
" إن أمر رسالتّه صلى الله عليه وســلم كــان أمــرا يلــزم العاقــل المسارعة إلى قبوله و التمسكك به بأدنى دليل يقترن بــه و التـــــمي عــن الاشتغال برده والامتناع عن الإعراض عنه" أبو المعين النسفي - تبصرة
الأدلة ص: \& ع V

الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"

الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"

مصطفى محمد يحي عبده
قسم العقيدة و الفلسفة بكلية أصول الاين و الدعوة بـالزق قازيق البريد الإكتروني : m-abdou@azhar.edu.eg الملخص :

إن المانريدية هي المكون لفريق أهل السنة و الجماعة مع الأشاعرة ، ورئيس أهل السنة و الجماعة في علم الكلام رجلان أحدهما حنفي والآخر شافعي أما الحنفي فهو أبو منصور المانريدى، وأما الثافعي فهو شيخ السنة ورئـــيس الجماعة إمام المتكلمين الساعي في حفظ عقائد المسلمين أبو الحسن الأشعري البصري.
و قد قام المانريدية بجهد لا يقل عن جهد الأشاعرة في نصرة عقائد الإســــلام بايري اد الحجج لها ودفع الثنبهات عنها وكان موطنها بلاد ما ور اء النهر . إلا أنه هذا الفريق من أهل السنة لم يأخذ حظه من الثهرة و الذيوع كما هو الحال بالنسبة للأشاعرة.

وربما أرجع البعض سبب ذلك إلى أن نشأة الأشعري كانت بالعر اق وهى في ذلك الوقت المركز الثقافي للعالم الإسلامي، أمـا الماتريدي فقد نشأ ببلاد مـــا
ور اء النهر بعيداً عن مركز العالم الإسلامي.

الكلمات المفتاحية : الماتريدية - المنهج - النبوات - نبوته صلى الله عليه وسلم - المعجزات

The mental aspect in proving the prophethood of Muhammad, may God bless him and grant him peace, in the Maturidism, "a systematic vision."

## Mustafa Muhammad Yahya Abdo

Department of Belief and Philosophy, Faculty of Fundamentals of Religion and Da`wah, Zagazig
Email: m-abdou@azhar.edu.eg

## Abstract :

The Maturidism is the component of the group of Ahl alSunnah wal-Jama'a with the Ash'ari, and the head of Ahl alSunnah wal Jama'ah in the science of speech is two men, one Hanafi and the other Shafi'i, as for the Hanafi, he is Abu Mansur al-Maturidi, and as for al-Shafi'i, he is the Sheikh of the Sunnah and the leader of the group, the imam of the speakers, who seeks to preserve Muslim beliefs Abu Al-Hasan Al-Ash'ari Al-Basri.
The Maturidism made an effort no less than the Ash'ari's effort in supporting the beliefs of Islam, by citing arguments for them and deflecting suspicions about them, and their homeland was a country beyond the river.
However, this group of the Sunnis did not get the luck of fame and popularity as is the case with the Ash'ari.
Perhaps some attributed the reason for this to the fact that Al-Ash'ari's origins were in Iraq, which at that time was the cultural center of the Islamic world. As for the Matridi, he grew up in a country beyond the river, far from the center of the Islamic world.
Key words : Matred - Curriculum - Prophecies Prophecy Peace Be Upon Him - Miracles

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
(1)\{ ${ }^{\text {(1) }}$

الحمد لهله رب العالمين و الصـلاة و السلام على رسول الله محمد خــاتم النبيين، ورحمة الله للعالمين وبعد،،،،،،،،
فإن الماتريدية هي المكون لفريق أهل السنة و الجماعة مع الأشاعرة ،
ورئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان أحدهما حنفي والآخـر شافعي أما الحنفي فهو أبو منصور الماتريدى، وأما الثافعي فهو شيخ السنة
 أبو الحسن الأشعري البصري.
 الإسلام بإير اد الحجج لها ودفع الثبهات عنها وكان موطنها بلاد مـــا وراء النهر
إلا أنه هذا الفريق من أهل السنة لم يأخذ حظه من الثهرة والــــيوع
كما هو الحال بالنسبة للأشاعرة.

وهى في ذلك الوقت المركز الثقافي للعالم الإسلامي، أما الماتريدي فقد نشأ ببلاد ما وراء النهر بعيداً عن مركز العالم الإسلامي. وربما أرجع البعض الآخر سبب ذلك إلى أن الأشتعري كان على علم تام بكل أساليب العقليات بسبب انتمائه إلى المعتزلة في بداية أمر ه، فهذا مما
 المذهب، وكان المذهب الثافعي أكثر ذيو عاً من المذهب الحنفي الذي كـــــــان عليه المانتريدى ولا نرى مانعاً من اعتبار كل هذه العو امل في تفسير عـــدم
(1) سورة البقرة الآية رقم: ץr.

انتنتار المذهب الماتريدى كنظيره الأشعري، وربما نضيف إليها كثرة أتباع وتلاميذ الإمام الأشعري الذين حملوا المذهب وعملوا على نشره•
واللسمة الأساسية لمنهج الماتريدية كما هو عند الأشاعرة التوسط بين العقل و النقل حيث رأوا خطأ الوقوف عند حد النقل وخطأ المغالاة في جانب العقل فر أوا التوسط بينهما.
وقد يغلب الماتريدية الجانب العقلي عنه عند الأشاعرة، يتبــين ذلـــك بجلاء عند بيان موقفهم من إثبات النبوة وبيان حكم إرسال الرسل، ولــــنلك ربما وضعهم بعض الباحثين في منزلة وسطى بين المعتزلة والأشاعرة.
 عقائد الإسلام والدفاع عنها اخترت هذا البحث الذي يدور حول مسألة إثبات نبوته صلى الش عليه وسلم حيث أفرد الماتريدية لهذه المسألة الكثيــر مــن صفحات مؤلفاتهم إثباتاً لها وتدليلاً عليها ودفعاً للثبهات الْات عنها، و الجديد الذي أردت إير ازه من خلال هذا البحث هو المسلك العقلي الذي سلكه هذا الفريق في إثبات نبوته صلى الهُ عليه وسلم وكأني بهم يريدون أن يقولوا إن أكــر نبوته صلى اله عليه وسلم مما لا يدفع عقلا بل إن النظر العقلي المنصـــ يؤدي إلى إثثاتها وعدم إنكار ها.
و هذا النمط من البحث - النمط العقلي في إثبات المسائل - نحن فـــي
أثثد الحاجة إليه في وقتتا هذا إذ يجعل العقل حكما وفاصـلا، فينتفي التنصب ويظهر الحق ويؤيد بالدليل.

الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"

وقد قسمت البحث إلى ما يلي:

المبحث الأول: منهج المانريدية في إثبات النبو ات و الرد على منكريها. المبحث (الثاني: بيان أن رسالثه صلى الله عليه وسلم مما لا يدفع عقلا. (المبحث الثالث: توفر شروط صحة الدعوى لرسالتنه صلى الله عليه وسلم. المبحث الرابع: إثبات رسالتنه صلى الله عليه وسلم. المبحث الخامس: معجز اته صلى الله عليه وسلم. الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث - النوصيات.

المبحث الأول: منهج الماتريدية في إثبات النبوات والرد على منكريها.
 اللنووات وأخر اهما حكم إرسال الرسل عند المانتريدية. أما المسألة الأولى فإن المتتبع لتراث الماتريدية يجد أنهم ينطلقون في إثبات النبو ات من إثبات حكمة الله تعالى، فبعد تقرير هم أن الهّ تعالى حكيم، وأن معنى الحكمة ما له عاقبة حميدة من الأفعال، وأن معنى السفه ما خـــا لا عن العاقبة الحميدة، تراهم يفرعون على ذلك قضية النبوات فهاهو الإمام أبو المعين النسفي يقول: إذا ثبت أن الهّ تعالى حكيم لا يخر ج فعل من أفعاله عن

 متعينة أن الله تعالى هل يجوز أن يفعلها، وهل هي في أنفسها حكمة أم سفه؟ فمن ذلك إرسال الهَ تعالى واحدا قد اصطفهاه من خليقته إلى عباده ليبين لهم ما يحتاجون إليه من مصالح الاارين، فقال أئمة الهدى وقادة الخير وحكماء البشر إنه - إرسال الرسل - حكمة وصواب وقد أرسل الهّ إلى الخلق رسلا
 ولهذا الملحظ السابق ارتباط إرسال الرسل بحكمة اله تعـــالى ربـــط الإمام الماتريدي بين إنكار الرسل وبين الجهل بالصـــانع ســبحانه وتعــالى أو الجهل بحكمة الأمر والنهي() حكم إرسال الرسل عند الماتريدية:
 علينا أن نقدم لذلك بمسألة التحسين و التقبيح وبيان موقف المانتريديــة منهـــا و هل هما بالشر ع أم بالعقل؟
( ( ) تبصرة الأدلة للإمام أبي المعين النسفي ص: T09.
(Y) النوحبد للإمام المانتريدي ص: IVT.

الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"
وقد احتلت مسألة التحسين و التقبيح، ومدى نوقف كل منهما على العقل
 (1) وأهل السنة من الأشاعرة و الماتريدية خصوصان


 لقبحه، وهو ما يعبر عنه يكون الحسن والقبح عقليــين؟ أم أنــــهـ لا حســن

 بعضها فنكون قبيحة، وهو ما يعبر عنه يكون الحسن و القبح شر عيين؟ و إذا كان الأمر كذلك فكيف ننظر إلى أفعال اله عز وجل حينئ؟ موقف المعتزلة من هذه المسألة:
أو لا: ذهب المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح إلى القول بأن للفعل

 استحقاق فاعله ذماً وعقاباً، وقد بدرك العقل تلك الجهة ضرورة ألو أو نظــراً،
 تنقيحه، فيدرك العقل ذلك، ولكن إذا ورد الشر ع بتحسين شئ أو تقبيحه، فإن







$$
\text { العلمية ييروت } 17 \text { §اهــ، جــا/ }
$$

يدرك حسنه أو قبحه ضرورة، فعندئذ يكون دور الثر ع في التحسين و الثقبيح إنما هو التأكيد لحكم العقل فيهما(') . وڤد اختلف المعتزلة فيما بينهم في تحديد ماله يحسن الحسن، ومالـــهـ يقبح القبيح فذهب أو ائل المعتزلة أمثال النظام و الكعبى، إلى القول بأن الحسن إنما يحسن لذاته، وأن القبيح كذلك إنما يقبح لذاته، وذهب من بعــدهم إلــى القول بأن الحسن يحسن لصفة أوجبت حسنه، وأن القبيح يقبح لصفة أوجبت قبحه، (ヶ)هوذهب القاضي عبد الجبار إلى أن الفعل إنما يحسن إذا حصل فيه غرض وزالت عنه وجوه القبح، يقرر ذلك ابن متوية بقوله " و الذي اختـــاره الثيخ أبو عبد الله رحمه الله أنه لا وجه لأجله يحسن، و إنما يرجع إلى مــــا حصل فيه غرض وز الت عنه وجوه القبح، و إليه كان يميل قاضىى القضاة""() ثانباً : العقل هو المدرك لما حسن ولمـا قبح :

 تغير من شيئاً، فسو اء حسن الفعل أو قبح لنفسه وذاتـــه، أو حســن أو قــبح لوجوه اقتضت حسنه أو قبحه، أو حسن وقبح لأغر اض و اعتبـــار ات، فـــإن العقل عند المعتزلة هو الذي يدرك الحسن و القبح في جميع هذه الأطـــو ار ، ينص على ذلك إمام الحرمين بقوله: " و اضطرب النقلة عنهم -المعتزلة- في



 -بدون، صو الا
(Y) راجع شرح الأصول الخمسة ص• • اب، و وانظر تفصيل القول بالوجوه الني لها يحسن الحسن ويقبح





الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"

فولهم يقبح الثئ لعينه أو يحسن، ...... فمعنى فولهم يقبح الثــــئ ويحسـنـ لعينه، أنه بدرك ذلك عقلا من غير إخبار مخبر (') وكذللك لم يلتفت المعتزلة إلى أحو ال الفاعل من كونه خالقاً أو مخلوقاً إذ يجعل المعتزلة الوجوه المقتضية للحسن، أو للقبح، بمثابة العلة في وصف الِّ الفعل بالحسن أو القبح، يؤكد ذلك القاضي عبد الجبار بقوله : "إن القبيح إنما يقبح لوقو عه على وجه، فمتى وقع على ذلك الوجه وجب قبحه سو اء وقـــع من الله عز وجل أو من الو احد منا"(٪). يقول ابن متوية "إن النهى الوارد عن الله عز وجل يكثف عن قـــ

القبيح لا أنه يوجب قبحه، وكذلك الأمر بكثف عن حسنه لا أنه يوجبه(٪) . و عندما يكون الحسن و القبح في الفعل غير متعلقين بأحو ال الفاعل فمن الطبعي أن يقرر المعتزلة أن الله تعالى يفعل الحسـنـ، و لا يفعــل القبــيح، و لا يخل بما هو و اجب عليه إذ لو فعل سبحانه وتعـــالى القبــيح أو أخــلـ بالو اجب لاستحق سبحانه وتعاللى ما يستحقه فاعل القبيح ، وتارك الو اجـــبـ في الشاهد من الذا يقول عبد الجبار "لو فعل تـعالى القبيح لاستحق الذم دون العةـــاب"(ڭ)، ولا يمل القاضي عبد الجبار أيضـا من تكرار قوله إنه تعالى لو فعل القبــيح أو أخل بما هو واجب عليه لاستحق الذم(0) - تتعالى الله عــن ذلـــك علـــو اً

 في أصول الاين للقاضي عبد الجبار ضمن رسائل العدل والنوحيد تحقيق د/محمد عمــارة، ط دار
الهلال، جــ r.r.r .





- ( ) ( ) المغنى جـ




## موقف الأثشاعرة:

ذهب الأشاعرة في هذا الصدد إلى القول بأن الحسن و القبح بـــالمعنى

 وقد قصد الأشاعرة من ذلك أمور اً منها: - أن أفعال العباد قبل ورود الشر ع لا يمكن أن يدرك العقــلـ فيهـــا حســــاً يترتب عليه المدح و الثثواب عند الله عز وجل، ولا قلا قبحاً يترتب عليه الأم والعقاب عند الله تعالى، بل الأمر بالشئ هو علة حسنه، كما أن النهـى عن الثىئ هو علة قبحه، وحيث انتفى الأمر و النهى انتفى الحسن والقبح -بهذا المعنى، هذا من جهة أفعال العباد
 العقليين وأرفع من أن تخضع لهذا المعيار، وحيث رئ ربط الأشاعرة الحسن و القبح بالأمر و النهىى وكان الله عز وجل ليس تحت أمر آمر، ولا نها نـــى ناه، فإنه سبحانه وتعالىى لا يقبح منه شئ، بل أفعاله سبحانه وتعالى ولى حسنة كلها، و افقت العقل أم خالفته يقول الأشعري في ذلك "و الدليل على أن كل
 ولا آمر ولا حاظر، ولا من رسم له الرسوم وحد له الحدود فإذا كان هذا
 ورسم لنا وأتنيا ما لم نملك إتيانه، فلما لم يكن الباري مملكاً ولا تحت آمر
لم يقبح منه شئ"(1).

وعلى قول الأشاعرة - فالحسن و القبح يوصف بهما أفعال العباد، من حيث إنهم مأمورون منهيون، أما أفعال الهّ عز وجل فمن حيث لا آمر فوقه ولا ناه، فإنه سبحانه لا يقبح منه شئ، وكل ما فعله الهَ عز وجل فله فعــــهـ


ط عالم الكتب V• \& (هــ ص\& ص.

الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"
وهو حسن من حيث هو فعله، سبحانه وتعالى، فالتحسين والثقبيح آتيان من الشر ع، وحيث لا شر ع فلا حسن ولا قبح، و هذا الذي قاله الأشعري هو ما يعبر عنه يكون الحسن والقبح شر عيين أو يكون الأمر والنهى من موجبات




 إلا إز احة الآلام والإحساس باللذائذ، وما الضر إلا استشعار الآلام و القلق مما تسببه من هموم، وإذا كانا بهذا المفهوم فهما معنيان بشريان، فالإشكال كــلـ الإلا الإشكال في نظر الأشاعرة أن ينقل مفهوم الحسن و القبح من ذللك إلى مقـــام



 وحيث إن الله تعالى هو الآمر ولا آمر فوقه لم يجب عليـــه شـــــئ، فـــالقول

بوجوب شئ على الله تعالى هو شعبة من التحسين و التقبيح (r)، موقف الماتريدية :
أما بالنسبة للمانريدية فعند التأمل في كلامهم فيما يخص هذه المسألة نجد أنهم فريقان
( ( الإنصـاف ص عV بتصرف•





- YIV، rI T/人 الإرشاد ص (r)


## |الفريق الأول :

 ذهب إليه الأشاعرة تماماً من أنه لا يجب إيمان ولا يحرم كفر إلا بالبعثـــة، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح، يقول الإمام البزدوي وهو من هــــــا لا الفريــق "العقل عند أهل السنة جسم لطيف نوراني، وهو آلة العلم، مثله في ذللك مثل


ويبين لنا الإمـــام البياضي مو افقة هذا الفريق للأشاعرة في الحــن و القبح فيقول "و افق جمهور الأشاعرة في كون الحسن والقـبـح شــر عيين، مطلقاً، وثبوت المعذرة بلا بلو غ الدعوة، طائفة من أئمتنا البخاريين، كما في
 قاضيخان، البخاريان، واختاره ابن الهمام، وقالو الا حكم قبل البعثة وبلــو غ
الدعوة (٪) .

