

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

نقد أبى البركات البغدادي لنظريـة الفيض " دراسة تحليلية نقدية "
يحيى عبا العليم إسمـاعيل
قّم العقيدة و الفلسفة بكلية أصول الاين والذعوة الإسلامية بطنطا yahyaismaeel.27@azhar.edu.eg: البريد الإكتروني ألمثّخص : أن عملية الخلق وصدور الموجودات عن الله تعاللي لحظة مههة في اتصـــال الكطلق بالنسبي، وهي من الأمور الغيبية التي لا تخضع لقو انين عالم الحس
 وإرادته، ورغم ذلك فقد تعددت النظريات التي حاولت تفسير عملية الخلـــق
 في الفكر الإسلامي تأييدا من بعض الفلاسفة ورفضا من بعضهم الآخر، وقد كان من بين الرافضين والناقدين لها أبى البركات البغدادي محل الدراسة وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاث مباحث وخاتـة. في المقدمة تحدث الباحث عن نظرية الفيض كنظرية مفسرة لعطلية الخلــقـ، وفي التمهيد: تناول التعريف بأبى البركات البغدادي، والفيض فــي دعنـــاه اللغوي وإصطلاح الفلاسفة، وفي المبحث الأول: تحدث عن مصادر نظرية الفيض، وفي المبحث الثاني: تحدث عن مبادئ نظرية الفيض عن الفــارابي

 البحث النتائج التي توصل إليها. (الكلمات المفتاحية : أبي البركات - البغدادي- الفيض - الغربي - الشرقي

## Abi Al-Barakat Al-Baghdadi's criticism of the emanation

 theoryYahya Abdel-Alim Ismail

Department of Belief and Philosophy, Faculty of Fundamentals of Religion and Islamic Call in Tanta Email : yahyaismaeel.27@azhar.edu.eg Abstract :
The process of creation and the issuance of the foundations on the authority of God Almighty is an important moment in the connection of the Absolute with the Relative, and it is one of the unseen matters that are not subject to the laws of the realm of sense and testimony, until it explains how it occurs, but rather is explained by the power, knowledge and will of God Almighty
Despite this, there were many theories that tried to explain the creation process in Islamic thought, and among them was the theory of the emanation. This theory in Islamic thought was supported by some philosophers and rejected by some others. Abi Al-Barakat Al-Baghdadi was among those who rejected it and criticized it. This research came in an introduction, an introduction, three discussions and a conclusion.
In the introduction the researcher talked about the theory of the emanation as a theory that explains the process of creation, and in the preface: he dealt with the definition of Abu Al-Barakat Al-Baghdadi, and the emanation linguistic meaning and the terminology of philosophers, and in the first topic: he talked about the sources of the theory of the emanation, and in the second topic: he talked about the principles of the theory of the emanation about Al-Farabi and Ibn Sina, and the consequences of saying that the flood is the emanation and mentally and religiously, and in the third topic: I dealt with the axes of Abi Al-Barakat's criticism of the theory of the emanation, and then outlined in the conclusion of the research the results that he reached.
Key words: Abi Al-Barakat - Al-Baghdadi - Al-Fayd Western - Eastern

## مقدمـــــــة :

الحدد شله رب العالمين ، و الصـلاة و السلام على سيد النبيــين وخـــاتم المرسلين ، سيدنا محدد و على آله وصحبه أجمعين ، وشله العزة ولرســـولـا وللمؤمنين ، وبعد . .
فإن عكلية الخلق وصدور المو جودات عن الله تعالىى لحظة مهمة فــي اتصـال الكطلق بالنسبي ، و هي دن الأمور الغيبيــة التـــي لا تخضــــع فـــى تفسير ها لقو انين عالم الحس و الثهادة ، و إنما تفسر بقدرة الش و علمه و إر ادته -تعاللى
ويعد البحث فى هذة القضية من البحوث المو غلة في القدم ، إذ هنالك الكثير دن الآر اء والنظريات على مدار تاريخ الفكر الإنساني التي حاولـــت تفسير عملية الخلق وصدور الموجودات عن الله تعالى ، و كان ذلك استجابة لحاجات تفسيرية دحور ها مشكلة البدايات والوجود ، بجانب كونها الأساس الذي تبنى عليها قضايا العقيدة الأخرى فيما يتعلق بالذات الإلهية ، و الإنسان - هن حيث الو جود و المصير

وقد اهتمت بقضية الخلق الكتب السماوية المقدسة ، وكذلك اهتمت بها الفلسفات اليونانية والأفلاطونية في مختلف مراحلها ، وقد حظيــت بــنفس
 دحوراً للسجال والنقاش بين المتكلمين القائلين بالخلق دن العدم وفي الزهان وبين الفلاسفة القائلين بقدم مادة العالم و الصنع خار ج الزهان . وبالرغم من صعوبة البحث في ڤضية الخلــق ، وصــعوبـة فهـهــا بمعزل عن الدين ، لكونها من الأمور الغيبية التي لا تخضع لقوانين عـــالم الثشهادة والحس ، وكان الأولى أن يترك الأمر فيها للنص الديني وأن يســلم بما فرره من أن الله هو الخالق لهذا الكون خلقه بقدرته المطلقة وفي الوقت
 النظر يات التي حاولت أن نقدم تفسير اً لعملية الخلق في


الفكر الإسلامي ، وقد كان من بين هذه النظريات، نظرية الفــيض ، التي تعود في أصولها الفلسفية إلى أفلوطين السكندري-كهـــا ذكــر أكثــر المؤرخين - والتي تبناها في الفكر الإسلامي "الفارابي" ومن بعده "ابن سينا" و"إخوان الصفا" .
وقد أحدثت هذه اللظرية في وقتها صدىً كبيراً في العالم الإسلامي ما

 الإسلامي ، ومعارضون : يرون فضالاً عن مخاللتها للانص الــديني عـــدم د دعقوليتها وعدم صدقها في الواقع
وقد دفعني ذلك إلى البحث في هذه النظرية متنــائلاً : مــــا الأسـس

 الإسلامية أم أنها تلتقي مع التصور الديني للخلق كما ادعى المؤيدون ؟ وقد حاولت الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال رؤية أحد الناقيّ لهذه النظرية وهو أبو البركات البغدادي ، وذلك لأن أبا البركات " دائماً ما كـــــن
 فيلسوف لفكر فلسفي خالص"(") .
 التحليلي : للكثف عن الأفكار والأسس التي انبنت عليها نظرية الفيض فـــــي
 : لبيان ما يترتب على هذه النظرية من نتائج ومقو لات فلسفية تتعلق بالعقيدة الاينية ، ولتقييم نقد أبي البركات البغدادي لنظرية الفيض.
( ) د / محمد نصـار : في الفلسفة الإسلامية قضايا ومناقشات صو M Y ، نشر مكتبة الأنجلو المصرية،
الطبعة الأولى a入r a م م

وقد جاء البحث تحت عنوان " نقد أبي البركات البغدادي لنظرية الفــيض " در اسـة تحليلية نقدية ، وقد جاء في مقدة وتمهيد و ثلاثة دباحث وخاتمة . ففي المقدمة : تحدثت عن أهدية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث ، وخطته .

وفي الثمهيد: تحدثت عن مفهوم الفيض في اللغة، وفي الاصطلاح الفلسفي وڤد جاء المبحث الأول بعنوان : - دصادر نظرية الفيض - وفيه تحــدث عن نظرية الفيض فى المصدر الغربـــى اليونـــانى ، والمصدر الثرقى الحراني.
وجاء المبحث الثثاني بعنوان: - نظرية الفيض عند الفاربى وابن سينا - "من المبادئ إلى النتائج " وفيه تحدثت عن نظرية الفيض عند

الفار ابـى وابن سينا هن حيث المبادئ التى انبنت عليهـا
والنتائج التتى ترتبت على القول بها .
وجاء المبحث الثالث بعنــوان : - محاور نقد أبي البركات البغدادى لنظرية الفيض - وفيه تحدثت عن نقد أبـــى البركـــات لمبــــأ الو احد لا بصدر عنه إلا واحد ، ونقده فكــرة العةــول الكفارقة ، ونقد العقل الفعال .
ثم كانت الخانمة والتي أجملت فيها نتائج البحث .


## التـمهيــــــ : ويشتـمل على مطلبين :

الأول : التعريف بالفيض في اللغة ، و في اصطلاح الفلاسفة .
الثثاني : التعريف بأبي البركات البغدادي: حياته وآثاره ، كنهجه ،
(أوغا : الفبه الفلسفي في أصله اللغوي :

يطلق على الكثرة وخروج الثـيء عن محله ، فتهـول فـــاض الـــــاء
 وفاضت عينه إذا سالت ، وفاضل الماء والمطر والخير أي كثر ، ويقال نهر فياض أي كثير الماء (') .
ويطق على الأمور المعنوية فيقال : فاض الخير : أي ذاع وانتشر ،
ويقال : رجل فياض : أي جواد كثير العطاء ، وفاض صدره بسره إذا ادنلا
وباح به ولم يطق كتمانه (「)

## ثثانباً : (لفيض في اصطلجح (الفلاهفة :

يطلق على فعل فاعل يفعل دائماً ولا يكون فعله بسبب دعاه إلى ذلك و لا لغرض سوى نفس الفاعل " () و هذا الفاعل هو المبــــــدأ الأول الفياض الو اجب الوجود ، ودوام فعله تبع لدوام وجوده ، و هو الذي عنه فاض العالم بمو جوداته المتكثرة (ء) . و على هذا المعنى يكون مذهب الفيض عند الفلاسفة هو القول " بأن العالم فاض عن الله تعاللى كما يفيض النور عــن الثــــس، والحرارة عن النار، فيضاً متدرجاً وليس دفعة واحدة " (0)

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

ثانيا : أبو البركات البغدادي : حياتـــه وآثـــاره ، كنهجـــه ، مذهبـــه

أولا : حياته وآتثاره :
هبة الله بن علي بن ملكا البغدادي ، كنيته أبو البركات ، ولقبه أوحد الزهان(') ، ذكر ابن أبي أصيبعة أنه ولد " ببلد" هن ناحية الموصل سنة
 استغرقت حياته أكثر النصف الثاني من اللرن الخامس الهجري وتجاوزت النصف الأون من القرن السادس على أرجح الأقو ال () ، كان يهودي العقيدة ثم أسلم فبل أن يحرر كتابه " المعتبر" (ڭ) برع في الطب و علو الحكمة دما جعله يحظى بمكانة كبيرة كمفكر وطبيب ، ذكر المؤرخون أن


## شثيوخه وتلاميذه :

لم يذكر المؤرخون إلا شيخاً واحداً نتلمذ عليه أبــو البركــات هــو و أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين ، وكان أستاذ عصره فــــي العلــوم العقلية و الطبية (7 ) )
( () راجع : عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصييعة ص عV\&، تحقيق د/نزار رضا - دار




 الإسكنرية .....
 (7) (بن أبي أصييعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص YVE .

## وأمـا عن تلاميذه :

فقه كان له تلاديذ كثيرون تلقوا عنه الطب والحكمة ، وقد كان كنهم : يوسف بن هحد بن علي البغدادي والد الفيلسوف موفق الدين عبد اللطيــف البغدادي ، صاحب كتاب في علم ما بـعد الطبيعة ، ونهـم : يحيى بن علـــي المعروف بابن فضلان ، وهنهج : سعيد بن المبارك المعروف بابن الـــدهان المنجم ، وهنهم : مهذب الدين بن اللقاش ( (1 ) . : آت
بالر غم دن أن أبا البركات لم يكن من المكثرين في التأليف إلا أن ما
 و الفلسفة، وقد كان من هؤلفاته :
 النظري ، شامل لأنو اع العلوم الفلمــفية : المنطفيــة ، والطبيعيــة ،


Yr - صحيح أدلة النقل في ماهية العقل : يتحدث فيها عــن دفهـــوم العةــلـ و أقسامه ، وموقفه من نظرية الفيض ، و هـي نتطابق إلى حد كبير هع مـا جاء في المعتبر من آر اء حول النفس والعقل و الفيض . ؛ - رسالة في سبب ظهور الكو اكب ليالا واختفائها نهاراً
0 - كتاب الأقرباذين : ويحتوي على ثلاث رسائل في علم الصيدلة .
7 V - مقالة في الدواء : و هو نوع من الدواء ألفه ، وسماه بر ع الساعة.

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

人 - حو اشي على كتاب القانون في الطب .
9 - كتاب أدين الأرواح في المعادن .
-1 - شرح سفر الجامعة في التوراة (' ) .
ثثانياً : منهجه الفكري :
أقام أبو البركات منهجه على أساس عقالني ونقّي يضمن له الوصول
 وشأن قائله إلا بعد أن يضعه على ميزان العقل والنقد ، والتأمل والاعتبار ،
 وقد عبر أبو البركات عن منهجه في صدر كتابه المعتبر ، وذللك بعــد
 الخلط والتشتويه ، والتي في نظره تعتبر مبرراً عقلياً لإعادة النظر في كل ما

 والتصانيف التي شرحها وصنفها المتأخرون كنت أقرأ كثيراً وأكب عليهـا
 كثير منه لاختصاره وقلة تحصيله ومحصوله واختلال عبارته في نقلك هــن لغة إلى لغة ، وكلام المتأخرين لأجل طوله وبعد دليله عما يدل عليه وحجته
 للغيوض وإما للإعراض فيتعذر الفهم لأجل العبارة والشرح ، والعلم لأجل
 والعلوم وتحقيقها فيو افق في شيء لبعض ويخالف في شيء آخر لبعض من
( () راجع مؤلفات أبو اللبركات في عبون الأنباء في طبقات الأطباء ص YY7 ، و أخبار العلماء بأخبار

 . بحيدر آباد الالكن سنة

```
N\mp@code{F.r. مr.a}
```

 ما لم يقل أولم ينقل " (') ، هذا هو المنهج كما حدده أبو البركات وبالنظر يتبين أنـه يةــوم علــى ثلالثة قو اعد هي : الاطلاع الغزير في تحصيل العلوم ، النظر والاعتبار في تحصبل المعاني ، التأمل في الوجود .
يقول أبو البركات هؤكداً على هذه القو اعد التي تمثل هنهجه الفكري " وسميته بالكتاب المعتبر لأنني ضدنته ما عرفته واعتبرته وحهقت النظر فيه وتمدتة ، لا ما نقلته عن غير فهم أو فهـته وقبلتة من غير نظر واعتبـــر ك
 ولا خالفت صغير اً لصغره ، بل كان الحق من ذلك هو الغرض و المو افقـــة والمخالفة فيه بالعرض " (٪) . ثـالثاً : مذهبه الفلسفي :
سبق وذكرنا أن أبا البركات كان له منهجه الخاص الذي يقوم علـــى التأمل الذاني والنظر في صحيفة الوجود ، و هذا يعني أن أبا البركات كون

 المطلقة وإر ادته الحرة وفق علمه الأزلي الثامل لجميع الموجودات . وقد بنى أبو البركات على ضبوء هذا التصور نتائج هذهبه الفلسفي من اللقول بتدم بعض أجز اء العالم وحدوث بعضـه الآخر ، و القول بعلمه الثامل
 الأولى الأزلية ، والقول بالخلق المتجدد والمتعدد الأبعــاد ، وحرية الإنسان وبعث الأجساد في الاخرة .


وياحظ في مذهبه الفلسفي غلبة الطابع النقذي ، وليس أدل على ذلك
 بالخلاء الذي ترفضه المشائية ، و إقراره باللانهاية فــي الكـــان ، ونقــــه للمشائية في مفهوم النفس وقو اها ، ونقده لفكرة المحرك الأول الذي لا يعقل إلا ذاته ، مبيناً أن في القول بأنـه مبدأ لكل ما سو اه مع انقطاع الصلة بينــــه وها سو اه لا يقبله العقل ويتتاقض مع وصفه بالكمال ، فكيف يكون كاهلاً من لا يعقل غيره و لا يفعل ، ونقده للفلاسفة في موقفهم من الصفات الإلهيــة ، وإنكار علمه بالمحسوسات والجزئيات ، ونقده لفكرة الفيض و الأسس التــي انبنت عليها ، و هي محل الدراسة في هذا البحث ، كل ذلك يطبــع دذهبــه الفلسفي بالطابع النقدي ، ويلاحظ كذلك في دذهبه الفلسفي النزعة الإشر اقية الصو فية كامتداد للنز عة الإشدر اقية السينوية دما جعله بمثابة دذهب وســيط ههـ لظهور الآثار الأفلاطونية المحدثة في فلسفة ابن سينا ، حتى أصبح الجو ملائماً من الناحية الفكرية لنماء التبار الأفلاطوني الإسلامي عند السهروردي وتالادنت إلى الصدر الثير ازي في القرن الحادي عشر" (r ) .
( () رفض أبو البركات مفوم الحركة عند أرسطو ، بأنها كمالى أول لما هو بالقوة من جهة مـا هو

(Y) راجع :تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنري كوربان ص YYA: YY . YY، ترجمة نصير مروة ، وحسن
فبيسي ، منشورات عويدات - بيروت .

## المبحث الأول

## مصادر نظريـة الفنض

دخلت نظرية الفيض إلى الفكر الإسلامي في القرن التاسع المـــيلادي "الثالث الهجري" بواسطة اللنرجمة الناشطة دن طريفين الثين هما : الطريق الغربي اليوناني : دمثلاً في ددرسة الإسكندرية ، والطريق الثرقي الحراني: دمثلٍ في المدرسة الحرائية (' (1) .
وقد متل هذان الطريقان مصادر نظرية الفيض في الفكر الإســـلامي وأثرا في بناء النظرية وصياغتها في الفلسفة الإسالمية ، وبخاصـــة عنــد الفار ابي وابن سينا وإخوان الصفا
ولهذا يتحتم على الباحث أن يعرض بصورة موجزة لنظرية الفـيض في هذين المصدرين : أولاً : الفيض في المصدر الثغربي اليونـاني :
ظهر هذا المصدر في تُساعيات أفلوطين والتي نقلت مفتطفات دنهــا إلى العربية بعنوان : كتاب الربوبية أو أنولوجيا أرسطاطاليس ، وظهر أيضاً في كتاب الخير المحض لبرو قليس () ، و في هذا المصدر تتســبـب نظريـــة الفيض إلى أفلوطين السكندري ، وذلك أنـــه ذهــب إلــى القــول بتسلســل الموجودات عن الله تعالى ، وأنها صدرت عنه بطريق الفيض ، وإذا كانت هذه النظرية تتسب لأفلوطين عند أكثر المؤرخين ، فــإن ذللك لا يمنع من اللقول بأن بعض عناصر وأصول هذه النظرية تـعـود إلــىى - مصادر يو نانية قبل أفلوطين فقد قال " انكساغوراس" بضرورة الحركة للعالم ، وهن ثـــم اســتنتج ضرورة المحرك لـه ، والمحرك الذي افترضـه هو العقل ، ووظبفتــه هــــي
( () راجع ندن والثنراث ص 191 / / محمد عابد الجابري ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،

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

تفسير الحركة الأولى التّي عنها نشتأت كل الموجودات ، وقد يكون طـــاليس أيضاً من القائلين بفكرة الإله العقل ، و هو على أية حال دن الالئل القائلين بالفكرة
 من أفكاره قال كل من أفلاطون ، والرو اقيين ، و أفلوطين بالنفس الكلية " (') ويعتبر " هير اقليطس" القائل بالنحول المســتـر للظــــواهر أول دـــن
 التي قال بها أفلاظون بداية التأسيس الحقيقي لنظرية الفيض ، ويتضح أثــر هذه النظرية على أفلوطين عندما ضمن العقل الكلي الفائض عن الواحد هذه المثل (+) .

