PƯ~

عناصر الموضوع

| $\wedge$ |  |
| :---: | :---: |
| 1. |  |
| Ir |  |
| $1 \Sigma$ |  |
| 14 | a)mil Wate |
| rr | حوارات عيسى عايه إلإلا |
| iv | A) |
| H |  |



أولًا: اسمه ونسبه:
ذكر الله تعائلى اسمه ونسبه في كتابه العزيز، فسماه المسيح عيسى، ونسبه إلى أمه مريم'


فهو إذاً: المسيح عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله.
وعيسى: اسم علم، وهو اسم أعجمي غير منصرف، وهو عبراني أو سرياني (1)
ثانيًّا: لقبه:
تسميته بالمسيح: التسمية بـ (المسيح) في حق عيسى عليه اللسلام على سبيل المدح'، قالوا: وهو لقب من الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق.

أما سبب تسميته بالمسيح:
قيل: أصله مشيحا بالعبرانية، ومعناه: المبارك.
وقيل: سمي عيسى عليه السلام مسيحا؛ لأنه ما كان يمسح بيده ذا عاهة إلا برىء من
مرضه.
وقيل: سمي مسيخاً؛ لأنه كان يمسح الأرض، أي: يقطعها. وقيل: كان مسيحا؛ لأنه كان يمسح رأسى اليتامى لله تعالمى.

وقيل: لأنه مسح من الأوزار والآثام




كل من مسح به وقت الو لادة فإنه يكون نبيًا.



 عند الوطء.


## عيسى عليهالسلام

وقيل: سمي مسيحا؛ لأنه مسحه جبريل عليه السلام بجناحه وقت ولادته؛ ليكون ذلك صونّا له عن مس الثيطان (1) .
ولما كانت العادة أن ينسب الأولاد إلى آبائهم، نسب عيسى عليه السلام إلى أمه ليكون ذلك دليلّا على براءتها، وأنه لا أب له في الحقيقة.

البحر المحيط، أبو حيان // •ی\&.

## 

عيسى عليه السلام نبي الله ورسوله، نهو إذًا متصف بكل الصفات التي تؤهله لهذه المكانة العالية والمقام الرفيع. أولًا: صفاته الخُخُلُّية:

 آل عمران: جّه، وقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخّا من مس الشيطان، فير مريم وابنها) ثم يقول أبو




القوة والمنعة، ووجاهته في الدنيا النبوة، وفي الآلخرة الثشفاعة وعلو الدرجةة(ث) .







 بخلاف الأشياء الأخرى، فإنها تنسب في العرف إلى الأسباب العادية|(").
 بَا (1) أخرجه البخاري في صصيهه، كتاب تنسير القّآن، باب: (وإي أويلها بك وذريتها من الشيطان
 (Y) فتح القدير، الشوكاني












[المائة:
" مجاب الدهوة:



[1]

.

ثانيًا: صغاته الخَلْقية:
كان عيسى عليه السلام مربوع القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير (1) أحمر اللون، آدم، جعل، سبط الرأس.
فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ورأيت عيسى رجلًا

(1) انظر : أشراط الساعة ص101 10 (1)


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رأيت عيسى
 وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأراني الليلة عند الكعبة في المين المنام، فإذا رجل
 واضعًا يديه على منكبي رجلين وهو يطوفبالبيت، فقلت: من هذا ؟ فقالوا: هذا المسيح ابن . مريم)
أما قوله: (آحمر)، و(آدم) على الروايتين: الأحمر عند العرب: الشديد البياض مع


وقوله: (جعد)، (مبط الرأس): فصفة الجعودة هنا في الجسم لا في الشعر؛ لأنه وصف الششعر بالسبط، والسبط من الشعر المنبسط المسترسل، وهو ضد الجعد ألمُ ، وأما الجعد في المي الجسم فهو المجتمع الشديل (0) وقد ثبه النبي صلى الله عليه وسلم بيئه وبين عروة بن مسعود رضي اللي الله عنه، فعن جابر رضي الله عنه أْن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عرض حلي الئلي الأبياء، فإذا موسى
 رائت به شبها عروة بن مسعود)( (7).
 (Y) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب (واذي (Y) . r \&






## عيسى عليهالسلام


ورد ذكر عيسى عليه السلام في القر آن الكريم (Y0) مرة، في (I (I) سورة. وأما قصته عليه السلام فقد وردت في السور الآتية:


## 

 [التدريم:باج].
أبوها: هو عمران الرجل العابد الطاهر وهو من رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم (1)، يصل نسبه إلى النبي الكريم داود عليه النسلام.
وإمها: هي حنة العابدة الطاهرة الثتي كرمها الله فأجاب دعوتها ورزقها بمريم. وزوج أختها أو زوج خالتها (أشياع" هو زكريا النبي الكريم عليهـ السما السلام جميعاً.