واجبا(r).

الفريق الثاني:
ويمثله الإمام أبو منصور الماتريدى وعامة مشايخ سمرقند، وغالبيــة
 ثابتان للأشياء وأن العقل يستطيع أن يدركهما مستقلاً عن الثــر ع، يقــول
( () انظر أصول الدين للبزدوي صץو، منهج الأثناعرة والماتريدية في علم الكالم د/ محمــد حسـن








الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"
الإمام البزدوي موضحاً ذلك "قال الثيخ أبو منصور المانزيدى بمثل ما قالت
المعتزلة، و هو قول عامة علماء سمرقند، وبعض علمائنا من العر اق('). ويؤكد الزركثىى هذا الكام فبعد ذكره لمذهب المعتزلة فــــي الحســن و القبح يقول "و هذا مذهب المعتزلة بأسر هم وذهب إليه جماعة من أصـــحـابنا منهم أبو بكر القفال الثناشى، أبو بكر الصبرفى، • . . . وذهب إليه كثير من أصحاب أبى حنيفة خصوصاً العر اقيون منهم"(Y) .
ويقول السعد "ذهب بعض أهل السنة وهم الحنفية إلى أن حسن بعض
 الو اجبات، ووجوب تصديق النبي، وحرمة تكذيبه دفعاً للنتلسل . . . إلا أنهم لم يقولو ا بالوجوب و الحرمة على الله تعالى، وجعلو ا الحاكم بالحسن و القبح،
 ومعنى ذلك أن هذا الفريق من المانريدية يعطى للعقل سلطاناً أكثــر ظهر ذللك من كلامهم في وجوب معرفة الله عقاذ، ثم أداهم بــذللك إلـــى أن يو افقو المعتزلة في بعض مناهجهم العقلية، وأن يو افقــو هم فـــي التحســـين و النقبيح العقليين (₹) . وقد نتج عند هذا الفريق من المانزيدية فهم خاص للحكمــــة الإلهيــــة فتر اهم يتكلمون في الحكمة من إيجاد الخلق على هذا الأساس فيقولون إن الله تعالى خلق الخلق للمحنة، بما جعلهم أهل تمييز و علم بالمحمود من الأمــور و المذموم، وأن الله تعاللى قد جعل ما بذم من الأمور قبيحاً في عقولهم ومــــا

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( })
\end{aligned}
$$

يحمد منها حسناً، وإذا كان الأمر كذلك فإن معرفة العقل بما هو حسن مــن
 و النهى يقول أبو منصور الماتريدى "وما في العقل من حسن كل حسن وقبح كل قبيح ثم في العقل يقبح فعل القبيح ويحسن فعل الحسـن، فلـــزم الأمــر و اللنهى لما كان ما به الأمر و النهى"((). .
ويجعل هذا الفريق من الماتريدية الحسن و القبح بعد مجئ الشر ع من مدلو لات الأمر والنهى، بمعنى أن الشيء حسن في نفسه، وأن الأمر دل على الـى حسنه وكذلك النهى يدل على قبحه، و هذا بخلاف قول الأشاعرة من أن الأمر و النهى من موجبات الحسن و القبح(٪) .
وبناء على ذللك ذهب هذا الفريق من الماتريدية إلى القــول بوجـو
إرسال الرسل كما يقول صاحب تبصرة الأدلة " ذهب القائلون بأن العقل آلة معرفة الحسن و القبيح ووجوب شكر المنعم إلى القول بوجوبها "(ث) الإمام النسفي في عمدة العقائد عن إرسال الرسل:" إنها عند المحققــين مــن متكلمي أصحابنا في حيز الو اجبات"(ڭ)، ويقول الإمام الصـابوني: فال عامـــــة أهل الحق إن الإرسال من الهّ تعالى ممكن وقال بعضهم إنه واجب بقضــــية (0) الحكمة

ومعنى ذلك أن هذا الفريق من الماتريدية أخذ يدرك حكمة الله تــــلى
في ضو ء ما انكثف لاى العقل من معاني الحسن و القبح، وكأني به يريد أن يبني علاقة أو تلازما بين الحسن و القيح وبين إر ادة الفاعل سبحانه وتعالى




(§) الاعتماد في الاعنقاد لأبي البركات النسفي ص: (0) انظر الكفاية للإمام الصـابوني ص: الادي 1 (1.

الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"
للحسن وتركه للقبيح، حيث قد أداهم البحث في ذلك إلى تحديد الحكمة بأنها الفعل الذي له عاقبة حميدة ، وإن السفه على ضده أي ما خلا عن العاقبـــة الحميدة.()
فمتى كان للفعل عاقبة حميدة كان حصنا وكان موصوفا بأنه حكمــة،
 أنه حكيم يختار الأول ويتنزه سبحانه عن الآخر . بناء على ذلك نستطيع فهم كلام الإمام الماتريدي في كلامه عن إليجاد الهّ تعالى للخلق وأنه تعالى قد خلقهم للبقاء، إلى قدر جعله لهم، وأنه قد جعل البقاء بالأغذية وحبب إليهم اللبقاء ودو ام الحياة، و إذ ذللك كذلك فلو لم يجعــل

 جعل به البقاء، فلزم جعل المحرمات والحل والأمر و النهي والو عد والو عيد

ليعلم كل ما له مما ليس له. ${ }^{\text {لـ }}$ لـ

 الفعل في السفه تعالى الهّ عن ذلكـ

 اللحاسن و المساو ئ دون الوقوف على أعيانها و الثرف و والحكي الوقوف على الأعيان، ولذا كان لابد من ورود البيان ممن له العلم بحقيةـــة



$$
\begin{aligned}
& \text { ( () انظر الكفاية للصابوني ص: } 1 \text { (1) ا، تبصرة الأدلة ص: 017. }
\end{aligned}
$$

عن القبائح إلى الانتهاء عنه، ولو لا ذلك لم يحصل لتخليق العقل مائلا إلــى المحاسن نافر ا من القبائح عاقبة حميدة وذلك ليس بحكمة('). بناء على هذا قرر هذا الفريق من المانتريدية وجوب إرسال الرســل
 بالوجوب أنها وجبت بإيجاب أحد أو بإيجابه على نفسه يل يريدون كما يقول أبو المعين النسفي أنها متحققة الوجود، ويقولون إن الوجوب لفظة يعبر بها

 جل وعلا ويستحيل أن لا يوجد ما كان من مقتضيات حكمته، لما أن انعدامه
 الفرق بين قول هذا الفريق من الماتريدية وبين قول المعتزلة:
 الرسل، وقال هذا الفريق بناء على نفس المسألة بأن إرسال الرسل واجب من

حيث الحكمة فهل ثمة فرق بين القولين؟ تتاول كثير من العلماء هذه المسألة بالبحث فبعضهم يرى أن فول هذا الفريق من الماتريدية هو بعينه فول المعتزلة، ولكن المحققين مــن العلمـــاء يرون أن ثمة فرقا كبير ا بين القولين من هؤ لاء المحققين ابن الهـهــام الــــي
 المعتزلة إلا إنهم قد نفوا ما بنته المعتزلة على قضية التحسين و التقبيح مــن وجوب الأصلح عليه تعالى أو ووجوب الرزق و الثواب و العوض إلى غيــر ذلك مما قال المعتزلة بوجوبه(؟ ${ }^{(\uparrow)}$
ويضيف غلام رسول رضوي تحليال دقيقا في بيان الفرق بين القولين بأنه لا خلاف في أن الحسن و القبح في الأفعال عقلي وإنمـــا الخـــلاف فــــي

[^0]الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"

