## 

## النبيّ الشهيلـ زكريّا عليهـ السّالام

إعداد: الشيخ أحمد الكاظمي<br>$\qquad$

"النبيّ زكريّا عليه السّلام من أنبياء الله العِّام، وأحدُ أنبياء بني إسرائيل.

 و(الأنبياء).
 والآيات (1-1 ) من سورة مريم.
** قِتَلَ ظُلماً وعدواناً على يد شِرار قومه من بني إسرائيل، فكان من الأنبياء الشهداء صلوات الله عليهم.


مقام نبي الله زكريا يٌ المسجد الأموي - دمشق






أثنى الهُ تعالى على النبيّ زكريّا





 لم يُذكر من تغاصيل حياته عليه السّلام في القر آن الكريم إلّا

حادثتين:
الأولى: كفالتهُ وتعهُّهُهُ للسيَّدة مريم عليها السَّامام. الثانية: دعاؤهُ الهّ تعالى أنْ يرزقه ولداً، واستجابته وإعطاؤه يهيى عليه السّلام. وذُكِرَتْ بعض أخباره عليه السَّام في الروايات الواردة عن
أهل البيت عليهم السّامر.

كفالةُ زكريّا لَمَيَم عليهما السّلام



وبذلك أصبحت مريم في كفالته، وقد كان في الحقيقة أجدرهم بذلك، فهو ببيّ وزوج خالة مريم. كَبُرت مريم تحت رعاية زكريّا، وكانت غارقة في العبادة و التعبّد .. وكانت على درجة كبيرة من التّقوى ومعرفة الهّ حتى أنّا فاقت الأحبار والعلماء في زمانها، وعندما كان زكريّا يزورها في المحراب يجد عندها طا طعاماماً خاصاً . (تفسير الأمثل: (تو0،r90)

عن الإمام الصّادق عليه السّلام، قال: (..فلمّا بَلَغَتْ مَرَيَم صارَتْ في المحراب وأرخَتْ على نفسها ستراً و كان لا يراهـا أحلٌّ، وكان يَدخُل عليها زكريّا المُحراب فيجد عندَّها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فكان يقول:
 . بِغْيُرِيسِكابٍ. .
(تغسير البرهان: (rar/r)
عن الإمام الباقر عليه السّلام، قال: (. . فقال لما (عليّ لفاطمة عليهما السلام) يوماً: يا فاطمة، هل عندك شيء؟ قالت: لا، والذي عظّم حقّك، ما كان عندنا منذ ثلاثة أيّام شيءّنُنريك به، قال: أفلا أخبرتي؟؟ قالت: كان رسول الله صلّى الهّ عليه وآله وسلّمه نَهاني أنْ أسألكك شَيئاً، فقال: لا تَسألي ابن عمّك شيئاً، إنْ جاءك بشيء عَفواً، وإلّا فلا تسأليه) . . . فأقبل عليّ عليه السلام فوَجَد رسول الهَ صلّى الله عليه وآله وسلّم، جالساً وفاطمة تُصليّ وبينهما شيءّ ءُمْغطّى، فلمّا فَرَغَتْ أحضرت ذلك الثيء، فاذا جَفنة من خُبٍِ ولحمر، قال:

 فقال رسول الله صلّى اللّ عليه وآله وسلّم: :أَلا أُحدّثُك بمثَّكِك



 وَاَلِْجْبَكَ


 كُنَتَلَيَهِمْمَإِذْ يَخْنَحِمُونَ اختار الله زكريّا كي يتكفّل مريم، إذ إنْ أباها عمران قد



مرقد نبي اللهة زكريا يٌوْوادي الجوز - القدس
في قطعة قماش وأتت بها إلى المعبد وخاطبت علماء بني إسرائيل وأشر افهم بقو لها: هذه المولودة قد نُذْرِتْ لخدمة بيت الله، فليتعهّد أحدكم بتربيتها، ولمّا كانت مريم من أُسرة معروفة (آل عمران)، أخلذ علماء بني إسرائيل يتنافسون في الفوز بتعهّد تربيتها، وأخيراً اتْفّو اعلى إجراء القرعة بينهمه، فجاؤوا إلى شاطئ نهر وأحضروا معهم أقلامهم وعصيّهـم التي كانوا يقترعون بها، كتب كلّ واحد منهم إسمه على قلم من الأقلام، وألقوها في الماء، فكلّ قلم غطس في الماء خسر صاحبه، والر ابح يكون من يطفو قلمه على الماء: غطس القلم الذي كتب عليه اسم زكريّا، ثمّ عاد وطفا على سطحه،

 زكريّا وهو قائم يصليَ في المحر اب
 وجلّ له كما استجاب لز كريّا عليه السّلامر). (وسائل الثيعة: : / 1898)
(ركان ييى عليه السّلام -إضافةً إلى أنه أحد أنبياء بني
 فعن الإمام الصّادق عليه السّاملام، قال: بكى يميى بن زكريّا


من آيات القرأن الكريم التي نزلت هٌِ نبي الله زكريا
عليه السلام، حتّى ذهب لـم خدّيه من الدّموع، فوضع على العظم لبوداً يري ير عليها الدّموع، فقال له أبوه: يا بينّ إيّي



حتّّ غثي عليه من البكاءا).
(1 TV/ / عحار الأنوار: ع)
وعن رسول الهّ صلّى الهّ عليه وآله وسلّم، قال: (...وكان زكريّا عليه السلام إذا أراد أنْ يعظ بني إسر ائيل يلتفت يميناً
 فجلس ذات يوم يعظ بني إسر ائيل وأقبل ييي قد لنت رأسه

