quraish estaban tan seguros de su victoria que trajeron consigo instrumentos musicales y mujeres cantoras para celebrar el triunfo. Rasūlullāh (sallallahu 'alaihi wa sallam) estaba preocupado por la gran desigualdad. Él rogó a Allāh en estos términos: "¡Oh, Allāh! Tus siervos creyentes están descalzos,
sólo Tú puedes proveerles de animales para montar. Están desnudos, sólo Tú y nadie más que Tú puedes darle vestidos. Ellos son pobres, Tú y sólo Tú puedes darles sustento”. Allâh le respondió su súplica y les dio la más gloriosa victoria a los musulmanes.

A pesar de tener conciencia de la fuerza de Quraish, ‘Abdullâh Bin ‘Umar y Barâ Bin ‘Azib (radiallahu ‘anhum), por el deseo de unirse a la batalla, habían salido junto con los mu’âtâhidin.

El Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam), sin embargo, debido a la tierna edad que tenían, no les permitió ir al campo de batalla. [Jamîs, Majma ‘Uz-Zawâid, v. 6, p. 111, Al-Igâbah, v. 1, p. 411].

Nota: Como ya vimos, ambos niños también fueron rechazados por las mismas razones para participar en la batalla de Uhud, que sucedió un año después de Badr. ¡Qué asombroso espíritu de los niños de aquellos días! Sentían ansías de poder participar en cada batalla.

HISTORIA ONCE. ‘Abdullâh Bin ‘Abdullâh Bin Ubay (radiallahu ‘anhu), deshonra a su padre hipócrita

Durante la famosa campaña de Banûl-Mu’tataliq en el año quinto después de la Hijrâh, un muhâjîr tuvo un conflicto con un Anşârî por un asunto trivial. Cada uno de ellos llamó a su gente para pedir apoyo y se produjo una seria posibilidad de que terminase con una lucha entre ambos grupos de musulmanes que fue advertida por personas más razonables. ‘Abdullâh Bin Ubay era el jefe de los hipócritas (munâﬁqîn), él era un acérrimo enemigo del Islam pero, como fingía ser musulmán, era tratado así por los demás musulmanes. Cuando este hombre se enteró de esto, se refirió al Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) en términos insolentes y aprovechándose de la ocasión habló a la gente diciendo: “Todo esto es el resultado de la semilla que ustedes mismos sembraron con sus manos. Le dieron apoyo a éstos extranjeros (muha˘jirin), compartieron todo con ellos en términos de igualdad y los recibieron en su propio pueblo. Si ustedes dejan de ayudarlos, ellos se verán obligados a regresar”.

Luego dijo: “¡Por Allâh! Regresando a Madinah, nosotros, la gente respetable deberíamos enviar de vuelta a estos miserables”.

Zaid Bin Arqam (radiallahu ‘anhu), un niño de los Anşâr lo escuchó. Él no pudo aceptar estas palabras y le contestó diciendo: “¡Por Allâh! Eres un desdichado. Tu propia gente te desprecia y nadie te va a apoyar. Muhammad es el más honorable. Él fue elevado por Ar-Rahmân y amado por sus seguidores”.

www.islamicbulletin.org
'Abdullah Bin Ubay dijo entonces: “Tienes razón. Lo que he dicho es solo una broma, no fue en serio. Así que no le digas a nadie lo que he dicho”.

Zaid (radiallahu ‘anhu) se fue directamente donde el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y le dijo lo que él hipócrita había dicho. ‘Umar (radiallahu ‘anhu) le pidió permiso a Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) para matar a ‘Abdullah Bin Ubay, pero él (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) rechazó la idea. Cuando ‘Abdullah Bin Ubay supo que el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) se había enterado de lo que había dicho fue donde él (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y jurando por Allâh dijo: “Nunca dije tal cosa, Zaid está mintiendo. Él te ha dicho una mentira”.

Algunos de los Ansâr estaban sentados con el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y le dieron el favor a ‘Abdullah diciendo: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Él es el jefe de su clan y es un hombre importante. Su palabra es más confiable que la de un niño. Es posible que Zaid haya escuchado mal o que no lo haya comprendido bien”.

Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) aceptó su palabra y no hizo nada contra él. Cuando Zaid supo que este munâfiq (hipócrita) había logrado engañar al Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) a través de sus falsos juramentos, no quiso volver a salir de su casa por vergüenza de ser considerado un mentiroso por la gente. Él no iba ni siquiera donde Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Finalmente fue revelada la Sûrah Al-Munâfiqûn, en la que el reporte de Zaid fue confirmado y el munâfiq quedó expuesto. Después de esto, toda la gente comenzó a respetar a Zaid y a despreciar al hipócrita.

El munâfiq ‘Abdullah Bin Ubay tenía un hijo, se llamaba ‘Abdullah y era un musulmán sincero. Cuando los mu’âhidin estaban a punto de llegar a Madinah, él se apostó con su espada en las puertas de la ciudad y en tono desafiante le dijo a su padre munâfiq: “No te permitiré entrar en Madinah hasta que admitas que tu lengua diga que eres tú el miserable y que Muhammâd (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) es el más elevado”.

Esto lo sorprendió muchísimo pues su hijo siempre había sido respetuoso con él y ahora aparecía frente a él dispuesto a matarlo por el honor del Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). El munâfiq tuvo que declarar: “Por Allâh, yo soy un miserable y Muhammâd es el más elevado”. Luego se le permitió entrar en el pueblo. [Jamis].

HISTORIA DOCE. El deseo de luchar de ‘Yâbir (radiallahu ‘anhu) en la batalla de Hamrâul-Asad

Después que terminó la batalla de Uhud, los Sahâbah que quedaron regresaron a Madinah, cansados y heridos. Cuando Quraish regresaba a Makkah, acamparon en
un lugar llamado Hamrāul-Asad, y su jefe Abū Sufián se sentó a tomar consejo con sus tenientes. Ellos dijeron: “Los musulmanes fueron derrotados en Uḥud. Este es el mejor momento para eliminar a Muhammād”.

Así que decidieron regresar y atacar la ciudad de Madinah. Cuando el Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) recibió esta información, ordenó a todos los Sahābah que habían luchado en Uḥud y que habían regresado recién de la batalla que salieran de Madinah y que alcanzaran al enemigo en el camino.

Yābir (radiallahu ‘anhu) vino donde el Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) y dijo: “¡Oh, Mensajero de Allāh! Tenía muchos deseos de luchar en Uḥud, pero mi padre no me lo permitió diciendo que no quedaría nadie de la familia para cuidar de mis siete hermanas y sólo uno de nosotros podía ir a la batalla. Así que hizo los arreglos para ir y me dejó con la familia. Él logró el fin más codiciado (el martirio) en Uḥud. Ahora estoy deseoso de ir a luchar contra Quraish”. Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) le permitió que fuera. Él era la única persona en esa campaña que no había luchado en Uḥud. [Jamīs, Usudul-Gābah, v. 1, p. 492, Al-İsābah, v. 1, p. 546].

Nota: El padre de Yābir recibió el martirio en Uḥud. Yābir (radiallahu ‘anhu) quedó como responsable de cuidar a una gran familia, con muchas deudas que pagar y sin nada para vivir. A un judío se le adeudaba, y como sabemos, raras veces les queda algún rincón blando en el corazón para con sus deudores. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, Yābir le pide al Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) que le permita ir a luchar. ¡Qué espíritu tan asombroso!

HISTORIA TRECE. La valentía de Ibn Zubair (radiallahu ‘anhu) contra los romanos


Algunos musulmanes se preocuparon por este ofrecimiento. Cuando ‘Abdullāh se enteró dijo: “No hay nada de qué preocuparse, ofreceremos también que quien mate a Yārī obtendrá la mano de su hija y una recompensa de cien mil dirhams, además de gobernador donde él gobernaba”.

www.islamicbulletin.org
La batalla fue cruenta y se extendió por mucho tiempo. Ibn Zubair (radiallahu ‘anhu) logró llegar donde estaba sentado Yarýir detrás de sus fuerzas, debajo de un quitasol de plumas de pavo real sostenido por dos mujeres. Ibn Zubair (radiallahu ‘anhu), de una vez, bordeó las tropas enemigas y llegó donde Yarýir, lo atacó con su espada y le cortó la cabeza. Luego puso su cabeza en una lanza y la llevó al campamento causando el asombro de ambos ejércitos por su gran valor. [Al-Kamil Fit-Tārīj, v. 3, p. 88].

Nota: Cuando los Sahábah emigraron a Madinah, no nació ningún hijo de ellos en Madinah durante un año. Esto hizo que los judíos de Madinah comentaran: “Hemos puesto un maleficio sobre los emigrantes para que no puedan tener hijos varones”.

‘Abdullāh Bin Zubair (radiallahu ‘anhu) fue el primer niño varón que nació de entre los muhāji-rīn. Los musulmanes se alegraron por su nacimiento. El Mensajero de Allāh (sallallahu ‘alaihi wa allam) no permitía, por lo general, que los niños hicieran un voto de alianza con él. Pero, ‘Abdullāh Bin Zubair (radiallahu ‘anhu) tuvo el privilegio y el honor de hacer un voto de alianza con el Mensajero de Allāh cuando tenía siete años de edad. Durante esta batalla, apenas tenía veinticinco o veintiséis años de edad. El haber ido sólo y matar al comandante romano, después de engañar al ejército enemigo de doscientos mil hombres a tan temprana edad es realmente asombroso.

HISTORIA CATORCE. ‘Amr Bin Salamah (radiallahu ‘anhu) memoriza el Qurān incluso antes de ser musulmán

‘Amr Bin Salamah (radiallahu ‘anhu) dijo: “Vivíamos con nuestro padre en un lugar donde pasaban las caravanas hacia Madinah. Cuando una caravana de Madinah pasó por nuestra aldea, les preguntamos a las personas en ella acerca de Muḥammad (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Ellos nos dijeron que él afirmaba recibir la Revelación de Allāh y nos recitaron algunos versículos del Qurān lo que nos permitió hacernos una idea de sus enseñanzas. Yo me dedicué a memorizar esos versículos de manera que, aún antes de haber abrazado el Islam, yo ya había aprendido una buena parte del Qurān. Todas las tribus de Makkah esperaron hasta que la ciudad cayera en manos de Rasūlullāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam).

