# مـجلَّة الواحات للبـحوث و الدراسات المجلد 8 العـدد 2(2015) : 879 - 902 



دلاءيل النبوةالقرآن الكريم - انشقاق القمر-
يحيى بن مـحمد غُشِّي
كليـة الدعوة وأصول الـديـنـالجـامـعـة الإسـلامـيـة بـالمديـنـة المنورة

الملخص-
الحمد لله الذي خلق الكون بقـدرتـه, وأودع فيـه سـرُّ حكمتـه, يـخلق مـا يشـاء, ويفعل مـا يريـد, ثم الصـلاة والسـلام على نبيـنا مـحمد خاتم الأنبيـاء والمرسلـين, وبحـد :فإن مـوضوع النبوة أو النبـوات مـن أعظم أبواب العقيـلـة ؛ إذْ الإيـيـان بـأنبـيـاء الله تعالى- عليهم الصـلاة والسـلام- أحـد أركان الإيمان الستـة, فلا يـصح إيمـان العبـد حتى يؤمـن بـالله, ومـلائكتـه, وكتبـه, ورسلـه, واليوم الآخر, والقـدر

 بالنبوة هو الطريق الموصل إلى مـعرفة الله ومـحبتـه, والمسلـك المفضي إلى
 فالنبوة واسطة بـين الخالق والمخلوق وِ تبليـغ شرعه, وسـفارة بـين الملك
 النـور, وينقلهـم مـن ضيق الدنيـا إلى سعـة الدنيـا والآخرة.
 قال شيـخ الإسـلام:"ودلائل النبوة مـن جـنس دلائل الربوبيـة, فيهـا الظاهر والبـيّن لكل أحلـ؛ كالحوادث المشهودة, فإن الخلق كلهمم مـحتاجون إلى الإِقرار

بـالخالق والإقرار بـرسلـهـ" .

 النصوص دلائل وآيات على نبوة نبيـنا مـحمـل صلى الله عليـه وسلـم, فإن إيهـانـه







 التشريع لدقائق الأمور, وأسرار التشريع, وأن التسمية الصحيـحية والألثرية









 تتعلق بالولاية, وهذا مـا يستلزمـه مقام النبوة والأنبيـاءـ ألا رابعاً:أن أعظم دلالة أو معجزة على نبوة نبينا مـحمد

 لدعوتها كل المناسبـة, فهي المعجزة الأصيلة والفريدة بخلاف غيرها.
خامساً:أن من الدلائل النبوية الحسية التي أبهرت الكفار وعانـروا وكا وابرورا
 الكفار من النبيصلى الله عليه وسلم أن يريهـم القمر فلقتين, حتى يؤمنـوا بـه

# وأنـه نبي ورسول مـن عنـد الله, لكتنهم قابلوا هذه الدلالة أو المعـجزة بـالإنكار . والمحـانــة - عيـاذا بـاللهـه <br> سـادسأ:أن أهل العلـم ومـا يتصل بهـا الكتب الكثيرة العديـدة, وهـا إن دلّ إنـما يـل على أهمـيتهها. 

Prophecy signs. Holy Koran - splitting of the moon-

## Abstract-

Praise be to God who created the universe in his ability, and deposited the secret of his wisdom, creates what he wants, and does what he wants, then prayer and peace upon our Prophet Muhammad seal of the prophets and messengers.

After: the God did not create slaves in vain, and did not leave them in vain; but sent them prophets and messengers, and mode between him and them informing them orders and prohibitions, and consistence them the way of guidance and misguidance, though the subject of prophecy or prophecies of the great doors of faith; it faith in prophets of God-them Prayer and Salam a six pillars of faith, it is true faith slave even believe in God, His angels, His books, and His messengers, and the Last Day, and much good and evil, and of prophecy- as It is no secret- is the way to see favourable God and his exasperation, and orders and prohibitions, and close to him, What is for mercy, faith is the prophecy of conductive road to knowledge and love of God, and the route leading to the pleasure of Allah and his committee, and the way that leads to salvation from the punishment of God and win from the punishment of God and win forgiveness.

Says "Shaykh al-Islam IbnTaymiyyah in this:" faith prophecy out of deliverance and happiness, it did not achieve this door was troubled by the door of guidance and misguidance, belief and disbelief, and did not distinguish between right and wrong".

Prophecy mediation between the Creator and the creature in the Report has prescribed, and the Embassy between the king and his servants, and an invitation from the Merciful to his creation; to drive them out of the darkness into the light, and take them from this world to the narrow worldand the Hereafter capacity.

And the need of people to acknowledge prophecy, most of their need for air, food and drink; Says "Shaykh al-Islam" the signs of the prophecy of the genus Godhead signs, where the visible and manifest for each one; memorable incidents, the all creatures in need to acknowledge the Creator and acknowledge Messengers".

And on the above study are signs of prophecy, and show it -toowhich increase the insured belief, perhaps the reason for the Islam of God wants to do good, and this is observed, the slave Muslim if passed in
the texts signs and signs on the prophecy of Prophet Muhammad, peace be upon him, The faith increases and strengthens the evidence,CadiAyyad says in a statement reason authored a book (el shafa recognize rights Prophet): "but accustomed to the people of his religion, who accept his call, who believe his prophecy, to be an affirmation in their love for him, and growth for their works, and that they may add faith to their faith".
and these evidences -without doubt- are the largest proof that Muhammad is the Messenger from God; because God is not support lying, evidences prophecy are greater proof of the sincerity of our Prophet Muhammad, peace be upon him, with what God has honored from morals .
Perhaps most important, it should be noted this extract are the following:

First: that the evidences of prophecy or miracles of the prophets of all kinds, are an act of God, and no creature has the ability to find them on that face, which got him, and it appears evident in this sense offers us an indication in the Koran, and the miracle of splitting of the moon.
Second: that God conducted on the prophets-Salam upon them and these signs or miracles; because they are subiects of argument and evidence, they serve as a witness to the proceedings in place of prophecy, and the purpose of them honor.
Third: that the evidences of prophecy outweigh the dignities of the Patriarchs in quantity and quality, gender, type, Miracles carried out by prophecy, no doubt about it in the perceptions of the greatest mind of the dignities that are related to the mandate, and this is what entails the shrine of prophecy and the prophets, as is obvious.
Fourth: I would recommend my fellow readers need to follow up this subject, and complete what is related sections nodosum, so Btelmus this contractual issues in Amadanha, which is written in the books of the scholars who are considered, than we have pointed out some of them, and I ask Allah to benefit with what you wrote, it is We calculated and yes, the agent, blessings and peace upon our Prophet Muhammad, and Praise be to Allah, the Lord of the Worlds

## المقدمـة -

الحمـد لله الذي خلق الكون بقـدرتـه, وأودع فيـه سـرَّ حكمتـه, يـخلق مـا يشـاء,




وبعد: فإن الله تعالى لم يـخلق عبـاده عبثاً, ولهم يتركهم سلدىً؛ بل أرسل إليهـم أنبياءه


 وإن موضوع النبوة أو النبوات مـن أعظم أبواب العقيدة؛ إذْ الإيهـان بـأنبيـاء الله تعالى- عليهـم الصالاة والسـلام- أحد أركان الإيمـان الستـة, فلا يـصح إيهـان العبـد حتى يؤمـن بـالله, ومـلائكتـه, وكتبـه, ورسلـه, واليوم الآخـر والقلـر خيره

 بالنبوة هو الطريق الموصل إلى مـحرفة الله ومـحبتـه, والمسلك المفضي إلى

رضوان الله وجنتـه, والسبـيـل المؤدي إلى النـجـاة مـن عـذاب اللّه والفوز بــغفـرتـه. يقول ابن تيمـيـة هِ هذا:"والإيمـان بـالنبوة أصل النـجاة والسعـادة, فمـن لم يُحققق هذا البـاب اضطرب عليـه بـاب الهـلى والضـلال, والإيــان والكفر, ولم يـُمـيز بين الخطأ والصواب"(1 (1)
فالنبوة واسطة بـين الخالق والمخلوق وِ تبليـغ شرعه, وسفارة بـين الملك


النور, ويـنقلهـم مـن ضـيق الدنيـا إلى سـعـة الدنيـا والآخـرة.
وحاجـة العبـاد إلى الإقرار بـالنبوة, أشـلـ مـن حاجتـهـم للهواء والطعـام والشـراب؛ إذْ مـن فقد هؤلاء خسـر الدنيـا, أمـا مـن فقد الإقرار بـالنـبوة فـخسـارته أشـلـ وأنكى, إذْ خسر الدنيـا والآخرة.
( ${ }^{1}$ ) كتاب النبوات لأحمد بن عبد الحليه بن تيمية ص447.

قال شيـخ الإسـلام:"ودلائل النبوة مـن جنس دلائل الربوبيـة, فيهها الظاهر والبيّين لكل أحلد ؛ كالحوادث المشهودة, فإن الخلق كلهـم مـحتاجون إلى الإِقرار بـالخالق والإقرار بـرسلـه" (1) ولاشك أن مــرفـة اللّه, والإيهـان بـه, وعبـادته, ومـعرفة رسلـه, وطاعتـه, يحتاجهـا كل مـخلوق مـكلّف



 القاضي عياض بِّ بيـان سبـب تأليفه لكتابـه( الشفـا بتـعرف حقوق المصطفى):" بل ألفناه لأهل ملتته، الملبـين لدعوته، المصلدقين لنبوته، ليكون تأكيـاً

وأمـا الملحـد المحانـد فإنـه لا يرزداد إلا عمى", ولو جاءته كل آيـة, كمـا قال تعالى













على أمـريـن مهـهـين:

$$
\begin{aligned}
& \text { (¹¹) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحـلأحمد بن عبد الحليمه بن تيمية (5/5) } \\
& \text { (2 ) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (246/1). }
\end{aligned}
$$

الأمـر الأول: أن هذه الدلائل أو المـجـزات التي أجـراهـا الله على أيــي الأنبيـياء,


 الحمـيلدة, ومـا أوتيـه صلى الله عليـه وسلـم مـن جوامـع الكلـم, وشمول التشـريـع لدقائق الأمور, وأسـرار التشريـع.

(()(دلائل النبوة

وقد انتظمت خطة هـذا البـحث يِّ المطالب التاليـة:
المطلب الأول: دلائل النبـوّة تـريفهـا, وتسـميتهـا الشـرعيـة, والفرق بـينها وـيـن
غيرها مـن الفوارق.
المطلب الثاني: القرآن الكريـم أعظم دلالة أو معـجزة على نبوة نبينـا مـحمـد
المطلب الثالث: دلالة انشقاق القمر مـن دلائل نبوة نبينـا مـحمد صلى الله
عليـه وسلـم الحسيـة.
المطلب الرابع: ذكر بـض مـا أُلف عن دلائل النبوّة مـن مؤلفـات. منهج حتابـة البـحث:
لقد سـرتُ هِّ كتابـة هـا البـحث - بـد عون الله تعـالى- على المنهج
التالي:
 الفن, وقـد أرجـع أحـياناً إلى كتب التفسـير والحديث.
2 النصس باختصار أو نحوه أشير لذلك.
3. عزوت الآيات القرآنيـة إلى مواضعهـا مـن القرآن الكريـه، بـذر اسـم

السورة ورقم الآيـة، مـع كتابتها بـالرسـم العـثمـاني.