فوجد عندها رزفاً
 (تنسير نور الثقلين: ا/ /(TYT)
زكريّا ويَحيَى عليهما السّلام




 مَا يَيَّاءُ


وكذلك الآيات الكريمة:(Y - - (1) من سورة مريم و(19-1 (1) - 9) من سورة الأنبياء، تحَدْثت عن دعاء زكريّا وولادة يكيى

عليهما السّامام.
بعدما رأى زكريّا عليه السلام من أمر مريم في عبادتها
 بهب له من امر أته ذيَّة طيّية، وكان هو شيخاً فانياً انياً وامر أته عاقراً، فاسُُجيب له، ونادته المالئكة وهو قائم يصلي في المحراب: انَ الهن يشٌّرك بغلام اسمه يميى، فسألّ ربّه آية، فقيل له: إنْ آيتك أنْ يعتقل لسانك فلا فلا تكلّم الناس ثلاثة


فَوَلَدتْ لَهُ يُيى عليهما السلامر) .
(rA-rv/M: (تنسير الميزان)
(اعن الريّان بن شَبِبب، قال: دخلتُ على الرَّضا عليه السَّام في أوّل يومْ من المحرّم، فقال لي: يا با بن شَبَبب أصائم أنت؟ فقلت: لا، فقال: إنّ هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريّا

وكانت نُدبتُهُ: إلمي أتفجع خير خلقك بولده، إلمي أتنزل
 الالصيبة، إلمي أتحلّ كُربة هذه الفجيعة بساحتهما. ثمّ كان يقول: اللّهمّ ارزقني ولداً تقرّ به عيني على الكبر، واجعله وارثاً وصيّاً، واجعل كلّه منيّ علّا الدسين، فإذا
 بولده. فرزقه الهّ يحيى وفجعه بهه).

وهكذا فقد واسى زكريّا عليه السلام رسول الها صلّى الهّ عليه
 السامه، كما فجع نبينا صلىّل الهّ عليه وآله وسلّم بالدسين عليه السلام، بأن أخخَبَهُ بمصيبته وما يُيري عليه -كما
 عليه السلام- ثم تُوفّي زكريّا واستُشهد قبل شهادة ابنه عليه السلام، كنيبنا صلّى الهّ عليه وآله وسلّم. شهادةُ زكريّا عليه السّاملام
("لم يُذكر في القرآن مآل أمره عليه السّالم وكيفية ارتّاله، لكن وردت أخبار متكاثرة من طرق العامةّ والخاصَّة، أنّ قومه قتلوه، وذلك أنّ أعداءه قصدوه بالقتل فهرب منهم والتجأ إلى شجرة فانفرجت له، فدخل جوفها ثمّ التأمت فـلّهم الشيطان عليه، وأمرهم أنْ ينشروا الشجرة بالمنشار

ففعلوا وقطعوه نصفين فقُتِّل عليه السَّلام عند ذلكت). (تنسير الميزان:
 يد شرار بني إسرائيل، النين قال الهُ تعالى فيهمَ:




بعباءة فجلس في غمار النّاس، والتفت زكريّا عليه السلام يميناً وشمالاً فلم يرَ ييمي، فأنشأ يقول: حـّأثني حبيبي جبرئيل عليه السلام عن الهّ تبارك وتعالم، أنّ في جهنّبّ جبلاً يُقُال له السّكر ان، في أصل ذلك الجبل وادِ يُقتال له الغضبان لغضب الرّحمن تبارك وتعالى، في ذلك الوادي جبّ قامته مائة عام، في ذلك الجبّ توابيت من نار، في تلك التوابيت صناديق من نار، وثياب من نار، وسلاسل من نار، وأغلال من نار، فرفع ييي عليه السلام رأسه، فقال :وا غفلتاه من السّكر ان، ثمّ أقبل هائماً على وجهيه، فقام زكريّا ميّا عليه السلام



زكريّا والحُسين عليهما السّلام
 السام [بمحضر أيهي السسكري عليه السلام]: أخبرني يا ابن ابن رسول
 قال: هذه الحروف من أنباء الغيب، أطلع الشّ عليها عبده زكريّا، ثمّ قصّها على حمّدّد صلّى الشا عليه وآله وسلّم، وذلك أنّ زكريّا سأل ربّه أنْ يعلّمه أسماء الخمسية، فأهبط عليه جبرئيل فعلّمه إيّاها، فكان زكريّا إنيا إذا ذكر حعمّداً وعليّاً وفاطمة والحسن سُرّي عنه همّه وانجلى كربُه، وإذا ذكر الحسين خنتهه العَبرة ووقعت عليه البَّهرة. فقال ذات يوم: يا إلمي، ما بالي إذا ذكرتُ أربعاً منهم تسلّيتُ بأسمائهم من همومي، وإذا ذكر تُ الحسين تدمـت عيني وتثور
 فالكاف: اسم كربلاء، و الماء: هلاك العترة، والياء : يزيد وهو ظالم الدسين عليه السلام، والعين: عطشُه. والصاد: صبرئهـ فلمّا سمع ذلك زكريّا لم يفارق مسجده ثلاثة أيّام، ومنع فيها النّاس من الدّخول عليه، وأقبل على البكاء والنّحيب،