Delegaciones de todas las tribus comenzaron a llegar hasta el Mensajero de Allāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) para entrar en el Islam. Mi padre encabezó una delegación que fue hasta donde estaba Rasūlullāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) para hacer una Alianza con él, en representación de nuestra tribu. Rasūlullāh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) nos enseñó los aspectos básicos del salāh y otras prácticas islámicas. Él les dijo: “Aquella persona que sepa más del Qurān deberá dirigir el salāh”. Resultó
que en mi tribu nadie sabía más Qurán que yo y cuando buscaron un Imám, no pudieron encontrar a alguien que lo conociera mejor que yo. Así que fui designado como Imám. De esta manera, cuando yo tenía siete años de edad, dirigía el salâh en congregación así como la oración fúnebre". [Al-Bujârî y Abû Dâwûd].

Nota: Su inclinación natural hacia el Islam hizo que 'Amr memorizara una buena parte del Qurán cuando sólo era un niño, incluso antes de haber abrazado el Islam.

HISTORIA QUINCE. ‘Abdullâh Bin ‘Abbâs (radjâlallâhu ‘anhumâ) le enseña a su esclavo

‘Ikramah, el esclavo de ‘Abdullâh Bin ‘Abbâs (radjâlallâhu ‘anhumâ) es un destacado ‘Alim, dijo: “Mientras aprendía el Qurán y los aḥâdîth, estaba encadenado por mi amo, para que no me fuera a ninguna parte y dedicase todo mi tiempo a estudiar”. [Al-Bujârî, Ibn Sa’d].

Nota: De hecho, el verdadero conocimiento no se puede alcanzar a menos que haya una devoción absoluta hacia él. Los estudiantes que tienen la costumbre de perder el tiempo vagabundeando y jugando, difícilmente lograrán algún conocimiento profundo. Fue por este trabajo esforzado que ‘Ikramah fue llamado después “El océano del conocimiento” y “El hombre más sabio de la Ummah”. Qatâdah dijo: “Hay cuatro hombres de los más sabios entre los Tâbi’in. ‘Ikramah es uno de ellos”.

HISTORIA DIECISEIS. Ibn ‘Abbâs (radjâlallâhu ‘anhumâ) memoriza el Qurán durante su infancia

Abdullâh Bin ‘Abbâs (radjâlallâhu ‘anhumâ) solía decirle a la gente: “Vengan a mí para resolver sus dificultades en comprender el Qurán. Yo lo memoricé siendo un niño”.

En otra narración se reporta que dijo: “Yo completé mi lectura del Qurán cuando tenía sólo diez años”. [Al-Bujârî, Fath].

Nota: La lectura del Qurán de los Sahâbah no era como la que hace el no-árabe de hoy. Lo que ellos hacían era leer con una comprensión total y con la explicación de lo que leían. Como lo que se memoriza en la infancia es profundo y permanente, ‘Abdullâh Bin ‘Abbâs (radjâlallâhu ‘anhumâ) fue aceptado como Imám en tafsîr. Ninguno de los Sahâbah ha narrado más aḥâdîth que expliquen lo significados del Qurán como ‘Abdullâh Bin ‘Abbâs (radjâlallâhu ‘anhumâ). ‘Abdullâh Bin Mas‘ûd (radjâlallâhu ‘anhu) dijo: “‘Abdullâh Bin ‘Abbâs es el mejor comentarista del Qurán”.

Abû ‘Abdur-Rahmân (rahmatullâhi ‘alaîhi), en base a la autoría del Sahâbi que le enseñó el Qurán dijo: “Los Sahâbah aprendían del Mensajero de Allâh diez versículos
del Qurán cada vez, y no aprendían otra lección hasta que no tenían el conocimiento exacto de los versículos aprendidos y hasta que no los hubiesen incorporado en su conducta". [Muntajab Kanz].

‘Abdulláh Bin ‘Abbás tenía trece años cuando falleció el Mensajero de Alláh (ṣallálláhu ‘alaihi wa sallam). Es un milagro que él haya podido memorizar tanto del Qurán y de los aḥādīth siendo tan joven. Muchos eminentes Sahābah (radjalláhu ‘anhum) venían donde él para resolver sus dificultades en la interpretación del Qurán. Esto se debía a la bendición del Mensajero de Alláh (ṣallalláhu ‘alaihi wa sallam) pues, en cierta ocasión cuando al salir del baño encontró que había un recipiente con agua lista para ser utilizada y preguntó: “¿Quién ha puesto esta agua aquí?” Alguien dijo: “Ibn ‘Abbás”. Rasūlulláh (ṣallalláhu ‘alaihi wa sallam) apreció este servicio y rezó por Ibn ‘Abbás: “¡Oh, Alláh! Concédele el conocimiento y comprensión del Qurán y de las prácticas del Islam”.

En otra ocasión, el Mensajero de Alláh (ṣallalláhu ‘alaihi wa sallam) estaba rezando. Ibn ‘Abbás (radjalláhu ‘anhumā) se le unió ubicándose detrás de él. Rasūlulláh (ṣallalláhu ‘alaihi wa sallam) lo tomó de una mano y lo puso a su lado (cuando la yama‘ah es de dos personas, una de ellas se coloca al lado del Imam y no detrás de él). Mientras el Mensajero de Alláh (ṣallalláhu ‘alaihi wa sallam) estaba en salah, Ibn ‘Abbás se retiró un poco hacia atrás. Cuando hubo terminado, Rasūlulláh (ṣallalláhu ‘alaihi wa sallam) le preguntó: “¿Por qué te moviste hacia atrás?” Él le contestó: “Tú eres el Mensajero de Alláh ¿Cómo podría estar de pie a tu lado?”

En esa ocasión, el Mensajero de Alláh (ṣallalláhu ‘alaihi wa sallam) también hizo una súplica por su conocimiento y entendimiento. [Al-Isābah].

HISTORIA DIECISIETE. Los apuntes de ‘Abdulláh Bin ‘Amr Bin Al-‘Āṣ (radjalláhu ‘anhu) sobre los aḥādīth

‘Abdulláh Bin ‘Amr Bin Al-‘Āṣ (radjalláhu ‘anhumā) fue uno de los Sahābah más piadosos. Él solía ayunar durante el día y completaba su lectura del Qurán cada noche. El Mensajero de Alláh (ṣallalláhu ‘alaihi wa sallam) lo contenía de su excesiva devoción y le decía: “Te debilitarás por ayunar diariamente y tu visión sufrirá por levantarte mucho en las noches. Tienes obligaciones hacia tu cuerpo, a los miembros de tu familia y a quienes te visitan”. Él dijo: “El Mensajero de Alláh (ṣallalláhu ‘alaihi wa sallam) me aconsejó de no tomar menos de un mes para completar el Qurán. Le dije: “¡Oh, Mensajero de Alláh! Esto es poco para mi, déjame aprovechar mi fuerza mientras soy joven”. Entonces él redujo el plazo a veinte días y yo seguí insistiendo hasta que me permitió que completase mi lectura del Qurán cada tres días".
Él tenía una recopilación de ahâdith que llamó “Sâdiqah” (verdadero). “Yo solía tomar notas de todo lo que escuchaba del Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam). Unas personas me dijeron en una ocasión: “El Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) es, después de todo, un ser humano y muchas palabras que él pronuncia por enojo o de buen humor no son intencionales. No deberías escribir todo lo que dice’. Yo acepté el consejo. Una vez se lo dije al Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y me respondió: “Hazlo como lo hacías antes. ¡Por Allâh! Mi boca no pronuncia sino la verdad no importa si estoy enojado o de buen humor”. [Musnad Aḥmad].

Abû Hurairah (rađialláhu ‘anhu) dijo: “Nadie ha transmitido más del Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) que yo, excepto ‘Abdullâh Bin ‘Amr, pues él solía tomar nota de todo lo que oía de él y yo confiaba en mi memoria”.

Nota: Todo esto es sorprendente, en especial sabiendo que gran parte del tiempo estaba leyendo el Qurán y cumpliendo con otros actos piadosos.

HISTORIA DIECIOCHO. Zaid Bin Thâbit (rađialláhu ‘anhu) memoriza el Qurán

Zaid Bin Thâbit (rađialláhu ‘anhu) es uno de esos Saḥâbah eminentes que son considerados como de los más sabios y entendidos, y cuyas palabras en asuntos religiosos tienen gran peso. Él fue un experto en normas acerca de las prácticas obligatorias. Se dice que él estaba entre los juristas más autorizados, juezy Qârî. Cuando tenía sólo once años emigró a Madinah. Por esta razón, a pesar del entusiasmo, no fue autorizado para participar en las primeras batallas como Badr, por ejemplo. Él perdió a su padre cuando tenía seis años de edad. Cuando el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) llegó a Madinah, la gente trajo a sus niños para que él los bendijera. Zaid fue traído también para este propósito y dijo: “Cuando fui presentado con el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam), le dijeron que yo había memorizado ya diecisiete Surah del Qurán. Para probarme, me pidió que recitara algunas. Recité la Sûrah Qâf y él me recompensó con sus palabras de aprecio”.

Rasûllâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam), cuando escribía cartas a los judíos que vivían fuera de Madinah, solía usar el servicio de los judíos de Madinah. Una vez le dijo a Zaid: “No estoy satisfecho con lo que los judíos escriben y me leen. Temo alguna truquiñuela de parte de ellos si escriben o leen algo equivocado. Quisiera que tú aprendas su lengua”.

Zaid (rađialláhu ‘anhu) dijo: “En quince días, dominé el hebreo y desde entonces empecé a escribir toda la correspondencia del Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam)”.
En un hadith se narra que Rasúllullah (sallallahu 'alaihi wa sallam) dijo: "He recibido cartas en idioma siríaco", por ello le fue ordenado a Zaid que aprendiera ese idioma y lo hizo en dieciséis días. [Fath].