وإذا انتقلنا إلى أرسطو نجد لنظرية الفيض جذور ها الأرسطية ، وذلك في قوله بفكرة العقول المفارقة ، والتي تتزاوح ما بين سبع وأربعين وخمس
 اللحرك للكل ، والسموات واحدة باللنوع ، ومبادئها المفارقة واحدة بــالنوع ع
كثيرة بالعدد " (؛ ) .

 هذه النظرية تعود إلى هصادر يونانية قبل أفلوطين ، ولكن تبقى كتاباته هي المعبرة عن الصورة الكاملة لنظرية الفيض ، وهذا يتحتم علينا أن نعـرض لهذه النظرية عند أفلوطين .

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 9 V \text { (Y) }
\end{aligned}
$$



## نظريـة (الفيض عند أفلوطين :

الفكرة الرئيسة التي تنوم عليها فلسفة أفلوطين ، هي الوحدة ، فعنهـــ تتحدد منزلة الثنيء ودرجته في الوجود ، وبها قو ام الثنيء واستقلاله ، ولهذا يحرص أفلوطين على إثبات الوحدة المطلقة للموجود الأول . و هذه الوحدة شكلت صورة الوجود عند أفلوطين ، فهو وحدة واحــدة دتماسكة الأجز اء ، يأتي الواحد الأول في قمتها ، وتستتد في وجودها علــى واحديته وقدرته على الإيجاد عن طريق الفيض دون أن ينتقص دن كمالــــه شـ
فالو احد حين يخلق المو جودات لا ينتشر أو يتغلغل فيها أو يأخذ هــن ذاته ليعطيها بل يظل في وحدته الأصلية ولا يخر ع عن ذاته على الإطلاق ، ودع ذلك يفيض هوكب الموجودات عنه في عملية تسير سير اً دنتظماً دـــن الـا البداية إلى النهاية ، وتتحكم فيها ضرورة واحدة وقانون واحد وكذلك الحال في كل مبدأ آخر يفيض عنه ، فالعقل الذي تصدر عنه النفس يظل كما هـــو بينما تفيض عنه المبادئ الأدنى كنه " (' (' . فالو احد في رأبي أفلوطين هو الأشياء كلها و علة وجودها ، وهع ذلك ليس شيئًاً هنها ، لأنه هو أصل الأشياء كلها الذي يمدها بالوجود " (r (r) . وقد أخذ أفلوطين بالتفرقة الأفلاطونية بين عالمين في الوجود : العالم العقلي ، والعالم الحسي ، فالعالم العقلي هو عالم الحقيقة ومصـــدر الوجــود والفيم العليا ، وهو مرنب على نظام يتوجه الو احد أو المطلق ثم يليه العةــلـ الكلي ، ثم النفس الكلية ، ومن هـــذه الثلالخــة تثكــون هوجـودوات العـــالم الحقلي" (ّ)
(1) د/ فؤاد زكريا : النساعية الرابعة لفَلوطين في النفس ص 1؟ ، ب؟ ، نشر الهيئة العامة المصرية
لالكتاب •9 ا91م .


. م 1991

وقد حدد أفلوطين العلاقة فيما بين هذه الموجودات الثڭلا في العــالم العقلي وفيما بينها وبين الوجود الحسي المادي ، في نظرية الفــيض ، و وتـــ جاءت كالتالي :
أوولً : الو احد أو المططثق :
 صدر عن الو احد وإليه يعود ، فهو مبدأ الوجود وغايته ، و هو لا يمكـن أن يكون عقلا أو يوصف بأنه عقل إنه " ماهية تعلو على العقل وتظل في هويته هع ذاتها ، هذا الواحد اللي يسميه أفلوطين بالمطلق ، والأول ، والخيــر ، لا يمكن وصفه بأي صفة من صفات الموجودات ، بل إن صفة الوجود ذاتها إذا دا نسبناها إليه لكانت تتطوي على نوع من الثغائية ، إذ أننا سنحمل عليه
 وحدته المطلقة " (1) . ولهذا فإن أول هـا يقال عن الو احــــ أنـــهـ لا يمكــن وصفه، لأنه فوق الوصف حقاً وفوق الأشياء كلها " (†) . و لا يمكن أن يقال عنـه أنـه ينتج شيئًا آخر غير الصورة ، وليست صـورة دعينــة ، بــل إنـهــا الصورة الكلية النتي لا يوجد خارجها شيء آخر إنها صورة الو جود كله "(ب). إن الو احد عند أفلوطين يفترب كــل الاقتــر اب هــن الإلــــه الواحـــ اللامتتاهي في عدم تحيزه المكاني أو تحديده الكيفـي ، فهــو فـــي نظــره الا لا يوصف بالفكر أو الإرادة أو النشاط ، لأن كل صفة من هــذه الصــفات تفتضي التمييز بين الذات وموضوع هو غير ها، فيما لا يجوز التمييز فيــه لأنه واحد ، ووحدته هطلقة " (؛ ) .





```
    N\mp@code{F.r. مr.a}
```


## صدور الموجودات عن الواحد :

يثرر أفلوطين أن الأول واحد بسيط لا يمكن أن يظهـر فيــه ثتويـــة أو كثرة بجهة دن الجهات وإنما هو باق على وحدته وبساطنته(").ويةــر أن أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد"(ヶ) ويقرر أن الأشـــياء كلهــا صــــر ت عــن الو احدهو هي ليست بسيطة وإنما ذات كثرة " (٪ ) .
والسؤال الآن كيف صدرت الأشياء الكثيرة عن الواحد البسيط ؟ هـــع أن الو احد لا يصدر عنه إلا واحداً ، يجيب أفلوطين قائلا : " و الأشنياء كلهــا
 الذي يبدع شيئاً مختلفاً عنه " ( \& ) . ويقول في نفس المعنى : " إن كان بعــــ الأول شيئًا فهو من الأول حتماً ، فإما أن يكون دنه سواء بالا توسط ، وإكا أن يرد إليه بتوسط ما بين الطرفين ، فيكون نظام الثواني والثوالث ، فالثاني

 عنه فليس هذا الثثيء بسيطاً إذاً وإنما يكـــــون واحداً ذا كثرة ، فمن أيــن ينبعث من الأول ؟ وكيف ينبعث عنه ؟ يرى أفلوطين أنــــه إذا كــن الأول كاملا
 الأول " (0)

إذا الفيض الإلهي هو طريق صدور الموجودات ، وســبيه اكتمـــال الو احد وعدم افتقاده إلى شيء آخر غير ذاتــه . يقــول أفلــو طين : " ولأن
(1) أثولوجيا أرسطاطاليس ص عזب نقلاً عن أفلوطين عند العرب ، نشر مكبة النـوضة المصرية . 1900
.
 ( ) أفَلوطبن : تأسوعات ص ص (0) أفلوطين : تاسوعات ص

الو احد ما دام كاملاً فإنه يفيض " (' ') و لأنه كامل ينتج بالضرورة كائنات كاملة خالدة تتثبهه وإن لم تساوه في الكمال ، و هو في ذلك يفيض دـــن دون
 ولكن كيف تفيض عنه أشياء كثيرة دون أن تخل بوحدانيته ؟ يجيـب ب عن ذلك أفلوطين مبيناً أن الأشياء التي تفيض عن الواحد لا تخلو من ثلاثة أمور ، فهي إما أن تكون كتله ، أو أشنرف دنه ، أو أدنىى دنـــه ، و هـــي لا يمكن أن تكون دتله ، إذ أنها ليست في درجته ، وإذا لم تكن دتلك فهي ليست ، أشنرف دنه ، لأته تام الكمال وفوق الو جود وليس فوقه شيء ، ولعمري هـــا عسى أن يكون أشرف من الواحد أو فوقه بوجه دن الوجوه ، إن تلك الأشياء إنما هي دون الو احد إذاً ، و هذا يعني أنها أنقص دنه ، و ما عسىى أن يكــون
 يسعى أن يكون واحداً " (َ) . ويشعر أفلوطين بصـوبة تصور فيض موجودات كثيرة عن الواحـــ دون أن تتتقص من كماله وتخل بوحدانيته ، فيلجأ إلى التثبيهات والردــوز فيشبه الفيض بالنور المنبعث عن الضياء " ( ؛ ) .فالفيض يحدث كما يصدر النور عن الثمس دون أن يتغير جوهر الثـمس ، فــالوجود بالقيــاس إلــى الواحد هو بدثابة شعاع الثمس من الثمس ، وذلك أن جيع الكائنات - دا دامت موجودة - تحدث حولها ومن جو هر ها حفيقة تنز ع إلــى الخـــار ، و هذه الحقيقة هي صور رة الأشياء التي انبعثت عنها " (0) .

```
NH.Y. مr.a
```

ولأفلوطين تنثبيهات أخرى في هذا المعنى هنها تشتبيه الفيض بالحرارة اللنبعثة عن النار ، والماء الفائض من ينبوع ، والبرودة الصادرة عن التلجه، والصفة المشتركة بين هذه النتثبيهات هو تأكيدها بقاء الصصدر أي المركــز ثابتاً مع خروج غيره منه " ( ') .
وأول ما يفيض عن الواحد في رأي أفلوطين الوجـود ، ولأن هـــا
 تلقى منه حقيقته ووجوده ، فإنـه بدجرد صدور ره يلتفت إليـــهـ فيصــير حقــا وروحاً " فقد جعله وقوفه عند الواحد حقاً ، وجعلته مشاهدته لذاته روحاً وما دام قد وقف عند الواحد ليشاهده فإنه أصبح روحاً وحقاً في آن واحد " (٪ ). وهكذا يتكون الأقنوم الثاني عن الواحد ، فيكون العقل أو الروح • ثاتبـاً : العهـــل :

 يلد موجوداً أدنى منه ، لكنـ الأعظم بعده في الكمال ، و هذا الأعظم هو العقل الكلي الذي هو كلمة الواحد وفعله وصورتـه " (+ ) .

فاضت عنه الموجودات الأدنى ؟

يلجأ أفلوطين إلى استخدام كلمة اللو غوس ليعبر عن هذا العقل وعـن
 الواحد ومعبرة عنه في مستوى أدنى منه في الوجود " ( \& ) .

$$
\begin{aligned}
& \text { () ( ) د / فوَاد زكريا : اللنساعية الرابعة لأفلوطين في الثنسس ص اء . } \\
& \text { ( ( })
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) }
\end{aligned}
$$

و هذا العقل في رأي أفلوطين لا يككن أن نعبر عنه بلغة العقل ، ولكن يككن أن نتصوره وكأنه شعاع ينبعث من الواحد ، كالثشس فإن إثنــعاعها إنما يكون من حولها ويحيط بها " (') .
وبالرغم من كون العقل صور رة الواحد إلا أنه يختلف عنه ، فوحدتــــهـ
ليست كوحدته ، وإنما هي وحدة ذات كثرة ، ومع ذللك يبقى متماسكاً بفضل
 يستلزم دوضو عاً اللتعقل ، ومن ثم وجوداً له ، و وللك أنه إذا كان يعقل الأول ويتأمله ، كان عقلاً ، وإذا كان يتقوم به ويستفيد منه الوجود كان وجـوـوداً ، ففي العقل إذاً ثثائية ، هي ثـائية التركيب من الماهية والوجود ، هي ســبـ الاختلاف عن الواحد ، ومبدأ التكثر و التعدد في الموجودات ،
يقول أفلوطين : " إن ما يكون في المقام الثاني يتمايز بعضـــهـ عـــنـ بعض الآخر بالعقل ، فإذا انبعث شيء عن الواحد وجب أن يكــون مختلفــأ عنه ، وما دام هذا الشيء يختلف عن الواحد فإنه ليس واحداً ، وإن لم يكـن واحداً فها هو ذا الثان ، وهو أيضاً ذو كثرة لا لا محالة " (") .
و هذه الإثثينية التي في العقل ، هي عقلية ، ورغم ذلك فإنها لا نتفـي عنه التركيب والكثرة ، لأن فيه أثنياء كثيرة ، ومشاهداته أيضاً كثيرة . يقول أفلوطين : " والروح فيه أشنياء كثيرة ، و هو ينكثف عن تر تركيب فيه ، ولــــو
 أمر دعروف ، ولكنث عارف أيضاً ، فها هو ذا اثثان فعالا " (؛ ) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أفلوطين : تأسوعات ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( }) \\
& \text { (乏) نس المرجع ص }
\end{aligned}
$$

## صدور الموجودات عن الّعقل الكلي :

بدرك العقل الو احد كـا أنـه يدرك نفسه إدر اكاً مباشراً وإدر اكه لنفســـهـه
إدر اك لعالم المعقو لات ، فهو حينما يفكر ينــتج دعقــو لات ، هـــي المثــل الأفالطونية ، و هي قو ام العقل و دحتو اه وليست أشياء مختزنة فيه " (' ) . ويضع أفلوطين هذا العقل الفائض عن الواحد في منزلة فاعل العالم ، وذلك أنه فور فيضانه عن الو احد يلتفت إليه ، ويتأمل ذاته ، فمن تأمله لذاته
 في عالم الوجود العقلّي يقول أفلوطين : " أما الثنيء المبدَع فإنه يكون قد الثفت إلى الواحـــ وامتلأ منه وأخذ ينظر إلى ذاته ، فأصبح هو الروح آنذالك ... ولما كان هذا الرو ح كأنه الو احد فإنه يصنع ها يحاكي صنع الواحد ، و لا غرو إن كـــان الروح مثال الو احد فإنه يفيض كما أن الواحد المتقدم عليه كان قد الــــتفاض أيضاً ، فالروح يفيض بقوة عظيمة ، وهع ذلك يبقى الروح على ما تكــون عليه في ذاته " (r) .
إن التفات العقل إلى الو احد وتعقله ، جعله يفيضل مو جوداً أدنىى دنـــهـ كما فاض هو عن الواحد • يقول أفلوطين : " الواحد الحق أبدع هوية العقل، ، وأبدع العقل صورة النفس من الهوية التي ابتدعت من الو احد بتوسط هويــة


إذن اللفس هي التي فاضت عن العقل بتأملة للواحد، فهـــــ الــنفس ؟
وكيف فاضت عن العقل ؟ وكيف فاضت عنها الموجودات الأدنى كنها ؟

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () راجع تاسوعات ص ؛؟ ؛ - لأفلوطين. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) أثولو (Y) أرسطاطاليس ص }
\end{aligned}
$$

تأتي النفس عند أفلوطين في المرتبة الثانية بين دراتب الموجــودات الفائضة عن الو احد ، وتمثل الأقنوم الثالث في عالم الوجود العقلي والأخير؛ ولذا فهي أفرب إلى العالم المادي رغم انتمائها إلى العالم العقلي.
والنفس عند أفلوطين صورة العقل الكلي ، فكما كان العةــل صــورة
وفعلاً للو احد ، فكذلك اللفس صور رة وفعل للعقلّو ههي عقل ها وشيء قائم في ذاته،و هي الملكة المفكرة التي تتحرك حول العقل على أنه النور المنتشر دنه وأثره الذي لا يزال مرتبطاً به" ( ( )
وقد فاضت النفس عن العقل لأن الكائن الكامل يتو الد ، والقوة العظيمة إذا ادتلأت فإنها تتتج وتفيض • و هكذا " فلما صـار العقل ذا فوة عظيمة أبدع صورة النفس من غير أن يتحرك تشبها بالو احد الحق ، وذلـــك أن العقــل أبدعه الو احد الحق و هو ساكن ولذلك أبدع العقل النفس و هو ساكن أيضـــاً لا


وتمثل النفس عند أفلوطين مركز الوسط بين العالم العقلــي والعــالم الحسي والكثرة التي بدت في الـعقل وهو أشرف كنها لابد وأن تزيـــد فيهــا
 فاضت عنه كانت درجتها في الوجود والكهال أعظم و أكبر ، و كلما بعــدت عنـ كانت درجتها أخس وأدنى ، وبالتاللي فكلما بعدت المسافة عن الواحـــ الـا ازدادت الكثرة والتعدد حتى ينتهي الأمر إلى العالم المحسـوس الـــذي هـــو عنوان الكثرة والتعدد " (*) .
و هذا هو وجه الكثرة في النفس ، وذلك أن ابتعادها عن الواحد جعلها دتكثرة من جهتين : الأولى : تتمثل في أنها تعقل الو احد ، والعقـلى، فهــي


تعقل دعقولين اثثين ، وذلك بخلاف العقل فإنه يعقل معتـو لاً واحـــاً هــو الواحد، ولهذا سماه أفلوطين : اللواحد ذو الكثرة في مقابل النفس والتي سماها

 نحو السفل والأدنى منها " (r ) . صدور الموجودات عن الثفس :


 الثيء اللذي كان منه بدؤها ، وإذا نظرت إليه امتلأت قوة ونـا حركة غير الحركة التي تحركتها نلقاء علتها ، وذلك أنهـهــــا إذا أرادت أن تتحرك نحو علتها تحركت علواً ، وإذا أرادت أن تؤثر صنماً نحركت سفالًا


