نعماني و مصادر کتاب غيبت

محمد جواد شبيري زنجاني

در بخش هفتم اين مقاله، نگارنده‌ گزارشي‌ از تفسير نعماني‌ ارائه‌ كرده‌ است، نخست‌ نگاهي‌ كلي‌ به‌ اين‌ تفسير افكنده، سپس‌ فهرست‌ عناوين‌ اقسام‌ آيات‌ قرآني‌ و مضامين‌ مختلف‌ آنها را كه‌ در آغاز اين‌ رساله‌ آمده‌ بررسي‌ كرده‌ مطالب‌ فهرست‌ را دسته‌ بندي‌ كرده، مقايسه‌اي‌ بين‌ اين‌ فهرست‌ و مطالب‌ تفسير انجام‌ داده‌ كه‌ تفاوتهاي‌ چشمگيري‌ بين‌ اين‌ دو را نشان‌ مي‌دهد و‌ چه‌ بسا نشانگر وقوع‌ تحريف‌ و سقط‌ در نسخه‌هاي‌ موجود اين‌ كتاب‌ است.

اشاره‌ به‌ موضوع‌ مهدويت‌ در تفسير نعماني‌ و نگاه‌ اين‌ كتاب‌ به‌ نسخ‌ و بررسي‌ آيات‌ منسوخ‌ آخرين‌ بحث‌ اين‌ قسمت‌ از مقال‌ است.

مقدمه‌

در اين‌ سلسله‌ مقالات‌ درباره‌ ابوعبدالله‌ نعماني‌ صاحب‌ كتاب‌ غيبت‌ سخن‌ گفتيم، در بحث‌ از آثار وي‌ به‌ بررسي‌ تفسير نعماني‌ پرداختيم، در قسمت‌ پيش‌ گفتيم‌ كه‌ رساله‌ تفسير نعماني‌ از جهت‌ سند قابل‌ استناد نيست‌ و از جهت‌ الفاظ‌ متن‌ و از جهت‌ انديشه‌ و افكار مطرح‌ شده‌ در آن، با روايات‌ ائمه‌ معصومين(ع) و عصر حضرت‌ امير(ع) سازگاري‌ ندارد، لذا نمي‌توان‌ آن‌ را به‌ عنوان‌ متني‌ حديثي‌ به‌ شمار آورد، ولي‌ به‌ هر حال‌ اين‌ كتاب، تفسيري‌ است‌ از قدماء و در زمره‌ كهن‌ترين‌ تفاسير شيعي‌ به‌ شمار مي‌آيد، گزارش‌ اين‌ كتاب‌ و تحليل‌ آراء و انديشه‌هاي‌ تفسيري‌ مفسّر و شيوه‌ وي‌ در تبيين‌ آيات‌ الهي‌ در اين‌ قسمت‌ خواهد آمد، نخست‌ نگاهي‌ كلّي‌ به‌ اين‌ تفسير مي‌افكنيم.

د - گزارش‌ تفسير نعماني‌ به‌ عنوان‌ متني‌ تفسيري‌

‌نگاهي‌ كلي‌ به‌ تفسير نعماني‌

اين‌ كتاب‌ با مقدمه‌اي‌ آغاز مي‌شود1 كه‌ ظاهراً از ابوعبدالله‌ نعماني‌ نيست، در اين‌ مقدمه‌ بر لزوم‌ پيروي‌ از قرآن‌ و سنت‌ تأ‌كيد شده‌ و اشاره‌ شده‌ كه‌ براي‌ فهم‌ كتاب‌ خدا تنها بايد از گفتار اهل‌ بيت‌ پيامبر(ص) بهره‌ جست، سپس‌ آياتي‌ چند كه‌ به‌ حضرت‌ امير(ع) اشاره‌ دارد ذكر شده‌ است، انديشه‌ تأ‌ويلي‌ نويسنده‌ در تفسير سبيل،2 ذكر و3 قرآن4 به‌ حضرت‌ اميرالمؤ‌مين(ع) آشكار است، اين‌ انديشه‌ بر كل‌ اين‌ كتاب‌ حاكم‌ است.