HISTORIA DIECINUEVE. Hasan (radiallahu ‘anhu) y su conocimiento del Islam en su niñez

El rey de los sayyid, Hasan (radiallahu ‘anhu) nació en Ramadán en el año tercero después de la Hiýrah. Él tenía un poco más de siete años cuando falleció el Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). A pesar de su corta edad, narró varios ahâdith. Abul-Haurâ le preguntó una vez: "¿Recuerdas algo que haya dicho el Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam)?" Él contestó: "Sí. Una vez estaba yendo donde él. En el camino vi una gran cantidad de dátiles dados como sâdaqah que estaban apilados en un lugar. Tomé uno de ellos y me lo llevé a la boca. El Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) exclamó: "Kaj, Kaj" (una exclamación de rechazo) y me sacó el dátil de la boca con sus dedos diciendo: "No nos está permitido comer sâdaqah (a la familia del Mensajero de Allâh)" Rasúllullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) me enseñó cómo hacer mis cinco oraciones diarias".

Hasan (radiallahu ‘anhu) dijo: "El Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) me aconsejó recitar la siguiente súplica para el galâh witr:

¡Oh, Señor Nuestro! Tú eres bendito y eres Altísimo".

Hasan (radiallahu ‘anhu) narra que escuchó decir al Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam): "La persona que se sienta hasta la salida del sol en el lugar donde va a rezar su oración del fâyîr será salvada del Infierno".

Hasan (radiallahu ‘anhu) hizo el Haýy varias veces cubriendo parte del trayecto a pie entre Madinah y Makkah. Cuando le preguntaron la razón de esto, él dijo: "Siento vergüenza de encontrarme con Allâh (después de mi muerte) sin haber caminado hacia Su casa en Makkah para la peregrinación".

www.islamicbulletin.org
Hasan es reconocido por su piedad y bondad. Él narró varios hadith, recopilados por el Imám Ahmad en su musnad. El autor de "Talqíh" incluyó a Hasan (radiallahu 'anhu) entre aquellos que habían narrado más de trece hadith. Él que a la edad de siete años haya podido hacer esto, nos habla de su devoción hacia el Islam y de su memoria privilegiada. Esto es notable si consideramos que, a esa edad, nuestros niños generalmente no conocen aún los aspectos más elementales del Islam.

HISTORIA VEINTE. Husain (radiallahu ‘anhu) y su amor por el conocimiento

Husain (radiallahu ‘anhu) era un año menor que su hermano Hasan (radiallahu ‘anhu). Él tenía un poco más de seis años cuando murió el Mensajero de Alláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). A pesar de lo poco que se puede esperar de un niño de esa edad, él es narrador de varios hadith. Los muhaddithin lo cuentan entre aquellos Sahábah que han narrado al menos ocho hadith.

Los siguientes hadith fueron narrados por él:

• "Cada vez que una persona recita "Innà lilláhi wa innà ilaihi rā‘jī‘ûn" cuando recuerda una adversidad que sufrió, recibirá una recompensa equivalente a la que recibió en el momento en que efectivamente ésta le ocurrió".

• "Un musulmán estará protegido de ahogarse al cruzar un río si recita lo siguiente: (bismillah miyřehã wa mursahã inna Rabbi lagafur-rajîm) "En el nombre de Alláh sea su curso y su amarra. Mi Señor es, ciertamente, el Más Perdonador y Misericordioso".

• "Rechazar las cosas vanas hace ser buen musulmán".

Rabí‘ah (radiallahu ‘anhu) dijo: "Le pregunté una vez a Husain si él recordaba algún incidente de la vida del Mensajero de Alláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Él dijo: "Sí. En una ocasión tomé unos dátiles que estaban cerca de una ventana y puse uno en mi boca. Rasúllullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) me obligó a sacarlo de la boca y arrojarlo, pues nosotros (los miembros de su familia) no tenemos permitido comer sadaqah".

Husain (radiallahu ‘anhu) peregrinó veinticinco veces a pie a Makkah. Él era muy riguroso en ayunar, ofrecer oraciones voluntarias y gastar para los pobres. [Usudul-Ghábah].

Nota: Encontramos que sólo hay unos pocos Sahábah que pueden narrar dichos que escucharon del Mensajero de Alláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) en su niñez. Mahmúd Bin Ar-Rabi’ (radiallahu ‘anhu) tenía sólo cinco años cuando murió el Mensajero de Alláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Dijo: "Una vez el Mensajero de
Allâh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) vino a nuestra casa. Nosotros teníamos un pozo dentro de ella. Él puso agua en su boca de aquel pozo y la roció sobre mi cara. Nunca olvidaré este hecho". [Al-Isti’ab].

Tenemos la costumbre de tener conversaciones vanas con nuestros hijos, confundiendo sus mentes con historias fantásticas sobre gigantes y jïns, que los atemorizan. Si, en lugar de ello, los motivásemos a conocer las historias de los grandes hombres del Islam, de las personas piadosas y los advirtiésemos sobre las consecuencias de desobedecer a Allâh, ellos podrían beneficiarse tanto en esta vida como en la otra. En la infancia la memoria se encuentra en su mejor momento, lo que se memoriza durante esta etapa de la vida difícilmente se olvida. Si los niños son puestos a memorizar el Quràn, ellos podrán hacerlo con facilidad y rapidez. He oído con frecuencia de las mujeres mayores de mi familia y de mi propio padre, que él memorizó una cuarta parte de un capítulo del Quràn antes que su madre lo hubiera dejado de amamantar; que había memorizado completamente el Quràn y que había leído algunos libros clásicos de literatura persa cuando tenía siete años. Él me contó una vez: "Cuando terminé de memorizar el Quràn, mi padre me pidió que repitiera el Quràn diariamente una vez al día y me dejaba jugar todo el resto de él. Yo solía sentarme en el techo de la casa (en verano) y comenzaba a recitar el Quràn inmediatamente después del fajr. Terminaba después de aproximadamente siete horas. Luego almorzaba. En las tardes solía tomar clases de persa, aunque no tenía obligación de hacerlo. Esta fue mi rutina durante seis meses completos".

No es un tema menor que un niño de siete años recite el Quràn una vez al día durante seis meses junto con aprender otras cosas. Como resultado, él nunca más olvidó o cometió un error cuando recitaba el Quràn de memoria. Aparentemente, él se ganaba la vida con la venta de libros. Él siempre estaba recitando el Quràn mientras trabajaba. Algunas veces, él le enseñaba a los niños (que querían aprender con él después de las clases en la escuela) mientras recitaba el Quràn y hacía su trabajo. De esta manera. Era capaz de atender tres asuntos simultáneamente. Su método de enseñar a los niños era diferente del habitual de las escuelas, donde toda la carga del trabajo está sobre el profesor. Él, simplemente escuchaba la lectura de los estudiantes, traduciendo y explicando sus significados. Si algún estudiante estaba correcto le decía “continúa”, pero si cometía algún error o necesitaba una explicación adicional, simplemente lo corregía o explicaba dependiendo del caso. Esta no es una historia de la antigüedad. Es reciente. Por lo dicho es que es un error pensar que los musulmanes de hoy en día, siendo más débiles que los de antaño no pueden seguir los pasos de sus antepasados en el Islam.
CAPÍTULO DUODÉCIMO

AMOR POR EL MENSAJERO DE ALLÁH (SALLALLÁHU 'ALAIHI WA SALLAM)

Lo que hemos leído hasta ahora acerca del nivel logrado por los Sahábah (radiallahu 'anhum) en su tiempo es, de hecho, el resultado de su amor por Allâh y Su Mensajero (sallallâhu 'alaihi wa sallam). El amor es, sin duda, una gran fuerza en la vida de los Sahábah (radiallahu 'anhum). Fue esta fuerza la que los hizo abandonar sus lujos, olvidarse de sus propias vidas, renunciar a sus deseos de riqueza, ignorar los sufrimientos y no sentir temor a la muerte. No hay cabida ni consideración en el corazón que está lleno de amor, excepto hacia el ser amado.

Quiera Allâh por Su Gracia concedernos Su amor y el de Su Mensajero (sallallâhu 'alaihi wa sallam) de manera que podamos ser bendecidos con la dedicación a Su devoción y tener el sentido de conformidad ante las dificultades que enfrentamos en Su servicio.

HISTORIA UNO. Abû Bakr (radiallahu ‘anhu) anuncia su Islam

En el comienzo, aquellos que abrazaban el Islam mantenían su fe en secreto, tanto como fuera posible. Debido a que los musulmanes eran constantemente perseguidos por los Quraish, fue que el propio Mensajero de Allâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam) les recomendaba a los recién conversos que practicasen su Islam en secreto, para que no tuviesen que sufrir en manos de sus enemigos. Sin embargo, cuando el número de musulmanes llegó a treinta y nueve, Abû Bakr (radiallahu ‘anhu) sugirió que se predicase y practicase abiertamente el Islam. Rasûlullâh (sallallâhu 'alaihi wa sallam) no estuvo de acuerdo pero, dado que Abû Bakr (radiallahu ‘anhu) insistió, dio su consentimiento y todos se fueron al Haram con la intención del tablîgh. Abû Bakr (radiallahu ‘anhu) comenzó a hablar, siendo la jugbah que él pronunció aquel día la primera reportada en la historia del Islam. Hamzah (radiallahu ‘anhu), tío de Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y el jefe de los mártires, abrazó el Islam ese día, mientras que ‘Umar (radiallahu ‘anhu) lo hizo al tercer día de este discurso. Tan pronto como Abû Bakr (radiallahu ‘anhu) comenzó a hablar, los idólatras e incrédulos se arrojaron sobre los musulmanes. Sin importar que hubiese sido considerado como una de las personas más nobles y respetables de Makkah, Abû Bakr (radiallahu ‘anhu) fue golpeado hasta que toda su cara, nariz y sus oídos quedaron manchados de sangre. Fue pateado, golpeado con sandalias, pisoteado y abofeteado con extrema furia.
causa de los golpes perdió la consciencia y quedó medio muerto. Nadie tenía ninguna esperanza de que pudiese sobrevivir. Banū Taim, la gente de su clan, vinieron y lo llevaron a su casa y anunciaron que si Abū Bakr moría a causa de las heridas recibidas ellos matarían a 'Utbah Bin Rabī'ah (que había tomado una participación activa en la golpiza) como venganza. Abū Bakr (radīllāhu ‘anhu) estuvo inconsciente durante todo el día. La gente a su alrededor lo llamaba por su nombre para ver si respondía, pero era en vano. En la tarde abrió sus ojos y mostró signos de consciencia. En cuanto fue capaz de hablar, preguntó: “¿Cómo está el Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam)?”