اعتبار أن العقل حاكم أح لا، فالمعتزلة ذهبوا إلى أن حسن الفعـــل وڤبحــهـ موجب للحكم، وأن الحكم في العبد ليس بموڤوف على أمر الله ونهيه، فلــو فرض عدم إرسال الرسل لوجب الأحكام في حق العبــاد، وكــذللك أحكــام
 لا دخل لحال الفاعل من كونـه خالقا أو مخلوقا في حسن الفعـــل أو قبحـــهـ، فالعقل عندهم حاكم بوجوب ما قالو ا بوجوبه، أمـا عند هـــذا الفريــق مـــن المانريدية، فالعقل ليس حاكما بل هو آلة لمعرفة الحكم بمنزلة العين للإبصـار و الأذن للسمع فيكون غبر موجب للحكم بل يكون باعثا وعلـــة لاســتحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يرجح المرجوح فلا حكم إلا لله.
 أن إرسال الرسل بالأمر و النهي هو العاقبة الحميدة من إيجاد الخلق، فيدرك العقل أنه لابد أن يكون لما أنه مقتضى الحكمة(1). و عليه فالتسوية بين القولين خطأ كبير نبه عليه أئمـــة المانريديـــة أنفسهم فها هو الإمام أبو المعين اللنسفي يقول: " ينبغــي لمــن يــنتكلم مــن أصحابنا في هذه المسألة - وجوب إرسـال الرسل - أن يكون بصير ا بــذللك
 تعقيب عــــــام :
أقول في نهاية هذه المسألة إنه رغم الاختالف المنهجي بين المعتزلة و الأشاعرة و المانريدية في طريقة نقرير حكم إرسال الرسل إلا أن ثمة قاسما مشتركا بين الفرق الثثلا ألا و هو الاتفاق على أن الرسالة ليست مســتـحيلة ومن ثم رأينا الإمام أبا المعين النسفي بعد نقرير وجوبها من حيث الحكمـــة على مذهب أصحابه يرى أن الجهد الأهم ينبغي أن يوجه إلى إبطال كلام من ينكر الرسالة وير اها ممتتعة(؟)، ونفس الصنيع فعل الإمام الإيجي وهو يناقش
(1) انظر : مسائل الخلاف بين الأثـاعرة والماتريدية لابن كمال باثشا طبعة دار الفتح للار اسات والنثــر (Yالأولى سنة . .

(T) السابق ص: TVI.

مذهب المعتزلة في إرسال الرسل يقول: " وعلى تقـير صحته لا يضرنا فإنا إنما ادعينا الإمكان العام الذي يجامع الوجوب لا الإمكـــان الخــاص الـالــــي ينافيه". (')

## المنكرون للرسالة والرد عليهم عند الماتريدية:


المستحيلات، وقد صنف المانتريدية هؤلاء وبينو ا طرق الرد عليهم نوجز ذلك

- ذكر الإمام الماتريدي أن من المنكرين للرسل المنكرين للصـانع ســبحانه، إذ القول بالرسول ولا مرسل مدتتح، وبين أن الكالام مع هؤ لاء يكون في في في إثبات الصانع سبحانه أو لا ثم بعد ذلك الاشتغال ببيان إرسال الرســل إذ

هو فرع عن إثبات الصانع تعالى()

- من المنكرين لللرسل من يقر بالصانع تعالى إلا إنهـ لم يـــر وكو ا للأكــر
 و التحريم، واله تعالىى لا يليق به الأمر والنهي ولا التحليل ولا التحريم،
 لا ضرر فيه للناهي سفه، وتحريم ما لا حاجة فيه للمحـرم بخـلــلـ واله

> تعالى يجل عن كل ذلك. ()

وقد سمى الإمام أبو المعين النسفي هذه الطائفة بالخلعاء، وهم الـــذين
أعرضو اعما يدعو هم إليه العقل ويزجر هم وانهـكو ا في الطغيان ومتابعـــة اللنفس الأمارة بالسوء، وبين أن طريق الرد عليهم إنما يكون بيبان الحكمــــة

 الأمر أو النهي بما لا نفع فيه ولا ضرر للآمر والناهي يكون سفها.(5).

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) انظر: تبصرة الألةلة ص: ITV. }
\end{aligned}
$$

الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"

- من المنكرين كذلك من يقر بالصانع ويقر بحكمة الأمر و النهي لما فيها من

 آيات للالالة على صدقه، إما أن يكون مو افقا للعادة و إما الما أن يكون ماني للعادة ناقضـا لها، فإن كان الأول فلا يعجز المتتبئ عن الإتيان بـتلـــه،
 ممتتع ففي كلا الأمرين لا يمكن الوقوف على صدق النبي والني والنفرقة بينه وبين المتتبئ، وقد سمى الماتريدية هذه الطائفة بالطبيعيين. ويرد الماتريدية على هؤ لاء بأن دعو اهم هذه يلزم منها عجز البـا الـــــاري
 العجز فكان قادر اعلى إقامة الدليل الذي يتضمن صدق رســوله، ضـــروررة كمال قدرته ونفاذ مشيئته. () - من المنكرين للرسالة من يسمون بالبر اهمة وقد ذهب هؤلاء إلى القى القول بأن

 وجبلهم على النفور منها فكانوا اككلفين بعقولهم، فوقعت لهم الغنية عــن

 يخالف العقول فلا تتلقى العقول دعوته بالقبول فلا فائدة منه كذلك و الفعل

 وسند المنع إن العقول إنما تعلم جمل المحاسن و المساوئ دون ألا و اللقرر أن الحكمة والشرف إنما هو في العلم بالأعيان دون الجمل.
- وأيضا فإن الأفعال في العقول إنما تنقسم إلى ثلاثة أقسام واجب وممتنــع وو اسطة بينهما، فإن أمكن للعقل الوقــوف علــى الو اجــب و الممتنــع،
فلا يمكنه الو قوف على الو اسطة لاحتمال أن تتعلق بـــه عاقبـــة حميــدة حسنا، أو عاقبة ذميمة فيكون قبيحاً، و العقول تقصر عن الوفوف علـــى حمبد العاقبة وذميمها لخفائها في نفسها، فتعينت الحاجة إلى بيان من له

الاطلاع على عو اقب الأمور على لسان من ارتضـاه رسولا. (').
بل يقرر الإممام أبو المعين النسفي إن العقول أيضـا لا تستغني عن الرسل حتى في بيان الو اجب و الممتتع لما إن العقل مخلوق لابد مــن لحــوق الآفات وحلول الفنرة و الكلال بهه، وربما تعارضه الثبهات وتصده عــن حقيقة النظر الأماني و الثهو ات، وحتى لو أمكن للعقول الوقوف علـــى ذلك بنفسها فإن ذلك لن يكون إلا بمشقة عظيمة ومئونـة كبيرة، فإذا نبــهـه بالسمع وأرشد إليه تتبه لذلك وسهل عليه الأمر، ويؤيد النسفي كلامه بأن الغالب على أتباع الأنبياء الاستمر ار على الحق حتى وإن كان أكثـــرهم خاليا عن صناعة النظر، وكان الغالب على أتباع الفلاسفة العدول عــن
 العقول متفر غين للبحث عن المعالل الإلهية. (٪) - ثانيا: التسليم بأن العقول تعلم تفاصبل المحاسن و القبائح ومنـــع أن تـعـــ الرسالة مع هذا التسليم عبثا أو قبيحة لإمكان عدها من بـــاب الإفضـــال و الإحسان فإعطاء مـا زاد على الكفاية يعد تفضدلاً وزيادة في الإنعام. ().

[^1]
# الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية" 

المبحث الثاني: بيان أن رسالته صلى الله عليه وسلم مما لا يدفع عقلا.
 مما لا يدفع عقلا وذلك لأن الأمر إنما يقابل بالرد والإنكار من أولـ أول و هلة إلذا كان أمر ا ممتتع الوجود، مستحيل الثبوت، مستغربا في ذاته ينبو عنه مكانه و لا يقبله زمانه، وكانت الغنية عنه منقررة و الحاجة إليه منعدمة. فإذا كان الأمر هكذا استحق الرد و الدفع من أول و هلة ، أما إذا كـــــان
الأمر بخلاف ذلك فكان حريا بأن لا يدفع من أول و هلة.