 المغايرة - جهة السفل - تتتج أثر ها وتصبح في ذلك على قـر دلى ما إنها تسلك سفلاً فتحدث بسلوكها ونزو عها ما هو دونها مقاماً "( (־). إن أفلوطين يميز في النفس الكلية بين مستو يين : مستوى أعلى: وذلك
 تتوجه نحو المال الأعلى ، بوصفها ماهية تعلو على الحـس و المحسـوس ،

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) تاسوعات ص ش }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • ( } \\
& \text { ( ) ( ) أثولو جيا أرسطاطاليس ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) نفس المرجع السـابق }
\end{aligned}
$$

ومستوى أدنى: وذللك عندما تميل نحو السفل وتكــون أقــرب إلــى العــالم الدحسوس ، وتعمل بوصفها مبدأ فاعلية وقدرة على إحداث كل الموجودات الكحسوسة، بأن تتقل الصور التي حصلت عليها من العالم العقلي إلى المادة
 الأجسام وينشأ العالم المحسوس

## (المعالم المحسوس :


 تدرج نزولي من حيث القــوة أي أن سمة اضعافاً مستمراً للعةـــول ، و هناكـ الك لابد أن تنتهي الموجودات إلى درجة يتغلب فيها جانب المادة على الحقــلـل ،

 حتى يسود الظلام " و هنا تأتي النفس وتتحرك حركتها فتخلق الزمان والعالم الثـا الكحسوس ، وتسقط ظلها في الخارج فتضيف إلى المادة التحديد الأي تفتقر إليه ، وتضفي عليها الصور التي انتقلت من اللفس الأعلى" ()
 الفيض في حركة التنرج النزولي في سلم الموجودات بدأ من الواحد ثم العقل الكلي والنفس الكلية وأخيراً العالم المادي لتبدأ بعد ذلك رحلة الصـــو

 الكون والانتقال منها إلى مشاهدة الكون به ، ومن ثم الاتحاد بالواحد " ( (٪)



والاتحاد ، وهنا تكتمل صورة الوجود عند أفلوطين في حركتيــه الهابطــــة والصـاعدة ليعلن أن " الأشياء كلها هي الواحد "(').
كانت هذه نظرية الفيض عند أفلوطين والتي هتلت المصدر الغربـــي اليو ناني الذي دخلت منه إلى الفكر الإسلامي ، و التي تعني في مجلهـهـ أن
 وجوده ، وهذا الذي صدر عنه العالم واحد غير دتعدد لا تدركه العة لا و لا يمكن أن يكون عقلا لأئه فوق العقل والوجود ، و هو كامل وهن طبيعـــة الكامل أن يمنح غيره الو جود ، فيلد غيره بالضرورة ، لا بالإز ادة والاختيار،
 والحر ارة عن النار ، فعن هذا الو احد فاض العقل و هو أكهــل الموجـوـودات
 شبيهاً بالو احد إلا أنـه يقبل الكثرة بتأمله في الواحد الذي عنـه صدر وبتألـــــه لنفسه ، ومن تأمله للواحد فاض عنه اللفس الكلية ، ومن هذه النفس ونتيجة لتأملها فاضت عنها المادة ونشأ العالم المحسوس . ثـانباً : المصدر الثشرڤي للنظربـة :
ظهر هذا الدصدر عند الصابئة في المدرسة الحر انية ، الـــذين فـــالوا بفيض الموجودات عن الله تعالى ،وأن الأجرام السماوية أو الروحانيون كما يسمونها ، وسائط بين الله وموجودات العالم الجسماني، " إذ يفيضون الو جود للموجودات السفلية وهم الأسباب المتوسطة في الاختر اع و الإيجاد " (r) . ومن المعرون لدى قدهاء مؤرخي الفكر الفلمــفي فـــي الإســـلام أن الر ازي الطبيب تبنى هذا المذهب جملة وتفصيالً ، وأن تأثره بالروحــانيين من صـابئة حران واضـح في جميع آر ائه العلمية و الفلسفية " (' ) .


( () د / محمد عابد الجابري : نحن و الثنراث ص \& 1 . .

ولا يختلف هذا اللصدر الشرقي للفيض عن الغربي في عملية الفيض
وآلياته ، فهي واحدة في المصدرين ، إلا أن مراتب الفيض فيه تتحدد فـــي
 الواحد، والنفس ، والعقل " ويعود ذلك إلى كيفية توظيف الفيض في كل من المصدرين " ( ${ }^{\text {(1) . }}$


 وهذا الوجود الروحاني ينقسم قسمين : وجود روحاني غير دتحيز ور ولا حال
 وحال في المتحيز ، وهو وجود الروحانيات السبعة الحالـــة فـــي الكو اكـــبـ السيارة " (T) .
وأما الوجود الجسماني : فهو وجود ظللـــاني ســلـي كثيــف ، لأن

 الجسمانيات في حاجة إلى الروحانيات حتى تخرج من اللقوة إلى الفعل وذلك عن طريق الفيض " (؛ ) .


 متحيز ولا حال في المتحيز ، ولا يكون وجوده عنه على سبيل الاختيار بل على سبيل الإيجاب بالذات ، كما أن فيضان النور عن الثمس ، والضا عن السراج ، والإحراق عن النار ليس بالقصد والاختيار ، فكذلك فيضــان

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثالث عشر .r.م
هذا الجوهر عن الله تعالى " (1 ') . وهذا الجوهر يفيض جوهر أ مجرداً غير دتحيز أيضاً، وعلى الرغم من أنه ليس بين أيدينا ما يدل على أن النفس هـي
 نذهب إلى أنها هي التي تفيض الروحاني الأول ، الـــــي يفـيض فيتـي


والروحانيات السبعة في رأي الصائبة تختص بالهياكل العلوية كثــل
 كالأبدان والأشخاص ، و علاقتها بالش علاقة تعبدية ، فهي عاكفة علا على العبادة
 ولا ندامة ، ولها قوة تصريف الأجسام وتقليب الأجرام ، فهي بمثابلابة الآلهـــة نتصرف في شئون العالم الجسماني، فالرياح والأمطار والحرارة والبرودة ، وعطليات الكون و الفساد في هذا العالم من فعلها وتدبير ها" ( () ). كانت هذه نظرية الفيض في كصدر ها الثرقي الحراني، وقد أثــرت هذه النظرية بمصدريها الغربي الأفلوطيني والشرقي الصابئي على الفار ابي
 هنهما ، و هذا لما يتضح من خلا عرض اللظرية عند الفارلبي و ابن سينا .

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

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

## المبحث الثثاتي

## نظربية الفيض عند الفار ابي وابن سبنا

## "من المبادئُ إلى الثنتائـج "

تعرف فلاسفة الإسلام على نظرية الفيض من خلا كتابي : أثولو جيا
" الربوبية " والحيز المحض المنحولين على أرسطو ، وفيهـا ترد نظريـــة الفيض في صورتها الأفلاطونية المحدثة ، وبجانب ذلك كان هناك المصدر الثنرقي الحر اني ، و الذي أثر في بناء وصياغة هذه النظريـــة فـــي الفكــر الفلسفي الإسالامي ، وبخاصة عند الفارابي وابن سينا اللذين عملا على إعادة صياغة نظرية الفيض بما يتو افق - من منظوريهها - هع دقررات العقيــدة الدينية في عملية الخلق وصدور الموجودات عن الله تعالىى وها المبحث ينتاول نظرية الفيض عند الفار ابي وابن سينا من خلال
ثالاثة محاور : و هي :

المحور الأول : كبادئ نظرية الفيض .
المحور الثتاني : النظرية عند الفار ابي وابن سينا . المحور الثثالث : النتائج المترتبة على الفيض من الناحية الدبنية . أولًا : مبـادئُ نظريـة (الفيض :
انبنت نظر يـة الفيض عند الفارابي وابن سينا على مبادئ وأسس فلسفية
شكلت الصورة النهائية لها في الفكر الفلسفي الإسلامي ، وقد تمثعــت هـــذ المبادئ فيما يلي :
أ-تثقبِ الثوجود إلى الواجب و (الممكن :
قسم الفار ابي وابن سينا الوجود إلى المككن الوجود والو اجب الو جود ، وذلك باعتبار ذات كل هنهما ، فإن كانت الذات تقبل الو جود والعدم ، فـــذلك دككن الوجود ، و إن تحقق لـه الوجود ، فذللك عن غيــره ، وحينئـــذ يكــون واجب الوجود بغيره ، وأما إن كانت الذات وجودها من ذاتها فذللك واجــبـ


يقول الفار ابي : " الموجودات على ضربين : أحدهما إذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده ، ويسمى مهكن الوجود ، وإذا فرضناه غير موجود لم يــــز عنه دحال ، فالا غنى لوجوده عن علة ، وإذا وجب صـار واجـ وـب الوجـوـود
 ومعلولًا، ولا يجوز كونها على سبيل الدور ، بل لابد من النتهائها إلى شيء واجب هو الموجود الأول " (' (') .
ويقول ابن سينا في نفس المعنى : " الأمور التي تدخل فـــي الوجـوـو تحتمل في العقل الانقسام إلى قسمين : فيكون منها ما إذا اعتبر بذاته لم يجب وجوده ولا يمتتع أيضاً وجوده، وإلا لم يدخل في الوجود ، وهذا الشيء هو
 الواجب بذاته واجب الوجود من جميع جهاتـــــه ،وو جوده لذاته لا لثــــيء آخر " (") .
إن تقسيم الموجودات إلى الواجب والممكن ، والتفرقة بـــين نــوعي الوجود عند الفارابي وابن سينا يفوم في الأساس على تحديدهما للعلاقة بين الماهية والوجود ، بمعنى أنـه إذا كانت الماهية عين الوجود ، فذلك واجـ الوجود بذاته ، وأما إذا كانت الماهية تمايز الوجود وهو الذي يحقق الماهية، فذلك دمكن الوجود ، وهو في حاجة إلى علة واجبة الوجود تمنحه الوجود ، لأن طبيعته استعداد محض ، ولما كانت هذه طبيعته ، فإن خروجه من حيز الإمكان إلى التحقق والوقوع لابد أن يكون عن علة واجبة الوجود .
( () الفار ابي : عبون المسائل ص77 ، ضمن المجموع ، نشر مطبعة السعادة - مصر ، الطبعة الأولى

$$
\text { . م19.v/ } \rightarrow \text { هrtro }
$$

(Y) ابن سينا : الإلميات من كتاب الثنفاء ص9؛ ، ، تحقيق : حسن زالدة الآملي - نشر مطبعة الإعلام
الإسلالمي - الطبعة الثانية .
(r) المزجع السابق ص 9؛ ، ، 0 .

وبهذا المعنى استخدم الفارابي وابن سينا هذا المبدأ في نظرية الفيض،
وذلك أن العالم دمكن الوجود ، ولكي يوجد لابد له من علة واجبة الوجــود بذاتها ، تمنحه الوجود ، وطريق ذللك الفيض عن واجب الوجود .

## 

 أقر الفارابي وابن سينا بانقسام العالم إلى عالمين مختلفين من حبــ بمادة أجر امه الخاصة ونفوسه وعقوله ، و عالم ما تحت فلك القمر وهو عالم التغير والكون والفساد (1) .
وقد عين الفار ابي هذا العالم بأنه " الموجودات والأجسام التي لدينا"(؟)،
 فوق القمر " (") .
 الوساطة بين الهُ وبين موجودات العالم المادي ، وأن موجوداته تتفاضل فيما
 وطبقاً لهذا المبدأ في الفيض يكون العالم عبارة عن نظام لا يتصــور

شيئًاً خارجاً عنه،ويأتي الشه في قمة هذا العالم من حيث كونه علة وجوده . جــوساطة العقول بين الله و العالثم المـادي :
أفر الفار ابي وابن سينا بوسائط بين اله والعالم المادي ، وقد تـتا
هذه الوسائط في العقول المفارقة ونفوس الأفالك ، وطبقاً لهذا المبدأ أســنـ الفارابي وابن سينا إلى هذه العقول دوراً و وجودياً في هستوى العلاقــــة بــين

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) آراء أهل المدينة الفاضلة صه0 تحهيق ألبير نصري ، طبعة دار المشرق - ييروت } \\
& \text { الطبعة السابعة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سليمان دنيا ، نشر دار المعارف - مصر - الطبعة الثانية . }
\end{aligned}
$$

```
N\mp@code{F.r. مr.a}
```

المو جودات ، لاسيما العقل الأول و العقلل الفعال ، فبالنسبة للعقل الأول يؤدي
 الفعال : فهو المدبر لثئون اللعالم الكـــادي ، وعنــــــــه تصـــدر النفـوس الإنسانية، والصور الحسية ، ومادة الأشياء الأرضية(' ' )

د-التوحد بين الّعلم والقدرة في الإلجاد :
وحد الفارابي وابن سينا في إيجاد الش تعاللى للموجودات بــين علمـــه
وقدرته تعالىى ، بمعنى أن علم الله تعالمى هو نفسه قدرته الخالفة ، فيكفي أن
 هذا الثشيء .
وطبقاً لهذا المبدأ صدرت المو جودات عن الله تعالىى ، فمن علمه لذاته
صدر عنه العقل الأول ودن تعدد دعلو مات العقل الأول صدر عنـــه عقــل و فلك ونفس ، فالعلم هو مبدأ الفيض ، والتعدد والكثرة (r (r) .

## هــ الثزوم هو المبدأ الحاكم في وحود (الموحودات :

إن صدور الموجودات عن الله تعاللى في رأي الفارابي وابــن ســينـا
هرتبط بالكمال الإلهي ارتباط المعلول بعلته ، وبما أن الكمال سمة لازمـــة لذات الله تعالمى فمن الضروري أن يكون فيض الموجودات لاز ماً لـه تعاللى. وطبقاً لهذا المبدأ قرر الفار اببي وابن سينا بلزوم فيض الموجودات عن الله تعاللى ، وأنه ليس له إر ادة واختيار في هذا الفيض (٪ ) .
( ( ) راجع : آراء أهل المدينة الفاضلة صا فخري ، نشز دار الآفاق الجدبدة - بيروت .



## و-الواحد لا بصدر عنه إلا واحد :

 عند الفار ابي وابن سينا ، وذلك أنه لها كان الله واحداً سن كل و جه ، و الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ، كان من الو اجب أن يصدر عن الش واحد فقط .
 واللازم عن الأول يجب أن يكون أحدي الذات ، لأن الأول أحدي الذات من



وذاته وماهيته مو جودة لا في مادة " (r ) .

كانت هذه المبادئ والأسس الفلسفية الني انبنت عليها نظرية الفــيض عند الفار ابـي وابن سينا ، وسنضـح هذه المبادئ بصورة أكثــر هـــن خــلالل العرض المباشر لنظرية الفيض عند الفار ابي و ابن سينا . ثانيا : نظرية الفيض عن الفارابي وابن سينا أولاً : نظربـة الفبض عند الفارابي :
يعد الفار ابي أول من أدخل نظرية الفيض في الفلســفة الإســـلامية ،
كتفسير لعدلية الخلق ، وصدور الكثرة عن الو احد ، والمادي عــن العقلــي

 الوجود إلى الو اجب الوجود و المككن الوجود ، وتحديــده لخصــــئص كـــل منهـا.

فالمدكن الوجود : هو الذي يقبل الوجود ولا يمتتع عدمه ، ووجــوده ليس دن ذانه وإنما يعود إلى علة واجبة تمنحه الوجود ( (').

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) رسالة في إثبات المفارقات ص \& ، ه م }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - مla.v }
\end{aligned}
$$



وأما الواجب الوجود : فهو الموجود بذاته والذي متى فــرض غيــر موجود لزم منه محال ، و هو السبب الأون لوجود سائر الموجودات ، وعلة


 مادة ولا موضوع و لا صورة له ، بل وجوده خلوأ من كل مادة وومــن كــلـ
 وهو خير محض ، وعقلل محض ، ومعقول دحض وع عاقل محـض ، فهــو عقل لأنه لا مادة له ، وهو معقول من جهة ما ها هو عقلل ، فإن الذي هو منه عقل ، فلذلك هو معقول لذلك الذي منه عقل ، فلا يحتاج في أن يكون معقو لاً إلى ذات أخرى خارجة عنه تعقله ، بل هو بنفسه يعقل ذاته ، فيصير بـــــا

 عقالٍ وع عاقالٍ بأن يعقل ذاته " (0) (1)
هذه صفات واجب الوجود في رأي الفارابي تدور حول كونه الموجود
 وهو الواحد من كل وجه ، البريء من المادة ومن كل أنحاء اللنص . وإذا كانت صفات الواجب الوجود تحدها الوحدة والبســـاطة والعةــلـ فكيف صدرت عنه الموجودات ؟ وبعبارة أخرى : كيف صدر المادي عـن العقلي و الكثرة عن الوحدة؟ هل بطريق الخلق المباشر أم بطريــق آخــر

 (0) الفار ابي : اللسياسة المدنية ص0 ص؛ تحقيق فوزي متري ، نشر المطبعة الكاثؤليكية لبنان - الطبعة

$$
\text { الأولى £ } 97 \text { 1م ، و عبون المسائل ص 7V . }
$$

يختلف عنه ؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة تقودنا إلى الحديث عــن طريــق صدور الموجودات عن الو اجب الوجود . طريق صدور الموجودات عن الواحب الوجود عند الفلرالبي :
إن القول بالخلق المباشر القائم على القدرة والاختيار يترتب عليه في رأي الفار ابي الحد من الكمال الإلهي والإخلال بوحدانيته المطلقة ، لأنه إذا يفعل بإر ادة واختياره فإنما يفعل لغاية وغرض " ( ' ") ، و معنى هذا أنـه فـــي
 بغيره و هذا هحال في حقه " (r ) ، كما أن في القول بالخلق المباشر إخـــلاًا بوحدانيته لأنـه يؤدي إلى التركيب في الذات الإلهية ، و هذا هحال في حةــــه تعالى ، لأنه منزه عن التركيب والكثرة والانفسام "(َ ") . هذه هي الإشكالية المترتبة على القول بـــالخلق المباشـــر فـــــي رأي الفارابي ، ولكي يتفاداها يقرر أن صدور الموجودات عن الله يكون بطريق الفيض النازم لذاته تعالىى يقول الفارابي : " والأول هو الذي عنه وجد ، ومتى وجــد لـــلأول الوجود الذي هو له لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجــودات ، والتــي وجودها عنه هو على جهة فيض و جوده لوجوده شيء آخر ...، و لأنه جوهر يفيض كنه كل وجود كيف كان ذلك الوجود كامالا أو ناقصاً " ( ( ) . إن صدور الموجودات عن الله تعالى بطريق الفيض في رأي الفارابي هو الذي يحفظ للذات الإلهية كمالهها ولا يخل بوحدانيتها ، لأن الفيض هـــو أمر لازم لذاته ، ليس له غاية أو غرضاً دنه .

$$
\begin{aligned}
& \text { صدور الموجودات عن الش - تعالىى- يكون بلا قصد منه ولا إلادة ، وأن هنه الموجودات لا تنجع } \\
& \text { غاية أو غرضاً لـه . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. (Y) المرجع السابق نفسا (Y) } \\
& \text { (1) (آراء أهل المدينة الفاضلة ص ص00 ، or }
\end{aligned}
$$

```
N\mp@code{F.r. مr.a}
```


 غرض يكون فيه " (r ' . .
وإذا كان واجب الوجود يفيض ، ومن فيضه تصدر كل الموجـودات
سواء أكانت الموجودات المفارقة أم كانت الموجـودات الناقصـــة ، و هـــا الفيض لا يفيده كمالًا ، وإنما هو نتيجة لازمة لذاته ، ويرجع إلى ذاته ، فما السبب اللي جعل ذاته تفيض بالموجودات ؟ ها يجيب الفار ابي عن ذللك موحداً بين الققرة والعلم ،وجاعلا العلم هو القـرة الخالقة فيقول : " وإنـــــا ظهــر
 يجب أن يكون عليه ، فإذا علمه علة لوجود الثثيء الأي يعلمه ، وهو الذي يعطيها الوجود الأبدي " (") .
إن علم الله بذاته هو السبب في أن تفيض ذاتثه بالموجودات ، فيكفـي
 الككن حتى يكون الكون " فليس في صدور الموجودات عن اله حركة أو آلة يحتاج إليها ، بل تعقل لذاته ، ومن تعقله فاضت عنه جميع الموجودات " (1) الي طريقة الفقض : بعد أن قرر الفارابي الفيض كطريق لصدور الموجـودوات عــن الش يشر ع في بيان كيفيته ، فيذكر أن الواجب الوجود بذاته يعقل ذاتــه ، ، ومــن عقله بذاته فاض عنه مو جوداً أولاً ، وهو أحدي الذات ، لأن الأول واحد من كل وجه ، فيجب أن يكون الصادر عنه واحد ، وهذا الواحد يجب أن يكون أمر اً مفارقاً " (r ) . .