Las personas alrededor de él se enojaron y dijeron: “¿Cómo es posible que, después de todo lo que te sucedió, y de haber estado en las fauces de la muerte por causa de Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam), en cuanto recobras la consciencia no tienes otra cosa de que hablar excepto de él?”

Ellos dejaron a Abū Bakr (radīllāhu ‘anhu) muy enojados por su devoción hacia Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam), ya que sólo se quedó conforme cuando supo que él estaba fuera de peligro. Su madre, Um Jair, le trajo algo para comer. Sin preocuparse de su comida, Abū Bakr se quedó una y otra vez preguntándole a su madre la misma pregunta acerca del Mensajero de Allāh.

Cuando ella le contestó que ignoraba el estado de Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam), Abū Bakr le pidió que fuera donde Um Yamil, la hermana de ‘Umar (radīllāhu ‘anhu), y consultara acerca de la última noticias acerca de la condición en que estaba Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam). La madre no podía rehusar la petición de su hijo en tales condiciones, así que fue donde Um Yamil (radīllāhu ‘anha) para preguntar sobre la situación del Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam). Al igual que otros musulmanes de aquel entonces, Um Yamil (radīllāhu ‘anha) mantenía su Fe en secreto. Ella, por este motivo, le ocultó lo que sabía respecto del Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) diciendo: “¿Quién es Muḥammad y quién es Abū Bakr? ¿Por qué tendría que saber algo acerca de ellos? Lamento lo que le sucedió a tu hijo, si quieres puedo ir contigo a verlo”.

Um Jair estuvo de acuerdo y ambas fueron donde Abū Bakr (radīllāhu ‘anhu). Al verlo en tan terrible situación, Um Yamil (radīllāhu ‘anha) no pudo evitar llorar y dijo: “¡Ay de los rufianes que le hicieron esto a un hombre como Abū Bakr! ¡Que Allāh los castigue por su maldad!”

A pesar de lo que Um Jair dijo, Abū Bakr seguía preguntando lo mismo: “¿Cómo se encuentra el Mensajero de Allāh?”

Um Yamil (radīllāhu ‘anha) dijo señalando a la madre de Abū Bakr: “¿Es seguro hablar en presencia de ella?”
Abū Bakr: "No te preocupes y dime pronto cómo se encuentra el Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam)".

Um Yāmil: "Él se encuentra bastante bien".

Abū Bakr: "¿Dónde se encuentra ahora?"

Um Yāmil: "Está donde Arqam".

Abū Bakr: "¡Por Allāh! No comeré nada hasta verlo".

En esos momentos su madre se puso muy ansiosa. Ella sabía que cuando alguien jura por Allāh no puede romper su juramento y, por ello, Abū Bakr no volvería a comer por ningún motivo. Ella, entonces, accedió a llevarlo donde Arqam. Ella tuvo que esperar hasta que la calle se vaciara un poco de gente y así poder llevarlo donde Quraish no fuera a detectarlo. Cuando ambos llegaron donde Arqam, Abū Bakr (radiallahu ‘anhu) vio al Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) y lo abrazó llorando. Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) hizo lo mismo y, todos los musulmanes que estaban presentes comenzaron a llorar también amargamente al ver la condición en que estaba Abū Bakr (radiallahu ‘anhu).

Él presentó a su madre Um Jair ante el Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) diciendo: "Ella es mi madre, ¡Oh, Mensajero de Allāh! Reza por ella e invítala a que acepte el Islam".

Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) rezó por ella en primer lugar y luego la invitó al Islam. Ella aceptó en ese mismo momento. [Jamis].

Nota: Muchas personas dicen amar al Mensajero de Allāh mientras se encuentran cómodos y tranquilos. Pero una persona que realmente ama es capaz de probar su amor incluso en las dificultades y adversidades.

HISTORIA DOS. ʿUmar sufre en la muerte del Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam)

Nadie puede negar el valor, coraje y fortaleza de ʿUmar (radiallahu ‘anhu) cuya personalidad, después de trece siglos, aún inspira respeto y temor en los corazones de la gente. Antes de su conversión, el Islam no podía ser predicado abiertamente. Tan pronto como él entró en el Islam, los musulmanes comenzaron a rezar dentro del Haram, pues nadie les atacaría estando ʿUmar de su lado. A pesar de todo ello, él no pudo soportar el impacto de la muerte del Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) y, confundido y enojado, con la espada en la mano dijo: "Le cortaré la cabeza a cualquier persona que diga que el Mensajero de Allāh ha muerto. Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) sólo se ha ido donde su Señor, tal como cuando Mūsā
Historias de los Sahabah

('alaihis salâm) fue al Tūr. Él regresará pronto y le cortará las manos y los pies a aquellos que divulgaron las falsas noticias de su muerte”.

‘Uthmán (radiallahu ‘anhu), estaba atónito de dolor por lo que pasó. Él no pudo pronunciar ni una sola palabra, incluso al día siguiente, como si hubiese sido privado del habla. ‘Ali (radiallahu ‘anhu) no se podía mover. Sólo Abū Bakr (radiallahu ‘anhu), con todo el amor que sentía por el Mensajero de Allâh (tal como vimos arriba) fue capaz de tener la firmeza necesaria para no perder la compostura. Él entró tranquilamente en la casa de Rasûllullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam), besó su frente y regresó donde estaba la gente. Llamó a ‘Umar (radiallahu ‘anhu), le pidió que se sentara y se dirigió a la gente diciendo: “Quiénes adoraron a Muhammâd (sallallahu ‘alaihi wa sallam), sepan que él ya no está con nosotros y quiénes adoraron a Allâh deben saber que Él es el eterno y Viviente”. Luego recitó las siguientes áyât del Qurân:

“Pero Muhammâd no es sino un Mensajero antes del cual ya hubo otros Mensajeros...”. [Sûrah Ali ‘Imrân (3), áyah 144].

Nota: Como Abū Bakr (radiallahu ‘anhu) estaba destinado a ser el jâlîfah después del Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam), es significativo que, a diferencia de otros Sahabah, él se comportara de esta forma tan sobria y paciente a la altura de lo que la situación demandaba. Fue Abû Bakr (radiallahu ‘anhu) quien supo mejor que nadie cuáles eran las regulaciones de la sepultación, herencia, entre otros aspectos, del Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Cuando los Sahabah discrepaban acerca de si la sepultura de Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) debía estar en Makkah, Madînah o Baitul Maqdis, fue Abû Bakr (radiallahu ‘anhu) quien estableció la distinción al decir, sobre la autoridad del Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam), que los Mensajeros debían ser sepultados en la tierra donde fallecían. Hay varios otros ahâdith conocidos sólo por Abû Bakr (radiallahu ‘anhu) que ayudaron a resolver muchos de los problemas que surgieron a partir de la muerte del Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Algunos de estos ahâdith dicen:

- “Los Mensajeros no tienen herederos. Todos los bienes que dejan, son dados como sâdaqah”.

- “La maldición de Allâh está sobre el Amir que no se preocupa adecuadamente y que no atiende como es debido las obligaciones de su cargo”.

- “Los asuntos de estado deberán quedar en manos de Quraish”.
HISTORIA TRES. Una mujer de los Ansār y su inquietud acerca del Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam)

Durante la batalla de Uhud, los musulmanes sufrieron grandes pérdidas con muchas bajas entre ellos. Cuando las noticias llegaron a Madinah las mujeres salieron de sus casas con la intención de saber quiénes estaban entre los caídos. Al encontrarse con un grupo de personas, una mujer de los Ansār preguntó: “¿Cómo se encuentra el Mensajero de Allāh?”

Cuando le dijeron que su padre había muerto, ella dijo “Inna lillahi wa inna ilaihi rāyi’un” y desesperadamente volvió a preguntar por el estado del Mensajero de Allāh. Esta vez le dijeron que su marido también había muerto en la batalla, al igual que su hermano y su hijo. A pesar de lo que escuchó, con una ansiedad creciente ella volvió a repetir la misma pregunta acerca del bienestar de Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam). Cuando la dijeron que él se encontraba bien y a salvo, ella no se conformó e insistió en verlo personalmente. Cuando finalmente lo pudo ver con sus ojos dijo: “¡Oh, Mensajero de Allāh! toda aflicción y sufrimiento se borran con la bendición de verte”.

Según otra versión, ella se agarró de las ropas del Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) y dijo: “¡Oh, Mensajero de Allāh! Tú eres más querido para mí que mis padres. La muerte de mis familiares ha dejado de ser dolorosa después de haberte visto”. (Jamīs).

Nota: Hay varios hechos narrados de este tipo sobre la batalla de Uhud. Quizás debido a ello es que distintos nombres han sido nombrados por diferentes narradores acerca de estas mujeres. De hecho, estos incidentes ocurrieron frecuentemente entre las mujeres de aquellos tiempos.