ثانيًا: الحمل بمريم عليها السلام:
 نَّرْرُ

 ثالثًا: الوضع والوفاء بالنذر :
لـما حملت أم مريم عليهما السلام حررت ما في في بطنها، وكانت لم تعلم بعد ما ما هو المو ذكر أم أنثى، والمحرر عندهم لا يعمل للدنيا ولا يتزوج ويتفرغ لعمل الآلخا ورة ويعبد الله، فيجعل





$$
\begin{aligned}
& \text { حيث شاء. } \\
& \text { انظر: الكامل في الناريخ، ابن الأثير / M / }
\end{aligned}
$$

عيسى عليهالسلام

 و(مريم) معناه: العابدة (1).
وقد استجاب اللله دعاء أم مريم هذا كما أُبابها حين اشتهت الـوت الحمل، فأعاذها مريم وابنها من الشيطان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : (سمعت رسول الله صله صلى الثله الله عليه وسالم


عمران: צז] (\$).

رابعًا: مكانة مريم عليها السلام وفضلها:
لمريم عليها السلام مكانة كيرة تمتاز بها عن سائر نساء العالمين، فقد وضع الله مريم

 ومن دلائله:


 "أَرَّيِرِ
ه كفالة نبي الله زكرياعليه السلام لها بعد أن تنازع الأحبار العباد في حق رعايتها والتقام



 القولين، فشاحوه في ذلك، وطلبوا أن يقترع معهم، فوقع الاتتراع على زكريا عليه




 به، فيسألها من أين لك هذا؟! فتقول: هو من عند الله، قال تعائى:亏َ


وخوارق العادات(")
.

 كَ

 كَ * حملها بعيسى عليه السلام وهو النبي الكريم المتصف بمعالي الصفات. قال تعالى:號 . شه انتساب ولدها إليها: فمريم هي الأنثى الوحيدة في الوجود كله التي اختصها الله من بين النساء، فنسب إليها ولدها وذلك في مواطن كيرة من القرآلنا النه، منها قوله تعالى:
 كَّرْيَّ








## عيسى عليهالسلام

" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كمل من الرجال كثيرّ، ولم يكمل من النساء إلا آسية (امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثـل الثريد على
. سائر الطعام)
" وعن علي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (خير نسائها مريم (ابنة عمران وخير نسائها خليجة) (ب)
(1) أخرجهد البُخاري في صحيحه،، كتاب الأنبياء، باب قول اللّه تعالى: (وإذا قالكت الملائكة يا مريم إن الله

 أخرجه البخاري في صحيحه،، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: (وإذ قالت المّلائكة يا

[مريم:TY-IT].
 زواج وهي الثقية النقية، بل كان من غير أن يمسها بشر آيا كان، فقد أرسل الله تعالى إليها ملائكة تبشرها بهذه البشارة: الحمل بولد هو كلمة الله تعالى، واسمه: عيسى ابن مريم، وهذا الولّل له الكثير من الميزات والـخصائص التي انفرد بها عمن سواهيا فكانت ردة فعلها وهي الطاهرة النقية البتول العذراء أن تساءلت كيف لها أن تحمل ولم يمسسها بشر، فأخبرت بأن هذه هي إرادا الله تعالئ، وأن هذا الأمر هين على الله تعالى، وهو أمر قد قضهاه وتكفل به، فما كان للطائعة الثانتة إلا الاستسلام. والملك المرسل إلى مريم هو جبريل -عند أكثر المفسرين- وقد تمثل لـها على هيئة بشر سوي، فخافت مريم واستعاذت بالله منه ظانة به ظن سوه، لكنه أخبرها بأنه رسول من الله، كلف ببشارتها بأن الله سيهب لْها غلامًا ذكر اسمه وصفته، فوصفه بأجمل الصفات وأثنى عليه عظيم الثناء (1) أما عن كيفية الحمل فقد نفخ فيها نفخة فحملت بإذن الله، قال تعالى:


(1) انظر: أضواء البيان، الشنقيطي بیV/r . 91

## 

كان حمل مريم عليها اللسلام معجزة لم يكتب لها التكرار، فقد أْراد الله تعالىى لمريم البتول الطاهرة أن تحمل بابنها عيسى عليه
 وآية عظمى على قدرته جل جلالهّ، وهو بيان لمكانة هذه الطاهرة القانتة. بين الله تعاللى هذه القصة الغريبة، والمعجزة الباهرة في كنابه تعالى فقال:




 كَ . وقال:

 بُشِرُاسِوِّا تِقَيًّا غُحْمَا زَهِ





عيسى عليهالسلام
[مريم: 19 19 أنه أمر أن يكون من قبله حتى يحصل الحمل لمريم عليها السلامَ فلا بد من إحالة النفخ إليه (1) واختلفوا في كيفية النفخ، هل نفخ الله في درعها؟ هل نفث الله في جييها؟
وقد كفانا الله مؤونة البحث بقوله:重

 قال الشيخ محمد عبده رحمه الله: آأعلم أن الكافرين بآيات الله ينكرون الُحمل بعيسى من غير أب جموداً على العادات، وذهولاً عن كيفية ابتداء خلق جلت جميع المخلوقات، ولو كان لْم دئليل عتلي على استحالة ذلك لكانوا معذورين، ولكن لا لا دليل لهم إلا أن هذا غير معتاد، وهم في كي كل مل يوم يرون من شُؤون الكون ما مالم يكن معتادا من قبل، فمنه ما يعرنون به به سبيّا ويعبرون بان عنه بالاكتشاف والاختراع، ومنه ما لا يعرفون لـا لـ سيبًا ويعبرون عنه بفلتات الطبيعة. ونحن نرى علماء الغرب وفلانياسفتها متفقين على إمكان التولد الذاتي، أي: تولد الحيوان من غير حيوان، أو من الجماداديا وهم يبحثون ويحاولون أن يصلوا إلى ذلك

 المحرر الوجيز، ابن عطية /0/0 مشا، تفسير

[1الأنبياء: 91].
.


قال الرازي رحمه الله: ذكر الله تعالى


أي: في عيسى عليه السلام، كما قال

[الحمجر: بالهـ،
وقال: : الا
[1أنسياء: (9] لأن عيسى عليه السلام كان في بطنها.
واختلفوا في النافخ فقال بعضهم: كان
النفخ من الله تعالى لقوله:

وظاهره يفيد أن النافخ هو الله تعالى؛
لقوله تعالى: عا
 .
ومقتضى التشبيه حصول المشابهة إلا
فيما أخرجه الدليل، وفي حق آدم النافخ


وقال آخرون: النافخ هو جبريل عليه
السلام؛ لأن الظاهر من قول جبريل عليا

 لما انتهت مدة الحمل أحست مريم عليها السلام ألم الوضع، فاحتضنت جنع الـا النخلة لشدة ما تجد من الألم، وتمنت الموت حينزذ لما توقعته من أذى قومها، （وأنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود النـي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداديادي، ولا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندما عابدة ناسكة، تصبح عندمم－فيما يظنون عاهرة زانية）（Y）، فجاءاها صوت من تحن تحتها يطمئنها، ويطلب منها ألا تحزن، وأمرت بـر بهز جذع النخلة والأكل مما فيها من الرطب، والشرب من جلدول الماءاء، وعلمت طريقة التصرف إن رآها بشر أو تعرض لها أحدر أحرى فقد أمرت بالصوم عن الككلام． والذي نادى مريم من تحتها：قيل：هو جبريل عليه السلام．وقيل：بل عيسى عليه السلام أنطةه لها حين وضعته تطيبيًا لقلبها، وإزالة للوحشة عنها؛ حتى تشاهد في أول الأمر ما بشرها به جبريل عليه السلام من علو شأن ذلك الولد（\＄）، وآيّا كان فالقصد منه طمأنتها وإيناسها． ومكان الربوة مكان ولادة عيسى عليه السلام قيل：الغُوطة بدمشق．وهذا أثهر
（Y）دعورة عيسى في الكتاب والنسنة صV．
 مغاتيح النيب العظيم،ا بن كثير／4／111．

بتجاربهم، وإذا كان تولد الحيوان من الجماد
 بالجواز وأقرب إلى الحصولن نعم إنه خلاف الأصل، والن كالن كونه جائزا لا يتضضي وقوعه بالفعل، ونحن نستدل علان وتوعه بالفعل بخبر الوحي الذي قام الدليل على صدقه．
إذا تمهد هذا فنتول：إن الله المسخر
للأرواح المنبثة في الكاثاثنات، وقد أرسل
 ونفخ فيها، فأحدثت نفخته التلقيح في رحمها، فحملت بعيسى عليه السلامامها＂ وصدق الشيخ رحمه الله، فالاستنساخ المعروف اليوم دليل إلى ما ذهب إليه من إمكان حصول الشيء المحخالف للعادة، والبعيد عن التصور ．