مقدمه‌ با ذكر آيه‌اي‌ ديگر كه‌ با استناد به‌ لزوم‌ عصمت، بر ائمه(ع) تطبيق‌ شده، پايان‌ مي‌پذيرد.

پس‌ از مقدمه، روايتي‌ طولا‌ني با سند از امام‌ صادق(ع) نقل‌ شده‌ كه‌ حدود يك‌ صفحه‌ آغازين‌ آن‌ از آن‌ امام‌ و بقيه‌ آن‌ از حضرت‌ اميرالمؤ‌منين(ع) نقل‌ شده‌ است، آغاز روايت‌ امام‌ صادق(ع) بر موضوع‌ خاتميت‌ پيامبر و واگذاري‌ دانش‌ كتاب‌ خدا به‌ اوصياء وي‌ و كناره‌ جويي‌ مردم‌ از ايشان‌ تكيه‌ كرده، سپس‌ به‌ لغزشهاي‌ مردم‌ در تفسير قرآن‌ اشاره‌ و علوم‌ مختلفي‌ كه‌ براي‌ تفسير كلام‌ الله‌ لازم‌ است‌ گوشزد كرده‌ است، و اين‌ سخنان، دروازه‌اي‌ است‌ به‌ سخن‌ منقول‌ از حضرت‌ امير(ع)، در روايت‌ منقول‌ از آن‌ حضرت، نخست‌ فهرستي‌ از اقسام‌ آيات‌ و مضامين‌ آنها ذكر شده‌ و سپس‌ به‌ شرح‌ اين‌ فهرست‌ كه‌ مشتمل‌ بر مصطلحات‌ و مباحث‌ بسياري‌ از علوم‌ قرآني‌ است‌ پرداخته‌ شده‌ است.

فهرست‌ عناوين‌ تفسير نعماني‌

فهرست‌ اقسام‌ آيات‌ و مضامين‌ آنها به‌ سه‌ گونه‌ تنظيم‌ شده‌ است، نخست‌ اقسام‌ هفت‌ گانه‌ آيات‌ قرآن‌ ذكر شده‌ است‌ با تعبير:<هي‌ امر و زجر و ترغيب‌ و ترهيب‌ و جدل‌ و مثل‌ و قصص>، سپس‌ با تعبير <في‌ القرآن> مصطلحات‌ دوگانه‌اي‌ همچون: ناسخ‌ و منسوخ، محكم‌ و متشابه، خاص‌ و عام... ذكر شده‌ كه‌ پايان‌ آن‌ تعبير <حرف‌ مكان‌ حرف> مي‌باشد، اين‌ گونه‌ را مي‌توان‌ ده‌ يا يازده‌ عنوان5 گرفت. گونه‌ سوم‌ در فهرست‌ با تعبير <منه>، به‌ انواع‌ آيات‌ قرآني‌ مي‌پردازد، در اين‌ فهرست‌ 41 بار عبارت‌ <منه...> تكرار شده‌ است.

بنابراين‌ در مجموع‌ 58 يا 59 عنوان‌ از عناوين‌ علوم‌ قرآني‌ و اقسام‌ آيات‌ در اين‌ فهرست‌ آمده‌ است.

عناوين‌ گونه‌ سوم‌ را كه‌ با <منه> آغاز شده، با توجه‌ به‌ موضوعات‌ آن‌ مي‌توان‌ در اقسام‌ زير جاي‌ داد:6

ا‌- ارتباط‌ لفظ‌ قرآن‌ و معناي‌ آن7، همچون:

ما لفظه‌ خاص‌ (رقم‌ 18)، ما لفظه‌ واحد و معناه‌ جمع‌ (رقم‌ 20)، مخاطبه` لقوم‌ و المعني‌ لاخرين(رقم‌ 36)، مخاطبه` للنبي(ص) و معناه‌ واقع‌ علي‌ امته(رقم‌ 37).