بيـان درجـته.
5. وضـحت المسـائل الواردة ـِضْ البـحث إيضـاحاً يسهل على القارئ فهـهـا ومـعرفتها بإذن الله تـعالى.
6. الـتزمـت بعالامـات الترقيـم وضبط مـا يـحتـاج إلى ضبط.
7. وضعت خـاتــة للبـحث, ذكرتُ فيها أهم مـا يهـكن أن يـنوه بـذـكـره مـن

هذا البـحث.

$$
8 \text {. وضعت فهرس للـمراجـع والمصـادر ِـِ آخر البـحث. }
$$

والله أسـأل أن يوفقني للعلـم النـافـع والعمـل الصـالح, فهو خـير مسؤول, وأن


المطلب الأول: دلائل النبوّة تعريفها, وتسميتها الشـرعية, والفرق بينها وبين

أ/ الدليل ـِّ اللغة معروف: هو المرشلد والكاشف, مـن دللت على الشيء ودللت إليـه, قال الجـرجاني فِ كتابـه (التعريـفات) 1 1 :" الدليـل هو: المرشلد, ومـا بـه

الإرشـاد".
والدلائل: جمـع دلالة بـالفتح والكسـر، وهي العـلامـة والأمـارة.يـقال: دلـه على الطريق يـدله دلالة( 2) .

ب/ أمـا المقصود بدلائل النبوة من جهة الاصطلاح: فيقول شيخ الإسـلام عنها :"هي الأدلة
والعالامـات المستلـزمـةلصدقهـم- أي صدق الأنبيـاء- "(3 (3) ".

صلى الله عليـه وسلـمـمـمـا يــلـ على انـى
صلدق نبوتـه.

$$
\begin{align*}
& \text { ( }{ }^{1} \text { ) كمـا } \\
& \text { (2) انظر: لسـان العرب مـادة (دلل) لابن منظور (249/11), ومـختار الصحاح مادة (دلل ) للرازي } \\
& \text { (3 (3) النبوات لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ص30. } \tag{88/1}
\end{align*}
$$

## ثانيا : التسميـة الشرعية لدلائل أو علامـات النبوة:

إن تســيـة دلائل النبـوة بـالمعـجزات إنمـا صلـر مـن أهل الكالام لتتناسـب مـا هـم عليـه, والتسـميـة الصـحيـحـة والأثريـة والمناسبــهأن نقول: دلائل النبوة,أوأعالام النبوة,أو آيات الأنبيـاء, وبخصوص التسـميـة يقول شيـخ الإسـلام:"والآيـات والبر اهـين الدالة على نبوة مـحمـد كثيرة متتنوعة, وهي أكثر وأعظم مـن آيات غيره مـن الأنبيـياء, ويسـميها مـن يسـميهـا مـن النظار: مـعجزات,وتسـمى دلائل النبوة, وأعلام النبوة, وهله الألفاظ إذا سـيـت بها آيـات الأنبيـاء, كانت أدل على المقصود مـن لفظ المعجزات, ولهذا لى يكن لفظ المـجـزات موجودا ٌِِ الكتاب والسنــة, وإنهـا فيـه لفظ "الآيـة" و "البيـينـة" و"البر هـان", كمـا قال تعـالى ٌِِ قصـة
 واليـد, وقال الله تعالى ـِوْ حق مـحمـد


وقال- أيضـا- :"ولهـذا لهم يسـهـا اللّه يِّ كتابـه إلا آيات وبـراهين, فإن ذلك اسـم يـلـل على مقصودها ويختص بها, لا يقـع على غيرها, لم يسـمها مــجزة ولا خرق عادة, وإن كان ذلك مـن بعض صفاتها, فهي لا تكون آيـة وبرهـانا حتى تكون قد خـرقت العادة, وعجز النـاس عن الإتيـان بــثلهـا"( 2) . ومـن جهـة أخرى أقول: إن مصطلـح المعـجزة كمـا عرفه المتكلمون, هو أمـرخارق للعادة يظهر على يــي مـدعي النـبوة على وجـه التـحـدي. وهذا مـعنـاه
 الدلائل.

وهذا الذي أفاده الإمـام السهيلي يفِ سـيـاق حـيـثـه عن بعض دلائل النبوة قائال: "وإن كانت كل صورة من هذه الصور التي ذكرناها - يقصلد تسلـيـم
 اصطلاح المتكلمـين, إلا مـا تحـدى بـه الخلق فعـجزوا عن مـعـارضتـه"( 3) .

[^0]وكمـا نبـه على هذا الفرق الدقيق الحافظ ابن حـجر وٌِ مسـتهل شـرحـه لبـاب عالمات النبوة يِ الإسـلام مـن صـحيح البـخاري قال: "العـلامـات جمـع عامــة، وعبر بها المصنف لكون مـا يورده مـن ذلك أعم مـن المعجزة والكرامـة.والفرق بينهمـا أن المعجزة أخص؛ لأنه يُشترط فيهـا أن يتـحـى النبي مـن يكذبـه, بـأن يقول إن فعلت كذلك أتصلدق بأني صـادق, أو يقول من يتتحداه لا أصلدقك حتى تفعل كذا, ويشترط أن يكون المتتحـي بـه مــا يــجـز عنـه البشـر پِ العـادة

 الدليـل والمعجـزة عمومـا وخصوصـا، فالدليـل أعم والمعـجزة أخصـ ثالثثا: الفوارق بين دلائل النبوة وغيرها مـن الخخوارق: إن النبوة هي أصل المعـجزة, والولايـة هي أصل الكـرامـة, فلا تحصل المـــجـزة


كمـا أن الكـرامـة الخارقة للعـادة لا تحصل للولي إلا بـالتبـع لشرع نبـيـه.
 بـالنبوة الصـادقة, و جمـاعهـا آيـة الله الخارقة الدالة على النبوة الصـادقة, فهمـا
 الحـل والحقيقـة, فآيات الله لا يُحـاطـ بهـا علـــاً . وإن مـا يـجريـه اللّه تعالى على أيـي أنبـيـائه الصـادقين, غير مـا يـجري على

 أشرف العلوم, وأشرف الأعمـال, فكيف يشتتبـه الصـادق فيها بـالكاذب"( 2) ومعـرفة دلائل النبوة أو المــجزات, والتـمـيـيز بيـنها وبـين مـا للسـحـرة والكهـان مـن الخوارق عظيم, وتعلم ذلك مـن أشرف العلوم, يقول شـيـخ الإسـلام: "فإن الكالام وِّ

> (13 ) فتح الباري شرح صحيح البـخاري للحافظ ابن حـجر العسقلاني (6 /581- 582 ) . (2) شرح الأصفهانية لأحمد بن عبـد الحليم بن تيمية (477/2).