ذكر من الأمور ومباينة ما عددنا من المعاني، يبين الماتريدية ذلك من خلال الأمور التالية:
الأمر الأول: رسالته صلى الله عليه وسلم هي امتـــداد للرســـالات قبلهــا،
والزمن يطلبها.
يقرر الماتريدية أن من الأسباب التي تجعل رسالته صــلى الشه عليــهـ


 لفت القر آن الكريم العقول إلى هذه الحجة العقلية في فوله تـعالـى :
 (Y) الرُسُلُ

يقول الإمام المانتريدي: أمر الرسالة و النبوة ليس ببديع، قد كان فــــي
 ولا حادث. (r)، ويقول الإمام أبو المعين النسفي: أمره - رسالته صــلى الله

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأحقاف الآية رقم:9. } 9 \text { (Y }
\end{aligned}
$$

عليه وسلم - كان مستمر ا على العادة جاريا على سنن الأمور المستفيضـــة، وما هذا سبيله لا ينبغي للعاقل أن يشتغل برده في أول الو هلة، ولهذا علمـــهـ اللّ أن يحاج منكري أمره و المعرضين عن التأمل في صحة ما أتى به بقوله:

الأمر الثاني: مجيئه صلى الله عليه وسلم كان مو افقا لوقت الحاجة إليه. يقرر الماتريدية كذلك أن مما يستدعي أن تكون رسالته مما لا يــدفع عقلا أول الو هلة أنه صلى الله عليه وسلم جاء في وقت الحـلـد بعث على فترة من الرسل ودروس من الملك، وطموس أعلام الحق و آثاره، و انمحاء شعاره وستاره، مع جري عادة الشا تعالى بمعاقبة أسباب الهداية عند زو ال أهل الحق عن نهجه، وزيغهم عن سبيله، وما كان هنا سبا سبيله فقد كان ينبغي المسار عة إلى قبوله و لا يطلق العقل الإعر اض عن مثلّه، قال تعالى:
 الإمام الماتريدي موضحا أن إخباره صلى الهُ عليه وسلم لأهل الكتاب وبيانه



علم ذلك بالهَ لا بأحد من البشر .
الأمر الثالث: المبعوث إليهه بمحل الحاجة إلى رسالته صــلى الله عليــهـ
وسلم.
 رسالته صلى الله عليه وسلم ألا وهو أن القوم الذين أرسل إليهم محمد صلى

الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"
كانوا بمحل الحاجة إلى رسالته وذللك لخلاء جنسهم من أسباب العلم ولهـــا (1) قال تعالى:

 العرب قاطبة ومتجر أهل الآفاق كل عام وما يظهر مــن الأمـــور العظـــــام


 حَوْلَهَا $\left\{{ }^{\text {(r) }}\right.$ الأمر الرابع: مجيئه صلى الله عليه وسلم كان عقيب تمني القوم ذلك وإظهار الرغبة في بعثتّه.






 إليهم قبله رسو لا يخبر هم بأنه كذب مفترى، وظهور الكذب في القول ولـو والخبر

| (Y) سورة الجمعة الآية رقم : |
| :---: |
| (Y) سورة (Y) |
| (\%) سورة (Y) |
| (\%) |
|  |
| (7) سورة سبأ الآية رقم :¢ ¢. |

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الرابع عشر .r.r.

إنما يكون بأحد هذين الأمرين إما بكتاب أو نبي، وهم لا يؤمنــون بكتـــاب
و لا نبي فكيف يدعون عليه الافتر اء؟!!
 عَزَّ وَجَلَّ - وفضلهم على غير هم من البشر ؛ حيث بعث الرسول منهم ومن أنفسهم، و الكتاب على لسانهم وبلغتهم بعد قسمهم: إنه لو بعث إلـــيهم نـــــيرًا

 منة اللَّه عليهم وخصوصيتهم فيما خصهم. (٪) وبعد بيان هذه الأمور يقرر الإمام أبو المعين النسفي إن مــن خطــر بباله هذه المعاني وأنصف من نفسه ثم لم ير في دعو اه إلا ما يو افق العقــلـ الصريح و المعالم الإلهية ومكارم الأخلاق و السياسات الفاضلة لتسار ع إلــى
 ودنياه، و إن لم يقم على ذللك أية معجزة، ولا دلالة قاطعة(ّ) فكيف وقد اجنمعت في حقه من أنواع الأعلام والآيات وأقسام الدالايل و المعجزات ما لم يساوه فيه أحد ممن تقدمه من الأنبياء كما سنرى ذللك فيما يلي من البحث.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة فاطر الآية رقم :〔؟. } \\
& \text { (Y) تأويلات أهل السنة ج }
\end{aligned}
$$

الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"
المبحث الثالث: توفر شروط صحة الاعوى لرسالته

 صحيحة، ثم ينظرون مدى تحقق هذه الشروط في دعو اه صلى الشا الرسالة.

 اختل منها شيء كانت الاعوى غير صحيحة، وما علينا إذا أردنا الإنصاف إلا أن نقف على هذه الشروط ثم ننظر هل هي متحققة في دعو اه صــلـى الشّ عليه وسلم فتصح، أم أنه قد اختل منها شيء فلا تصح، و وذاه القو اعد هـــي كالآتي:
القاعدة الأولى: أن تكون الدعوى في حيز الإمكان بعيدة عن حيز الامتناع: القاعدة الثانية: أن يأتي صاحب الاعوى بيبينة مطابقة ومو افقة لدعو الواه



> أو على أحدهما.(')

مدى تحقق هذه القو اعد في دعو اه صلى الله عليه وسلم:
 القو اعد نجد أن دعواه صلى الله عليه وسلم قد وقعت في حيـز الإمكـــان،
 ما ارتضاه دينا لهم، وأن ما أتى به هو الذي ارتضا النـاه الشا لعباده.
 على حد تعبير الإمام أبي المعين النسفي - في حيز الوجوب- لما اقترن بها من الأمور التي سبق بيانها.

وبالنسبة للأمر الآخر فهو كذللك ممكن غير ممتتع، ويمكن التحقق من إمكانه باستقر اء ذلك من وجهين وجه علمي ووجه عملي:

 على ما نتتضيه العقول وتوجبه اللائل للعلم الحقيقي الأي لا يخالطه شكك من

حدوث العالم ووحدانية صانعه. (')
 المشروعة والسنن المعمولة، فقّ وجد ذللك على ما تقتضيه الحكم ويوجبـــه العقل، وكانت حاله في ذلك مخالفة لحالة ماني ومزدك، فإنهما بما ادعيا من تحريم اللمكاسب التي يعود نفعها إلى الخلق، وتصبر ســـبـا





 حصولها بالقوى الطبيعية فإن المحققين في معرفة الأصول الطبيعية العارفين بما يجوز أن يترتب تحتها، وما لا يجوز متيقنون أن ما جاء به النبي صلـي صلى اله عليه وسلم من معجزات كإحياء الثـاة المصلية، و إلجاء الاسطو انـة إلــى الحنين .... الخ مما لا يجوز ترتيبه تحت أسرار الطبـــائع، ولا يجــوز أن
 السحر و العز ائم، أو تحت اللطف والثعبذة، والعالمون بهذه الأسر ار يعرفون أن ما أتى به صلى الهَ عليه وسلم خارج عن هذه الوجوه. (ث)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تبصرة الأدلة في أصول الدين ص: V•V.V } \\
& \text { (Y) تبصرة الأدلة في أصول الدين ص: (Y•人. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"

وباللسبة للقاعدة الثالثة: فإن هذه القاعدة متوفرة في دعو اه صــلـى الله عليه وسلم وذلك من خلال التأمل في أحو اله صلى الله عليه وسلم فقد ســلـم عن المعاني الأربعة النتي تعتبر جرحا في الدعوى وهي: الكفر بـالله تعـــالى، و الكذب عليه تعاللى، و الفسق في أو امر الله تعاللى، و الجهل بأحكام الله تعالىى،

وشيء من هذه المعاني لم يثبت في حقه صلى الله عليه وسلم (1) وبالنسبة للقاعدة الر ابعة: فإنها متوفرة كذللك في دعو اه صلى الله عليه وسلم إذ معنى المناقضة أن بدعي الرسول بينة على دعو اه ثم بسنطيع أحــد أن يأتي بمثل هذه البينة، وعند التأمل نجد أنه صلى الله أتى ببينـــات علــى الـى دعو اه وتحدى بهذه البينات جميع طبقات المبعوث إليهم على أن بأنو ا بمثلها، وكان يمهلهم الوقت الكافي بل ويقرعهم بالعجز لإثارة همتهم نحو المعارضة ثم لم يوجد في جماعتهـم من يشتغل بمعارضتـه بذلك، و هذا ظاهر من كتابــــهـه وحجته الكبرى - القر آن الكربم(٪)
فإذا وقفنا على ذلك وتحققنا أن دعو اه صلى الله مشتملة على شـــروط
وقو اعد صحة الدعو ى، وأنه لم يختل شيء منها، فإنا نـعلم أنه لا سبيل إلــى رد دعو اه، بل على العكس فإنه يغلب على قلب كل منصف الميل إلى قبول دعوته، ثم إذا انضم إلى ذلك علم السامع بحاله صلى الله عليه وســلم مـــن نشوئه بين ظهر اني قوم لم يكن لهم علم بما سبق من الأنبياء ولا بشر الئعهم، و لا العلم باللنوحيد، وصفات الصـانع القديم، ولا معرفة صبانة الدعوى عمــــا يناقض هذه المعاني الأربعة، و لا العلم بقو انين العلوم النظرية، ثخ رأى منــــهـ أنه صلى الله عليه وسلم ڤد أتى بهذه الدعوى المنز هة عن التتاقض، وتمكن أضداد هذه المعاني الأربعة تيقن صدقه في دعو اه، ولم بخالجه ريـــب فـــــــــي صحة ما ادعاه. ()