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

يقول الفارابي : " وأول المبدعات عنه شيء واحد بالعدد ، وهو العقل الأول ، ويحصل في المبدع الأول الكثرة بالعرض ، لأنه مدكن الوجود بذاته واجب الوجود بالأول ، لأنه يعلم ذاته ويعلم الأول ، وليست الكثرة فيه هــن الأول لأن إمكان وجوده هو لذاته وله من الأول وجه من الوجود " (") .



 واحديته إلا أنه يحمل دعنى الكثرة نتيجة لتعدد جهات تعقلاته ، فهو يعةـلـ
 بغير ها ، ومن هذه التعقلات تنشئ الكثرة في الموجودات ، بعد أن بعدت عن المبدأ الأول فلم يصدر عنه إلا موجوداً واحداً هو العقل الأول .


 وصورته التي هي النفس ، والمراد بهذا أن هذين الثيئين يصيران شـيـئين أعني الفلك والنفس " (1') .

الفلك الأعلى ، و على هذا يحصل عقل وفلك من كل عقل .. إلى أن تنتهـــي

 العقل الأول ، و هذا العقل : ععلل مبدأه وذاتـه ، ففاض عنه العقــلـل الثـــنـي ،


ونفس وجرم الفلك الأقصى ، ومن هذا التعقل و الفيض يكون عقل وفلك حتى ينتهي إلى العقل الفعال عقل فلك القمر فيتوقف الفيض . ويلاحظ أن فكرة العقل الأول حلت مشكلة صدور الكثرة عن الواحـــ من دنظور الفارابي ، لأن الكثرة بعدت عن الو احد فلم يصدر عنه إلا واحد هو العقل الأول ، ومنه بدأت الكثرة وليس من الله الواحد . ويالاحظ كذلك أن الفارابي في كتابه " عيون المسائل" لم يحدد عــدداً دعيناً للعقول و الأفلالك الفائضة عن الله ، ويذكر " أنه لا يعلـــ كـيـــة هـــذ العقول والأفلاك إلا على طريق الجملة " (r) .
ولكنه في كتابه " آر اء أهل المدينة الفاضلة " يحصر هذه العقول فـــي عشرة ، ويربط بين عددها و عدد الأفلالك ، مستعيناً في ذلك بنظام بطليموس الفلكي ، وقد جاءت مراتب هذه العقول على النحو التالي : الوجود الأول : وجود واجب الوجود بذاته : يفيض كنه وجود ثان -
 دتجسم ولا في مادة : يعقل ذاته ويعقل الأول : فبما يعقل من الأول : يفيض عنه عقل ثان ، وبما يعقلل من ذاته يفيض عنه السماء الأولى ، و هذا العةـلـل الثاني : يعقل ذاته ويعقل الأول : فبما يعقل دن الأول يفيض عنه عقل ثالث، وبما يعقل من ذاته يفيض عنه كرة الكو اكب الثابتة ، و هذا العقل الثالــــ : يعقل ذاته ويعقل الأول ، فبما يعقل من الأول يفيض عنه عقل رابـــع وبــــا يعقل سن ذاته يفيض عنه كرة زحل . و هذا العقل الر ابع يعقل ذاته ويعةــل الأول ، فبما يعقل من الأول يفيض عنه عقل خامس وبما يعقل مـــن ذاتــــه يفيض عنه فلاك المشترى ، و هذا العقل الخامس يعقل ذانــــه ويعةــل الأول ، فبما يعقل دن الأول يفيض عنه عقل سادس، وبما يعقل من ذاته يفيض عنه فلك المريخ ، و هذا العقل السادس يعقل ذاته ويعقل الأول : فبما يعقل هــن

الأول يفيض عنه عقل سابع وبما يعقل من ذاته يفيض كرة الثشمس ، وهــــا
 ثامن ، وبما يعقل من ذاته التي تخصه يلز م عنه وجود كرة الز هرة ، ، وهـــــا العقل الثامن : يعقل ذاته ويعقل الأول ، فبها يعقل من الأول يفيض عنه علـ علّ تاسع ، وبما يعقل من ذاته يلزم عنه وجود كرة عطارد ، و هذا العقل التاسع: يعقل ذاته ويعقل الأول : فبما يعقل من الأول يفيض عنه العقلل العاثـــر -

 يتوقف فيض العقول ، وينتهي عنده الوجود العقلي " (' (') . و هذه العقول الفائضـة عن اله تعالى تمثل حلقة الوصل بينـــهـ وبـــين

 واحد منها يفكر في جوهره والمبدأ الذي عنه صدره وكل واحد منها عــا وـالم بنظام الخير الأي يجب أن يظهر منه ، وبذلك العلم يصير سبباً لوجود ذلك الخير" (1) . والعقل الأخير من هذه العقول والذي يسميه الفار ابي بواهب الصور
 ومعقو لات ، أي عنده ينتهي الوجود اللي لا يحتاج في أن يوجد إلى مــــادة
 من ذلك تصدر اللفوس الأرضية والهيولي الششتركة لجميع الأجسام والتــي تتحرك بحركة الأفالك فنتشكّل منها العناصر الأربعة " (") .

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) نفس الكرجع صّ }
\end{aligned}
$$



و هذا العتل ليس سبب وجود الأنفس والجسام الأرضية فقط ، بل هو
 نفس مرتبته ، فتتحقق لها السعادة القصوى " ( ؛ ) . مراتب الموجود|ت :
وضع الفار ابي نظاماً كونياً للموجودات الفائضة عن الله تعالى ، يأخذ شكالٍ تتازلياً بدأ من المبدأ الأول ، وهرورًاً بموجودات العالم العقلي وانتهاءً بالمادة المشتركة والتي هي أخس دو جودات العالم المادي ، و هذه الموجودات تتفاضل فيما بينها هن حيث المنزلة و الشرف تبعاً لدرجة قربها وبعدها عــن الـن الله تعاللى

يقول الفارابي : " الموجودات كثيرة ، وهي كع كثرتهــا دتفاضـــــة ، وجو هره جو هر يفيض كنه كل وجود ، كيف كان ذلك الو جود ، كاملاً كان أو ناقصاً ، و جو هره أيضاً جو هر، إذا فاضت هنه المو جودات كلها بترنيـبـب هر اتبها ، حصل عنه لكل دوجود قسطه الذي لـه في الوجود ومرتبته دنــــه، فيبتدئ من أكلها وجوداً ثم يتلوه ما هو أنقص دنه قليلا ، ثم لا يزال ال بعـــد ذلك يتلو الأنقص إلى أن ينتهي إلى الموجود الذي إن تخطــى عنـــه إلــى مـا دو نـه تخطى إلى ما لم يمكن أن يوجد أصـلاً ، فتتقطع الموجــوددات هـــن الوجود " (1) .

وقد رتب الفار ابي موجودات العالم العقلي في ستة مراتــب ، جــاء اللببب الأول أو الله في المرتبة الأولى ، وهــو الســبـ القريــبـ لوجــود الأسبــــاب الثواني والعقل الفعال ، وهو الذي ينبغي أن يعتقد فيه أنـه هـــو الإلة " (r) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) الفار ابي : السياسة المدنية ص صبّ . }
\end{aligned}
$$

 أسباب وجود الأجسام السماوية ، فكل واحد دنها يلزم عنه وجود واحد مــن
 بالإنسان والتماس تبليغه أفصىى درجات الكمال " (؛ ) " وفي المرتبة الرابعة: اللفس : ومبادئ هذه المرتبة كثيرة ، فمنها أنفس الأجسام السماوية ، وأنفس الحيوان الناطق و غير الناطق " (0) ـ ـ وفي المرتبة الخامســـة والسادســــة : الصورة والمادة : وهما أنقص هذه المبادئ وجوداً لأن كل واحد منهما مفنتر في قوامه ووجوده إلى الآخر " (「) (") و هذه المر اتب تمثل موجودات العالم العقلي، والتي تتألف موجوداته من عقول مفارقة وذوات ليست أجساماً وإن كان الــبـض منهــا يلادــس الأجسام ، وهي الموجودات الثغاثة الأخيرة : النفس ، والصورة ، والمار المــادة وأما الموجودات الثلات الأولى فهي موجودات مفارقة ليست في أجسام ولا تلامس الأجسام " (v) .
وأما موجودات العالم المادي فقـ صنفها الفارابي في ســـتة مراتــب :
 الحيواني غير الناطق ، والجسم النباتي ، ومرتبة الجسم المعدني ، ومرتبـــة الاسطقسات الأربع " ( ' ' .
 الندر ج النزولي من حيث درجة القرب والبعد عن المبدأ الأول ، كهـــا هـــو الحال في موجودات العالم العقلي ، ويلاحظ كذللك أن الفارابي يضع علـــى

$$
\begin{aligned}
& \text { • (६) نفس المرجع والموضح } \\
& \text { • (0) نفس المرجع والموضع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. نفس المرجع صا (V) } \\
& \text { ( ( ) نفس المرجع والموضح }
\end{aligned}
$$

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

رأس هذه الموجودات الأجرام السماوية في إشنارة منه إلى الدور الذي تلعبه دن التأثيرات على الموجودات الأرضية .
وبترتيب موجودات العالم المادي ، تتم الصورة الكو نية وفق نظريـــة
الفيض في المنظومة الفار ابية ، كنظرية مفســرة لعدليــة الخلـــق ونشــــأة الموجودات عن الله تعالىى .
 الميتافيزيقي للذات الإلهية و علاقتها بالكون ، وتصور ره للعلاقة بين الثابــــ و المتغير ، والوحدة والكثرة ، و العقلى و المادي ، و قد جمع في ذلك ما بــين
 ظهر ذلك بوضوح من خلال دسلماته وهبادئه اللتي دنها انطلق فــي بنـــاء نظريته في الفيض •
ومها لا شك فيه أن ما يترتب علــى هـــذه النظريـــة هـــن نتـــــــج
 الفار ابي ، ما يمنع قبولها ، و بخاصـة من الناحية الدينية ، وذلك بالر غم هـــن محاولة الفار ابي إضفاء الطابع الايني عليها .
(Y) عرض الثهرستاني لمعنقد الصابئة في الكو اكب والأفلاك عرضاً وافياً . ـ راجع الملل والنحل (Y/ (Y) .

## الأسـاس الابني لنظربة الفيض عند الفارابي :

المتتبع للنص الفار ابي في الفيض ينتبي له أن الفارابي عهــل علــى إضفاء طابع ديني لنظريته في الفيض ، وذلك من خلا أهــرين : الاؤل : إلباس دصطلحات النظرية ثوباً دينياً . والثاني : الحديث عــن المقــابالات الدينية لنظرية الفيض فبالنسبة للأمر الأول نجد الفارابي يطلق معانٍ دينية على دصطلحات النظرية ، فيطلق على العقل الفعال : الروح الأمين وروح اللدس ، وعلـىى عقول الأفلالك : الملائكة الروحانيون ويتحدث عنهـ علــى اعتبـــار أنـهــ الو اسطة التي تحدد علاقة الله بالعالم المادي ، يقول الفــار ابي : " والعةــل الفعال هو اللي ينبغي أن يقال إنه الروح الأمين ، وروح القدس ، ورتبتــــ
 الروحانيون" (' ) .
وفي الأمر الثاني : نجد الفارابي يقرر أن هناك عو الم ثلاثة في نظر الدين: عالم الربوبية ، و عالم الأمر ، و عالم الخلق ، وأن عالم الربوبية : هو العالم الذي ليس فيه إلا الله الواحد ، و هذا الو احد تأمل ذاته فصـــدرت عنــــه القدرة ، ومن تأمله لذاته وللقدرة صدر العلم • يقول الفــار ابي : " لحظــــ

الربوبية " (r) . .

فهذا الو احد في التصور الديني يقابله المبدأ الأول في الفيض الفلسفي ، وكها أن القدرة صدرت عن الواحد عند تأمله لذاته في التصور الديني كذللك فاض العقل الأول عن المبدأ الأون في الفيض الفلسفي ، وكما أن الذي صدر عن الو احد في النصور الديني واحد ، كذلك فاض العقل عــن المبــدأ الأول وهو واحد في الفيض الفلسفي

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) فصوص الحكم ص آ }
\end{aligned}
$$



وأما عالم الأمر : فيأتي بعد عالم الربوبية : وهو عالم الملائكة وتلقي
 الكثرة، وإن كانت اعتبارية وليست حقيقية . يقول الفارابي : " ويلي الربوبية عالم الأمر ، ويجري به القلم على اللوح ، فتنكثر الوحدة حيث يغشي السدرة ما يغشى، ويلقي الروح الكلمة ، و هناك أفق عالم الأمر ( ' ' فعالم الأمر يقابلـ في الفيض الفلسفي : العقول المفارقة ، وكما كانت الملائكة في عالم الأكــر روحانيات ، كذلك كانت العقول في الفيض الفلسفي ، وكما حن المالائكة في مرتبة وسط بين الله والموجودات ، كذلك كانت العقول في الفيض الفلسفي . وأما عالم الخلق:فهو عالم الموجودات الأرضية المتكثرة كثرة حقيقية،
 فهو الذي يلتفت إلى عالم الأمر"(٪)" و هذا العالم يقابل في الفيض الفلسفي: ع عالم الكون والفساد العالم المتكثر كثرة حقيقية يقول الفارابي مصوراً وساطة عالم الأمر بين عالم الربوبيــة وعـــالم الخلق في التصور الايني : " لا تظن أن القلم آلة جماديـــة واللــوح بســـط مسطح، والكتابة نقش مرقوم ، بل القلم ملك روحاني ، واللوح لـلك روحاني، والكتابة تقرير الحقائق ، فالقلم يتلقى ما في الأمر من المعــاني ويســتودعه اللوح بالكتابة الروحانية ، فينبعث القضاء من القلم ، والتقفير من اللوح ، أما القضاء فيشتمل على مضمون أمره الواحد، والتقفير يشتمل على مضــــــيون التتزيل بقدر معلوم ، ومنها يسبح إلى الملائكة التي في السموات ثم يفـي إلى الملانكة التي في الأرضيين ، ثم يحصل المقدر في الوجود " (" ) .
 الفيض الفلسفية " ولا شك أن القول بتعدد العوالم بعد الله - تعالى - له أساس

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) نفس المرجع و الموضح • } \\
& \text { (Y) الفار ابي : فصوص الحكم ص }
\end{aligned}
$$

ديني ، هو ثلاك النصوص النتي تتحدث عن وحدانية الله ، وعــن تتزيهـه تعاللى من كل أنحاء اللنص ، وأنـه هو الأول و الآخر والظـــاهر و الــــاطن ، وعن عالم الملائكة، والعرش، والكرسي ، والقلم ، و اللوح، و غير ذلك دمـــا
 القول بالفيض، إلا أن ذلك في رأي لا يدفع عنهــا مخالفتها الصريحة لمـــا تقرره العقيدة الإسالامية في الخلق ونشأة الموجودات على ما سيأتي بيانه . ثـانباً : (الفَض) عند البن سبينا :
لا تختلف نظرية الفيض عند ابن سينا عما كانت عليه عند الفــار ابي،
إذ أن الخطوط العامة لهذه النظرية و المبادئ التي انبنت عليها عند الفارابي هي نفسها التي هنها انطلق ابن سينا في بناء نظريته في الفيض، وإن كانت ثمة اختلاف بين الفيلسوفين ، فيعود إلى التعديل الذي أدخله ابن سينا وأصبح الفيض بمقتضاه ثلاثي القيمة لا ثثائياً كما كان عند الفارابي وقد أقام ابن سينا نظريته في الفيض على أسـاس اللتفرقة في الوجــود بين الو اجب الوجود و المككن الموجود ، ليجعل من الله أو واجب الوجود علة فاعلة تمنح الذوات المدكنة ووجودها ولهذا يقـرر ابــن ســينا أن وجــود الموجودات كلها إنما هو عن واجب الوجود ، فهو يعرف منذ الأزل ماهيــة
 الموجودات . يقول ابن سينا : " فإذاً الموجودات كلها عنه ، لأنه يعقل ذاته ، ويعقل أنـه يلزم وجود الكل عنـه ، لأنه مبدؤه وليس في ذاته مانع أو كـــاره لصدور الكل عنه ، ويلزم دما يعقله من نظام الخير في الوجــود أن يعقــل كيف يمكن أن يكون ، وكيف يكون أفضل ما يكون أن يحصل وجود الكــل عنه " (r) .