浝 （0）إلَكِكِ


或重
（1）الظر：تنسير المنار، محمد رشيد رضا

$$
\text { . } 0 \varepsilon / \pi
$$

الأقوال؛ لأن صفة الغوطة أنها ذات قرار مواجهتها لقومها التّي أخبر الله سبحانه




جاءت مريم إلى قومها ومي تعلم براءة نفسها ونزاهتها، وهي واثقة من تبرئة الله سبحانه وتعالى لها، قال لها قومها تلك المقولة، وعجبوا من ذلك وهي من أهل فلسطين. وقيل: بأرض مصر. وقيل: الرّبوة بيت المقدس. ويترجح أن الربوبة بيت لحم وهي قرية قريبة من بيت المقدس؛ لأن ولادة عيسى منالك كانت، وحيتذ كان الإيواء ${ }^{\text {(1) }}$ أما الصوم: فالمقصود به الصمت، صيانيانة لهاعن الكلام مع المتهمين لها؛ ولأن عيسى

عليه السلام تكلم عنها (ب) الما
 والعبادة، فلم تتول هي الإجابة لنفي التهمة عنها، ولكنها أشارت إلى وليدها الـيا وهي تعلم أنه ليس من أهل الكلام الكام حتى يتولى الرد عنها وِ
 ولكن من إيمانها بربها وثقتها به فعلت ذلك، فأنطق الله صاحب المهد ببراءتها ونزامتها، فنطق عيسى عليه السلام بعد




 حَيُّ
ومن الملاحظ أن عيسى عليه الُسلام مـم يرد مباشرة على التهمة الموجهة لأمه، بل إن مضمون كلامه فيه ردٌ قويٌ عليهم بما

وإن شاء خلقه من ذكر بدون أنثى كما فعل بحواءء، وإن شاء خلقه بدون الذكر والئ والنثي معاك كما فعل بآدم، وإن شاء خلقه من ذكر وأنثى كما فعل بساثر بني آدم، فسبحان الله

العظيم القادر على كل شيء
وقصة الحمل بعيسى عليه السلام وقصة
ولادته دليل على بشريته عليه السلام. مواجهتها لقومها: بعد ذلك كله جاءت

 الفداء 19 / 19 ( (Y) إنظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي ب/ \&، ( أضواء البيان

## حوارات عيسى عاليه انساسلم

أولًا: حوار عيسى عليه السلام مع ربه عز وجل:

زعموا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعطي
الكتاب والنبوة لولد من زنى، إضانة إلى ما ما وهبه الله من الأوصاف الجميلة التي توحي ببركته ونزاهة أمه وطهارتها (1).

عيسى عليه السلام نبي الله تعالى ورسوله، فهو واحد من الأنبياء الذين أرسلهم الله لهدلية البشر، ورسول تعتبر تعاليمه ورسالثّه تكملة وامتدادادا لتعاليم الرسل النين جاؤوا من قبله، وتهيئة للتعاليم التي سيأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم
ودصوةكل الرسل هي الدعوة إلى التوحيد
وإخلاص العبادة لله تعالى وحده، قال جل
جهاله:





 [لأنيّياء: ب0].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة،
والأنبياء إخوقٌ لعلاتِ أمهاتهم شتى ودينهم
(Y) انظر: عيسى المسيح والتو حيد ص بY.
(1) انظر: دعوة عيسى عليه الُسلام ڤي الكتاب و والسنة ص- 9 -

عيسى عليهالسلام



.
وقد حكى الله تعالى حوارًا يكون بينه
عز وجل وبين عيسى عليه السلامب يقر فيه عيسى عليه التسلام بعبوديته، وافتقاره إلى الله تعالى، وأنه الجتهد وأخلص فيلى في دعوة قومه إلى الثوحيد، وإفراد العبادة لله سبعانه، رغم ما حصل من انحرافت بعضهم، وتأليهـم لعيسى عله السلام. قال تعالى:









的


.[ाए.
قال جمهور المفسرين: هذا القول يكون
. واحدُ) (1)
وعن قتادة رحمه الله: أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد، لا يقبل منهم عمل أرلم حتى يقولوه ويقروا به، والثشرائع مختلفة، في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي القرآن شريعة، حلال وحرامرام، وهذا كله
 فالأنبياء والرسل عليهم الصصلاة والسلام هم أصحاب الدعوة إلى التوحيده، وأهم أكثر البشر التزامتا بهذه الدعوةوتوتحقيقًا لها، ومنهم عيسى ابن مريم عليهما السلام الذي وصيانيا وصفه

 [آل عمران:7؟
ومن اتصف بالصلاح كان قدوة حسنة


وقد ظهر إجلاله عليه السلام لربه تعالى، وإخلاصه له، وعبوديته، فها هو يدعو الهي قومه إلى التوحيد، ويين لهم عاقبة الشرك: رِ



أَنَّا
为
(1) أخرجه البخاري في صصيته، كتاب الأنبياء،

باب قوله تعالى: (وّاذكر في الكتاب مريم)، ، (r) (Y) الظر: جالمع البيان، الطبري 10/V)

 حَيّْة) وكان عيسى عليه السلام تد بعث لُدعوة

بني إسرائيل خاصة.

