جا**ء القرآن الكريم وأنصف المرأة وحررها من ظلم الجاهلية وظلامها، ومن تحكم الرجل في مصيرها، فكرم القرآن المرأة وأعطاها حقوقها بوصفها إنسانا وكرمها بوصفها أنثى، وكرمها بوصفها إبنة، وكرمها بوصفها زوجة وكرمها بوصفها عضوا في المجتمع، لقد جاء الإسلام منصفا المرأة مبرزا دورها مهم في مجتمع مدافعا عنها حيث وجدها في ظل الرجل ،مجتمعنا ربط نجاح المرأة وسعادتها بزوجها إعتبرها مجرد أداة لخدمة الرجل ،لكن ولله الحمد إسلامنا أزال عنها هذا ظل** **و أكد أن لهما غصنان من شجرة واحدة كلاهما خلق من تراب ، لهما نفس الحقوق الإنسانية،وهما من أدم وحواء ،وربهما واحد ،والمصير واحد الجنة أو النار وفي هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "إنما النساء شقائق الرجال"**