المعجـزات وخصـائصها, والفرق بيـنها وبـين غيرهـا مـن أشرف العلوم, وأكثر أهل الكالام خلطوا فيـه تخلـيطا"(1)

ولتوضيح الفوارق بين دلائل النبوة وبين مـا يحصل من الخوارق للسـحـرة والدجالين, أكتفي بـما ذكره شيـخ الإسـلام ابن تيميـة يوِ كتابـه "النبوات"(2 )؛ ؛ حيـث قال رحمـه الله:"والخوارق ثلاثة أنواع:
الأول:إمـا أن تــين صـاحبهـا على البر والتقوى, فهـذه أحوال نبيـنـا صلى الله عليه وسلـه, ومـن أتبعـه, خوارقهم لحـجـة يِّ الدين أو حـاجـة للـمسلـمـين. والثاني: أن تعيـنهمعلى مبـاحات, كمـن تعيـنـه الجن على قضاء حوائجـه المبـاحة, وهذا يشبـه تسـخير الجـن لسليمـان, والأول مـثل إرسـال نبينـا إلى الجن يــعوهم إلى الإيمـان, فهـا أكمـل من اسـتخلدام الجـن يِّ بعض الامور المبـاحة,




 إلى الإيـيان بـالله وعبـادته, كهـا أرسـل إلى الإنس فإذا اتبـعوه صـاروا ســداء, فهـذا أكمـل لـه و لهـمـم مـن ذاكـ

والثالث: أن تعيـنه على مـحرمـات, مـل الفواحش والظلم والشرك والقول البـاطل, فهذا مـن جنس خوارق السـحرة والكهان والكفار والفـجار, مـثل أهل البـلع وغيرهم, فإنهـم يستتعينون بها على الشـرك وقتل النفوس بـير الـير حق والفواحش, ولهذا كانت طريقهـم مـن جنس طريق الكهـان والشعراء والمجانـين, وقد نزه الله نبيـه عن أن يـكون مـجنونـا وشـاعرًا وكاهنًا, فإن إخبـارهـم بـالمغيـيـات عن شـياطين تـنزل عليهـم كالكهـان". انتهى كالامـه رحمـه الله بتصـرفٍ يسـير . وِ丷天 نفس هـذا السـيـاق يـول شـيخ الإسـلام:"والفرق بـين النـبي والسـاحر, أعظم


ص164.
.$(12-11 / 1)$ ( ${ }^{2}$ (

اللّه, والسـاحر والكاهن إنمـا معـه شيطان يـأمره ويخبره, قال تعـالى:هَلْ أُنَبِئِكُكُمْ


 الفرقان هِ هـا النـوع, فإن كثيرًا مـن النـاس يصفها بـأنها خوارق ومعـجزات وعجائب, ونـحو ذلك, ولا يحقق الفرق بـين مـن يـجب أن يـخرق عادته ومعـجزه, ومـن لا يجـب أن يكون يِ حقه كـذلك" (2)

## المطلب الثاني: القرآن الكريـم أعظم دلالة أو معجزة على نبوة نبينا

## محـحل


 مـن دلائل النبوة, قد تضاهي يِ مـجموعها تلك التي أجراها الله على أيـي الأنبيـاء السـابقين, وقـ جاءت السنـة المطهرة زاخرة بـتلك الــلائل, مـع مـا تضمنـه القرآن الكـريـم, والله تعـالى أرسل نبيينا مـحمـدصلى الله عليـه وسلـم إلى



 الإسـلام الشـاملـة للزمـان والمكان والأجيـال, ولما كان هـا هـا هو الحـال وِ الدعوى,


 ومـا أجل قــره.
والقرآن الكريـم مـعروف, وقد عرّفه العلـمـاء بـقولهم:بـأنه الكالام المعجـز, المنزل


$$
\begin{aligned}
& \text { (1²) النبوات لأحمد بن عبـد الحليم بن تيمية ص704. }
\end{aligned}
$$

ويقول الزرقاني عقب إيراده لهذا التتعريف:"وأنت ترى أن هذا التتعريف جـهع بـين الإعجاز والتتنزيـل على النبي صلى الله علـيـه وسلـم, والكتابـة ِـِ المصـاحف والنقل بالتواتر والتتعبل بـالتـلاوة. وهي الخصائصس العظمى التي امـتاز بها

أ/ الأدلة مـن القرآن, على أن القرآن الكريـم مـن أعظم دلائل ثبوة نبينا مـحمد
يــكن اثبـات أن القرآن الكريـم أعظم دلالة أو معـجزة خارقة بـالكتاب العزيـر.
وهي- أي أدلة القرآن الكـريـم- على قسهـين:
القسم الأول: الدليل بالأسلوب: نقول يِّ هلذا الدليل: إن المتتبـع لأسلوب القرآن الكريـم, يجـد يفِ طوايـاه تلك الآيات التي فيها مطالبـة النبي صلى الله عليـه وسلـمبـالمـجـزات, وتقترحها عليـه, بيـنمـا نجـد الرد عليهـم بأن القرآن الـكريـم فيـه الغنـيـة من تلـك المعـجزات أو الدلائل, إذْ هي المعـجزة الكافيـة, ولستُ هنـا بصلدد تتبع تلـك الأسـاليب, وإنمـا أكتفي بـبيـان أنموذج لها, لعل القارئ الكريـم بعـد ذلك يـجمـع الأثبـاه والنظائر ويبـني عليها, فمـن ذلكا أكـ