## المبحث الرابع: إثبات رسالتهه صلى الله عليه وسلم.

من القو اعد العقلية التي يقرر ها الماتريدية في إثبات نبوته صــلـلى الهُ أن من ساوى غيره في الدليل و العلة ساو اه في المدلول و المعلول.
 وسلم إذا ساوى غيره من الأنبياء في الاليل الذي دل على كونهم أنبياء، وفي العلة التي كانت سببا في نبوتهم استلازم ذللك مساو اته صلى الهُ عليه وســلـلـ لهم في كونه نبيا.
وتوضيحا لذللك نقول إن موسى عليه السلام - على سبيل المثــــلـ نبي ثبتت نبوته لقيام الدلالة على نبوته، وهي ظهور المعجزات الناقضـــــات للعادة على يديه، عاينها من شاهدها، وبلغ خبر ها من لم يشاهدها على الـى ألسنة
 كالمعاين المشاهد لهذه المعجزات، وكذلك رسالة عيسى عليه السلام وســائر الأنبياء و المرسلين.
إذا تمهـ ذلك فإن من المعارف الأولية كما يقرر الإمام أبــو المعــين النسفي إن الاستواء في الأدلة يطلب من حيث المعنى الذي له صـارت الأدلة أدلة لا من حيث الصور التي لم تكن الأدلة أدلة لأجلها. وتوضيحا لذلك فإن قلب العصا حية وتفجير الــــاء مــن الصـــخرة

 بل لمعناها وهو خروجها عن العادات الجارية، وامتتاع دخولها تحت القدرة الحادثة، واختصاصها بدخولها تحت قدرة الصانع الحكيم الــــي لا يعجــزه شيء، ولا يقيم الالالة على صحة الفاسد وصدق الكاذب، وثبوتهــا عقبـــبـبـ
(1) دعوى الرسالة


الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"

و عند التأمل نجد أنـه صلى الله عليه وسلم قد ساوى غيره من الأنبياء
فيما هو من دلالة النبوة والرسالة، وفيما هو من خو اص اللنبوة، فقد ظهرت على يديه المعجز ات الخارجة على العادة، و التي يمتنع دخولها تحت القــــرة المحدثة، و اختصـاصـها بدخولها تحت قدرة الصـانع الحكيم، فيجب أن يساويهم في صحة دعو اه، وثبوت نبوته، و عليه فمن أقر بنبوة غيــره مــن الأنبيــاء وأنكر نبوتـه صلى الله فقد خالف ما يقتضبيه العقل، وما وقع فــــي ذلـــك إلا لتمسكه بما ورثه عن آبائه تقليدا لهم، و إما لسلوكه سبيل البغـــي و الحســـد، و اشتغاله بالتعصب لجيل من الأجيال وأمة من الأمم. (')
(1) السابق ص: Y V ( V ، التمهيد لقو اعد التوحبد لأبي المعين النسفي ص: (Y.

## المبحث الخامس: معجز اته صلى الله عليه وسلم.

تدليلا على مساو اته صلى الهّ عليه وسلم غيره من الأنبياء فيما هو من دلالة النبوة يتحدث المانتريدية هنا عن الـعجزات التي ظهرت علـــى يديــهـ

صلى الهُ عليه وسلم وهي قسمان: همعزات حسية وهي كما يعرفها الإمام أبو المعين النسفي: ما يظهره الهّ تعالى للأعين من العجائب المباينة لمجرى الطبائع، والبـــدائع المفارةــــة (1). للمعهود من العادات

- معجزات عقلية: وهي تلك الآيات التي يتوقف إدر الك وجه الإعجاز فيهــا على التأمل و التنفكر العقلي. ()
وقد اقتضت حكمة اله سبحانه وتعالى أن يؤيد نبيه محمدا صلى الهّ بنو عين من الآيات والمعجزات حسية يشترك فيها كل أحد، و عقلية لا يفهمها

 أي لنريه من آياتتا الحسية بعدما أريناه من آياتتا العقلية، لأن الآيــات الحسية أكبر في تطع الثبه ودفع الوساوس من العقلية، إذ لا يشك أحد فيما
 العقليات، فأر اد عز وجل أن يري رسوله صلى الهّ آيات حســية يضـــطر المنصفون إلى قبولها والإيمان بها والإقرار لـا له أنه رسول، لما يعلمون مــن
 العقليات قالو ا إنه سحر، وما ذكره لهم من الأشياء التي في كتبهم المتقدمـــة

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) تبصرة الألةلة ص: VIT. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"
 بَشَرَّ
آياته صلى الله عليه وسلم الحسية:

فسمها الماتريدية إلى ثلاثة أفسام:
منها ما كان خارج ذاتها نحو انثقاق القّر ، واجتناب الثّجر، وشرب الكثير من القليل من الماء.
ومنها ما كان في ذاته صلى الهُ عليه وسلم نحو النور الأي كان ينتقل
في آبائه وأمهاته من ظهر إلى بطن إلى أن خرج جلى صلى الشّ عليه وسلم، وما




 فنظرت إليه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب"(F) ومنها ما كان في أخلاقه صلى الشّ فقد جمع الأخلاق الفاضــــلـة التـــــي يطول الوقت لو أردنا عدها و إحصاءها، فنذكر منها على سبيل المثال أنـــهـ
 أعدائه فرار، ولم يعرف في أخلاقه سو ء، ولم يكن صــلـى الشّ صــابابـا ولا



 البركات النسفي ص:

فحاشا، وكان في الإشفاق بالمدعوين بالمحل الذي عوتب عليه بقوله تعالى:

 الأيام وتصـاريف الأحو ال، لم تتخير عن شيء منها في حالة ولا وجد منـــــهـ ضد من أضدادها على طول عمره ألبتة، فدل ذلك على أن شيئا منها لم يكن عن تكلف إذ النككف لما ليس في الطباع لا يستمر بل لابد أن يرجع في كثير من الأحيان إلى ما جبل عليه من الخلق. (؟ فاجنماع هذه الأخلاق ودو امها دليل على أنها مو اهب من مو اهب الله تعالى، فنكون دلالة على أنه مؤيد بقوة سماوية، ومكرم بنبوة إلهية ليثـــتغل بما فوض إليه، وتحمل أعباء ما حمل عليه من أمور الرسالة إلى أصـــناف الخلق.
شبهة على المعجزات الحسية:
ربما يقال إن معجز اته الحسية قد نقلت بطريق الآحاد فلا توجب العلم. فإن الماتريدية يردون على ذلك بأن أفراد المعجزات الحسية وإن نقلت بطريق الآحاد إلا أن تر ادفها من أناس لا يتصور عليهم التو اطؤ على الكذب تكون دليلا على ظهور ما هو الناقض للعادة في الجملة على يديــهـ، وذلــــك كحكاية الأفراد عن جود حاتم، و غيره من كرماء العرب.
فكذا كل فرد من الأخبار في حق ذللك المروي بعينه في المعجــز
 المعجزات الناقضات للعادة في حيز النتو اتر . (ّ)


(「) سورة الإسراء الآية رقم :1.

الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"

و هذا ما عبر عنه الإيجي بقوله كل و احد من هذه المعجزات المغايرة للقرآن وإن لم تتو اتر فالقدر المشنرك منها وهو ثبــوت المعجــزة منــو اتر بالا شبهة، كثجاعة علي وسخاوة حانت وهو كاف في إثبات النبوة. (') آياته صلى الله عليه وسلم العقلية:
أيد الله تعالى نبيه بآيات عقلية كثيرة يوقف عليها و على كونها أدلة من
خلال النظر فيها و النفكر في شأنها وقد قسمها المانريدية إلى أقسام:
فمنها ما برجع إلى حاله، ومنها ما يرجع إلى نسبه، ومنها ما يرجـــــ إلى أخباره، و هذا القسم الأخير ينقسم إلى مـا ورد به صلى الله عليه وسلم من بشار ات في الكتب المنقدمة، وما أخبر به من أمور ماضية أو أمور مسنقبلة، ويمكننا إجمال الآيات العقلية له صللى الله فيما يلي:
ما كان راجعا إلى حاله صلى الله فإنه صلـى الله عليه وسلم كان مــن قوم لا يعرفون الكتب ولا در استهها، وكانت بلدته في البــراري لا يشــــهـهـا إلا الأعراب الأميون الذين يغلب عليهم الجهل، وهو صلى الله عليه وسلم لم يغب عن قومه إلا مدة بسيرة في سفره إلى الثام في العير، ولم يقدم علـــيهم
 ممن هو دونه ويعكف على تعريفه مـا في الكتب السالفة، ثم هو صــلى الله عليه وسلم علم أنباء الغيب التي لم يكن يعلمه هو و لا أحد من قومه، وبلــــن في ذلك النقة به و الطمأنينة إليه إلى أن فالل عند مجادلتّهم إياه: \} فَمَنْ حَآجَّكَ


 الأبناء و النساء وإن كانت المباهلة مختصة بـه وبمن بكاذبه لأن ذلك آكد في الالالة على ثقته بحاله و استيقانه بصدقه حيث استجر أ على تعريض أعزتــــــهـ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المو اقف لإيجي بشرح السيد الشريف جr/9 ه \&. } \\
& \text { (Y) سورة آل عمران الآية رقم: (†) }
\end{aligned}
$$

و أفلاذ كبده لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له و على ثقته بكذب خصمه



 لَّارْتَابَ الْمْبُطلُِونَ \{(َ)، يقول الإمام المانريدي: وفي هذه الآية دلالة إثبـــات رسالة مُحَمَّد - صتَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -؛ لأنه أخبر أنه أمي، و الأمـي مـا ذكر

 كتبهم، أو نظر فيها وعرف لسانهم؛ دل أنه إنما عرف ذلك باللَّه. (غ) و والل : $\}$

 تـعرفوني متعاطياً شبئًاً من نحوه و لا قدرت عليه و لا كنت موصـــو فاً بعلــــ
 لا من مثلّي.
أمـا ما كان ر اجعا إلى نسبـه صلى الله عليه عليه وسلم فإنه صــلـى الله عليه وسلم كان دعوة إبر اهيم عليه السلام، في قوله تعالىى: رُبَبَّنَا وَبْعَث فِيههِم



(Y) سورة المؤمنون الآية رقم: 79 (Y)

(؟) (گ) تأويلات أهل السنة ج1/ها


سورة البقرة الآية رقم: (V) (V) (V)

الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"

ذريته وذرية إسماعيل عليه السلام، ولم يكن نبي من ولد إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم.
ومنها ما هو راجع إلى دعو اته صلى الله عليه وسلم ومن ذلك دعاؤه

سِنِينَ كَنِنِى يُوسْف) ( ') فأمسك الله عنهـ القطر حتى جف النبات و الثــــجر
و هلكت المو اشي.
ومنها دعاؤه على كسرى حين مزق كتابه وبعث إليهه بتــراب فقــــال:

أرضه.
بشارة الكتب السابقة بـه صلى الله عليه وسلم:
كذلك يورد الماتزيدية بشارة الكتب السابقة به صلى الله تدليلا علــى
نبوته ورسالته، فمن ذلك مـا ورد في النور اة من أن الله "جاء مــن ســيناء،
و أشرق من ساعير، و استعلن من جبال فار ان" ()
فكان في هذا النص كما يقول الإمام أبو المعين النسفي إخبار بـــإنز ال
اللتوراة على موسى عليه السلام بطور سيناء، وإنز ال الإنجيل على عيســى
عليه السلام بساعير، و إنز ال القر آن على محمد صلى الله عليه وسلم بجبـــال
فار ان و هي مكة.

ويدعم الماتزيدية هذا الدليل بأن فار ان هي مكــة وأن أهـــل الكتـــاب
يقرون بذلك حيث ورد عندهم في اللتور اة أن إبر اهيم عليه الســـلام أســـكن
هاجر رضي الله عنها، وإسماعيل فار ان . (گ)



$$
\text { الأولى سنة الطبع : ^• \& اهـ ، } 9 \wedge \lambda \text { ام. جT/ جror. }
$$


(६) تبصرة الأدلة في أصول الدين ص: VYY.
or

و هذه الألفاظ التي يذكر ها العلماء على أنها بشارة بمحمد صــلى الهـ
عليه وسلم لا ينكر أهل الكتاب ثبوتها عندهم غير أنهم يحرفونها بتــأو يلات
 على متل هذه التأويلات، إلا أن الماتريدية يذكرون هنا وجها عقليا جــديرا بالاعتبار وهو أن محمدا صلى اله عليه وسلم ادعى أنه مذكور في كتـــهـه وأنه مبشر به على لسان أنبيائهم وقد كان بدعو هم إلى اتباعه وتصديقه، وقد أقام على صحة دعواه الدلالات الكافية التي قطعت أعذار الجاحدين. فلو كانت باطلا فكيف يحتج عليهم بباطل ويحيل ذلك إلى ما عندهم،
ويقول آية صدقي إنكم تجدونني مكتوبا وهو يعلم أنهم لا يجدونه، ويعلم أن

 أهل الكتاب فلم أسلم من أسلم من علمائهم وأحبار هم كعبد اللّ بــن ســــامـام، وتميم الاداري وغير هما و هم عالمون بكذبه فيما يــدعي!!!! إن هــذا مــــا
لا يكون. (')

أما أخباره صلى الله عليه وسلم فمنها ما أخبر به من أمور ماضـــــــية كإخباره عن أنبياء بني إسر ائيل، و غير هم مما لم يكن علم شيئا من ذلك من أهل بلدته، ولم يختلف إلى أحد ممن له علم بذلك.
ومنها ما أخبر أنه سيقع وقد وقع كما أخبر به كما في قوله تـعــــلى:



الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"
صـلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - باللَّه تنعالىى عرف ذلكَ، و اللَّه أعلم.(') ويقول الإمــــام
() () النسفي: أي ينصرفون منهزمين يعني يوم بدر و هذه من علامات النبوة معجزة القرآن الكريم
يركز المانريدية على أهم معجز اته و آياته صــلى الله عليـــهـه وســلم
ألا و هي القر آن الكريم، فهو كما يقول الإمـام أبو المعين النسفي: آية حســية و عقلية باقية على الدهر مبثوثة في الآفاق، و غيره من الآبات يختص بمكان ويوجد في زمان، ثم يصبر غير من شاهدها محجوجا ببلوغ الخبــر علــى ألسنة من شاهدها وعاينها ، و القر آن باق إلى يوم القيامة، منتشر في أطر اف الأرض()
وقد ذكر الماتريدية أن القرآن الكريم معجز بما تضمنه مــن الــنظم العجيب الذي باين به ما سو اه من الكالام، وما تضمنه من الأخبار الماضية، و الأخبار المسنقبلة، وما أودع فيه من أصول أحكام النو ازل التي تقع إلى قيام الساعة، ولن بتصور كل ذلك إلا من عالم بالغيوب يعلم جميع ما يكون ويعلم

وجه الحكمة و الصو اب في كل ذلك. (£)
وقد تحدى النبي صلى الله عليه وسلم من أرسل إليهم بالقران الكريم، و استثار هم لمعارضته أو الإتيان بمثلّه فعجزو ا دل على عجزهم أنهم بــذلو ا أمو الهم النفيسة، وخاطروا بمهجهم العزيزة وركبو المشاق العظيمة، وتحملو ا المتاعب الثنديدة لإبطال دعوتـه، مع أن العقل يقول إنهم لــو ظفــرو ا بـــهـ وتمكنو ا من إر اقة دمه ودم أنباعه لم يقدح ذللك في صدق نبوتـه، ولم يظهــر بذلك كذبه، ولم تتدفع حجته، ولو عارضوه في سورة و احدة لكان قد فلحـــ حجتهم، وظهرت نصرتهم وثبت للداني و القاصي و القريب و البعيـــد كذبـــهـ،

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) تأويلات أهل السنة للماتزيدي جی/؟ . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) (Y) } \\
& \text { (६) السابق ص: . Vo. }
\end{aligned}
$$

وارتد قوله ونابذه أصحابه، وكفي أعداؤه مئونة قتاله وجدالله، يقول الإمـــام المانتريدي في هذا الصدد: وأما الآيات العقلية: فهذا القرآن الذي نزل عليه،







جميعًا عن إتيان مثله، فأي آية نكون أعظم من هذا؟! (')

ج. 0./

## شبهات حول إعجاز القرآن الكريم والرد عليها

أورد المانتريدية هنا أهم الثبهات التي ترددت حول إعجــــاز القــر آن
 الور اق( () والتي يزعم فيها أن العرب إنما لم يعارضوا القر آن الكريم لأنهــ