HISTORIA CUATRO. El comportamiento de los Sahābah (radiallahu ‘anhum) en Hudaibiyyah y especialmente Abū Bakr y Mughirah (radiallahu ‘anhumā)

La campaña de Hudaibiyyah ocurrió en el año sexto de la Hijrah, en el mes de Dhul-Qādah, cuando el Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) con un gran número de sus compañeros se dirigió hacia Makkah con la intención de realizar la ‘Umrah. Los Quraish se enteraron de ello y decidieron evitar su entrada en la ciudad de Makkah. Además decidieron convocar a las otras tribus de Makkah para que los apoyasen y se organizaran para una gran batalla. Cuando Rasūlullāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) llegó hasta Dhul Hulaifah envió a un hombre para que le trajera noticias sobre Quraish. Cuando el Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) llegó a ‘Usfān, este hombre llegó con la información que los Quraish estaban armados
hasta los dientes para evitar que Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) entrase en Makkah y que las tribus vecinas estaban de su lado. En vista de la situación, Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) consultó con algunos de sus Sahábah más destacados para decidir qué hacer. Una proposición fue atacar las casas de las tribus que enviaron a sus hombres para apoyar a Quraish (de esta manera tendrían que abandonar a Quraish para proteger sus hogares). La otra propuesta fue marchar a Makkah. Abú Bakr (raddi’aláhu ‘anhu) dijo: “¡Oh, Mensajero de Alláh! hemos venido a realizar la ‘Umrah. No tenemos intención de luchar contra Quraish. Sigamos adelante y si ellos nos detienen, entonces lucharemos”.

El Mensajero de Alláh estuvo de acuerdo con la propuesta de Abú Bakr (raddi’aláhu ‘anhu) y decidió seguir marchando hacia Makkah. Cuando llegó a Hudaibiyyah, Budail Bin Waraqah Juzâ’i lo encontró junto con un grupo de gente y dijo: “Quraish bajo ninguna circunstancia permitirá que entren en Makkah. Ellos ya están listos para la batalla”. Ante esto, el Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) respondió: “Hemos venido a realizar la ‘Umrah y no tenemos intención de luchar. Las frecuentes batallas ya han causado grandes bajas en Quraish. Si están de acuerdo, estoy dispuesto a hacer un trato de no agresión con ellos, en que no lucharán contra mí y yo podré tratar con otros. Sin embargo, si ellos no quieren aceptar esta propuesta, yo lucharé contra ellos hasta el final en que el Islam prevalezca o yo muera”.

Budail regresó con Quraish llevando el mensaje de Rasúllullah. Ellos no estuvieron de acuerdo con este acuerdo de paz. Ambos bandos mantuvieron conversaciones hasta que ‘Urwah Bin Mas‘úd Thaqafi fue enviado por Quraish con plenitud de poderes. ‘Urwah, no había aceptado el Islam aún. Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le habló en los mismos términos que había usado con Budail. ‘Urwah dijo: “¡Oh, Muhammad! Si quieres matar a todos los árabes no podrás hacerlo, pues nadie lo ha logrado antes. Por el contrario, si los árabes triunfan, todas las personas que están contigo desaparecerán dejándote solo, pues no veo a ninguna persona de alta cuna entre ellos. De hecho, todos son personas de ralea, salidos de los rincones, que huirán ante las dificultades”.

Abú Bakr (raddi’aláhu ‘anhu) que estaba cerca se enojó al oír estas palabras y resentidamente le dijo a ‘Urwah: “¡Ve a fornicar con tu diosa Lât! Nosotros jamás huiremos abandonando al Mensajero de Alláh”. ‘Urwah preguntó: “¿Quién es él?” y Rasúllullah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) le dijo: “Él es Abú Bakr”. ‘Urwah al saber esto dijo: “¡Abú Bakr! Estoy endeudado contigo por un bien que me hiciste antes, sino fuera por ello respondería a tu insolencia”.

‘Urwah volvió a su discusión con el Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y de vez en vez tocaba las barbas del Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam).
Los Sahâbah no estaban dispuestos a tolerar esta conducta y, el propio sobrino de 'Urwah, Mughirah Bin Shu’bah (radiallahu ‘anhu), que estaba parado cerca de ellos golpeó a su tío con la empuñadura de su espada diciéndole: “Aleja tus manos”. ‘Urwah preguntó: “¿Quién es él?” Rasûlullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) le respondió: “Es Mughirah”. ‘Urwah enfadado respondió: “¡Ah, traidor! Cómo te atreves a maltratar a tu tío quién aún está sufriendo por tu mal comportamiento”. Antes del Islam, Mughirah (radiallahu ‘anhu) mató a algunas personas. ‘Urwah pagó el precio de sangre por él y a esto se refería en el párrafo anterior.

Durante toda su conversación con el Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam), ‘Urwah observaba el comportamiento de los Sahâbah hacia su maestro de modo que, cuando regresó con Quraish les dijo: “¡Oh, Quraish! He sido enviado a hablar con muchos reyes, he estado en la corte del César, de Cosroes y de Negus. ¡Por Allâh! En ninguna parte he visto gente tan respetuosa de un soberano como los compañeros de Muhammâd. Cuando Muhammâd escupe, se apresuran a atrapar la saliva con sus manos antes que toque el suelo y se untan la cara con ella. En cuanto sale una palabra de su boca, se apresuran a cumplir con sus deseos. Cuando hace sus abluciones, se pelean entre sí para atrapar las gotas de agua que caen de su cuerpo antes que toquen el suelo. Si alguno no alcanza a atrapar una de estas gotas, entonces toca las manos mojadas de quien lo haya conseguido y se frota sus propias manos sobre la cara. Cuando hablan en su presencia lo hacen en baja voz. No levantan su mirada para verle la cara por respeto hacia él. Si un cabello que caiga de su cabeza o de su barba, lo guardan para obtener bendiciones y lo cuidan como una reliquia sagrada. En resumen, nunca he visto un grupo de personas tan devotas a su maestro como los compañeros de Muhammâd”.

Al final, ‘Uthmân (radiallahu ‘anhu) fue comisionado por Rasûlullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) para negociar con Quraish, pues él, a pesar de su conversión al Islam, la gente de Makkâh le tenía respeto. Cuando ‘Uthmân (radiallahu ‘anhu) partió rumbo a Makkâh, algunos de los Sahâbah sintieron una noble envidia de la fortuna de Uthmân (radiallahu ‘anhu) por tener la posibilidad de hacer tawâf en la casa de Allâh. Rasûlullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) señaló por otra parte: “No creo que el haya deseadlo hacer tawâf sin mî”.

Sin embargo, cuando ‘Uthmân (radiallahu ‘anhu) entró en Makkâh, Abân BinSa’id lo tomó bajo su protección y le dijo: “Puedes andar por donde deseas, pues nadie te tocará”.

‘Uthmân (radiallahu ‘anhu) entró en negociaciones con Abû Sufián y con otros jefes de Makkâh, en representación del Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Cuando estaba por regresar a Madinah, los Quraish le dijeron: “Ya que estás en Makkâh, realiza el tawâf antes de regresar”. Él respondió: “¿Cómo podría hacerlo si
ustedes gente de Makkah, al propio Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam), no le permitieron hacerlo?”


Nota: En esta historia, el insulto de Abû Bakr a ‘Urâwah, el comportamiento de Mughîrâh hacia su tío y la conducta de los Sahâbah hacia el Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) junto con la actitud de ‘Uthmân (radiallahu ‘anhu) al rehusar hacer tawâf antes que el Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) deja claro el grado de amor y devoción que los ellos sentían por Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam). El juramento de lealtad que se menciona en esta historia se conoce como Ba‘îatush-Shayarah (el juramento del árbol) y fue mencionado en el Qurân

“Realmente Allâh quedó complacido con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol...”. [Surah Al-Fath (48), âyah 18].

HISTORIA CINCO. Ibn Zubair (radiallahu ‘anhu) bebe sangre

En una ocasión, el Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) estaba aplicándose ventosas. Su sangre fue entregada a ‘Abdullâh Bin Zubair (radiallahu ‘anhu) para que la enterrara en algún lugar. Él regresó y le dijo al Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) que su sangre ya había sido depositada a lo que Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) respondió preguntando: “¿Qué hiciste con ella?” Ibn Zubair (radiallahu ‘anhu) le dijo: “Me la he bebido”.

El Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) le dijo entonces: “Quien tenga mi sangre dentro de si no será tocado por el fuego del Infierno. Pero tú matorás gente y la gente te matorá”.

Nota: Todo lo que provenga del cuerpo del Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) es puro. Ninguna duda le cupo a Ibn Zubair. Las últimas palabras de Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam), hacen referencia a la profecía sobre las batallas por el poder que Ibn Zubair (radiallahu ‘anhu) libró con Yazîd y ‘Abdul-Malik. En la última parte de su vida Ibn Zubair encontró la muerte durante una de estas batallas. Incluso en los tiempos del nacimiento de Ibn Zubair (radiallahu ‘anhu), Rasûlullâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) dijo que sería un cordero entre lobos.
HISTORIA SEIS. Mālik Bin Sinān (rādīllāhu ‘anhu) bebe sangre

Durante la batalla de Uḥud, cuando el Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) estaba siendo fieramente atacado por el enemigo y dos anillos de su casco estaban incrustados en su cabeza (o cara), Abū Bakr (rādīllāhu ‘anhu) y Abū ‘Ubaidah (rādīllāhu ‘anhu) corrieron hasta donde estaba él para ayudarlo. Abū ‘Ubaidah comenzó a arrancar los anillos con sus dientes. Cuando logró sacar uno de los anillos, se le cayó un diente. Sin preocuparse por ello, volvió a usar sus dientes para sacar el otro anillo, lo consiguió pero perdió otro de sus dientes. Cuando los anillos fueron sacados, la sangre empezó a correr por el cuerpo del Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam). Mālik Bin Sinān (rādīllāhu ‘anhu), el padre de Abū Sa’īd Al Judri (rādīllāhu ‘anhumā), bebió la sangre con sus labios. Ante este hecho, el Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) señaló: “El fuego no tocará a quien tenga su sangre mezclada con la mía” [Qurratul-'Uyūn].