ب - تحريف‌ لفظي‌ يا معنوي‌ در قرآن، همچون:

ما هو باق‌ محرف‌ عن‌ جهته‌ (رقم‌ 24)، ما هو علي‌ خلاف‌ تنزيله‌ (رقم‌ 25)، ما تأ‌ليفه‌ و تنزيله(؟) علي‌ غير معني‌ ما انزل‌ فيه‌ (رقم‌ 39).

ج‌- تأ‌ويل‌ و تنزيل، همچون:

ما تأ‌ويله‌ في‌ تنزيله‌ (رقم‌ 26)، ما تأ‌ويله‌ قبل‌ تنزيله‌ (رقم‌ 27)، ما تأ‌ويله‌ بعد تنزيله‌ (رقم‌ 28).

د - ‌تأ‌ليف‌ آيات‌ و ارتباط‌ آيات‌ با يكديگر، همچون:

آيات‌ بعضها في‌ سوره` و تمامها في‌ سوره` اخري‌ (رقم‌ 29)، آيات‌ نصفها منسوخ‌ و نصفها متروك‌ علي‌ حاله‌ (رقم‌ 30) آيات‌ مختلفه` اللفظ‌ متفقه` المعني‌ (رقم‌ 31)، آيات‌ متفقه` اللفظ‌ مختلفه` المعني‌(رقم‌ 32).

ه - انواع‌ رخصتها در قرآن،8 همچون:

آيات‌ فيها رخصه` و اطلاق‌ بعد العزيمه` (رقم‌ 33). رخصه` صاحبها فيها بالخيار ان‌ شاء اخذ و ان‌ شاء تركها(رقم34).

و- ردّ اديان‌ و مذاهب‌ و انديشه‌هاي‌ انحرافي،9 همچون:

رد من‌ الله‌ تعالي‌ و احتجاج‌ علي‌ جميع‌ الملحدين‌ و الزنادقه` و الدهريه` و الثنويه` و القدريه` و المجبّره` و عبده` الاوثان‌ و عبده` النيران‌ (رقم‌ 42)، الردّ علي‌ من‌ زعم‌ انّ الايمان‌ لا يزيد و لا ينقص‌ و ان‌ الكفر كذلك‌ (رقم‌ 43).

ز- اخبار اوصياء و انبياء، همچون:

معرفه` ما خاطب‌ الله‌ عزوجل‌ به‌ الائمّه` و المؤ‌منين‌ (رقم‌ 54)، اخبار خروج‌ القائم‌ منّا عجّل‌ الله‌ فرجه‌ (رقم‌ 55)، اخبار الانبياء و شرائعهم‌ و هلاك‌ اممهم‌ (رقم‌ 57)، ما بيّن‌ الله‌ تعالي‌ في‌ مغازي‌ النبي(ص) و حرو به‌ و فضائل‌ اوصيائي‌ (رقم‌ 58).

ح‌- موضوعات‌ متفرقه، 10 همچون:

[ما] لا يعرف‌ تحريمه‌ الاّ بتحليله‌ (رقم‌ 38)، صفات‌ الحق‌ و ابواب‌ معاني‌ الايمان‌ و وجوبه‌ و وجوهه‌ (رقم‌ 48).

عمقايسه‌ فهرست‌ اجمالي‌ و تفصيل‌ ابحاث‌ تفسير نعماني‌

در تفسير نعماني‌ پس‌ از ذكر عناوين‌ اقسام‌ آيات‌ و ابحاث‌ مطرح‌ شده‌ در قرآن، به‌ تفصيل‌ به‌ شرح‌ اين‌ عناوين‌ پرداخته‌ شده‌ است، با مقايسه‌ اين‌ دو قسمت‌ با يكديگر تفاوتهاي‌ بسياري‌ بين‌ آنها ديده‌ مي‌شود كه‌ نيازمند بررسي‌ است‌ و بايد وقوع‌ سبب‌ آن‌ ريشه‌ يابي‌ گردد.