وصدور الموجودات عن اله - تعالى- في رأي ابن سينا لا يمكن أن يكون عن طريق القصد والإز ادة منه ، كما أنه ليس على سبيل الطبـــــــ لأن ذللك يؤدي إلى الكثرة في الذات الإلهية ، ونفي علمه تعالى بنفسه ، لأنه إذا
 معرفته و علمه بوجود القصد ، أو استجابة ، أو خيرية توجب فيــهـ ذلـــكـ ، ،
 يؤدي إلى التنير والتكتر في الذات الإلهية ، وكذلك لا يككن أن يكون عـن طريق الطبع ، لأنه ينفي عنه علمه بنفسه " ( ( ) . يقول ابن سينا : " والموجودات كلها وجودها عنـــه ، ، ولا يجــوز أن يكون كون الكل عنه على سبيل قصد منه كفصدنا لتكوين الكل ، ولوجـو

 يصح هذا وهو عقل محض ، يعقل ذاته " (T ( ) .
وإذا كان صدور الموجودات عن الهـ - تعـــالى- لا يكــون بطريـــ
 مقرراً أن صدور الموجودات عن الله يكون بطريق الفيض اللازم لذاتــه ، وأنه يحدث كنتيجة ضرورية لتعقله لذاته ، ولعلمه بنظام الخير في الوجود . إذ يقول:" فيجب أن يعقل أنه يلزم وجود الكل عنه ، لأنـــه لا يعقــل ذاتــــهـ
 وذاته عالمة بأن كماله وعلوه بحيث يفيض عنه الخير ، وأن ذلك من لوازم
 الموجود الذي يفيض عنه كل وجود فيضاناً مبايناً لذاته " (٪ ) .

$$
\begin{aligned}
& \text { • نفس المرجع والموضع ( } \\
& \text { ( }) \text { ( النجاة ص } 1 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

 الإلههي، فمن علمه تعالى بذاته ، و علمه بماهيات الذوات ، فاضت عنه كــلـ . الموجودات
وابن سينا هنا كالفارابي من قبل يوحد بين العلم و القنرة ، فعلمه هــو نفسه القدرة الخالقة. يقول ابن سينا : " فعلمه لنأششياء سبب لوجوديها ومن هنا يظهر أن العلم نفسه قدرة " ( ' ) . و هذا اللتوحيد بين العلم و القررة أو بين التعتلل ونعــل الإجيجــاد " هــو امتياز ينفرد به الكائن الأول ، وفيه تكمن قدرته على الاستغناء عن ســــائر القيود ، بما فيها الزمان الذي لا يستطيع أي فاعل إرادياً كان فعله أم عفوياً

 للزمان و لا ينشأ عن إرادة أو قصد منه أو غرض لـه فيه.

طريقة (الفيض :
من الفيض تنشأ كل الموجودات عن الهـ - تعالى - ويحدث ذلك وفقاً
لنظام ديق ، وبطريقة مباشرة يفيض عن الش ذات واحدة ، يسميها ابن سينا المعلول الأول أو العقل الأول ، وهو واحد من ناحية العدد ، لكنث متكثر من ناحية الجوهر ، وهو الدحرك للجرم الأقصى

 الصور التي هي من كمالات الأجسام معلو لاً قريباً له ، بل المعــــون الأول عقل محض ، ويشبه أن يكون هو المبدأ المحرك للجرم الأقصى " (+ ) .


بيروت .
(r) النجاة ص r


وهذا المعلول الأول بالرغم من كونه واحداً بالعدد ، وجوهر اً مفارقاً ،
 الأول الذي عنه صدر ، ويعقل ذاته دمكنة بذاتها ، واجبة الوجــود بالفـــل الإلهي
يقول ابن سينا : " المعلول بذاته ممكن الوجــود ، وبـــالأول واجـبـ الوجود ، ووجوب وجوده بأنه عقل ، وهـو يعةـــل ذاتــه ، ويعةــل الأول ضرورة، فيجب أن يكون فيه من الكثرة معنى عقله لذاته مدكنة الوجود في
 الأول " (1) ـ و هذه الكثرة التي في العقل الأول يرى ابن سينا أنها ليست من الأول ، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحداً و إنما تعود إلى ذاته المدكنة ،
 لا بسبب الأول ، بل له من الأول وجوب وجوده ، ثم كثرة أنـه يعةــل الأول ويعقل ذاته ، كثرة لازمة لوجوب حدوثه عن الأول ، ونحــن لا لا نمنـــــ أن يكون عن شيء واحد ذات واحدة ، ثم يتبعها كثرة إضافية ليست فــي أول وجوده أو داظلة في مبدأ قوامه " (r) .
و هذه الكثرة الإضافية التي نشأت في العقل الأول ، تتحول فــــي رأي
 ونفساً وجرم الفلك الأقصى . يقول ابن سينا : " فيلزم عن العقل الأول بما يعقل الأول ، وجود عقل
 وبطبيعة إمكان الوجود الحاصلة له المندرجة في تعقله لذاته وجود جرميــة

الفلك الأقصىى " (") .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) النجاة ص } \\
& \text { • (r) نفس المرجع والموضح }
\end{aligned}
$$

فمن العقل الأول تنطلق كل الموجودات الأخرى الفائضة عن الهد دون أن تخل بوحانيته المطلة ، وبمبدأ الواحد لا يصدر عنه إلا واحداً ، فأول مـا
 الأقصىى وجرمه ، ومن العقل الثناني فاض عقل فلك الثو ابت ونفسه وجر وجرمه ، و هكذا يفيض من كل عقل ثالاثة أشياء في الوجود : عقل ونفـس وفلــــكـ ، وتستمر عطلية الفيض للعقول واللنفس والأفالك" حتى تتم الأجرام السماوية، وينتهي جوهر الوجود العقلي " (1 ") . وذلك عند العقل الفعال فهــو و الــــي يتوقف عنده فيض العقول المفارقة ، ليبدأ بعد ذللك عـــالم وجــود اللنفـوس الجزئية ، وعالم العناصر ، والمادة القابلة للصور ، عالم الوجـوـود الــــادي اللتكترة كثرة حقيقية
هذه نظرية الفيض في صورتها السينوية ، وقد أبان فيها ابن سينا عن أن الموجودات تصدر عن الها تعالى عن طريق الفيض ، وأن هذا الفــيض

 تفيض عنه الموجودات من العقرل واللفوس والأفالك وأن أول ما فاض عنه كان العقل الأول ، وهو واحد بالعدد ، دتكثر باعتبارات تعقله ، وبهذا العقل
 صدرت الموجودات اللتكثرة ، في شكل تدريجي تنازلي حتى تصــل إلــى العالم المادي وتتتهي عند المادة المشتركة والعناصر الأربعة المكونة لها ومن الملاحظ أنه خيل إلى ابن سينا كما هو الحال عند الفاز ابي دــن
 في حل مشكلة صدور الكثرة عن الواحد و المادي عن العقلي ، ولكن فـــي رأي أن هذه الفكرة لم تتجح في أن تكون حلاً لهذه المشكا لـــــــة ، وذلـــك أن


مشكلة صدور الكثرة عن الواحد ما زالت قائمة ، لأن العقل الأول الصـــادر عن الواحد يحمل في جوهره كثرة ، ولا يمنع في رأي القول بأنها اعتبارية،
 الكثرة التي تتو هم فيه هي اعتبارية وليست حقيقية .
وكذلك " إذا كنا نستطيع أن نفهم صدور صورة عقلية في الذهن عـن الثثيء المادي الأي نتأمله ، فإننا لا نستطيع أن نفهم صدور شيء ماني الصورة العقلية التي يتأملها العقل ، و هذا معناه أن هذه النظرية لم تستطع أن تقام تفسيراً عفلياً لصدور العالم المادي عن اله المجرد من المادة " (' ') . و هذا ها جعل " كارادي فو " يتساعل كيف تؤدي مختلف صور الإدر الك أو المعرفة لاى المعلول الأول والعقول التي تفيض عنه إلى وجود الأجـرام السماوية ، وإلى وجودها نفسها " (T) .
وقول ابن سينا بأن كل عقل من العقول السماوية يؤدي إلى موجودات


 الإدر الك نفسه عمل عقلي وليس شبيه بالكادة .
(1) د / عبده فرايج : معالم الفكر الفلسفي في العصور الومطى صو 979 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة الأولى
 الأنجلو المصرية ، الطبعة الثانية بدون تاريخ المار
 الضروري إذن أن يكون جوهز عقلي يلزم عنه جوهر عقلي وجزم ، ومعلوم أن الاثتين إنما
 إمكاني الوجود ، وبالأول واجب الوجود ، وأند يعقل ذاته ويعقل الأول ، فيكون بما لـه من من عقله



ومن الملاحظ أيضا أن ابن سينا ، شأن الفارابي من قبل _ يحصـر
العقول في عشرة عقول ، ويقف بها عند العقل الفعال ، وذلك من الأكــور
 عقلي أو و اقعي يجعله يتو فق عند العقل الفعال . وما قرره ابن سينا من تعدد العقول تبعاً لتعدد مر اتبها بالنسبة لواجب

 كبقية العقول السابقة عليه فلماذا لا يفيض منه عقل آخــر بـــالر غم دـــن أن خصائصه هي نفسها خصائص العقول الأخرى . ومن المالحظ أيضاً أن هذه العقول عند ابن سينا ، وكذلك الحال عند الفارابي هي عقول مفارقه ، وفعلها هو التعقل ، وأن كل عقل منها نو ع على
 الفعال مختص دون غيره من العقول بموجودات العالم الأرضي ، أن هـــــا اللتصيص لا مبرر له ، إذ أن هذه العقول متفقة في الماهية ، وفعلها واحد ، فلم اختص كل عقل منها بالجزء الذي يخصه ، ولم اختص العقــل الفعـــال بالعالم الأرضي دون غيره ؟ ومن الملاحظ أيضاً أن الفيض الإلهي عند ابــن ســينا ودــن قبــــــهـ الفارابي، فيض ضروري لازم لذات اله ، وبالتالي فهو أزلي ليس له بداية ، وذلك أن فعل الفيض هنا مرتبط بالعلم الإلهي الأزلي اللاززم لذاته تعــالىى ، وكذلك هذا الفيض يحدث بدون قصد منه تعالى أو اختيار له ، ولا شك أن ذلك يترتب عليه مقو لات فلسفيه أقل ما يقال عنها أنها تخالف العقيدة الدينية والتصور الإسلامي ، ليس لعملية الظلق فقط ، بل تتـــــل ذات اله تعــالى وصفاته ، دنها القول بقام المادة وعدم الخلق من العدم ، ومنها نفي الإرادة
( () د/ محمد نصـار -فى الفلسفة الإسلامية - ص اء1 .


الإلهية وحرية الاختيار عن الذات الإلهية ، ومنها الحد من الفاعلية الإلهية ، و هذا ما تتبه إليه كثير من العلماء و على رأسهم أبو البركات البغدادي . الأسـاس الايني لنظرية الفيض :
عمل ابن سينا كما هو الحال لدى الفارابي على إضفاء الطابع الديني على نظريته في الفيض ، ويتضتح ذلك من ربط ابن سينا بــين هوجــودات
 اللتصور الديني، إذ يرى أن العقول و الأفلالك تتفتا هع الملاويكـــة فــــي أنهـــا لا تفنى و لا تتغير ، وأنها واسطة بين العالل الإلهي العقلي والعاللم الأزضــــي المادي
يقول ابن سينا : " ثم بينوا - أي الحكماء المتشر عون - أن الأفـــلـك لا تفنى و لا تتغير أبد الدهر، وقد ذاع في الثرع أن الملائكة أحيــاء قطعــاً لا يموتون كالإنسان الذي يموت ، فإذا فيل إن الأفلاك أحياء ناطقة لا تموت، والحي الناطق غير الميت يسمى ملكاً ، فالأفلالك تسمى ملاوككة " ( ' ) ، و إذا لا كانت الأفلالك كالمالائكة في أنها لا تفنى ولا تتغير فهي أيضاً كالملائكة فــي كونها وسائط بين الله والمو جودات الأرضية .
وكذلك نجد هذا الربط من خلال تفسيره للعقل الفعال بأنه جبريل الذي تفيض بواسطته المعقو لات على نفوس البشر ، وتفسيره اللوح المحفوظ بأنه عبارة عن نفوس الأفلالك وأنها سميت لوحا لأنهــا دســتفيدة مـــن العةــول
 الفلك الأعلى ، و الكرسي بأنه الفلك الثاني ، و الكرسي مع السبعة الباقية دن الأفلاك بحملة العرش الثمانية " (1 ) ،

$$
\begin{aligned}
& \text { الإسلامية . }
\end{aligned}
$$

يقول ابن سينا : " من السهل عليك أن تفهم كيف أن العــرش بــنص
 المحيط " (r) .

## ثالثاً : النتائج المترتبة على الفيض من الناحية الاينية :

شكلت نظرية الفيض من منظور الفارابي وابن سينا الحــل الأمثــل لمشكلة صدور الكثرة عن الواحد والمادي عن العقلي ، وكانت ثلـك المشكلة
 الفلاسفة

وقد عمل الفارابي وابن سينا على إيجاد أساس ديني لنظرية الفـيض يبرر تبنيهما لها ، ويسوغ قبولها في الكجتمع المسلم ، وقد كان ذلك عبـر اللحث عن المقابالات الدينية لهذه النظرية والربط بين مصطلحاتها وبعـض اللنصوص الاينية التي تتحدث عن عــالم الربوبيــة والأكــر ، والخالــق ، والملائكة ، والعرش ، والكرسي ، والقلم ، واللوح المحفوظ ، و غيز ذللك من

تفسير للنصوص الدينية بما يتو افق مع مضمون هذه النظرية ، ور غم ذللك فإن هذه النظرية يترتب عليها من النتائج أقل ما يقال عنها أنها تخالف العقيدة الدينية ، منها : قدم العالم ، ونفي الإز ادة الإلهية وحريـــة الاختيار ، والحد من القدرة الإلهية ، و هذا ما نحــاول بيانـــه بثـــيء كــن . اللفصيل
(Y) ابن سينا : رسالة في اللنبوات ص ه، نقلً عن ابن سينا يين الدين و الفلسفة ، ص^بّا .

## أولاً : قدم الععالّم :

إن فيض الموجودات عن الله تعاللى لازم لذاته لزوم الظل للثــخص و الضو ء للثمس ، و المعلول لعلتة التامة ، ويحدث نتيجة لعلمه بذاته تعاللى ، و علمه بنظام الخير الذي يجب أن يكون عليه الوجود ، وإذا كان علمه قديم قدم ذاته، فإن الفيض يجب أن يكون قديماً أيضاً . و على هذا المعنى يكون خلق الله تعالىى للعالل، ليس بمعنى أنـه أوجده من العدم وفي زمن بعد أن كان في الزمن السابق عليه غير موجــود، بـــلـ بمعنى أنه علة لو جوده تعاللى وأنه فاض عنه كمعلول له بلا زمان ، وعلــى هذا المعنى يكون العالم دساوياً في وجوده لوجود الله تعاللى فـــي الزهــــانـ، وتأخره عنه هن حيث الرتبة و الشرف، فالعالم حادث بالذات قديم بالزمان إن هذا ها يترتب على القول بالفيض ، و هذا ما قرره الفارابي وابـــن سينا ، فالأول يقول" هتى وجد للأول الوجود اللي هو لـه لزم ضـــرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات"( ' ) ويقول : " ولذلك صـار وجود ما يوجد عنه غير هتأخر بالزمان ، بل إنما يتأخر عنه سائر أنحاء التأخر " (r) . ويقول

 وعلوه ، وأنه من لوازم جلالته المعشو قة له لذاتها " ( ؛ ). ومعنى ذلك أن القول بقدم العالم بناء على لزوم الفيض يحفق لش تعاللى
 دليلا النقص و الفساد ، و هذا في حقه دحال " (0) .
(1) (آراء أهل الحدينة الفاضلة صه00 .





الفارابي وابن سينا بناء على القول بالفيض اللازم لذاته تعالى ، ولا شك أن









 التأخر ، وليس بالذات فقط كما فال الفارابي وتبعه ابن سينا . ثُانياً : نفي الإر ادة الإلإهية :
من البديهي أنه إذا كان الفيض لازمأ لذات الها تعالى وأنه يحدث نتيجة
 هذا الفيض أو يعوق صدوره ، ألا يكون هذا العالم حدث بإلرادة الها تعالى ،


 عنه غيره دون أن يكون له عائق من أن يفيض عنه وجود غيره ، لا مــن




فالفار ابي وابن سينا ينصان على لزوم فيض العالم عن اله تعالىى وأنه لا يوجد في ذاته ما يمنع هذا الفيض ، وبالبحث عن هذا المانع الذي يمكـنـن أن يكون في الذات الإلهية ويمنع الفيض ، يتضح أنه ليس شيئًا آخر غيــر الإر ادة الإلمية في رأي الفار ابي وابن سينا ، لأنها هي التي تتتضي وجـي العالم أو عدم وجوده ، فهي التي تخصص المككن بما يجوز عليه من الأمور المتقابلة ، كالو جود والعدم ، والحياة والموت .. و غير ذلك . بل إن الفار ابي وابن سينا ينصان صر احة على نفي الإر ادة الإلمية في
 إلى الاستكمال به ، وذلك في حقه نعالى محال ، يقول الفارابي :" ورجــو الأشياء عنه لا عن جهة قصد منه يشبه قصدنا ، ولا يكون له قصد الأشياء، ولا صدور الأشياء عنه على سبيل الطبع ، دون أن يكون له معرفة ورضى بصدور ها وحصولها " (*) .
ويقول ابن سينا : " و لا يجوز أن يكون وجود الكل عنه على ســبيل قصد منه ... كما أنه ليس كون الكل عنه على سبيل الطبع بأن يكون وجوب الكل عنه لا بمعرفة ولا رضا منا هنه " ( ( ) .
 لأنه إذ يفعل عن إرادة وقصد ، فذلك يستلزم غرضاً يقصده ، و غاية يهـا


 المطلة،، ولهذا يجب نفي الإرادة في فعله كما يجب نفي الطبع( ' '.
() عيون المسائل ص TV .