HISTORIA SIETE. Zaid Bin Al-Hārithah (rādīllāhu ‘anhu) se rehúsa a ir con su padre

Antes del Islam, Zaid viajaba en una caravana junto a su madre con dirección al pueblo de su padre. Esta caravana fue emboscada por la gente de Banū Qais. Ellos tomaron a Zaid y lo llevaron como esclavo y vendido en Makkah. Hakim Bin Hizām lo compró para su tía Jadiyāh quién se lo dio como regalo al Mensajero de Allāh (sallallāhu ‘alaihi wa sallam) al momento de casarse. El padre de Zaid sentía una tremenda tristeza por la pérdida de su hijo. Partió a buscarlo, lamentándose en estos términos: “Lloro recordando a Zaid y no sé si está vivo o muerto”. “¡Oh, Zaid! Por Allāh, nada sé si tú has muerto acaso sobre una roca o sobre algo suave”. “Quisiera saber si acaso volverás a mí, pues esto es lo único que deseo para seguir viviendo”. “Recuerdo a Zaid cuando el sol surge en el oriente y cuando la lluvia baja de las nubes”. “El viento que sopla, aviva el fuego de su recuerdo. ¡Ay, cuán grande es mi dolor y mi pena no tiene fin!” “Galoparé sobre camellos velozes buscándolo, alrededor de todo el mundo”. “Los camellos se agotarán, pero yo no descansaré hasta que me muera, pues la muerte es el fin de la esperanza”. “Encargaré a mis hijos y a la gente que busquen a Zaid después de mi muerte”.

Algunas personas de su clan encontraron a Zaid en Makkah mientras hacían la peregrinación. Ellos le hablaron acerca del sufrimiento y la angustia de su padre y le recitaron los versos que aprendieron de memoria. Zaid le envió una carta a su padre con ellos. La carta consistía en tres versos dirigidos a su padre desde ellos. La carta consistía en tres versos dirigidos a su padre desde donde le decía que se encontraba bien y muy feliz con su noble amo. Cuando la gente regresó, informaron al padre de Zaid acerca de su condición y le entregaron la carta de Zaid. Al recibir
la carta, su padre y su tío partieron rumbo a Makkah con dinero suficiente para rescatar a Zaid. Cuando llegaron donde el Mensajero de Allâh (sallâllâhu ‘alaihi wa sallam) le dijeron: “¡Oh, hijo de Hâshim y jefe de Quraish! Eres residente del Haram y vecino de Allâh. Eres conocido por liberar cautivos y alimentar a los hambrientos. Hemos venido a ti para buscar a nuestro hijo. Acepta el rescate que pagaremos por Zaid y libéralo. Estamos dispuestos a pagar más de lo que cuesta su rescate. Por favor, muestra piedad y se generoso con nosotros”.

Rasûlullah (sallâllâhu ‘alaihi wa sallam): “¿Cuál es el asunto?”

El padre de Zaid: “Queremos llevarlo de vuelta con nosotros”.

Rasûlullah (sallâllâhu ‘alaihi wa sallam) volvió a preguntar: “¿Eso es todo? De acuerdo, llamen a Zaid y pregúntenle. Si él desea irse con ustedes, lo dejaré que se vaya sin que me paguen su rescate. Pero no lo dejare ir si eso está contra su voluntad”. A esto el padre de Zaid le dijo: “Has mostrado con nosotros más generosidad que la que merecemos. Estaremos de acuerdo con lo que has dicho”.

Zaid (radîllâhu ‘anhu) fue llamado y Rasûlullah (sallâllâhu ‘alaihi wa sallam) le dijo: “¿Conoces a estos hombres?”

Zaid: “Si, los conozco. Este es mi padre y ese es mi tío”.

Rasûlullah (sallâllâhu ‘alaihi wa sallam): “Y me conoces a mí. Ellos han venido a llevarte de regreso a casa. Tienes mi autorización para ir con ellos si eso deseas pero, si deseas quedarte conmigo yo respetaré tu elección”.

Zaid: “¿Cómo podría preferir a alguien más que a ti? Tú eres todo para mí, incluyendo mi padre y mi tío”.

El padre de Zaid y su tío: “¡Oh, Zaid! ¿Prefieres ser un esclavo? ¿Cómo puedes dejar a tu propio padre, tu tío y a otros miembros de tu familia para ser un hombre sin libertad?” Zaid le respondió: “Ciertamente he visto algo en mi amo que me hace preferirlo a cualquier otra persona de este mundo”.

Al oír esto, Rasûlullah (sallâllâhu ‘alaihi wa sallam) le puso en su regazo y dijo: “Desde hoy, adoptaré a Zaid como mi hijo”.

El padre y el tío se sintieron conformes con esta situación y dejaron tranquilamente a Zaid con el Mensajero de Allâh (sallâllâhu ‘alaihi wa sallam) para regresar a su casa. [Jamîs].

Zaid (raîyllâhu ‘anhu) era sólo un niño en aquel tiempo. Él preferiría ser un esclavo y no regresar con su padre, abandonando la ternura y amor de su hogar, como una muestra de amor por el Mensajero de Allâh.
HISTORIA OCHO. La acción de Anas Bin Nadar (radiallahu ‘anhu) en la batalla de Uhud

Cuando los musulmanes estaban enfrentando la derrota en Uhud, alguien hizo correr el rumor que Rasûlullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) había sido asesinado. Es posible imaginar el sufrimiento y angustia que esto provocó entre los Sahâbah. Como consecuencia, muchos se desesperaron. Anas Bin Nadar (radiallahu ‘anhu) vio a ‘Umar y a Ṭalhah (radiallahu ‘anhumâ) con un grupo de musulmanes que estaban en un estado de total perplejidad y les dijo: “¿Por qué los veo tan confundidos?” Ellos dijeron: “El Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) ha sido asesinado”. Anas (radiallahu ‘anhu) exclamó: “Entonces ¿Quién desea vivir después de esto? Vamos, vayamos adelante a reunirnos con nuestro amado Mensajero”.

En cuanto pronunció estas palabras, se arrojó sobre las líneas enemigas y luchó hasta que fue martirizado.

Anas (radiallahu ‘anhu), de hecho sentía un amor tan profundo por el Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) que no consideró que la vida fuera valiosa si ya no estaría con él.

HISTORIA NUEVE. Sa’d Bin Rabi’ envía un mensaje a los musulmanes en la batalla de Uhud

Durante la batalla de Uhud, Rasûlullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) preguntó: “¿Qué sucedió con Sa’d Bin Rabi’, no sé cómo se encuentra?”.

Uno de los Sahâbah fue enviado para buscarlo. Primero fue a verlo en donde estaban los cuerpos de los mártires. Gritó el nombre de Sa’d (radiallahu ‘anhu) para saber si estaba vivo.

Desde alguna parte llegó hasta él una voz muy débil mientras anunciaba que el Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) lo había designado para buscarlo. Se dirigió hacia donde provenía la voz y encontró a Sa’d entre siete muertos a punto de dar su último aliento. Se escuchó que Sa’d decía: “Envía mis saludos al Mensajero de Allâh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) con este mensaje: ¡Oh, Mensajero de Allâh! Quiera Allâh concederte por mí una recompensa tan grande y hermosa cómo nunca se le haya dado a un Mensajero antes por razón de uno de sus seguidores y dile a mis hermanos musulmanes que nadie los liberará de sus responsabilidades el Día del Juicio Final si el enemigo logra alcanzar a Rasûlullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) antes que todos ustedes hayan caído”. [Jamîs].

Con estas palabras, Sa’d (radiallahu ‘anhu) dio su último suspiro y quedó en presencia de Allâh.
¡Que Allah les distinga de nuestra parte con lo mejor de las recompensas como consideración a un Sahábi de la Ummah de Rasúlullah!

Nota: Los Sahabah han dado una prueba veraz de su devoción hacia el Mensajero de Allah (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Mientras ellos sufrían una herida tras otra y cuando estaban a punto de expirar, ellos no se quejaban ni deseaban nada excepto el bienestar y la seguridad del Mensajero de Allah (sallallahu ‘alaihi wa sallam).

Ojalá un pecador como yo pudiese ser bendecido con un átomo del amor que los Sahabah (radiallahu ‘anhum) sentían hacia Rasúlullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam).

HISTORIA DIEZ. Una mujer muere al ver la tumba de Rasúlullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam)

Una mujer vino donde ‘Aishah (radiallahu ‘anhâ) y le dijo: "Llévame hasta la tumba de Rasúlullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) de manera que pueda ser bendecida por verla".

‘Aishah (radiallahu ‘anhâ) abrió la puerta del cuarto que contenía la tumba del Mensajero de Allah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) y la dejó entrar. La mujer, al ver la tumba comenzó a llorar de amor por el recuerdo de Rasúlullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam). De hecho, lloró tan amarga e incesantemente que se desmayó y murió en el lugar, que Allah la bendiga. [Shifâ].

Nota: La bendita mujer recordó los días felices cuando Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) vivía y la tristeza de la separación fueron demasiado para ella. ¿Ha habido alguna vez en la historia un hecho similar de amor y devoción?

HISTORIA ONCE. El amor de los Sahabah por el Mensajero de Allah (sallallahu ‘alaihi wa sallam)

Alguien preguntó a ‘Ali (radiallahu ‘anhu): "¿Cuánto era el amor de los Sahabah por el Mensajero de Allah (sallallahu ‘alaihi wa sallam)?" Él respondió: "¡Por Allah! Rasúlullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) era para nosotros más querido que nuestra riqueza, nuestros hijos y nuestras madres y fue más valioso para nosotros que un vaso de agua fresca en el momento de la sed más severa".

No hay ninguna exageración en esta afirmación de ‘Ali (radiallahu ‘anhu). De hecho, los Sahabah (radiallahu ‘anhum) lograron este estado debido a la perfección de su Imán y no podía ser de otra forma si vemos lo que Allah ha ordenado al respecto:
Las Virtudes de las Acciones

1. Si vuestros padres, hijos, hermanos, esposas, vuestro clan familiar, los bienes que habéis obtenido, el negocio cuya falta de beneficio teméis, las moradas que os satisfacen, os son más queridos que Allah, Su Mensajero y la lucha en Su camino... Esperad hasta que Allah llegue con Su orden” [Surah At-Taubah (90, ayah 24)].

Estos versículos son una advertencia en contra de cualquier cosa que pudiese ser más atractiva y querida que Allah y Su Mensajero (sallallahu ‘alaihi wa sallam).