1 - تفاوت‌ در ترتيب‌

شرح‌ ابحاث‌ تفصيلي‌ تفسير نعماني، از قسم‌ دوم‌ عناوين‌ فهرست‌ آغاز نموده، با توضيح‌ ناسخ‌ و منسوخ11 (رقم‌ 8 فهرست) محكم‌ و متشابه‌ (رقم‌ 9 فهرست)12، خاص‌ و عام‌ (رقم‌ 10 فهرست)13، به‌ شرح‌ عناوين‌ فهرست‌ پرداخته‌ شده، و پس‌ از آن‌ ارقام‌ 22،14 19،15 1625 فهرست، شرح‌ شده‌ است، بدين‌ ترتيب‌ تفاوت‌ آشكار ترتيب‌ فهرست‌ و ترتيب‌ ابحاث‌ تفصيلي‌ روشن‌ مي‌شود.

اقسام‌ هفت‌ گانه‌ آيات‌ قرآني‌ كه‌ در آغاز فهرست‌ قرار دارند در شرح‌ ابحاث‌ به‌ ارقام‌ 27،17 28، 29، 30، 31، 1832، 33 آمده‌ است.19

2 - تفكيك‌ عناوين‌ فهرست‌

برخي‌ از عناوين‌ فهرست‌ خود مشتمل‌ بر چند عنوان‌ مي‌باشند كه‌ در شرح‌ مباحث‌ چه‌ بسا عناوين‌ تفكيك‌ شده، با تغيير در ترتيب‌ ذكر شده‌ است.

مثلاً عنوان‌ چهلم‌ فهرست‌ چنين‌ است:

و منه‌ ردّ من‌ الله‌ تعالي‌ و احتجاج‌ علي‌ جميع‌ الملحدين‌ و الزنادقه` و الدهريه` و الثنويه` و القدريه` و المجبّره` و عبده` الاوثان‌ و عبده‌ النيران.

اين‌ عنوان‌ در ضمن‌ عناوين‌ زير شرح‌ شده‌ است:

17 - احتجاجه‌ تعالي‌ علي‌ المحلدين‌ (ص‌ 33 - 34)

18 - الرد علي‌ عبده` الاصنام‌ و الاوثان‌ (ص‌ 34 - 35)

19 - الرد علي‌ الثنويه` (ص‌ 35 - 36)

20 - الرد علي‌ الزنادقه` (ص‌ 36 - 37)

21 - الرد علي‌ الدهريه‌ (ص‌ 37، در ذيل‌ آيه‌ در آخر اين‌ صفحه‌ آمده: و هذا و اشباهه‌ ردّ علي‌ الدهريه` و الملحده` ممن‌ انكر البعث‌ و النشور)

22 - الرد علي‌ المجبّره` (ص‌ 85 - 86)

23 - الرد علي‌ القدريه` (ص‌ 86، عنوان‌ از نگارنده‌ است)

مثال‌ ديگر عنوان‌ پنجاه‌ و ششم‌ فهرست‌ است‌ بدين‌ شكل:

<ما بيّن‌ الله‌ تعالي‌ فيه‌ شرائع‌ الاسلام‌ و فرائض‌ الاحكام‌ و السبب‌ في‌ معني‌ بقاء الخلق‌ و معايشهم‌ و وجوه‌ ذلك>

اين‌ عنوان‌ در ضمن‌ عناوين‌ زير توضيح‌ داده‌ شده‌ است:

24 - السبب‌ الّذي‌ به‌ بقاء الخلق‌ (ص‌ 39 - 46)

25 - معايش‌ الخلق‌ و اسبابها(ص‌ 46 - 49)

27 - الفرائض‌ (ص‌ 62 - 65)

كه‌ در ضمن‌ آن‌ حدود فرائض‌ و حدود الامام‌ المستحق‌ للامامه` هم‌ آمده‌ است.

عنوان‌ 13 و 14 فهرست‌ (حلال‌ و حرام، فرائض‌ و احكام) هم‌ با اين‌ قسمت‌ بي‌ارتباط‌ نيست.