 فدعامم عليه السالام إلى التوحيد، وإلىى إنحلاص العبادة لله تعالى وحده: إلما

. 01 : 1 :



 .

مُسْقَقِيد

象

وكان عيسى عليه السلام قد أرسل مقررًا
لشريعة موسى عليه السلام في التوراةاة، مع ما


㛯



عيسى عليهالسلام


罒 ． ونطلب النصرة ليحتمي بها من قومه، ويظهر الدعوة．وهذه سنة الله في أنبيائه وأوليائه، وقد قال لوط عليه السلام：

[هود: •A].

## أي：عشيرة وأصحاب ينصرونني（ث）

وكان من أساليبه عليه السلام أن دعاهم بالحكمة، قال تعالى：㑑

屋
 وبالموعظة：قال تعالى：إِّإِ قَالَ

 ． قال الإمام الطبري رحمه الله：اوأما قوله： فإنه يعني：قال عيسى للحواريين القائلين له：

（Y）تفسير القر آن العظيم／／Y／

قال ابن كثير رحمه الله：（افيه دلالة على
 التوراة، وهو الصحتيح من التولين، ومن العلماء من قال：لم ينسخ منها شيئًا، وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه خططأ، وكثش لهم عن الغطاء في ذلك، كما قال في الآية الأخرى：

\％
ومنه أيضًا قوله تعالى：



．
كما تضمنت دعوة عيسى عليه السلام
اللبشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم：



واتخذ عيسى عليه السلام من قومه
 ——＂
 ，
（1）الظر：التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي




وتجاوزوا ذلك إلى التآمر عليه－عليه السلام－ومحاولة قتله، قال تعالى：



 إِّ
 وثالثة أفرطت في حقه عليه السلام، وخالفت دعوته، فقالوا مرة：بأنه هو الله، وقالت أخرى：بأنه ابن الله، وثالثة：بأنه ثالثـ

ثلاثة، تعالّى الله عما يقولون علوّا وقد رد الله تعالى في كتابه كل هذه الادعاهات؛ سعياّ إلى بيان فيان الحقيقة وتصحيحا للعقيدة، فاستنكر كون المسيح إلها، وشنع على من قال بأنه ابن الله، كما رفض عقيدة التشليث（Y） وأخبر سبحانه أن غلو النصارى في المسيح، واعتقادهم أنه إله أو ابن لله كفر بالله تعالىى：
 يَمْلِ





أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذاء فإن الله لا يعجزه شيء أرادهم، وفي شكـي في قدرة الله على إنزال مائدة من اللسماء كفر به، فاتقوا الله أن ينزل بكم نقمته الِ
 واستعمل معهم الترغيب والترهيب：قال تعالى：

 مِنْ أَنْهـارِ فكان من قوم عيسى عليه السلام فئة
معتدلّة، آمنت به واتبعت دعوته، قال تعالى：


为住 عمران：髟



 ومنهم فثة مفرطة كفرت ولم تؤمن：

［الصف：\＆1］．
(Y) الججامع لأحكام الثقر آن، الثقطبي \&/ \&V.

عيسى عليهالسلام

## 

عيسى عليه السلام نبي الله ورسوله:






 وقد أيد الله أنبياءه ورسله بالمعجزات الباهرات، والآيات الظظاهرات، الدالدالة على صدتهم فيما جاؤوابه من عند الله عز وجلي والمعجزة: فعل يظهر على يدي مدعي النبوة، بخلاف العادة، في زمان التكليف، موافقا للدعواه، وهو يلعو الخلة الخلق إلى معارضته، ويتحدامهم أن يأتوا بمثله فيعجزوا

عنه؛ فيبين به صدق ما يظهر على يده(ب)





 19: 19، 19، وغير ذلك من الصفات التي تدل على أنه متخلوق مثل بتية البشر، لا يُختّلف عنهم، إلا أن اللهه اصطفاه بالر سالة كغيره من الرسل، صلوات الثله وساملامه عليهم أجمعين انظر : المسيح عيسى ابن مريم مصدق لما بين

التّصير في الدين، الإسفرائئيني ص 179.







 وَ

 اَنَ
 .[IVI
 كَ

(4) ${ }^{(4)}$ (1) [VT: . $\mid \psi 1 / V \dot{+}$ والـحق النذي جاء في الثق آن عن حقيقة النمسيت
 جاء في الإنتحيل، فقّل جاء فيه أن أن النمسيح و ولن
 (7-1:Y، | Y ا ان انظر: لو
 ، $\quad$ : ع

 ،

信




 ©

 وَآلزَ كَ كَ


.[rr-rv
إذًا فقد أنطق الله تعالي عيسى عليه السلام في مهله، دلالةً على براءة أمه مما قذفها به المفترون عليها، وحجة له على نبوته عليه السلام . والمهد: الحجر حمجر أمه، أو موضع اضطجاع الصبي وقت

تربيته
Y. Y. أنه عليه السلام ينفخ في الطين فيكون

روحُ بإذن الله.