 مُغنـيـة عن سـائـر الآيات, إن كانوا طالبـين للـحق غير متعـنتـين, هذا القرآن الذي تـوم تالاوته عليهـم فِ كل مـكان وزمـان, فالا يزال معهم آيـة ثابتـة لا تزول ولا تضمـحلّ. كمـا تزول كل آيـة بعـد كونها، وتكون فِّ مـكان دون مـكان"( 2).
 والنفي.أي أَقَصُر, ولم يكفهـم آيـة مـغنيـة عن سـائر الآيات, أنا أنزلنـا علـيـك الكتاب بـالحق المصلدق لما بـين يـديـه مـن الكتب السـماويـة, يتلى عليهـم ِفِ كل

> ( ${ }^{1}$ ) المصدر السـابق.
> (23) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يٌ وجوه التأويل لأبي القاسـم محمود بن عمر
> الزمـخشري(463).

زمـان ومكان, فلا يزال معهمه آية ثابتة لا تزول ولا تضمـحل, كمـا تزول كل آية بعد كونها, وتكون يِّ مكان دون مكان" (1 1) . فقد بان- ولاشكـ

الدلائل والمعجزات, وأنه أعظمها وأبقاها .

 صَادِقِينَ چجارالقصص:
 وٌِِ هاتين الآيتين كان التحديبأن يأتوا بكتاب مـن عند الله مثله, وقال
 اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَّالطور:






 بسورة واحدة فقط من مثل سوره.
وهكذا نرى أن آيات التحدي, قد جاءت على سورٍ مـختلفة, وأشكالٍ متباينـة
 تعالى:وَلْنْ تَفْعَواجٍ, ولا شك أِ أن أي معجزة التحدي, وقد جاء التحدي وِّ هذه المعجزة صريحاً بيّناً, يـدل دلانة بيّنـة وواضحة جلية لكل أحد أن القرآن الكريم معجزة قاهرة ظاهرة.

يمكن بيـانه من طريقين:

الأول:أن يقال إن هذا القرآن لا يخلو حاله من أحد وجوه ثلاثة:
(1) ${ }^{1}$ ) ${ }^{\text {( }}$ ) تفسير أبي السعود لمحمد بن محمد العمادي أبو السعود(73/7).

إمـا أن يكون مسـاويـا لسـائر كـلام الفصـحاء. أو زائــا على سـائر كـلام الفصـحـاء بـقـر لا يـنقض العادة. أو زائـلا عليـه بقـدر ينقض
والقسـمان الأولان بـاطلان, فتحـين الثالث- أي: أنه زائـلا على سـائر كالام الفصـحاء بقـلر ينقض العـادة- ، وإنما قلنـا إنهـما بـاطلان؛ لأنه لو كان كذلك, لكان مـن الواجبـ أن يـأتوا بــثل سورة مـنـه, إمـا مـجتتمــين أو مـنفرديـن، فإن وقع التتنازع, وحصل الخوف مـن عدم القبول فالشهود والحكام يـزيلون
 قوانين الفصـاحـة ِِ الخايـة- لأن العرب آنذاك كانت الفصـاحة عنـدهم هـه
 حتى بذلوا النفوس والأموال وارتكبوا ضروب المهالك والمحن، وكانوا

 عجزهـم عنها, فثبـت أن القرآن لا يـماثل قولههم، وأن التفـاوت بيـنه وبـين كالامهـم ليس تفـاوتا معتـادا- بـعض أهل العلـم يقول ـِضْ هذا : إن التفـاوت بـين كـلام الله وكالام المخلوق, كتفاوت والتبـاين بـين الخالق والمخلوق- فهو إذنْ تفـاوت ناقض للعـادة, فوجب أن يـكون مــجـزا .
 الفصـاحـة إلى حــ الإعجاز، أو لم يـكن كـلك, فإن كان الأول ثبـت أنه مــجز. وإن كان الثاني كانت الممارضـة على هذا التقدير مـكـنة, فعـدم إتيـانهم بالمعارضـة مـع كون المعارضـة مــكنـة, ومـع توفر دواعيهـم على الإتيـان بها, أمـر خارق للعـادة, فكان ذلـك مـعجزا, فثبـت أن القرآن معـجز على جمـيـع الوجوه.ثـم قال- لتوضيح صور التـحلي بـالقرآن الكريـم السـابقة الذكر- : المسألة الخامسـة: اعلم أن التتحـدي بـالقرآن جـاء على وجوه:








 لـه:ائتـني بــثلـه، أو ائتـني بنـصفه، أو ائتـني بريــه، أو ائتـني بـمسـألة مـنـه، فإن هـذا
 الفصاحة إلى حلد الإعجاز, فقد حصل المقصود، وإن لم يـكن الأمـر كذلك الك كان امـتناعهـم عن المحارضـة مـع شـلـة دواعيهـم إلى توهـين أمـره معـجراً . فعلى هذيـن التقـديـريـن يحصل المــجز"(1) وبمـا تقدم يـتبـين أن القرآن الكـريـم يـرر مـن ثنـايـا الأسلوب والتتحـي أنــ

 ورد التتحدي بـالقرآن الكريـم ذاته, ويتضح - أيضـاً - أن إعجاز القرآن قائمٌ بـاته, فالأدلة إذاً مـن القرآن ظاهرة الدلالـة على ثبوت أنه مـن أعظم الدلائل على نبوة مـحمـد بـن عبـد الله عليـه الصـلاة والسـلام.
ب/ الأدلة من السنة النبوية, على أن القرآن الكريـم من أعظم دلائل نبوة نبينا مـحمد
أن هنـاك أدلة كثيرة مـن كالام نبيـنـا مـحمـد
 التصريـح بــا نحن فيـه الآن:
 النبي وِّ
(1) انظر : تفسير الفخر الرازي(269/1- 271) بتصرفٍ يسير.