3 - تغيير در عناوين‌ فهرست‌

در شرح‌ ابحاث‌ گاه‌ تغييراتي‌ در عناوين‌ فهرست‌ داده‌ شده‌ كه‌ غالباً از باب‌ نقل‌ به‌ معني‌ بوده، همچون:

تبديل‌ مَثَل‌ (فهرست‌ رقم‌ 6) به‌ ضرب‌ الامثال‌ (شرح‌ ابحاث‌ رقم‌ 33، ص‌ 68) يا تبديل‌ قصص‌ (فهرست‌ رقم‌ 7) به‌ القصص‌ عن‌ الامم‌ (شرح‌ ابحاث‌ رقم‌ 32، ص‌ 67)، اين‌ گونه‌ تغييرات‌ اهميتي‌ ندارد، ولي‌ گاه‌ تغييراتي‌ ديده‌ مي‌شود كه‌ در معني‌ اثرگذار است، مثلاً رقم‌ 44 فهرست‌ بدين‌ گونه‌ است: ردّ علي‌ من‌ زعم‌ ان‌ ليس‌ بعد الموت‌ و قبل‌ القيامه` ثواب‌ و عقاب‌ ولي‌ در شرح‌ ابحاث‌ اين‌ عنوان‌ بدين‌ شكل‌ آمده‌ است: رقم‌ 40 - الردّ علي‌ من‌ انكر الثواب‌ و العقاب‌ في‌ الدنيا20 و بعد الموت‌ قبل‌ القيامه` (ص‌ 84 - 85)

نمونه‌ جالب‌ ديگر عنوان‌ خاص‌ و عام‌ در فهرست‌ است، در فهرست‌ در ضمن‌ عناوين‌ دسته‌ دوم، عنوان‌ خاص‌ و عام‌ (رقم10) ذكر شده‌ و در ضمن‌ عناوين‌ دسته‌ سوم‌ (كه‌ با <منه> آغاز مي‌شود) اين‌ عناوين‌ ديده‌ مي‌شود:

18 - ما لفظه‌ خاص‌

19 - ما لفظه‌ عام‌ محتمل‌ العموم21

در شرح‌ ابحاث‌ تفسير نعماني‌ مي‌خوانيم:

رقم‌ 3- و سأ‌لوه‌ صلوات‌ الله‌ عليه‌ عن‌ الخاصّ و العام‌ في‌ كتاب‌ الله‌ تعالي‌ فقال: ان‌ من‌ كتاب‌ الله‌ تعالي‌ آيات‌ لفظها الخصوص‌ و العموم‌ و منه‌ آيات‌ لفظها الخاص‌ و معناه‌ عام، و من‌ ذلك‌ لفظ‌ عام‌ يريد به‌ الله‌ تعالي‌ العموم‌ و كذلك‌ الخاص‌ ايضاً.

رقم‌ 4 - فاما ما ظاهره‌ العموم‌ و معناه‌ الخصوص‌ فقوله‌ عزوجل... (ص‌ 23)

رقم‌ 5 - و امّا ما لفظه‌ خصوص‌ و معناه‌ عموم(ص‌ 25)

رقم‌ 7 - و امّا ما نزل‌ بلفظ‌ العموم‌ و لا يراد به‌ غيره‌ (ص‌ 26)

اين‌ گونه‌ تغييرات‌ به‌ احتمال‌ زياد از اشتباه‌ ناسخان‌ نشأ‌ت‌ گرفته‌ است، در عبارت‌ فهرست‌ سقط‌ و احياناً تحريف‌ رخ‌ داده، چنين‌ تفاوت‌ آشكاري‌ پديد آمده‌ است.

4 - عناوين‌ فهرست‌ كه‌ شرح‌ نشده‌ است.