层


معجزات الأنبياء من جنس أبرع وأشهر ما يكون في زمانهم؟ كليكون أبلغ في التأثير على أقوامهم، وإظهار نبوتهم، فلما كان الغان البالب في زمان موسى عليه السلام هو السحر؛ جعل معجزته مأ هو أقرب إلى طريقتهم' ولــا كان الغالب في أيام عيسى عليه السلام الطب؛ جعل معجزاته من جن جنس تلك الطريقة، فجاء عليه السلام بغر ائب لا لا تعرف في أصول الطب، وكذلك لــما كان الغالب في أيام الرسول محمد صلى اللي اله عليه وسلم

 ومن معجزات عيسى عليه السلام: ا. ـ خلق عيسى عليه السلام بغير أب. وقد مرت بنا قصة حمل مريم بابنها

عيسى عليه السلامام.
كلام عيسى عليه السلام في المهد. قال تعالى:

 (1) بل إن التأكيد على دعوة التوحيد ثابتة في



 الإله الحق "الني لا إله غيره، بأن عيسي علئ السامل عبد اللّه ورسوله، فهو ليس إلثّا، ولا ابن إله، ولا ثالثت ثالثاثة كما تزعم النصارى.
 sergrojex


قال تعالى：
辰
侵


 ＂偅 وَإِذَ


 برأ المريض وأبرأه غيره، ويقال：برىء

المريض آيضًا．
 يبصر شيئًا لا ليلا ولا نهارًا．وهذا ما رجحه الطبري رحمه الله．

 1－ケ－


 على أنه، مخلوق مثل بيّية البشر، لا يُختلف عنهم، إلا أن اللهُ اصطظفاه بالر سالة كغيره من الرسل، صلوات الله وساهامه عليهم أجمعين


㢄

［ 11.
فمن معجزات عيسى عليه السلام أنه يصور من الطين شكل طير، ثم ينفخ فيه، فيكون طيرّا حقيقيا ذا حياة، فيطير عيانًا بإذن ألله عز وجل．

الإذن من الله عز وجل لم يقدر على ذلك،
وأن خلق ذلك كان بفعل الله سبحانه، ألجراه
على يد عيسى عليه السلام، فكون عيسى الما
عليه السلام خالقًا بيده، ونافخًا بفيه إنما هو
ليبين تلبسه بالمعجزة،، وأنها جاءت مت من قبله،

ذلك الطين فمن الله تعانىى وحده لا شريك
．（1）$ل$
（1）والـحق الذي جاء في الثقرآن عن حقيقة اليسيح عليه السالام أنهُ متخلّوق كثقية البشر، هو الندي


 r：r با با وكان يصلي ويجتهد في عبادة الله

 ،r：\＆：\＆ ،1：IE،Ir：I1




O . الإنباء بما يأكلون وما يدخرون في

بيوتهم.


 يعني: وأخبركم بما تأكلون، مما لم أعاينه وأشاهده معكم في وقت أكلكّم، وما ما لما ترنعونه تنتخأونه ولا تأكلونه. وهذا كله من الإنباء بالغيب النّي لا سبيل لأحد من البشر عله إلا بإذن الله (5). ז. نزول المائدة.


















وذكر هذين الداءين خاصه؛ لأن الاحتجاج على بني إسرائيل في معنى النبوة لا يقوم إلا بالإبراء من العلل التي لا ييرىء منها طبيب بوجه، إلا من أعطاه الله مثل النذي أعطى عيسى عليه السلامر.
وقد روي أنه ربما كان يجتمع عليه ألوف
من المرضى، من أطاق منهم أتاه، ومن لم
يطق أتاه عيسى عليه السلام، وما يداوي إلا بالدعاء.
وكان الغالب على زمان عيسى عليه السلام الطب، فأرامم الله المعجزة في

جنس علمهم (ب)
ع ا إحياء الموتى.
قال تعالى:
عمران: 9 ].
:
.[11.

كرر بإذن الله دفعا لتومم الألومية، فإن الإحياء ليس من جنس الأفعال البشرية(1).
(1) التُبير في الدين، الإسفرائنيّي ص199.




 أنوار التنزيل، اليّضاوي اليان، الشنتيطي 040/0.