و ولا يستقيم في رأي الجمع بين نفي الإرادة والطبع في فعله تعـــلى إذ


 والاختيار أم بالطبع ؟ وليس عن معرفته تعالى بوجود العالم أم عدم معرفنــهـ به، بل إن نظرية الفيض ، ونظرة الفارابي وابن سينا للعالم تقتضي الطبــع ،
 في وجوده إلا الطبع والاضطرار ، وهذا ما تتبه إليه إمام الحرمين الجويني في
 "أو الموجود الأول يختر ع شيئًاً من الأشياء باختياره، وأن ما يفعله هو علــى
 وهذا ها انتهى إليه الفارابي وابن سينا نتيجة القول بالفيض ، ولاشك
في أن ذلك يتعارض مع النصوص الدينية اللتي تثبت إرادته نتـــالى خلـــق



 [ سورة البرورج آية : 17 ] ، فهذه الآيات نصت على أن الخـــق والفعــل
 و مشيئتة سبحانـه

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) راجع : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أُصول الاعنقاد صع }
\end{aligned}
$$

## 

التادر هو الذي إن شاء فعل و إن شـاء تــرك ، بمعنــى أنــــه إذا أراد الإيجاد وقصد إليه نرتب الوجود ، و إن شاء عدم الإيجاد ، نرك ، فليس شيئاً من الإيجاد والإعدام لازماً لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه " ( ' ) . فعلى هذا المعنى توصف الذات الإلهية بالقدرة ، ويكــون الله تعــالىى قادر اً على إيجاد كل فرد من أفر اد المدكنات ، ولكي يتحقق هـــذا الوصـــ
 بقرتنه المطلقة لجميع الموجودات ، وأن يكون هو المؤثر الوحيد في الكون وجميع موجوداته ، و هذا دا نفتقده في الفيض ، لأن وجود العاللم فيــهـ للازم لذات اله تعاللى ، ومعنى ذلك أن الله لا يملك مـع هذا اللزوم القدرة على منعه ، وهن لا يقّر على المنع لا يقدر على الفعل ، والفارابي وابن سينا ينصان


الموجودات († ) . و هذا دعناه الحد من قدرته تعالى إن لم يكن نفياً لها . وفي الفيض لا يمكن أن يوجد الله الكثرة إلا بواســطـة العةـلـل الأول

ودعنى ذلك أن قدرة الله تعاللى وحدها لا تكفي لإيجاد الكثرة . وفي الفيض أيضاً تتـارك العقول و الأفلاك القدرة الإلهية التأثير فـــي الأجسام و العالم الأرضي ، لاسيما العقل الفعال المختص بالعالم الأرضـــي ، و وعنى ذلك الحد من القدرة الإلمية .
إن هذا ما يترتب على الفيض فيما يتعلق بالقدرة الإلمية ، و لاشكك أن ذلك يتعارض هع دا نتقره العقيدة الإيمانية و النصوص الدينية من أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله ، وأن قدرته تعع جميع الموجودات ، وأنه إن شاء فعـــل


(') راجع : شرح معالم أصول اللاين لابن الثلمساني صنVv . .




كانت هذه النتائج المترتبة على الفيض دن الناحية الاينية تعـــود فــــي دجملها إلى تصور أصحاب الفيض الله تعالى على غرار العلة الطبيعية التي ينحصر فعلها في الفيض أو الطبع وأنها تفعل بالإيجاب دون أى توقف كنها، ولهذا كان وجود العالم عن الله تعالى لازما لذاته ، تابعا لو جوده بالا زمان ، -لا إرادة له فيه أو اختيار
هذا ما انتهى إليه أصحاب الفيض ، و لا أتصور ذلك مع قوله تعــالى









## مجلة r.r. مجلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثالث عشر

## المبحث الثتالث

## محاور نفـد أبي البركات البغثالدي لنظربـة الفيض

أفر الفلاسفة الفيضيون بأن نظرية الفيض ثابتة بالبر اهين القاطعة (') ،
 والظل للشخص ، وأنها الطريقة الوحيدة التي تفسر صدور الكثرة عن الو احد

والمادي عن العقلي ، دون أن تخل بوحدته وبساطنه (「) .
 المعتبر في نقدها والرد على القائلين بها ، مبيناً أن كل ما أورده الفالســفة الفيضيون من الحديث عن بداية الخلق وعن العةـول المفارقــة ، ونفــوس الأفلالك وأجر امها ، وحركاتها ، ومحركاتها ، يظهر عند التعقب والنظر أنـ غير واجب ، وأن كل ها قدموه دن حجج وبر اهين غيــر دقنعـــة ، وأنهـــا لا ترقى إلى درجة الأنظار العقلية (ّ) وبالتالي فلا يمكن قبول دعــو اهم أن هذه النظرية ثابتة بالبر اهين القاطعة .
ولم يكتف أبو البركات بهذا النقد المجمل لنظرية الفيض بل نوسع في نقده ليشمل نقد المبادئ والمسلمات الرئيسة لها ، وتطبيقاتها على هوجودات الكون ، فوجه نقده لمبدأ الو احد لا يصدر عنه إلا واحـــــداً ،و لفكرة العقول المفارقة وها أسند إليها من الوساطة بين الله و الموجودات و كذلك الأفلالك وما أسند إليها من التأثير في الأجسام و العالم المادي ، وكذلك العقل الفعال وهـــا خصن بـه من وظائف وجودية ومعرفية . وقد مثلت هذه النقاط المحاور الرئيسة النتي دنها انطلق أبو البركــات

في نقّ نظرية الفيض .

$$
\begin{aligned}
& \text { (') ابن سينا : الإشارات والتنبيهات ج }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) راجع : المعتبر (r/ros) }
\end{aligned}
$$

أولاً : الواحد لا يصدر عنـه إلا واحد : (النقد الأول : التناقض في التطبيق :
يعد هذا المبدأ أحد المبادئ الرئيسة التي انبنت عليها نظرية الفـيض عند الفلاسفة ، وقد صور ذللك أبو البركات قائلا : " أن الله تعاللى الذي كنـ بدأ الخلق واحد من كل وجه ، لا كثرة فيه بوجه ، والو احد لا يصدر عنـــه إلا واحد ، فأول دا خلق من الموجودات واحد ، وهو أقرب الموجودات إليه وأشبهها به وهو العقل الأول ... فقالوا : إن المبدأ الأول من جو جهة عقله لذاته فاض عنه المعلول الأول ، و هذا المعلول الأول يعقل ذاته وبعقل علته ، فمن جهة عقله للمبدأ الأول فاضل عنه عقل بالفعل ، ومن جهة عقله لذاته واجبة الو جود بالغير فاض عنه نفس الفلك ، ومن جهة عقله لذاته مدكنة الوجــود فاض عنه جرم الفلك ، فالذي صدر عن المبدأ الأول واحد وعــن المعلــول
 عقل ، و تتكثر العقول و النفوس والأفلاك بذلك ، حتى نتتهي إلى الفلك الأخير وهو فلاك القمر" (1) .
هذه مقالة أصحاب الفيض في تفسير صدور الكثرة عن الواحد ، طبقاً لمبدئهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ، يرى أبو البركات أنه بالرغم من أن هذا المبدأ حق في ذاته ونتيجته صحيحة ، إلا أن أصــحـاب الفــيض عنــد تطبيقهم لهذه النظرية لم يمكنهم الالتزام بهذا المبدأ ، ووقعوا فيمــا حــاولوا الهروب كنه ، و هو صدور الكثرة عن الواحد ، وذلك أنهم بعدما سلمو ا بهذا المبدأ وطبقوه على ذات الو اجب فلم يصدر عنه إلا العقل الأول ، و هو واحد بنصهم ، إلا أنه رغم وحدته فقد صدر عنه ثالانــة هوجـو دات : العقــل ، والنفس ، والجرم ، و هذا يتناقض مع أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحــد . يفول أبو البركات : " وما قيل هن أن الواحد لا يصدر عنه من حيــث هـــو
(1) ر اجع المعتبر (r/ / 10. ، 101) .

```
N\mp@code{F.r. مr.a}
```

 ولا يبنى عليه ما بنوا ، فإنهم قالوا في المبدأ الأول لا يصدر عنه إلا واحد، وقالوا يصدر عن الثاني ثلاثة وهو واحد بالذات ، بحسب اعتبارات متصورة ومعقولة لا بإضافة ذات أخرى إلى ذاته الواحدة بــل مــن جهـــة تعقالاتـــهـ وتصور اته " (1) .
 مبدئهم عندما جوزوا صدور ثلاثة موجودات عن العقل الأولن، وهو واحد ، ولا يرفع هذا التقاقض فولهم إن هذه الكثرة اعتبارية وتعود إلى تعدد جهات




 الأول ؟ وما المانع الذي جعلكم تقفون بتعقله لذاته عند ذاته ؟ ؟ إن هذا ما جعل
 وذلك أنه إذا كان التعقل هو سبب الإيجاد ، وتعدد جهاته سبب الكثرة ، و هو أمر اعتباري لا يحدث تغير أ في الذات ولا يوجب الكثرة فيها فلم لا نقول : إن الو اجب بما ععلل من ذاته ووحدانيته صدر عنه هوجود هو أول مخلو لا لاته وبعقله لهذا الموجود يصدر عنه آخر غيره ، وبهذا القول لا تتتاقضنوا هع ما سلمتث به من أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . يقول أبو البركات : " .. وكان الأحرى بهم أن يجعلوا متل ذلك عــن
 الثاني وهو بالأول أولى ، وكانوا يقولون عوض ثولهم - إن الثاني بما يعقل

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) المعتبر (107/r) }
\end{aligned}
$$

الأول يصدر عنه عقل ، وبما يعقلل ذانه يصدر عنه جرم فلك ونفـس - إن المبدأ الأول بما يعقل ذاته عقلا أولياً بوحدانيته وذانه يصدر عنه موجود هو هو أول مخلو قاته ، فإذا أوجده عرفه و عقلّه مو جوداً حاصـلاً في الوجود معه كان بما يعقلك يصدر عنه آخر غيره ، و كذلك يعقل فيوجد ويو جد فيعقل ، وتكون مخلو قاته عنده دو اعي مخلوقاته ، فيو جد ثانياً لأجــل أول ، وثألـــث لأجــل ثان ... ولست أقول هذا الر أي لكن هذا في القبل والبعد العليَّ لا في الزهان حتى لا يخرج عن قولهم أصصلا " ( ( ) . ويلاحظ أن أبا البركات فضـالٍ عن أنه يجتهد في أن يقدم لأصـــاب الفيض حلا يرفع عنهم اللتاقض مع مبدئهم ، يهدف في المقام الأول إثبـــات تفرد الله تعالى بالخلق ، وأن جميع المخلوقات ترجع في نهاية الأهـــر إليـــه رجو عاً ذاتياً ، فاشله هو الذي خلق بتعقله لا الثاني ، و هو قادر على أن يخلق هوجوداً واحداً ، وقادر على أن يخلق لهذا الموجود موجوداً آخر ، و هكـــا يكون الله الخالق لجميع الموجودات دون أن تلحق الكثرة ذاته . ودما هو جدير بالذكر أن ابن رشد في نقده لنظرية الفيض ، وبخاصة فيما يتعلق بمسألة صدور الكثرة عن الو احد أشنار إلى هذا التتاقض الذي وقع فيه أصحاب الفيض عندما قالوا بأن المعلول الأول يحتوي على كثـــرة مـــع قولهم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ، ومتعجباً كيف خفي ذلـــك علــى الفار ابي وابن سينا حتى وقعا في التناقض (٪) . (لنقد الثثاني : عدم انطبـق النظر بة على الو اققع : بعد أن ألزم أبو البركات أصحاب الفيض النتـــاقض مــع دســلمات المذهب الصدوري يتوجه بنقده إلى بيان أن هذه النظرية لا نتطبــق علــى
 الموجودات ذات البعد الطولي التي تصدر كمعلول عن علة على ندط واحد
(1) المعتبر (107/r) .


من المبدأ الأول حتى المعلول الأخير، أما الموجودات المتمانثة التي ليســت علا ومعلو لات فلا تنطبق عليها ، ولا تفسر كيفية صدور ها عن الها اله . يقول أبو البركات : " وإذا كان الواحد لا يصدر عنه إلا واحــد ، فـــالموجودات

 و ج علة د ، وكذللك إلى المعلول الأخير كائناً ما كانت ، وما كا كان يوجد في
 الوجود أشخاصاً لا يتتاهى عددها ليس بعضها علة لبعض و لا معلول لـــه ، ، كالإنسان ، والفرس ، وإنسان إنسان من سائر أثشخاص الناس .. فمن أيــن جاءت هذه الكثرة عن المبدأ الأول ؟ " (1) ها
 اللظرية تفسر صدور الموجودات عن الله الواحد ، فإنه عند التحفيق والنظر يظهر أنها لا نتطبق إلا على نوع واحد من الموجودات ، الموجودات العلية،
 الكون هذا النوع من الموجودات ، وألا يكون فيه أنواع تتألف هــن أفــرا
 التنماتلة ، وهي هوجودات ذات كثرة ، فمن أين جاءت هذه الكثرة ؟ لا يملك أصحاب الفيض الإجابة ، ومعنى ذلك أن نظرية الفيض طبقاً لهـــا المبــــأ لا تنطبق على الو اقع الكوني

## 


لا يصدر عنه إلا واحد ، وأن النظرية طبقاً لهذا المبدأ لا تنطبق على الواقع الكوني ، ينتقل إلى بيان أن في تعديم هذا المبدأ حداً من القدرة الإلهية .
(1) المعتبر (1/5) .

وذلك أن أصحاب الفيض يققون بفعل الخلق الإلهي عند العقــل الأول فقط ، ويجعلون تأثيره في الموجودات العلية فقط ، وفي نفس الوقت يلحقون فعل الخلق بموجودات أقل منه في الرتبة (') . يرفض أبو البركات هذا اللتصور الذي يترتب عليه الحد من القـــرة الإلهية ويقدم تصوره اللي يثبت قدرتـ المطلقة في خلق جميع الموجـودوات
 الطولي التتازلي إذ يقول " إن اله - عز وجل - جاد فأوجد ، وأوجد فجاد ،
 بذاته بغير سبب ثان موجوداً أولا ، ثم بجريرته ولأجله إما من جهة تصوره له وإما من جهة إيجاده موجوداً آخر (r) ويضرب أبو البركات مثالًا حسياً يوضح فكرته عن الخــــق المتعــد الأبعاد القائم على القدرة التامة فيقول : " إن الشخص منا يتخذ لنفســـه بيتـاً وزينة ويقتني فرساً ويشتري له مركباً وزينة ، و هذه الأشياء للفرس والزينة للبيت، ولكنها في النهاية للثخص اللي يملكها ، فكنلك اله يخلق الموجودات فتوجد عنه وعما عنه والذي عنه منه لأجل ما عنه ، و هكذا يخلق شيئًاً لأجل شي فنكون الموجودات عن الموجودات كنار جزئية عن نار كلية ، وهكـــا يكون من أفعال اله القديم الذي هو أول الخلق ومنها الحديث المحــدث فــــي الجزئيات المتعددة " (T)
وبالرغم من أن أبا البركات يقول بقدم بعض أجزاء العالم إلا أنه يرى
 المطلة ، ولا مانع في رأيه أن يكون بعد إرادته الأولـــى الأزليـــة إرادات أخرى هنـجددة

$$
\begin{aligned}
& \text {. ( } 1 \text { ( المتبر ( }) \\
& \text { - نفس المرجع والموضع (Y) } \\
& \text { ( } 17 \text { • ، ، } 109 / \Gamma \text { ) ( } \mathrm{F} \text { ) }
\end{aligned}
$$

```
_r.r. مr.a
```


الأولى وقدرته أراد الخلق بأسره على طريق الجملة لإيجاد كل دمكن الوجود ثم على طريق اللتصيل لإخراج كل دمكن في التصور والتقنير إلى الفعــل
 يكون الله فاعلها بذاته ، ويكون صدور ها عنا عنه ومنه بذاته ، ويفعـل أثــــاء يكون منها بعض مخلو قاته كالآلات والأسباب إما في صدور ها ها عنه وإما فا في كونها مقتضى حكسته فيتسق جميع ذلك على إرادته الأولى بتفصيل إر ادات كثيرة بمتضضيات كثيرة (1) - وبذلك تصدر الكثرة عن الواحد - ولا يلزم من ذللك ما لزم من أن الواحد بذاته لا يصدر عنه إلا واحد ، فهذه أشياء صدرت عن واحد بأسباب كثيرة"(٪).

 في الاتجاه الطولي فقط كما ترتب على القول بالفيض . كان ذلك نقد أبي البركات البغدادي لما ترتب على المسلمة الرئيســـة لنظرية الفيض، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد أبان فيه أن أصحاب الفيض عند بنائهم لهذه النظرية وقعوا في التتاقض مع هذا المبدأ ، وأن هذه النظرية طبقاً لهذا المبدأ لا تنطبق على الواقع الكوني للموجــودات وأنهــا تخــــالف صورة العالم ، وأن في تعيم هذا المبدأ حداً من القدرة الإلهية . ومما تجدر الإشنارة إليه أن أبا حامد الغزالي في نقده لهذا المبدأ النتهى
 البغدادي فإنه يقر بصحته وصدقه مرة واحدة ، وذلك في بدء الخليقة ، ولكنه

ينكر تعميمه على موجودات العالم ، مبيناً عدم جدواه التطبيقيــة ، ورؤكــداً فشل النظرية في تفسير عملية الخلق .
وأنفق مع أبي حامد الغزالـي في عدم صحة هذا المبدأ من الأساس إذ أنـه
 و البر اهين العقلية،" بل هو - كما قال ابن رشد- مجرد قضبة انفق عليها القدماء عندما كانو ايفحصون عن أصل العالم(').