 أن القر آن الكريم ليس بمعجز بنظمه ولا أسلوبه، بل إن وجه الإعجاز إنمـــا
 الاشتنغال بمعارضته مع إن المعارضة كانت ممكنة، ويرى النظام إن هــــا













 الفرق بين الفرق ص:٪

القدر - صرف الله همة المتحدين عن الإتيان بمثّل القر آن الكريم - كاف في (') (الإعجاز لما فيه من نقض العادة
ويفند الإمام أبو المعين النسفي شبهة الور اق بأنها كالام لو تفــوه بـــهـ
مجنون لتعجب الناس منه، فكيف إذا تكلم به عند المجادلة والمحاجـــة مــن بدعي العلم ويخوض في الكلام؟!!
ويضيف النسفي بأنه صلى الهُ عليه وسلم مكث بمكة ثلاث عشرة سنة
يتحداهم بذلك ويقر عهم آناء الليل و النهار ويبكتهم في الـحافـــل والمجــــامع وكان يسفه أحلامهم وأحلام آبائهم الــذين كـــانوا يتفـــاخرون بمفـانـاخر هم، ويتباهون بمتابعتهم ومآثر هم، فكان صلى الها عليه وسلم يتحــــداهم بــــالقر آن ويطلب منهم الإتيان بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله، ولم يكن بينهم طول هذه المدة حراب، فلم يعارضوا في تلك المدة، وحتى بعد هجرته صلى الهل عليه وسلم إلى المدينة فغزو اته معدودة ومن اشتغل بقتالله مـــن القبائــلـ معروف، وأكثر العرب ما قابلوه بالقتال و لا قاوموه في محال. (Y) ويفند الإمام أبو المعين النسفي شبهة النظام من القول بالصرفة بأنهــــا كلام باطل، و إلا فيقال للنظام ومن سار على دربه هل تققر أنت على الإتيان بقصيدة من قصـائد امرؤ القيس، أو غير ها من القصـائد لفحــول الثـــعراء، ليظهر عند عجزه عن ذلك أنه مكابر فيما يقول، ثم يقال له متى عجزت أنت
 ذكرت من اعتبار الجمل بالأفراد - بمعنى إن من قـر على الإتيان بمفردات متل مفردات القر آن كان قادر اعلى الإتيان بجملة القر آن - مقـمة كاذبة أدت
 ج.


الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"
بك إلى نتائج كاذبة، ودلالة كذبها قدرة كل إنسان على كل فرد مــن أفــراد
 فالرجل يعجز عن حمل ألف رطل مجتمعة، وكل رطل مقـدور الحمل، فــــنـن أقر بذلك أبطل دليله، وإن جحد أحد شطري هذا الكلام بأن قال حمل ألـــ رطل وعشرة آلاف رطل مقوررة لمن كان له حمل كل رطل، أو قال لما لم
 (1).

 الإنقان في علوم القرآن للسيوطي جץ/£ اب.

## الخاتمــة :

> ألتوهم نتائج البحث

نقت هنا وقفة لنسجل أهم نثائج البحث وهي كالآتي:

- •لماتريدية منهجهم الخاص في إثبات النبوات بربطها وتفريعها على قضية حكمة الهّ تعالى.


 بعض الأفعال على الهُ تعالى.

متضضيات حكمة اله تعلى.

الاعتماد على العتل في إثبات نبوته صلى الهُ عليه وسلم هو دعوة لتأمـــل العقل في رسالته صلى الشَ عليه وسلم وما اشتنـا علت عليه.

 السابقين ومدى توفر هذا المعنى في نبوته صلى الشّ عليه وسلم.

- زيادة الاهتمام بالتر اث المانزيدي.
- زيادة الاهتمام بجهود علماء الماتريدية وإيراز منهجهم في تتاول مســائل العقبدة.
ه الاهتمام بالتنليل العقلي في طر ح القضايا العقدية حبث من شأنهـ أن يقـــلـ
من التعصب ويساعد في إِراز الحق.

ها والحمد لهَ أولا وآخرا


الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"
ثبت بأهم المراجع
-القر آن الكريم.
-السنة اللبوية.

1. أبو منصور المانتريدى وآر اؤه الكلامية د/ عبد الفتاح المغربي ط مكتبة
و هبة 0 • ٪ اهـــ

الإنقان في علوم القرآن لللسيوطي

- الأربعين في أصول الدين للإمام الرازي طـ مكتبة الكليات الأزهريــة،
ד.

الإرشاد لإمام الحرمين تحقيق د/محمد يوســف موســى، ط الخــانجى
-190.

- إثنارات المرام للبياضي تحقيق يوســف عبـــد الـــرازق، ط الحلبـى
- أصول الدين للبزدوي، تحقيق/ هانزبتيرلنس، ط الحببي 9 ام - أصول العقيدة بين المعتزلة والثيعة الإمامية د/ عائشة المناعي ط قطر

$$
\cdot-\infty!!r
$$

r. الاعتماد في الاعتقاد لأبي البركات النسفي تحقيق ودر اسة أ/ إبـــر اهيم عبد الشافى، رسالة ماجستّير مخطوطة، بكلية أصول الدين، القـــاهرة، -Vo. Vمت رسا را
الأعلام للزركلي ج ا/ عء، الفرق بين الفرق ص:بّا

- الإنصاف للباقانني تحقيق عماد الاين أحمــد حيــدر ط عــالم الكتـب ب

$$
-(\& \cdot v
$$

البر هان في أصول الفقه لإمام الحرمين، ط دار الكتب العلمية بيـروت

- تأويلات أهل السنة للإمام الماتريــــي ط المجلـس الأعلــى للثـــئون

$$
\text { الإسلامية، } 10 \text { ـ اهــ . }
$$

```
N\mp@code{F.r. * م}
```

- تبصرة الأدلة للإمام أبي المعين النسفي تحقيق أ.د/ محمد الأنور عيسى الطبعة الأولى المكتبة الأزهرية للتر اث 1 1 بـ م م - تفسير النسفي لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النســفي، دار

التمهيد لقو اعد التوحيد لأبي المعين النسفي تحقيق د/ جيب اله حسـن أحمد، تققيم أ•د/ محمد ربيع جوهرى• لاعي - التوحيد للإمام الماتزيدي تحقيق د/ فتح اله خليــف، طـ دار الجامعـــات - المصرية، بدون

حاشية الشرقاوي على الهدهدي، ط الحلبي بدون دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الثريعة للبيهقي دار الكتب العلمية
 - الروضة البهية فيما بين الأشاعرة و الماتريدية لأبى عذبــة تحقيــق د/ أحمد ليلة رسالة ماجستير مخطوطة بأصول الدين القاهرة - شرح الأصول الخمسة تحقيق د/ عبد الكريم عثمان، ط مكتبة وهبــة، -

- العقيدة النظامية، له أيضاً تحقيق/ محمد زاهد الكوثري، ط نشر المكتبة
الأزهرية ץ ا؟ (اهـ

غاية المر ام للآمدي تحقيق/ حسن محمود عبد اللطيــف، ط المجلــس الأعلى للشئون الإسلامية (9) 9 اه
r. الكفاية للإمام الصابوني تحقيق د/ فتح اله خليـف، طـ، دار المعــارف،
-979

- اللمع للأشعري، تحقيق د/ حمودة غرابة طا
\&. المحيط بالتكليف تحقيق عمر السيد عزمى، ط الدار المصرية للتأليف. - المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ضمن رســـئلّ العــدل و التوحيد تحقيق د/محمد عمارة، ط دار الهالد

|  | 7r |
| :--- | :--- |

الجانب العقلي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند الماتريدية "رؤية منهجية"


المغنى في أبو اب النوحيد و العدل ط المؤسسة المصرية العامة للتأليف • منهج الأشاعرة و المانربدية في علم الكلام د/ محمد حسن أحمد رســـالة

دكتور اه مخطوطة بأصول الدين القاهرة
المو اقف في علم الكلام للإيجي بشرح اللــــبد الثـــريف ط بيــروت،

$$
9 \text { (1٪ الأولى • }
$$

- نظم الفرائد تحقيق د/ جميل السيد إبر اهيم رسـالة ماجســتير بأصـــول

الدين، القاهرة
هو امش على الاقتصـاد في الاعنقاد أ•د/ عبد الفضبل القوصي، ط دار
الطباعة المحمدية 1 (\$)
هو امش على العقيدة النظامية أ •د/ عبــد الفضـــيل القوصـــى، طـ دار
الطباعة المحمدية 0 . £ (هـــ

## ثانيا :

التفسير وعلوم القرآن


[^0]:    
    
     () انظر : المسايرة في علم الكام لابن الهمام ص: ع 9، وما بعدها.

[^1]:    
     النسفي ص:
    