## عيسى عليهالسلام

## 

أولًا: رفع عيسى عليه السلام إلى السماء:

لما تآمر أعداء الله من اليهود على قتل عيسى عليه السلام والخخلاص منه ومن دعوته، نجاه الله سبحانه وتعالى منهمه، ورد كيدهم في نحورهم، فرفعه إليه.
يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى:



 تَنْفَلْوْنَ
قال ابن جرير رحمه الله: (ايعني بذلك جل ثناؤه: ومكر الله بالقوم اللذين حاولوا قتل عيسى عليه السلام مع كفرهم بالئ بالله وتكذييهم عيسى - عليه السلام - فيما أتامه
 مُمَّفِيْيَ
ثم اختلف أهل التأويل في معنى الوفاة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآلية:
 الككلام على مذهبهم إني منيمك ورافعك في نومك.
وقال آخرون: معنى ذلك إني قابضك من الأرض فرافعك إلي، قالوا: ومعنى

هذه تصة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عليه السلام، لما أجاب دعاءه بنزولها، بعد طلب من قومهي، فأنزلها الله آية ودلالة ومعججزة باهرة وحبالي قاطعة على قدرته تعائى، وعلى نبوته عليه - السلام

الوفاة القبض، لما يقال: توفيت من فلان ما يقتل، ولم يصلب، بل شبه على اليهود النذين أرادوا ذلك، فظنوا أنهم صلبوه. قال تعالى: ألى


 [10V:10 (10)
أما قضية الرفع فيينا أقوال المفسرين فيها، وعلماء أهل السنة على ألنه عليه السلاملام رفع بيدنه وروحه إلى السماء (ب) "ا أما كيف شبه لهم؟؟ فهناكُ تفسيرات عديدة لمسالّا التشبيه على الناس في مسألة الصلب، و نلخص التفسيرات التي لا تعارض القرآن الكريم بما يلي: 1. لـم يصلب اليهود أحدَّا، لكنهم ادعوا ذلك ليشبهوا على من قلدهم و يكذبوا عليهم بعد أن نجى الله المسيح عليه السلام من مكرمهم
Y بَ صلب اليهود واحدَّا من الناس و ادعوا أنه هو المسيح ابن مريم عليه السلام؛ ليسّبهوا الأمر على الناس بعد أن نجي الله نبيه عليه السلامّ، وهذا التفسير هو ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله






لي عليه، بمعنى: قبضته واستوفيته، قالوا:
 أي: قابضك من الأرض حيًا إلى جواري، وآخذك إلى ما مندي بغي با باري موت، ورافعك من بين المشركين وأهل الكفر بك وقال آخرون: معنى ذلك إني متوفيك

وقال آخرون: معنى ذلك إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إليَّ، ومطهرك من النّين كفروا، ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنيا. وقال: هذا من المقدّم الذي معناه التأخير، والمؤخر الذي منيناه التقديم. قال أبو جعفر: اوأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى ذلك الكا إني قابضك من الأرض ورافعك إليَّك لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ينزل حيسى ابن مريم فيقتل الدجال نم يمكث في الأرض) (1) مدة مير ذكرها اختلفت الرواية في مبلغها، نم يموت

فيصلي عليه المسلمون ويدفنونهنه|(ا)
وأكد اللّل تعالى أن عيسى عليه السلالام مـم




 كثير ك/ انظر: أنوا التنزيل، البيضاواوي 1A/r.

عيسى عليهالسلام

بـ. صلب اليهود أحد تلاميل المسيح عليه السلام النين افتدوا نبيهم بأنفسهمه، فادعى التلميذ بأنه هو المسيح عليه السلام عندما طلبه الجنود. فشبه الأمر لليهود بأن ظنوا أنهم صلبوا المسيح عليه السلام وقتلوه.
ع. صلب اليهود أحد النين وشوا بالمسيح عليه السلام بعد أن جعل اليهود يرونه على صورة المسيح عليه السلام . فظنه اليهود بأنه هو المسيع عليه السلام فصلبوه وتلتوه لليهود بأن ظنوا أنهم صلبوا المسيح عليه السلام وقتلوه( (+). والناظر إلى الثّفسيرات الأربعة أعلاه الاملاه


 لكن اللظريتين الأخيرتين تعتمدان في الأغلب على أناجيل النصاري النذين لا نصدقهم في ادعاءاتهم ولا نكذبهم؟؟ حيث لم يخالثوا في قصتهم عن شبيه المسيح نصّا من نصوص الشريعة الإسلامية من قرآن أو حديث (8)

 ويقوي هـأا الاحتهال ما نقله إنتجيل يو حنا بأن يسو ع تححلى اليهود بأنهـم سيطلبونه و لا لا لـا