وضـع أصحاب الفيض العقول المفار قـــة وســـائط بــين الله تعــالـى
وهوجودات العالم المادي ، وأسندوا إليها دوراً و جودياً ودعرفياً ، وبخاصـــــة
العقل الأول والعقل الفعال ، وجعلوا كل عقل كنها مختص بما يصدر عنـــهـ دن العقول و النفوس والأفلاك ، وخصوا العقل الأخير منها بتــدبير شـــئون العالم المادي
ولم يقبل أبو البركات البغدادي فكرة العقول المفارقة ووجه نقده لها ،
وقد تتو ع هذا النقد ما بين نقد للفكرة ذاتها ونقد لما ترتب عليها . أولاً : نقد فكرة الاعقول :
يرى أبو البركات أن فكرة العقول المفارقة دن اختر اع الفلاســفة وأن اللغة العربية لا تثر إطلاق اسم " العقل " على ما يدعون ، وأن العقل فــي هفهومهم يحاذي المعنى الذي
يسمى في اللغة العربية " إلهاً " (r ) . يقول أبو البركات : " ويقولون عن المبدأ الأول أنـه عقل وأنه أعلى العقول مرثبة وهو بالفعل أبداً ، وكــل عقل غيره يقتدي بغيره ، وقدوتـه هو مبدؤه القريب ، وهو تعاللى ڤدوة كــل



```
N\mp@code{F.r. مr.a}
```

و هذا العقل الذي يفولونـه الآن دنقول من لفظة فيلت في لغـــة يونـــان لــيس مو قعها في ثلك اللغة موقع هذه في العربية من جهة الوضع " (ک) . ويبين أبو البركات أن المفهوم الذي وضععه أصحاب الفيض للعةــل و أطلقوه على الله - عز وجل - وكل ما هو دفارق ، لا وجود له في أصــلـ لغة العرب (') ، لأنه يراد بـه في اللغة العربية من جهة العمل : الثيء الذي يمنع الخو اطر و الثثهوات من الناس ويو قفها عن أن تمضـــي فــي العــزائم بحسبها ، فذلك الناظر المفكر الر اد عن الخو اطر والثشهوات هو الذي يسمونه عقالا ، أما ذلك المفهوم الذي قال بـه أصحاب الفيض فإنـه يحاذي مفهوم الإلّه
 العلم (٪) إن دفهوم العقل الذي قال بـه الفلاسفة وما خصر بـه صفات ليس له أصل في اللغة العربية ، وإنما يعود إلى اللغة اليونانية . ثُانباً : الاضضطراب في عدد الععقول (المفارقة :
يو جه أبو البركات نقده لأصحاب الفيض فيما يتعلـــق بعــدد العةــول المفارقة ، مبيناً أنهم اضطربوا في عددها فمرة يفولون أنها ثمانية، ويعودون فيقولون بأنها تسعة ، وأخرى يقولون بأنها عشرة عقول دفارقة (ّ ) . ويذكر أبو البركات أن السبب في هذا الاضطر اب يعود إلــى أنـهــ اعتمدوا على أفوال علماء الهيئة في الأفلالك ، فجعلو اعدد العقول بقدر عدد
 تردد هذا الاختلاف في عدد العقول المفارفة عند أصحاب الفيض .

- (r) المتبر (
( ( ) ترجع معاجم اللغة أصل كلمة " عقل " في مدلولها اللغوي إلى عدة معان ندور حول : المنع

( ( $)$

يقول أبو البركات : " وجعلوا عدد العقول التي يسمونها مفارقة بعدد ها يعرفونه من الأفلالك دما فال به علماء الهيئة " (') .
إن هذا النقد الذي وجهه أبو البركات إلى نظرية الفيض ، فيما يخـص الاضطراب في عدد العقول المفارقة ، لهو جدير بأن يوضع محــل اللتــــير والاعتبار ، إذ أنه يبطل دعوى وجوب نظرية الفــيض وثبوتهــا بــالبر اهين القاطعة ،" وثللك أن الاعتماد على ما قرره علماء الهيئة في الأفالك إنما قــام على أساس نظري ، لأن كلامهم فيها إنما هو من فبيل القضايايا النظرية التي لم تمحصها التجربة ، وذلك لأن طبيعة البحث في علم الهيئة تتأبى على اليقين ،
 ولما كان كذلك فإن النتائج التي يتوصل إليها فيه إنما تكون احتمالية وليســـت

وإذا كان الأمر كذلك فيما يتوصل إليه علماء الهيئة من نتائج ، فهــ

ولا تتجاوز حد الإمكان .

يقول أبو البركات : " ألا ترى أن صاحب علم الهيئة أخذ مبادئ علمه
من الحس بالرصد والتجربة في الزمان والحساب بالنسبة ، ثم قدر ذللك فـــــي
 هيئتها وقال هكذا يمكن أن يكون ولم ير الأفلالك ولا أوضاعها ولا ولا أثـــالها في هيئتها ، ولو قدر غير ذلك بحيث تتسق عليه نسبة المحسوس من ذللك ،
 ولا يخرجهما من حد الإمكان فإنه لم يقل فيما قال إنه هكذا يمكن أن يكـ ألـا وعلى غير هذا الوجه لا يمكن أن يكون " (٪) .
(1) المـعثبر (101/r)

(

```
NH.Y. مr.a
```

 علماء الهيئة في الأفلاك و مقالة أرسطو وشيعته في بداية الخلق ، لا بر ها هان على وجوبها حتى يدعوا أنها ثابتة بالبر اهين القاطعة (1) . ثالثاً : إهمال عقول النفوس النباتية و الحبيوانية :
يبين أبو البركات البغدادي أن اعتماد الفلاسفة على أقوال علماء الهيئة
 اللفوس الحيوانية والنباتية والعناصر الطبيعية ، وبالثلالي عجزوا عن تفسير صدور ها عن الهُ تعالى رغم كثرتها •
يقول أبو البركات : " وجعلوا عدد العقول التي يسمونها مفارقة بعدد
 والهواء والأرض ولا في النفوس النباتية والحيوانية شيئاً يعتد بــهـه ولا فـــي أنواع الحيوانات واللنبات والمعادن على كثرتها " (') .
ويؤكد الاكتور أبو ريان ما ذهب إليه أبو البركـــات هــن خلــو آراء
 اللسينوية وبخاصة موسوعة الثفاء ومختصر ها في النجاة ، والرسائل التنـــعـع والتي دعظمها في المسائل الطبيعية ، تؤكد خوض المثائيين ومنهم ابن سينا
 أبو البركات من ظلو آراء المشائيين من العناصر الطبيعية فنللك فيما يتصــلـ بدحتوى نظرية الفيض باعتبار أنها عجزت عن تفســير صــــور العناصــر الطبيعية بما فيها من كثرة"(گ).

$$
\begin{aligned}
& \text { • ( ( } 1 \text { نسس المرجع والموضع } \\
& \text {. ( } \mathrm{C} \text { ( } \mathrm{C} \text { ( } \mathrm{C} \text { ) }
\end{aligned}
$$

## رلبعاً : نقد دور العقول في عملبة الخلق :

مثلت وساطة العقول بين الله تعاللى و الموجـودات المتكثــرة أســـاس نظرية الفيض ، وطبقاً لـها الأساس أسند أصحاب الفيض صدور المعلولات اللتي في المر اتب الأخيرة إلى العقول المفارقة ، وقصروا فعــل الش وخلةـــه على العقل الأول فقط . وقد صور أبو البركات هذه المقالة ووجه نقده لهــا فــائلا : " و كـــــا
 فعله وخلقه على ما صدر عنه بذاته عن ذاته، وجعلوا الاو اعي والأســبـاب المختلفة والمعقو لات المتفننة عند غيره من العقول أسباباً لصدور المعلولات الكثيرة عن علة واحدة ولم يقولو ا فيه كذللك - أي الله - لكونـه لـــــ يقو لـــوا بكثرة دفعو لاته و دعقو لاته " (') . يرفض أبو البركات ثلـك المقالة ويوجه نقده إليها مبيناً أنـــهـ إذا كـــان التعقل هو علة الوجود ، وتعدد جهاته هي علة صدور الكثرة ، فلم خصـــت هذه العقول بالصدور دون الله ؟ إن العقل يفتضي أن يكون الله هو الخـــالق لجميع الموجودات يقول أبو البركات : " المبدأ الأول هو الذي يخلق بتصوره ، لا الثاني، ولا أقل من أن يكون سواء ، فلمَ يخص هذا دون هذا ؟ فإن الفاعل الواحـــ يفعل أشياء بحسب أشياء أخرى ، سو اء كانــت تلــك الأشـــباء معلو لاتـــه ودفعو لاته أو دفعو لات غيره ، وذلك كمن يشتري لنفسه عبداً ولعبده عبداً ،

 هحركاً " () ، فعلى هذا المعنى يكون الله خالقاً لجميع المو جودات دون واجة إلى وساطة العقول أو غير ها .

$$
\begin{aligned}
& \text {. ( } 10 \mathrm{l} / \mathrm{r} \text { ) ( المعتبر ( }
\end{aligned}
$$



اللفظية، وذلك لأن الكل في رأيه منفقون على صدور الكل عذه، وأن الوجود

 وذلك كليس منافياً لما أسسوه وبنوا مسائلهم عليه(1) . ويرى أن هذه المؤاخــذة
 والركاكة (1)
وما ذكره الطوسي مردود بأنه لا يتفق و ونطق الفيض اللي يحتم أن الش لا يستطيع أن يخلق إلا بتوسط العقل الأول ، وأنه لو لاه لما اســنطاع أن يخلق غيره من الموجودات ، بل إن ما أسند إلى العقــل الفــــال المنعـوت بواهب الصور من وجود النفوس الجزئية والحيو انية والنباتيــــة والعناصــر الكيانية ما يرد أي دفاع عن هذه النظرية .
 يأخذ أبو البركات على أصحاب الفيض تخصيصهم الأفالك بــالنفوس والعقول دون الكو اكب ويرى أنه لا يوجد مبرر عقلي يسمح بذلكك ، بــل إن الكو اكب أولى بالعقول واللنفوس وذلك لرو

 على كثرتها فلم يذكروا لشيء دنها نفساً ولا عقلا ... فما بالل تلك خلت من هذا وهي بذلك أولى لما يظهر من أفعالها بشـــعاعاعاتها وأنوار هــا وقواهــا وروحانياتها " (") .
( ( ) شزح الإشارات والتنيبهات للطوسي (Y (Y (Y) تحقيق د/ سليمان دنبا - دار المعارف مصر الطبعة الثانية


كان ذلك نقد أبي البركات البغدادي لـقالة العقول المفارقة في نظريـــة
الفيض ، انتهى فيه إلى أن اعتماد أصحاب الفيض على أقوال علماء الهيئــــة في الأفالك أدى بهم إلى الاضطراب في عدد العقول ، وإهمال عقول النفوس النباتية والحيوانية ، وأنه لا وجه لاختصاص الألألاك بالعقول والنفوس دون الكو اكب ، كما أنه لا وجه لإسناد دور إلى العقول في عملية الخلق طالما أن التعقل هو علة الإيجاد وكذلك الكثرة ، وأن فكرة العقول في ذاتها ليس لهـا أصل في اللغة العربية وأنها نقلت من فلسفة اليونان ، وهي تعبير عن العقل في معناه النظري وليس العملي.
ثـالثًا : نقـ نفي علمه تعالثى بالجزئيات و المحسوسات : أدى التوحيد بين عطلية التعقل وفعل الإيجاد لاى أصحاب الفيض إلى نفي علمه تعالى بالجزئيات والمحسو سات وجعلوا ذللك من قبيل تتزيهه تعالى عن التغير والجسمية ، إذ أنهم رأوا في تعدد معلوماته هـا يوجــب التغيــر والكثرة في ذاته ، وذلك محال في حقه تعالى .

 الجزئيات والدحسوسات وجعلوا ذلك كن فبيل التنزيه عن التغيــر و إلحـــاق
الجسمية به(1) ".

بإدر اكه الجزئيات والمحسوسات لا يؤدي إلى التثير و الكثرة في ذاته تعالى ، وإنما ذلك يعود إلى الإضافات والأفعال اللنسوبة إليه ، و هذه لا تلفيد الكثرة على هويته أو التنير في ذاته .
يقول أبو البركات : " والقول بإيجاب الغيرية فيه بــإدر اك الأغئـيـار

( ( ) المرجح السابق نفس الموضع •


بل في إضافاته و وناسباته ، وتلك مما لا تعيد الكثرة على هويتـــهـه وذاتـــهـه ، ولا الوحدة التي أوجبت له في وجوب وجوده بذاته و مبدئيته الأولى التي بها
 مدركاته ونسبة إضافاته ، بل إنما هي وحدة حقيقتّه وذاته وهويته " (') ويلجأ أبو البركات إلى اللفس الإنسانية يستمد من إدر اكها للجزئيات ، وهي غير جسمية دليالٍ على أن إدرالك الهُ تعالى للجزئيات والمحسوســات
 بتجربتتا أن نفوسنا وهي غير جســيـية تــــرك الجزئيـات والمحسوســات ولا يحدث تغيرا أ فيها ، فكذللك يدرك الها الجزئيات () . ويذهب أبو البركات إلى أكثر من ذللك فيذكر أن الإنسان إذا كـــــــن يدرك المحسوسات بحواسه ويدرك الروحانيات أيضاً بالاســتـلال فإنـــــهـ إذا وصلت نفسه إلى مرحلة التجرد أدركت الروحانيات كما تدرك المرئي بالعين فلا يحتجب عنه شيء ، فلم لا يكون إدر الك الشه على هذا النحو ، فلا يحتجب
 قدرته عن إيجادها بأسر ها (")
إن هذا الرد من فبل أبي البركات على الفلاسفة في نفيهم علده تعالىى
 وتكثر ، فالتغير واللتكثر في نظره ليس إلا أمرين إضافيين ، ولذا فلا خشــيـية على الإطلاق في علمه تعالى بالجزئيات والمحسوسات (*) ، ولهذا يقـــول: " "
 وجزئي حسي و عقلي " (0) .
(†) رابع المرجع السابق (^1/「) .
(0) أبو البركات : المتبّر (ז/

ونقض أبى البركات لفكرة التغير الذاتي وبيانـ أنها ليســت إلا أمــرأ إضافياً حسب الأحوال والمناسبات جعلتة يقر صراحة أن السبب الأول فـــــي الإيجاد هو اله سبحانه وتعالى (1) . وذلك لأنه إذا كان التغير والتكثر يحدث في الإضافات والمناسبات ، وليست في الذات ، فلا خشية على الإطلاق أن يصدر عن الله موجودات كثيرة باعتبارات متعددة ، كما حدث فـــي العقــل الأول ، وهو بالأول أولى
ويأخذ أبو البركات على أصحاب الفيض في هذه المسألة تخصيصهم


 والمحسوسات ، ولكن كما هو بين فإن أصحاب الفيض جعلوا لكل ععلل من هذه العقول ثلات تعقالت ، وهو يتتافى مع مبدئهم من أن التععل إذا جــاوز ذات المتعقل أوجب الكثرة .
يقول أبو البركات: " وقولهم بأنه لا يدرك الجزئيات والمحسوســـات


 فيعرف الثاني الأول ولا يعرف الثالث ، وذلك إذ كان عدم المعرفة جاء من قبيل النتزيه للأعلى عن الأدنى " () . وأبو البركات في ذلك لا يقر الفاسفة في نفي علمه تعالى بالجز والمحسوسات وإنما يهدف إلى إثبات تناقضهم مع مسلمات المذهب لــــيهم ، فإنهم إذ يقولون بأن التعقل إذا جاوز ذات المتعقل أوجب الكثرة ، ولهغا نفوا علمه تعالى بالجزئيات والمحسوسات وأثبتوا ذلك لكل العةــول الـفـارفـــة ،


إلا أنهم خصوه وحده بذلك دون العقول ، وجعلو ا لكل عةــل كنهــا ثــلاث تعقةلات ، و هذا يتتاقض هع مذهـهم . رابـعاً : نقد الععّل الفعال :
حل العقل الفعال في المرتبة الأخيرة من مرانب العقول المفارفة فـــي نظرية الفيض ، وقد أو لاه الفلاسفة الفيضيون عنايــة خاصـــة ، لا لفضـــل
 تحت فلك القمر ، عالم الكون والفساد . وقد خصن هذا العقل فـــي نظريــة الفيض بوظائف و جودية ودعرفية جعلته دمثلا لحلقة الوصل بــين العــالم العقلِي والعالم المادي، فمن الناحية الوجودية يعد المصدر الرئيسي والعلـــة القريبة لمو جودات العــالم الأرضـــي مــن العناصـــر الأساســية و المـــادة و المو جودات المشكلة دنها ، وكذلك النفس الإنسانية وقو اها العاقلة ، و النفوس الحيوانية و النباتية ، ومن الناحية المعرفية يعـــ العلـــة الأولــى و الو حيــدة لتحصيل اللفس الإنسانية الأفكار و المعارف . كان ذلك شأن العقل الفعال في نظرية الفيض لم يقبله أبــو البركـــات ووجه نقده إليه ، وقد تـثل هذا اللنق فيما يلي :

يأخذ أبو البركات على أصحاب الفيض اضطرابهم في تحديد العقــل الفعال إذ أنهـ يقولون بأنه عقل فلك القمر ثم يعودون فيقولون بأنه دعلــول عقل فلك القمر ، فهل هذا العقل : الثامن أم التاسع أم العاشر فـــي سلســــة العقول المفارفة ؟
يقول أبو البركات: " فكذللك يستمر الصدور حتى ينتهي إلــى الفلـــك


البشر ، وهو الذي يسمونه بالعقلل الفعال ، وعنه تصدر نفوس البشر ، وقالو
لا بل العقل الفعال الذي لنفوس البشر هو دعلول عقل فلك القمر" (') . وقد مر سابقاً أن أبا البركات يرجع اضـــطر اب أصـــــاب الفـــيض واختلافهم في العقول المفارقة إلى اعتمادهم على أقوال علماء الكيئـــة ، وأن
 بالحو اس أو تخضع للتجربة المباشرة ولهذا فهي احتمالية وليست يقينية.
 يو جه أبو البركات نقده لأصحاب الفيض فيما خصوا بـه العقل الفعال دن وظائف وجودية والتي كان كنها وجود النفوس الإنســانية ، ويــرى أن النفوس الإنسانية تصدر عن علل كثيرة وليس عن علة واحــدة كــــا قــال أصحاب الفيض ، إذ يقول : " وأمـا من قال بأن علتها واحدة ، وهـي الـــذي سماه بالعقل الفعال ، فيكفي في رد فوله الآن ما ثبت من اختلان الطبــــــع باختالف أحو الها وأفعاللها " (') .
فأبو البركات يتخذ من اختلا أفعال النفس وأحو الها ها يدل على أنها دختلفة باللوع و الطبيعة ، وبالتالي فإن وجودها يكون عن علل كثيرة مختلفة وليست علة واحدة ، يقول أبو البركات : " وهم يقولون إن هذا العقل الفعال هو العلة القريبة التي عنها صدر وجود النفوس الإنسانية ، وبحســب ذلـــك يرونها واحدة باللنو ع والماهية والطبيعـة لا تختلـــذ فـــي جو اهر ها وإنما تختلف في حالاتها العرضية التي تلحقها من جهة الأبدان وأمزجتها والعادات والتعاليم ، ونحن قد أوضحنا بطريق النظر الاستدلالي من أحو الها وأفعالهـــا اختلاف جواهر ها وماهيانها باللنوع والطبيعة ، فهي عن علل كثيرة لا عــن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (101/r) المعتبر (1) } \\
& \text { ( ( ( ) نفس المرجع (r/r }
\end{aligned}
$$