Anas (radiallahu ‘anhu) y Abú Hurairah (radiallahu ‘anhu) narran que Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) dijo en cierta ocasión: “Ninguno de ustedes es un verdadero creyente si no me ama a mi, más que a sus padres, hijos y que a cualquier persona de este mundo”.

Los sabios dicen que el amor mencionado aquí y en otros lugares es el amor voluntario e instintivo. Sin embargo, si se entiende como el amor natural e instintivo, entonces la palabra creyente adquiere su grado más elevado que es el de los Sahábah (radiallahu ‘anhum).

Anas (radiallahu ‘anhu) dijo que oyó al Mensajero de Allah (sallallahu ‘alaihi wa sallam) decir: “Hay tres cosas que si una persona las posee siente la dulzura del Íman: Que Allah y Su Mensajero sean más queridos para él que ninguna otra cosa de este mundo. Que ame a otro solamente por Allah, y, que la idea de regresar al kufr sea más repudiada que ser quemado en el fuego”.
VARIAS HISTORIAS ACERCA DEL AMOR DE LOS SAHÁBAH HACIA EL MENSAJERO DE ALLÁH (SALLALLÁHU ‘ALAIHI WA SALLAM).

1) 'Umar (radiallahu ‘anhu) le dijo en cierta ocasión al Mensajero de Alláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam): “¡Oh, Mensajero de Alláh! Te quiero tanto como a mí”.

Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam): “Nadie puede ser un creyente perfecto, a menos que me quiera más que a sí mismo”.

'Umar: “Ahora tú eres más querido para mi que mi propia persona”.

Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam): “Ahora, ¡Oh, ‘Umar!”

Los ‘Ulamá le han dado dos significados a las últimas palabras de Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam):

• “Ahora tienes verdadero Imán”.
• “¿Por qué ahora yo soy más querido para ti? Esto debió ser desde antes de ahora”.

Suhail Tastari (rahmatullahi ‘alaihi) dijo: “Nadie posee el sabor de la sunnah hasta que toma al Mensajero de Alláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) como su amo y se considera a sí mismo como su esclavo”.

2) Una persona vino donde el Mensajero de Alláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) y preguntó: “¿Cuándo será el Día del Juicio Final? ¡Oh, Mensajero de Alláh!”

Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam): “¿Qué has preparado para ese Día?”

La persona: “¡Oh, Mensajero de Alláh! Yo no tengo mucho a mi favor en cuanto a saláh, ayuno o sadaqah, pero tengo en mi corazón el amor por Alláh y Su Mensajero”.

Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam): “El Día del Juicio Final, sin duda estarás con quienes tú amas”.

Lo que Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) le dijo a esta persona, ha sido narrado también por otros Sahábah como ‘Abdulláh Bin Mas’úd, Abú Músá Al Ash’ári, Safwán y Abú Dhar (radiallahu ‘anhum), entre otros.

Anas (radiallahu ‘anhu) dijo: “Nada hacía más feliz a los Sahábah como estas palabras de Rasúlulláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam)”.

Ellos tenían toda la razón de estar felices, pues al amor por el Mensajero de Alláh (sallallahu ‘alaihi wa sallam) estaba profundamente arraigado en cada tejido y fibra de sus cuerpos.
3) En el principio, la casa de Fátimah (radiallahu 'anhá) estaba a cierta distancia de la del Mensajero de Alláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam). Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) una vez le dijo: “Podrías vivir más cerca de mí”.

Fátimah: “La casa de Háarithah está cerca. Si le pides que me cambie su casa por la mía, él estará muy contento de hacerlo”.

Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam): “Él ya cambió una vez su casa por mí. Me avergüenza volvérselo a pedir”.

Pero Háarithah (radiallahu 'anhu) de alguna manera se había enterado que Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) quería que Fátimah viviera más cerca de él. Así que fue donde el Mensajero de Alláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) y le dijo: “¡Oh, Mensajero de Alláh! He sabido que deseas que Fátimah vivia más cerca de ti. Aquí están mis casas a tu disposición. Ninguna casa está más cercana a la tuya que ellas. Fátimah puede cambiar la suya por cualquiera que desee de entre las mías. ¡Oh, Mensajero de Alláh! Lo que tu aceptes de mí, me es más querido que aquello que me dejes para mí”.

Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) aceptó su oferta diciendo: “Sé que eres sincero en lo que dices” Y le entregó su bendición. [Tabaqát].

4) Una persona vino donde el Mensajero de Alláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) y dijo: “¡Oh, Mensajero de Alláh! Tú eres más querido para mí que mi propia vida, que mis bienes y que mi familia. Cuando estoy en mi casa y pienso en ti, me inquieto hasta que te vuelvo a ver. ¡Oh, Mensajero de Alláh! La muerte es segura para nosotros dos. Después de la muerte tú estarás en un lugar elevadísimo como un Mensajero, mientras que yo estaré en otro lugar, donde quizás ni siquiera te podré ver. Estoy muy ansioso y angustiado cada vez que pienso en esto”.

Rasúlulláh (sallalláhu 'alaihi wa sallam) se quedó callado y no supo que decir. Entonces Yibril (alaihis salâm) apareció y reveló los siguientes versículos:

“Quien obedezca a Alláh y al Mensajero, éses estarán junto a los que Alláh ha favorecido: los profetas, los veraces, los que murieron dando testimonio y los justos. ¡Y qué excelentes compañeros! Ése es el favor de Alláh. Y Alláh basta como Conocedor”. [Súrah An-Nisa (4), áyat 69 y 70].
Historias de los Sahabah

Hikayátug-Sahabah

Estos hechos, eran frecuentes entre los Sahabah. Tales temores son usuales en los corazones de los amantes. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) recitó estos versículos para consolarlos.

Una persona vino donde el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) y dijo: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Te amo tanto que cuando pienso en ti no puedo descansar hasta verte, pues siento que voy a morir si no te veo. Ahora me siento muy ansioso imaginando que, aunque pudiese entrar en el Paraíso, no sería capaz de verte, pues tu posición es demasiado elevada para alcanzarla”. Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) le respondió con los versículos anteriores.

Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) vio a una persona de los Anâr que se veía muy ansiosa, así que le preguntó: “¿Por qué estás tan ansioso?”

La persona: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Estoy preocupado”.

Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam): “¿Qué te sucede?”

La persona: “¡Oh, Mensajero de Allâh! Nosotros venimos dónde estás mañana y tarde, y somos bendecidos por verte y deleitados con tu presencia. Pero un día seremos privados de tu compañía pues estarás en lugares que no son accesibles para nosotros”.

Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) se quedó en silencio, pero cuando se revelaron los versículos mencionados arriba, él mandó a buscar a esta persona para darle las buenas noticias.

De acuerdo con otro hadith, un número de Sahabah (radiallahu ‘anhum) habrían expresado los mismos temores al Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) quien les recitó estos mismos versículos y se sintieron muy satisfechos.

Según otra versión, los Sahabah (radiallahu ‘anhum) le preguntaron al Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam): “Los Mensajeros, debido a su elevado rango, seguro estarán en una posición muy distante de sus seguidores, entonces ¿Cómo serán capaces de verlos?” Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) respondió: “Aquellos que ocupan las más altas posiciones, bajaran donde sus amigos en las más bajas para sentarse con ellos y conversar”. [Ad-Durrul-Manthur].

5) Rasûlullâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) dijo en una ocasión: “Algunos de mis seguidores vendrán después de mí y me amarán. Ellos desearían haberme visto incluso si eso hubiese significado gastar sus riquezas, abandonar a su familias y sacrificar todas sus posesiones”.

’Abdah (radiallahu ‘anhâ), la hija de Jâlîd (radiallahu ‘anhu) dijo: “Mi padre, cuando se preparaba para dormir, me hablaba y me recordaba al Mensajero de Allâh (sallallâhu
Las Virtudes de las Acciones

Faḍāl ʿAmāl

‘alaihi wa sallam) con amor y ansiedad por él. Él también recordaba a cada Muhājir y Anṣārī (por su nombre) y decía: “Ellos son mis mayores y mis más jóvenes. Mi corazón está impaciente por reunirme con ellos. ¡Oh, Alláh! Llámame pronto de regreso, para poder verlos a todos ellos. Y seguí haciendo esto mismo hasta que se quedaba dormido”.

6) Abū Bakr (rādiyallāhu ‘anhu) le dijo al Mensajero de Alláh (ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam): “Deseo mucho que tu tío Abū Tālib entre en el Islam, lo deseo incluso más que de mi propio padre, pues se que eso te complacería más”.

‘Umar (rādiyallāhu ‘anhu), de modo similar, dijo una vez a ‘Abbās (rādiyallāhu ‘anhu) el tío de Rasūlullāh (ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam): “Estoy más complacido con tu Islam que con el de mi propio padre, pues esto hace más feliz al Mensajero de Alláh”.

7) Una noche, ‘Umar (rādiyallāhu ‘anhu) estaba haciendo un patrullaje cuando vio una luz y un ruido que provenía del interior de una casa. Se acercó y vio a una mujer anciana que hilaba lana y cantaba unas coplas que decían: “Quiera Allāh aceptar las súplicas de los piadosos y escogidos. Buscar bendiciones para Muḥammad. ¡Oh, Mensajero de Alláh! Tú adoraste cada noche y lloraste cada mañana. Quisiera saber si podría estar con mi amado (Mensajero), pues la muerte te encuentra en distintos estados y yo no sé como deberé morir”.

‘Umar (rādiyallāhu ‘anhu), al oír estas coplas se sentó y lloró de amor recordando al Mensajero de Alláh (ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam).

8) La historia de Bilāl (rādiyallāhu ‘anhu) es conocida por todos. En el momento de su muerte, exclamaba con tristeza: “¡Ay, querido!”

Él respondió: “¡Subḥānallāh! ¡Qué bello es morir y ser capaz de reunirse con Muḥammad y sus Sahābah!”