كان الذي أوتيت, وحياً أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيـيامـة" .
يقول ابن حجر رحمـه الله:"قولهو على أن النبي لا بد له من معجزة, تقتضي إيمان من شاهدها بـا بصدقه, ولا يضره من أصرّعلىىالمعانـدة" (1)
 أي أن معجزتي التي تحديت بها, الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن؛ بـا اشتمل

 غيره؛ لأن كل نبي أعطي مـعجزة خاصة به, لم يعطها بـعينها غيره. تحدى بها بـا
 فاشياً عند فرعون, فجاءه موسى بالعصا على صورة مـا يصنع السـحرة, لكنها تلقفت مـا صنعوا, ولم يقع ذلك بعينه لغيره, وكذلك ألحاء أحياء عيسى الموتى,
 غاية الظهور: فأتاهم من جنس عملهمر, بمـا لم تصل قدرتهم إليه, ولهنذا لما كان العرب الدين بُعث فيهـم النبي صلى الله عليه وسلـه هٌِ الغايـة مـن البـلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثلـه, فلم يقدروا على ذلكـ ومعنى الحصر وِ قوله
 آخر الدهر, فلمـا كان لا شيء يقاربـه, فضلا عن أن يساويـه,كان مـا عداه بالنسبة إلي, كأن لم يقع" (2 ".
ج/ دليل آخر غير ما جاء يٌ الكتاب والسنة, على أن القرآن الكريم من أعظم دلائل نبوة نبينا محمدل صـلى الله عليه وسلمه:
إن هناك دليلا آخر , يثبت أن القرآن الكريم من أعظم دلائل نبوة نبينـا مـحمـد
 المثاهدة الحسية, ونقصد بالمثاهلدة الحسية, تلك المشاهدة الفعليـة, وهي أننـا

$$
\begin{aligned}
& \text { (2²) انظر :فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (6/9-7 7). }
\end{aligned}
$$

نرى جميعا هنا القرآن الكريه, المكتوب ٌِْ المصاحف, والمتداول يِّ شتى الأقطار.
 واحترام, وهذه الأوصاف لم يُعهد لها مثيلاً لكتابٍ سواه, أقول وهذا بشهادة الكل.
وبهذا يتبين جملة من الأدلة, التي تقرر وتثبت أن القرآن الكريم معجزة
 لنبوة خاتم الأنبياء نبينا وحبيبنـا مـحمد المطلب الثالث: دلالة انشقاق القمر من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحسية:
 مؤلفات, ومن الدلائل النبوية الحسية التي أبهرت الكفار, وعاندوا وكا وكابروا فيها, هي معجزة انشقاق القمر فلقتين يرونههـا رأي العين, وذلك حينـما طلب
 وأنه نبي ورسول من عند الله, لكنهم قابلوا هله الدلالة أو المحجزة بالإنكار والمحاندة - عياذاً باللها
أ/الدليل من القرآن الكريم على ثبوت هذه الدلالة أو المعجزة على نبوّة نبينا
محمد



 وقد أطبق أهل التفسير أن هذه الآيات هي: يٌِ سياق بيان هذنه المـججزة


 چ: صريحٌ پٌِ وقوع الانشقاق؛ ؛ لأن الفعل ورد بصيغة الماضي, ولم توجد قرينـة نقلية تصرف اللفظ عن ظاهره, ولم تقم قرينـة عقلية تحيل وقوع الانشقاق,

 السـيـاق يشير إلى وقوع هذ المعجزة, أو الدلالة, وهي انشقاق القهـر.
 فيهـا ذُكر على عهلد رسول الله صلى الله عليـه وسـلـم وهو بــكـة، قبـل هـجرتـه إلى المى المدينـة، وذلك أن كفـار أهل مكـة سـألوه آيـة، فأراهـم صلى الله علـيـه وسلـم انشقاق القمـر، آيـة حجـة على صدق قوله،، وحقيقة نبوّته؛ فلمـا أراهم أعرضوا
وكذّبوا، و

قالوا: هذا سـحر مستتمرّ، وقالوا سـحـرنا مـحمـد، فقـال الله جـلّ ثـنـاؤه:وَإِنْ يَرَوْا


ويقول الـرازي:" والمفسـرون بـأسرهم على أن المراد أن القهـر انشق, وحصل فيـه الانشقاق"(2) .

وهكذا نـجـ أقوال المفسـريـن متـوافقة, على أن القــر قـ انشق ٌِِ زمـن النـبي .
ب/ الأدلة من السنـة النبويـة, على ثبوت هذه الدلالة أو المعجزة, على ثبوّة نبينا مـحمد
لقـ جـاءت السنـة بـالأحـاديث الصـحيـحـة يِّ شأن هذه المعـجزة, مـن طـرق شتـى وبأسـاليب مـختلفـة, وكلها مـتكامـلـة ومتتظافرة على نتيـجـة واحلـة وهي وقوع هذا الأمر العظيم الجلل, وهو انشقاق القمـر.فقـد روى البـخاري وِ صـحيـحـه
 القمـر (3) عن عبـد الله بن مسعود غ شقتـين, فقال النبي صلى الله عليـه وسلــم اشهـلـوا" . وعن أنس بن مـالك رضي الله عنـه :"أنه حـدثهـم, أن أهل مـكة سـألوا رسول الله صلى الله علـيه وسلـم أن يـريـهـم آيـة, فأراهـم انشـقاق القـــر"( 4 .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1²) انظر: جامـع البيـان يٌ تأويل القرآن لمحمد بن جرير (565/22). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (3) }{ }^{3} \text { (206/4) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فأراهم انشقاق القمر (206/4) ح3637. }
\end{aligned}
$$