علة واحدة كما قالو ا ولم يبق بحسب ذلك النظر شكك في كثرتهــا بالماهيــة و الطبيعة والنو ع ولم يبق شك في كثرة عللها"(r )

## 

وكما خصل أصحاب الفيض العقل الفعال بوظيفة وجودية ، خصــوه
كذلك بأخرى معرفية تمثلت في فيض العلــوم و المعـــارف علــى الــنفس الإنسانية، والخروج بها من مجرد الاستعداد للإدر اك إلى الإدر الك بالفعــل ، وذلك أنهم يرون أن النفس لا تمتلك القدرة علــى تجريــد المعقــول دهـن المحسوس إلا عبر العقل الفعال ، وأن ارتقائها وبلو غهـا درجــة الكمـــال والسعادة القصوى لا يتم إلا دن خلال هذا العقل ، ولذا فإن أي معرفة تحدث للنفس الإنسانية هي هن فيض العقل الفعال . وقد صور أبو البركات هذه المقالة عند أصحاب الفيض قائلا : " فهذا الثيء الذي هو عقل بالفعل الذي يجعل نفس الإنسان التي هي عقل بـــالقوة
 و المبدأ الذي عنه توجد ، فهو هبدؤ ها القريب في الوجود و دعادها الأدنى في الكهال "(1) و (1
ولم يرتض أبو البركات هذه المقالة ووجه نقده إليها هبيناً أن اللفوس الإنسانية في مقدور ها إدر اك المعارف وتحفيق كمالها دون الحاجة إلى هـــا يسمونه العقل الفعال وذلك بالنظر و التأكل في الموجودات. يقول أبو البركات: "والاعتبار يرينا في الوجود أشياء بالقوة يخرجهـا إلى الفعل شيء بالفعل ، ويرينا أشنياء بالفعل دائماً تخر ج إلــى الفعــل هـــا بالقوة، كالثمس بنور ها وحرارتها الدائمين لها أبداً ، ويشهد الوجود أن مــا بالفقوة والإمكان يصير بالفعل من جهة شيء هو كذللك بالفعل وذلـــك الـــذي بالفعل لا يلزم أن لا يكون قد كان بالقوة ... بل يلزم بما يأتي من النظر في

$$
\begin{aligned}
& \text { - (lor، ، lor/r) (r) } \\
& \text { ( ( }
\end{aligned}
$$

العلم الأعلى أن ينتهي الإدكان و القوة إلى الوجوب و الفعل أبداً ، فهذه كليــة يحكم فيها وبها ، فالنفوس في تعلمها بعد الجهل وكمالها بعد النقص لا يلزم فيها هذا ، فإن الحبة من الثمرة شجرة بالقوة تصير شجرة بالفعل من ذاتهـا وليس تجعلها بالفعل شجرة أخرى ، بل تخرج بذاتها إلى كمالهــا ، كــــلك اللفس يجوز أن تخر ج إلى كمالها بذاتها من غير أن يكون لها شـــيء هــو كذلك بالفعل يخرجها إلى الفعل وينتهي بهـا إلــى كمالهــا ســوى إدراكـ الموجودات والنظر فيها " (1) .
إن النفس الإنسانية في رأي أبي البركات ليست في حاجة إلى العقــلـ الفعالل حتى يهبها الوجود أو يفيض عليها العلوم والمعارف بل في وسعها أن تحقق ذلك عندما تتصل بالموجودات وتتألمها و تتظر فيها .
 الفعال، انتهى فيه إلى رفض أي دور لها وجودياً أو معرفياً ، ليعلن بذلك عدم الحاجة إلى العقل الفعال اللي عول عليه أصحاب الفيض في نظرية المعرفة والخلق كثيراً في مشهـ البناء الكوني والمعرفي وبنقد أبي البركات للعقل الفعال ينتهي نقده لنظرية الفيض دعلناً فشتلها في تفسير عطلية الظلق، وأنه لا يوجد مبرر عقلي أو حجة بر هانية لقبولهـا أو القول بها ، ومبيناً أن " الفالِسة يضعون مبادئ مذهبهم وضعاً دون إِيراد


وأمام هذا النقد اللي وجها أبو البركات لا نمطلك إلا القول بأن التحكم في تصوير ها، والقطع بوجودها ، والوقو بـ بعدد العقول إلى دـــا اســنترت

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



عليه أمر لا يقره العقل ولا يقبله العلم ، وأن المعضلة التي صور ها القائلون







إن هاتين الآيتين صريحتان في بيان استنثّار الحق سبحانه وتعالى بعلم كيفية الخلق ، و هذا يؤدي بالضرورة أنه ليس للعقل سبيل مأمون في تفسير هذه القضية ، وذلك أن كيفية إيجاد الله سبحانه وتعالىى لهذا الكون من الأمور الغيبية ، وإذا كان العقل الإنساني لا يز ال دتخبطاً في عــالم الثـــهـادة فـــإن تجاوزه لهذا العالم إلى عالم الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالىى بعلمه كما

 اللذي لم يستطع أحد مهما أوتي من قوة أن يرده " (' ') .
 مو قفين للفارابي وابن سينا يعز اللفاع عنهـا ، حيث اكتفيا بفكـرة الصـــنع
 القر آن الكريم والأي يعتمد على قدرة الباري وإرادتة (¹) .


( (

ولهذا صدق من فال إن إلهاً يصدر عنه العالم بلا إرادة ولا خلق منه
ولا نثاط له ، وبينه وبين العالم وسطاء عديدون ، ولا يعلم إلا ذاته إله كهزا لا يمكن أن يتفق والعقائد الصحيحة التي جاء بها الإسلام ("). وليت أصحاب الفيض قالوا أنه يكن أن يكون الخلــق علــى هـــــه الصورة ويمكن غير ها ، ولو قالوا ذلك ، لقلنا إنها وجهة نظـــر تحـــاول أن تقدم تفسيراً لخلق العالم ، أما وإنهم قالوا بوجوبها وثثوتها بالبرا اهين القاطعة ، فلا نملك أمام هذا إلا القول بأن هذه اللظرية باطلة عقلا ، و علماً ، وقبــل ذلك نصاً .
 أي مبرر لقبولها : كدعواها أن العقلي فاض عن المادي ، والقول بــالعقول المجردة وأنها جواهر قائمة بنفسها ، وتوقف الفيض وعلماً : لأنها تعتمد على الصورة القديمة لعلم الفلك التي قـــلـ بهــا بطليموس والتي كانت نقرر أن الأرض مركز الكون وأن الأفالك والكو اكب تدور حولها ، وقد أثبت العلم بطلان هذه الأقوال . وباطلة نصاً لمخالفتها للنصوص الدينية ( ( ) اللتي تــــرر أن اله هــو الخالق لهذا الكون بصورة مبانشرة وبقررتـ اللطلقة وإرادتـ الحــرة ، فــــي الوفت الالي خلقه فيه ، وأن هذا الكون لم يولد أو ينبثق عنه تعالى .



الحرة في الحديث عن النتائج المنترتبة على الفيض من الناحبة الاينية .

## الخاتمــــــة

كان الههن الأساسي من هذه الار اسة الإجابـة على اللتــــاؤلات التـــي طرحت حول نظرية الفيض من خلال نقد أبي البركات البغدادي لها ، وقــــ كان السؤال المحوري الذي تمركزت حولـه الار اسة ، هل قــدمت نظريـــة الفيض تفسيراً عقلياً لعدلية الخلق وصدور الموجودات عن الله تعالى يتو افق هع دقررات العقيدة الدينية أم لا ؟
وقد تبين من خلال هذه الدر اسة فشل نظرية الفيض في تفسير عملية الخلق وصدور الموجودات عن الله تعالى ، وأن هذه النظرية غير هبـررة عقلياً ودينياً ، وأن كل ما أورده الفلاسفة الفيضيون من حجج وبر اهين على ثبو تها غير دقنعة ولا ترفى إلى درجة الأنظلار العقلية . وقد تبين أن هذه النظرية تحتوي على دقو لات فلسفية يتو قف العقل في قبولها وتصور ها : كنها حصر العقول في عشرة ، والوقوف بها عند العقل الفعال ، وصدور المادي عن العقلي ، وذلك أنه لا يوجد دليل عقلّي يـــرر هذا الحصر وذلك اللتو فق ، إذ أن هذه العقول من طبيعة واحدة وخصائصـها واحدة ، فلم هذا الحصر في عشرة فقط ، ولم توقف الفيض عند العقل الفعال وخص دون غيره من العفول بالعالم الأرضي ، وكذلك لا يستطيع العقل أن يفهم صدور شيء مادي عن الصورة العقلية التي يتأملها . وقد تبين أن هذه النظرية لا تنطبق على الو اقع الكــوني لموجــودات العالم لأنها لا تنطبق إلا على نوع واحد من موجوداته، الموجودات العليــة ذات البعد الطولي التنازلمي ، أما الموجودات المتمانلة : التي هـــي الأنــو اع وأشخاصـها ، و هي كثيرة في العالل ، فإن هذه النظرية لا تنطبق عليها . وقد تبين من خلال نقد أبي البركات لنظرية الفيض أنها تتتاقض فـــي تطبيقاتها هع دسلمات المذهب الصدوري ، من أن الواحد لا يصــدر عنــــ
 إلا موجوداً واحداً ، هو العقلل الأول ، ور غم أنـه واحد فقد صدر عنه ثـــلاث و هو جودات : عقل ، ونفس ،وجرم ، و لا يرفع هذا اللتاقض فـــولهم أن هــذه

الكثرة تعود إلى تعدد جهات تعقلالته ، وهو أمر اعتباري عدمي ، لا يحدث

 وبعقله لهذا الموجود أوجد آخر غيره لأجله ،وبهذا تصدر الموجودات كلهـا عن الله تعالى بصورة مباشرة ، ولم تتغير ذاته أو يلحقها كثرة .
 اللظرية وثبوتها بالبراهين القاطعة ، لأن الأساس الذي تثو تعتد على أقوال علماء الهيئة في الأفالك ، وهي مني من فبيل القضايا النظرية اللتي لا تخضع للتجربة أو الإدر الك الحسي المباشر ، وإنما تبقى في دائــــرة الاحتمال والإمكان ، ولهذا وجدنا اضطراب أصحاب الفيض في عدد العقول الكفارقة ، وإهمالهم عقول اللفوس الحيوانية والنباتية والعناصر الكيانية رغم . كثرتها
 القائلون بالفيض ، وهي تغير الذات الإلهية ولحوق الكثرة ، لو قلنا بــالخلق المباشنر القائم على القررة الـطلقة والإرادة الحرة ، هي من عهــل الــو هم
 الكثرة على هويته أو التغير في ذاته تعالى
وقد تبين أن فهم أبي البركات لفكرة التغير الذاتي ، وبيانه أنها ليست إلا أمراً إضافياً حسب الأحوال والمناسبات ، جعله يقر صراحة أن الهـ هــو الهـو الخالق لجميع الموجودات خلقاً مباشر اً ، وأن علمه شامل لكل الموجـودات الجزئيات والكليات
وقد تبين أيضاً أن هذا الفهم لفكرة التغير الذاتي جعل أبــا البركــات يرفض أي دور للعقول السماوية في الخلق والإيجاد ، وأي تأثير للألفالك في عالم الوجود الأرضي ، مقرراً أن الها هو الخالق لجميع الموجودات وأنه لا مؤثر في الوجود إلا اله .

مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثالث عشر
وقد تبين رفض أبي البركات لفكرة العقل الفعال نفسها ورفضه إسناد



نصت عليه العقيدة الدينية في عملية الخلق ونشأة الموجودات عن الش تعالى ، منها القول بالإججاب الذاتي على الله تعالىى ، وأن خلقه تعالىى للعالم لم يكــن بالقصد والاختيار ، والحد من القدرة الإلهية .

## فهرس الثصادر والمراجع

1 - القرآن الكريم .
= ابن أبي أصيبعة " هوفق الدين أبو العباس أحدد بن القاسم(ت .(一\$77

- Y - بيروت 970
 -

= ابن رشد " أبو الوليد محمد بن أحمد بن محدد " (ت090هـه) . ؟ - تفسير ما بعد الطبيعة . تحقيق موريس بوكاي ، نشر دار المشرق لبنان -
0 - تهافت التهافت . تحقيق د/ سليمان دنيا - دار المعارف - دصر الطبعة الر ابعة
 7 - الإششارات والتنبيهات . تحقيق د/ سليمان دنيا ، نشر دار المعارف . مصر - الطبعة الثانية
V
الإعلام الإسلامي - الطبعة الثانية .

1 - التعليقات . تحقيق د/ عبد الرحمن بدوي ، نشر اللار الإسلامية ،
بيروت .

9 - النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية تحقيق د/ ماجد فخري ،
دار الآفاق الجديدة - بيروت .
= ابن منظور " أبو الفضنل محدد بن مكرم بن منظور" . . 1 - لسان العرب . نشر دار صادر - بيروت - الطبعة الأولى


```
مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثالث عشر .r.r.r.ar
```

11

= أبو ريان د/ محمد علي
Y Y - تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام . دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية
ط ط = أفلوطين :
٪ - تاسو عات . ترجمة فريد جبر ، نشر مكتبة لبنان - بيروت - الطبعة -199V الأولى
= البهي : د / هحمد
§ 1 - الجانب الإلهي هن التفكير الإسلامي ، مكتبة وهبة - القاهرة ، الطبعة

$$
\begin{aligned}
& \text { السادسة r } 91 \text { / } \\
& =
\end{aligned}
$$

10 - نحن والنراث . مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت - الطبعة
الأولى T • •r .
= الجويني " إمام الحرمين أبو المعالمي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف " $\cdot(-\infty \leq \wedge ت)$
17 - الإزشاد إلى فو اطع الأدلة في أصول الاعنقاد . تحفيق د/هحمد يوسف
موسى ، د/ على عبدالمنعم عبد الحميد ، نشر مكتبة الخانجى -
.
=
. تاج العروس من جواهر القاموس . نشر دار الهداية ، بيروت IV
= الثشهرستاني " أبو الفتح محد بن عبد الكريم بن أبي بكر"
1 1 الملل والنحل . تحفيق عبد العزيز هحمد الوكيل ، نشر هطبعة الحبي

= الغزالي " أبو حامد محمد بن محد الغز الي الطوسي" (ته مهـهـ)


19 - تهافت الفلاسفة . تحفيق د/سليمان دنيا - دار المعارف ، مصر الطبعة التاسعة .
= الفار ابي " أبو نصر محمد بن محد بن طرخان " (تهrهـهــ) - . - بيروت - الطبعة السابعة .

- Y السياسة الددنية . تحفيق فوزي متري - نشر المطبعة الكانوليكية لبنان - الطبعة الأولى عج 97 •
- Y - عيون المسائل - ضمن المجموع - نشر هطبعة السعادة - دصر الطبعة الأولى
Y Y - فصوص الحكم - ضمن المجموع - نشر دطبعة السعادة - دصر
= بدوي د/ عبد الرحمن
 Y - خريف الفكر اليوناني - مكتبة النهضة المصرية 909 .
=بو هلال د/ هحد

Y - الغيب والثهادة في فكر الغزالي- نشردار دحمدعلي- تونس الطبعة

- اللتساعية الرابعة لأفلوطين في النفس - الهيئة العامة المصرية للكتاب
- pl9V.
= صليبا - جميل
. $19 \wedge$ - - المعجم الفلسفي - دار الكتاب اللبنانى - بيروت = عبية د/ إنشاد محد علي
Y 9 - موقف المشائية الإسلامية من النص الديني - مكتبة شقرون ، دصر
- الطبعة الأولى بدون = غرابة د/ حمودة

$$
\begin{aligned}
& \text { الأولى •r... } \\
& \text { = }
\end{aligned}
$$

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثالث عشر .r.r.
.
= فخري د// ماجد

اس - تاريخ الفلسفة الإسلامية ترجمة كمال اليازجي - الجامعة الأمريكية -

$$
\begin{aligned}
& \text { - بيروت } 9 V \leqslant \\
& \text { = فراج د/ عبده }
\end{aligned}
$$

rب - دعالم الفكر الفلسفي في العصور الوسطى - دكتبة الأنجلو المصرية
-
= قاسم د/ محمود
سr - نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلانها للى تو ما الإكويني ، الأنجلو
المصرية - الطبعة الثانية .
= كليب د/ سعد الدين
ع - البنية الجمالية في الفكر العربي الإسـلامي - دنشورات وزلارة الثقافة
-
$=$

منشورات عو يدات - بيروت
$=$
چץ - في الفلسفة الإسلامية " دنهج وتطبيقه" دار المـعارف - دصر الطبعة

- الثالثة
$=$
- من MV الفلسفة اليو نانية اللى الفلسفة الإسلامية - منشورات عويدات

بيروت - الطبعة الثانية $9 \lambda 1$ •
= مطر د// اميرة حلمي

- T الفلسفة اليو نانية " تاريخها ومشكالتها" نشر دار فباء - القاهرة

$$
\text { - } 1991
$$

$=$

هr - بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط . دار المعارف - دصر - الطبعة الثانية . = نصـار أ.د / محمد عبد الستار - ؛ - في الفلسفة الإسلامية فضايا ومناقشات - مكتبة الأنجلو المصرية
الطبعة الأولى qAr ام .
= نصر د/سادي
§

Y
و النشر •
= و هبة د/ مراد


$$
\begin{aligned}
& \text { تاريخ طبع • } \\
& \text { = هويدي د/ يحيى }
\end{aligned}
$$

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

## ثانيا :

التفسير وعلوم القرآن