9) Ya hemos leído la historia de Zaid (rādiyallāhu ‘anhu) en el Capítulo Quinto. Él, cuando estaba en el patíbulo a punto de ser ejecutado, Abū Suflān le preguntó: “¿No querrías acaso que Muḥammad fuese ejecutado en tu lugar y tú pudieses ir a casa a estar con tu familia?”. Zaid respondió: “¡Por Allāh!, No podría soportar estar sentado con mi familia si supiera que Rasūlullāh (ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam) se ha clavado una simple espina”.

www.islamicbulletin.org
Ante esto Abû Sufián señaló: “No hay nada en el mundo que se compare al amor que los compañeros de Muḥammad sienten por él”.

Nota: ¿Qué se espera de aquellos que dicen amar al Mensajero de Allāh (sallallāhu 'alaihi wa sallam)?

Los 'Ulamā han escrito varias repuestas al respecto: “Una amante prefiere a su amado por sobre todas las demás cosas y personas. Si no es así, el amor no es sincero. Es, por lo tanto, esencial que quienes dicen amar a Rasūlullāh (sallallāhu 'alaihi wa sallam) lo sigan en todos los aspectos de su vida, sus palabras, sus obras, obedecer lo que ha ordenado y dejar de lado lo que ha rechazado, adoptar su forma de vida (sunnah) en la facilidad y en la dificultad. Allāh ha dicho en Su Libro Sagrado:

"Di: Si amáis a Allāh, seguidme, que Allāh os amará y perdonará vuestras faltas. Allāh es Perdonador y Compasivo". [Sūrah Āli 'Imrān (3), áyah 31].
EPÍLOGO

EL TRATO CON LOS SAHÁBAH (RADIALLÁHU ‘ANHUM) Y SUS VIRTUDES RESUMIDAS

Las historias que han sido presentadas sirven para dar algunos ejemplos. De hecho, una revisión detallada de la vida de los Sahábah (radialláhu ‘anhum) abarcaría varios grandes volúmenes. Hace varios meses ya que comencé a escribir este libro y, debido a mi trabajo en la madrasah y por otros asuntos, he debido postergar este trabajo. Por ello, decidí terminar de escribir este libro aquí, para que la gente se pueda beneficiar de su lectura.

Debo escribir una advertencia importante antes de terminar. Tal como hemos postergado y fallado en nuestras obligaciones hacia el Islam, también somos bastante negligentes en observar el debido respeto y aprecio por los Sahábah (radialláhu ‘anhum). Algunos llegan al extremo de hablar mal de ellos.

Debemos recordar que los Sahábah (radialláhu ‘anhum) fueron los que pusieron las bases del Islam. Fueron los primeros en propagar el Din. No podemos ser lo suficientemente agradecidos hacia ellos. Quiera Allah concederles Sus más elevadas bendiciones a sus almas por sus esfuerzos en aprender el Islam del Mensajero (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y transmitirlo hacia sus sucesores.

Presento a continuación una traducción de un capítulo del libro “Shifa” de Qâdi ‘Iyâd: “Si nosotros decimos reverenciar y honrar al Mensajero de Allah (sallalláhu ‘alaihi wa sallam), debemos también respetar a sus Sahábah. Como musulmanes, nos corresponde apreciar lo que les debemos, seguirlos y pedir perdón a Allah para ellos. Sin duda, ellos tuvieron diferencias, pero no tenemos derecho a comentarlas. Debemos ser conscientes de las historias de los innovadores o historiadores sesgados cuyos motivos malintencionados buscan difamar a algunos de los Sahábah y despreciar a los otros.

No podemos dudar de la honestidad y sinceridad de los Sahábah. Cada vez que nos encontremos con algún hecho histórico que parezca rebajar el estatus de los Sahábah, debemos favorecerlos a ellos y atribuirles motivaciones sinceras pues ellos merecen ese trato de parte de nosotros.

Rasúlulláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “Guarden silencio respecto de mis Sahábah (cuando se habla mal de ellos)”.

Hay muchas virtudes y privilegios de los Sahábah que se mencionan en el Qurán y los ahâdith. Allah dice en el Qurán:
Historias de los Sahabah
Hikayátus-Sahabah

"Muhammad es el Mensajero de Allâh, los que están con él son duros con los incrédulos y compasivos entre ellos, los ves inclinados y postrados buscando el favor Allâh y aceptación, y en sus caras llevan la huella de la postración; así son descritos en la Taurûh". [Sûrah Al-Fath (48), ayat 29].

"Realmente Allâh quedó complacido con los creyentes que juraron fidelidad bajo el árbol y supo lo que habla en sus corazones e hizo descender sobre ellos el sosiego y los recompensó con una victoria cercana. Y muchos botines que habrán de conseguir. Allâh es Insuperable sin igual. Sabio". [Sûrah Al-Fath (48), ayat 18 y 19].

"... hay hombres que han sido fieles a su compromiso con Allâh, algunos han cumplido ya su compromiso y otros esperan sin haber variado en absoluto". [Sûrah Al-Ahzâb (33), ayat 23].

"Y de los primeros precursores, tanto de los que emigraron como de los que les auxiliaron, y de los que les siguieron en hacer el bien, Allâh está satisfecho de ellos y ellos lo están de Él. Les ha preparado jardines por cuyo suelo corren ríos y en los que serán inmortales para siempre. Ese es el gran triunfo". [Sûrah At-Taubah (9), ayat 100].

En los versículos del Qurân que hemos citado, Allâh ha elogiado a los Sahabah y ha expresado Su complacencia con ellos. Del mismo modo, los libros de ahâdîth están llenos de referencias sobre sus virtudes.

Algunos ejemplos:

- "Sigan a Abû Bakr y a 'Umar cuando yo no esté con ustedes".
- "Mis Sahabah son como estrellas (guías). A quién de ellos sigan los guiará (al camino recto)".

www.islamicbulletin.org
• “Mis Sahābah son como la sal de la comida, no hay sabor sin ella”.

• “Tengan mucho cuidado (de usar la lengua) en difamar a mis Sahābah. No los calumnien. Quien los ama a ellos, me ama a mí, y quien los odie, me odiará a mí. Quien los haga enojar, me hará enojar a mí. Y quien me hace enojar a mí, hace enojar a Allāh. Y Allāh rápidamente se hace cargo de quien incurre en Su ira”.

• “No injurien a mis Sahābah. Si alguno de ustedes (después de los Sahābah) gastara en sadaqah una cantidad de oro equivalente al monte de Uhud, no lograría una recompensa igual a la de ellos cuando gastan sólo una medida de grano”.

• “La maldición de Allāh, de los ángeles y de todos los hombres caerá sobre aquella persona que injurie a mis Sahābah, ni sus acciones fard, ni sus nafl (voluntarias) serán aceptadas”.

• “Después de los Mensajeros, Allāh ha escogido a mis Sahābah por encima de toda la creación. Y ha escogido a cuatro de ellos: Abū Bakr, ‘Umar, ‘Uthmān y ‘Alī”.

• “¡Oh, gente! Yo estoy complacido con Abū Bakr y deben reconocer su rango. También estoy complacido con ‘Umar, ‘Alī, ‘Uthmān, Talḥah, Zubair, Sa’d, Sa’id, Abdur-Rahmān Bin ‘Auf y Abū ‘Ubaidah. Deben reconocer su rango. ¡Oh, gente! Allāh ha anunciado el perdón de aquellos que lucharon en Uhud y los que juraron alianza en Hudaibiyah. ¡Oh, gente! Tengan consideración hacia mí al tratar con mis Sahābah, especialmente aquellos que están relacionados conmigo por parentesco o matrimonio. Tengan mucho cuidado de hacerles daño, no sea que el Día del Juicio Final se quejen de ustedes y no puedan ser perdonados”.

• “Tengan consideración respecto de mis Sahābah y de mis parientes en matrimonio. La persona que tenga consideración hacia mí estará bajo la protección de Allāh en el Día del Juicio Final. Allāh no tiene ninguna obligación hacia quien no muestra respeto por mí. Él se hará cargo de esa persona en cualquier momento”.

• “En el Día del Juicio final, seré guardián de aquellos que muestren respeto por mí en su trato hacia mis Sahābah”.

• “La persona que tiene respeto por mí en su forma de tratar a los Sahābah, me alcanzará cuando esté en el Kauthar, mientras que la persona que no muestre respeto hacia mí en su trato hacia los Sahābah no podrá acercarse a mí. Sólo me podrá ver desde la distancia”.

www.islamicbulletin.org 232
Historias de los Sahabah

Hikayatul-Sahabah

Ayyub Sujtiáni (rahmatulláhi ‘alaihi) dijo: “Quien ama a Abú Bakr (radjalláhu ‘anhu), afirma su fe. Quien ama a ‘Umar (radjalláhu ‘anhu) recibirá la guía hacia el camino recto. Quien ama a ‘Uthmán (radjalláhu ‘anhu) estará iluminado con la luz de Alláh. Quien ama a ‘Ali (radjalláhu ‘anhu) se aserra a la cuerda de Alláh. Quien honra a los Sahabah (radjalláhu ‘anhum) nunca será un hipócrita y quien les injuria es, sin duda, un innovador o un hipócrita (munáfiq) o alguien contrario a la sunnah. Ninguna acción buena de esta persona será aceptada por Alláh hasta que limpie su corazón de su maldad y comienza a amarlos”.

Sahil Bin ‘Abdulláh (rahmatulláhi ‘alaihi) dijo: “Quien no honra a los Sahabah (radjalláhu ‘anhum), en realidad no cree en el Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam)”: Quiera Alláh salvarme; a mis amigos, mis jefes, mis conocidos, mis masháij, mis alumnos y a todos los musulmanes de Su ira y del enfado del Mensajero de Alláh (sallalláhu ‘alaihi wa sallam) y que Él llene nuestros corazones con amor por los Sahabah (radjalláhu ‘anhum).

امين - يرحب بك يا آزعم الزّاجيين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأئمان الأكثلان على سيد المرسلين وعلى الله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أتباعه وأتباعهم حملة الدين السمين

تمت
زكرنا عني كاندلولي
مقيم مدرسة مظاهر العلوم مسارنفور
١٣٠٧ شوال ١٢

Muhammad Zakariyya Khândhalwi
12 Shauwál 1357 Hiýrî

www.islamicbulletin.org