وعن ابن عبـاس رضي الله عنههم- أيضـا- :"أن القمر انشق صلى الله علـيـه وسلـم"(1) وِِ丷 البـخاري - أيضـاً - عن أنس بـن مـالـك رضـي الله عنـه أن أهل مـكة سـألوا

رسـول الله هِ
 بــجـموعها على وقوع هذه الأمـر العظيـم والجلل, وهو انشقاق القمر, تصديقـاً لنبوة مـحمـد قال القاضـي عيـاض:" انشقاق القمـر مـن أمهـات معـجرات نبيـنـا صلى الله علـيـه وسـلـم, وقــ رواهـا علدة مـن الصـحـابـة رضي الله عنهـم, مـع ظاهر الآيـة الكريمـة, وسيـاقها, وقد أنكـرها بعض المبتتـعة المضـاهينـالمخالفي الملة, وذلك الـا لما أعمى الله قلبـه, ولا إنكار للعقل فيها؛ ؛ لأن القمـر مـخلوق لله تـعالى يـفعل فيـه مـا يشـاء


## ج/ توضيح صورة هذه الدلالة أو المعجزة, ووجه الإعجاز فيها :

 الإعجاز يِ هذه الدلالة, هو ذلك الكوكب المعروف بالقمر, وهو أقرب الكواكب إلى الأرض, هذا هو حاله قبـل ظهور الإعجاز, أمـا بـعـ ظهور الإعجاز فيه, فقد جاءت النصوص- كمـا تقدم معنـا- تبـين الأوصـاف والهيئات التي كان عليهـا, وأول خصيصـة مـن هذا الإعجاز, هو الانشقاق, الذي هو انفصـال بـصضه عن بعض, حتى صـار فلقتـين, وهـذا - لاشـكـ أنه أمرٌ عظيمر, لا يقـدر عليـه إلا رب العالمين, وقد ورد لفظ الانشقاق بصيغة الماضي وذلك وِ النص القرآني, وكذا ِيٌ أكثر الروايـات, وِيٌ بعض الروايـات: "فأراهـم القمـر شقتين, حتى رأوا حراء- وهو الجبـل المحروف بهكة- بينهمـا", وِيٌ روايـة أخرى: "فانشق القمـر فلقتـين: فلقة مـن وراء الجبل, وفلقة دونـه", فهـذه أوصـاف لهيئـة

(1) ( ${ }^{1}$ ) فأراهم انشقاق القمر (206/4) ح3638.
 (33 ) انظر: المنهاج شرح صـحيح مسلـم بن الحجاجلشرف الدين النووي (143/17) .

شـك أن هـا أمرٌّ وخرق عظيـم لهـذا الجرم العظيـه, والكوكب الهائل, ولهم يُعهـد ِـِ النظام الكوني أنه وقع هذا الإعجاز مـن قبـل لأحدٍ مـن النبـيـين, غير نبينـا مـحمـد

التسلـيمر.
وهي تؤكد- أيضاً- بهـذا, وقوع هذه المعجزة, وأنها بـعيـدة كل البعـد عن الشك والتتخييل ومـالطة الحس, كمـا قد يتوهمـه بعض المالاحـدة, والطاعنـين على هذا الدين العظيه.
المطلبـالرابع:ذكريعض مـا أُف عن معـجزة انشقاق القمر مـن مؤلفات:
 بهـا الكتبـ الكثثيرة العديـدة, وهذا إن دلّ إنمـا يـل على أهميـتها, فمـن ذلك على آلى سبيـل المثال لا الحصر الآتي:
1- "دلائل النبوة" لأبي بـكر جعفر بـن مـحمـد الـفريـابي, المتوفى سنـة 301ه.
 المصنفات ٌِ هذا الفن.
3- "دلائل النبوة ومعـرفة أحوال صـاحب الشريعـة" لأبي بكر أحمـد بن الحسـين البيهقي, المتوفى سنـة 450ه, وهو مـن أجمـع وأشهر مـا ألف ـٌِ دلائل النبوة، وقد أشـاد بـه أكثر مـن واحـد وقد طبـع ِِّ رسـالة علـميـة.
 5- "دلائل النبوة" لإسمـاعيل بـن مـحمـد التيمي الأصبهـاني, الملقب بقوام
السنـة المتوفى سنـة 535هـ.

64- "الشفا بتعـريف حقوق المصطفى" للقاضي عيـاض المالكي, المتوفى سنـة . 544

> 7- "النبوات" لشيـخ الإسـلام ابـن تيمـيـة, المتوفى سنـة 728ه.

8- "علامـات النبوة" عبـد الملك علـي الكلـيـب.
9- "دلائل النبوة ومــجـزات الرسـول صلى الله علـيـه وسـلـم" لعـبـد الحلـيـم
مـحمود, المتوفى سنـة 1397ه.

ويـجب التنبيـيه هاهنا إلى أن الكتب المفردة لدلائل النبوة, قد اشتـملت على الصـحيـح والضعيف والموضوع، فكان لزامـاً على مـن أراد الاسـتفادة مـنهـا , أن يـكون

على ذكر مـن ذلك، وأن لا يـكون كحاطب لـيل يـورد مـا اتفق، بـل يـتـتمـل مـا صـح ومـا قاريـه، ويـطرح مـا سوى ذلكـ.