في كتابه األفصل في الملل والأهواء والنحل" حيث يقول ريل رحمه الله: (إنما
عنى بذلك تعالى أن أولئك الفساق الذين دبروا هذا الباطل وتواطؤلئوا عليه أنهم كذبة، وهم شهجها عليا على من قلدمه وكذبوا عليهم، فأنجبروهم أنهم صلبوه وقتلوه، وهم كاذبون في ذلكي عالمون أنهم كذبة|)(1) . و يضيف ابن حزم في شرح جملة (شبه لهم) قائلّا: اإنما هو إخبار عن النين يقولون بتقليد أسلافهم من النصارى واليهود أنه عليه
السلام قتل و صلب، فهؤلاء شبه لهم القول، أي: أدخلوا في شبهة منه. وكان المشبهون لهم شيوخ السوء في الئلك الوقت، وشُرَطهم المدعون لهم أنهم قتلوه وصلبوه، وهم يعلمون أنه لم يكن ذلك. وإنما أخلوا من أمكنهم فتلوه وصلبوه في اسستار ومنع من حضور الناس. ـئمأنزلوه ودفنوه تمويها على العامة النذين شبه لهم الخبر||(\$)
(1) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: سمعت

النبي صلي الله عليه وسلِّم يقول: الا تزال طائُّةُ من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم الثقيامة، قال: : فيتزل عيسى بي بن مريم صلى النهل عليه، وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقون: لا، إن بعضكم على بعضِ
 في صصيته، كتاب الإيمان، باب نزولن عيسى



وأما في السنة فقد تواترت الأحاديث على نزول عيسى عليه السلام في آخر

الزمان عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكـم ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويبّ ويتّل الخنزير ويضع الـجزية ويفيض المال حتى لا
. يقبله أحلُ (ع) (ع)
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

الم-جرمين الذين كانوا في سجون القدس منتظرين تنفيذ حكم الثقتل علئهم كما اعتقد
 (ץ) ويؤيد هذه القصة ما ورد في إنجيل إن برنابابا، فقد جاء فيه أن الله ألثقى شبه عيسى عليه السّلام على يهوذا، وأنه رفع إلى النسماء.و قد مهـد لهنا بإعلان أن المسيح عليه النسام سوف يتحيا إلى نتحو منتهى الَّعالم، وأن جبريل ألم قد
 سيصعده من الأرض، وسيغير منظر الـخائن

 عليه السلام مم يوضع على الصليب أبدأل، بل ألثى اللّه شبهه على يهوذا الاسخريوطي فولب بديلاً عنهو و مما قاله برنابا: (الـحقي أقول إن صوت يهوذا وشخصه ووجها بهـ بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد تالاميذه و المؤمنونون بله كافة أنه يسوع") "إنجيل برنابا: تحقيق سيف





ثانيًّا: نزوله عليه السلام آخر الزمان: وردت الإشارة إلى هذا النزول في القرآن الككريم حسب أقوال المفسرين، ففي قوله



قال ابن عباس ومحجاهد والضـحالك والسدي وقتادة: إنه خروج عيسى عليه السلام، وذلك من أعلام الساعة؛ لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة، كما آن

خروج الدجال من أعلام اللساعة(1) .



قال ابن جرير رحمه الله: ايعني قبل موت عيسى -عليه اللسلام- يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الالدجال، فتصير الملل كله كلها واحدة، وهي ملة الإسلام الحنيفية، دين إبراهيم صلى الله
-عليه وسلم|"(Y)
يسيرًا بعد، ثمم أمضي بإلى الذي أرسلني.



(Y) الفـصل VV/ الفهب قريبًا من هذا الاستنتاج النصراني (ملمن) في كتابه ("تاريخ الديانتة النصر انيةّ) حيث يقول": (إن تنفيذ التحكم كان وقت الغلس، وإسدال ثوب الظ(لام، فيستيتـج من ذلك إمكان استبدان المسيح بأحد

## عيسى عليهالسلام

مو ضبو عات ذات صرلة:
الإنجيل، أهل الكتاب، مريم، موسى، النصارى
(لا تزال طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، تال: فينزل حيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إنبعضيكم على بعضي أمراء، تكرمة الله هذه الأمة) (1) وأما الحكمة من نزوله، فللعلماء في ذلك أقوال، منها:
a الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه، فيين تعالى كذلبهم، وأنه النّي يقتلهم.

* نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض؛ إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها.
شك أنه دعا الله لما رأى صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أن يجعله منهم،
فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام، فيوافق خروج الدجال فيقتله.

لله تعالى. قالل ابن حجر رحمه الثله: (والأول أوجهه() (Y)
وأما مدة بقائه في الأرض فقد الختلفت في ذلك الروايات بين سبع سنين، أو تسع عشرة، أو أريعين سنة (ب).
 القر آن العظيم ع/ / الشاسا.