الخاتمـة
 النقاط التاليـة:
أولاً:أن المقصود بـلائل النبـوة:"الأدلـةوالعالماتالمستتلزمـةلصلدق الأنبيـاء ", وبـعبارة أخرى يــكن أن نعـرفها, فنقول:هي مـا أكرم الله هِّلّْبه نبـيـه مـحمـدا

 التشـريـع لدقائق الأمور, وأسـرار التشـريـ, وأن التسـميـة الصـحيـحة والأثريـة والمناسبـة لها أن نقول: دلائل النبوة,أوأعالامـالنبوة,أوآيات الأنبيـياء. ثانياًأن دلائل النبوة أو مـجـزات الأنبيـاء بشتـى أنواعها , هي مـن فعل الله تحـالى, وليس للمـخلوق قـرة على إيجادها على الوجـه الذي حصلـت بـه, ويظهر

 الدلائل أو المعجزات؛ لأنها موضـع الحـجـة والبر هـان, فهي بـــثابة الشهـادة على الـى
 ثالثا: أن هناك فوارق بـين دلائل النبوة وغيرها مـن الخوارق,فـلائل النبوة تفوق كرامـات الأولياء- مـثلاً التي قامـت بها النبوة, لا شـك أنها أعظم هٌِ مـدركات العقل من الكـرامـات التي تتعلق بـالولايـة, وهذا مـا يسـتلزمــه مقام النبـوة والأنبيـاء.





بخخالف غيرهـا .
خامساً:أن مـن الدلائل النبويـة الحسيـة التي أبهرت الكفـار وعانـدوا وكابروا فيها, هي مــجزة انشقاق القمر فلقتـين يـرونهمـا رأي العـين, وذلك حيـنما طلـب

الكفار مـن النبـيصلى الله عليـه وسلـه أن يـريـهم القمـر فلقتـين, حتى يـؤمنـوا بـه وأنـه نبي ورسول مـن عنـل الله, لكنهـم قابلوا هذه الدلالة أو المــجزة بـالإنكار - والمحـانــة - عيـاذا بـاللهـ

ومـا يتصل بهـا الكتب الكثيرة العــيـدة, وهـا إن دلّ إنهـا يـلـل على أهمـيتهـا .
 يتصل بـه مـن مبـاحث عقـديـة, وذلك بتـلـمس هـذه المسـائل العقديـة ـِّ مظانها , مــا هو مـلـوّن يِّ كتـب أهل العلـه, مهـا كنـا قـ أشرنا إلى بعضنها, والله أسـأل أن ينـفع بـها كتبت, فهو حسبـنا ونعهم الوكيل, وصلى الله وسلـم على نبـينـا مـحمـد, وآخر دعوانا أن الحمـد للّه رب العـالمين.

قائمة المصادروالمراجـع
1- القرآن الكريـم.



5 5 مـتار الصحاح لمحمـد الرازي. مكتبـة لبنـان ناشرون - بيروت. طبعـة 1415هـ.
6- شرح الطحاويـة لأبي العز الحنفي. تحقيق أحمد مـحمد شاكرور الطبعة :
الأولى1418هـ النـاشر : وزارة الشئون الإسـلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعوديـة.
 ناصر, ود .عبد العزيز إبراهيم العسكر.ود. حمدان مـحمـد ـ الطبعة الأولى ، 1414ه. الناشر : دار العاصمـة - الرياض
8- الروض الأنف پٌ شرح السيرة النبويـة لابن هشام. لأبي القاسـم عبد الله بـن عبـد الرحمـن السهيلي. تحقيق: عمر عبد السلام السلامي. الطبعة الأولى 1421ه. دار إحيـاء التراث
العربي- بيروت.

9- فتح البـاري شرح صـحيح البـخاري لأحمـد بن علي بن حـر أبو الفضل العسقلاني. دار
المعرفة - بيروت ، 1379ه.

10 اليواقيت والجواهر هِ بـيان عقائد الأكابرلعبـد الوهاب الشعراني. دار صادر للطباعة والنشر. طبعة 2003م.
11 مـناهل العرفان يٌ علوم القرآن لمحمد عبـد العظيم الزرقاني. مطبعة عيسى البـابي الحلبي وشركاه.الطبعة الثالثة.

12 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يٌ وجوه التأويل لأبي القاسم مـحمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. تحقيق : عبد الرزاق المهلدي. دار النشر : دار إحياء التراث
العربي - بيروت.

العربي - بيروت.

14 - مفاتيح الغيب تفسير الفخر الرازي لفخر الدين محـمد بن عمر التميمي الرازي.

$$
\text { دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعـة : الأولى- 1421هـ - } 2000 \text { م. }
$$

15 تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير. المحقق : سامي بن مـحمد
سـلامة.انـناشر : دار طيبـة للنـشر والتوزيـعــالطبعـة : الثانيـة 1420هـ .


$$
\text { مـحمـد شاكـر النـاشر : مؤسسـة الرسـالة.الطبعـة : الأولى ، } 1420 \text { هـ - } 2000 \text { م. }
$$

17 - روح المعاني پٌ تفسير القرآن العظيم والسبـع المثاني لمحمود الألوسي أبو الفضل.
النـاشر : دار إحيـاء التراث العربي - بيروت.


 تحقيق: مراد بن رياض الأحمد. المكتبة العصريـة- بيروت. الطبعة الأولى 1425هـ
 تيمية الحراني, أبو العباس. تحقيق: سليمـان الغصن.
صـحيح البـخاري لمحمـد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المخيرة البـخاري، أبو عبـد الله.
 صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج, تحقيق: نظر بن مـحمد الفريابي, النـاشر: دار
طيبـة, سنـة النشر: 1427ه.

23 الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبو الفضل عياض اليحصبي,دار الفكر.
طبعة 1425ه.

المنهاج شرح صـحيح مسلمّ بن الحجاج. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي. النـاشر:
دار إحياء التراث العربي- بيروت. الطبعة الثانية: 1392هـ


[^0]:     ( ${ }^{2}$ ( النبوات لأ الحمد بن عبد الحليم بن تيمية ص220.
    (33) الروض الأنف هِ شرح السيرة النبويـة لابن هشام. لأبي القاسم عبـد الله بن عبـد الرحمن

    السهيلي(1/ 399).