پاره‌اي‌ از عناوين‌ فهرست، در شرح‌ تفصيلي‌ ابحاث‌ تفسير نعماني‌ نيامده‌ است، كه‌ به‌ احتمال‌ زياد غلط‌ نسخه‌ و وقوع‌ سقط‌ در آن‌ سبب‌ اين‌ امر بوده‌ است، پاره‌اي‌ از اين‌ عناوين‌ در مقدمه‌ تفسير قمي‌ توضيح‌ داده‌ شده‌ است، همچون:

رقم‌ 11- مقدّم‌ و مؤ‌خر (تفسير قمي‌ ج‌ 1، ص8)

رقم‌20- ما لفظه‌ واحد و معناه‌ جمع‌ (تفسير قمي‌ ج‌ 1، ص11)

رقم‌ 21- ما لفظه‌ جمع‌ و معناه‌ واحد ( همان جا)

رقم‌29- آيات‌ بعضها في‌ سوره` و تمامها في‌ سوره` اخري(تفسير قمي ج‌1، ص‌ 12)

رقم‌ 50 - رد علي‌ من‌ وصف‌ الله‌ تعالي‌ و حدّه‌ (تفسير قمي، ج‌ 1، ص25)

ولي‌ اكثر آنها در تفسير قمي‌ هم‌ نيامده‌ است. اين‌ عناوين‌ عبارتند از:

رقم‌ 16- منقطع‌ غير معطوف‌

رقم‌ 24- ماهو باق‌ محرّف‌ عن‌ جهته‌

رقم‌ 31- آيات‌ مختلفه` اللفظ‌ متفقه` المعني‌

رقم‌ 38- ما لا يعرف‌ تحريمه‌ الاّ بتحليله، اين‌ عنوان‌ در فهرست‌ آغازين‌ تفسير قمي‌ هم‌ آمده‌ ولي‌ شرحي‌ براي‌ آن‌ ذكر نشده‌ است.

رقم‌ 39- ما تأ‌ليفه‌ و تنزيله‌ علي‌ غير معني‌ ما انزل‌ فيه، معناي‌ عبارت‌ روشن‌ نيست‌ و احتمال‌ وقوع‌ تحريف‌ در آن، احتمالي‌ استوار مي‌نمايد.

رقم‌ 47- ردٌ علي‌ من‌ اثبت‌ الروِ‌يه`، در تفسير قمي‌ ج‌ 1، ص‌ 20 به‌ جاي‌ اين‌ عنوان، عنوان‌ الرد علي‌ من‌ انكر الروِ‌يه` توضيح‌ داده‌ شده‌ است.

رقم‌ 52 - رد علي‌ من‌ زعم‌ ان‌ الله‌ عزّوجل‌ لا يعلم‌ الشيء حتي‌ يكون‌

رقم‌ 53 - رد علي‌ من‌ لم‌ يعلم‌ الفرق‌ بين‌ المشيه` و الاراده` و القدره` في‌ مواضع‌

رقم‌ 54 - معرفه` ما خاطب‌ الله‌ عزوجل‌ به‌ الائمّه` و المؤ‌منين‌

رقم‌ 55 - اخبار خروج‌ القائم‌ منّا عجل‌ الله‌ فرجه‌

رقم‌ 57 - اخبار الانبياء و شرائعهم‌ و هلاك‌ اممهم‌

رقم‌ 58 - ما بيّن‌ الله‌ تعالي‌ في‌ مغازي‌ النبي‌ (ص) و حروبه‌ و فضائل‌ اوصيائي‌ و ما يتعلق‌ بذلك‌ و يتصلّ به.

البته‌ ممكن‌ است‌ مؤ‌لف‌ برخي‌ از اين‌ عناوين‌ همچون‌ <اخبار الانبياء> را بي‌ نياز از توضيح‌ دانسته‌ باشد، ولي‌ غالب‌ عناوين‌ فوق‌ نيازمند شرح‌ است، لذا به‌ احتمال‌ زياد شرح‌ اين‌ عناوين‌ از نسخه‌ موجود تفسير نعماني‌ افتاده‌ است.

گفتني‌ است‌ كه‌ عناوين‌ ديگري‌ هم‌ از فهرست، شرح‌ نشده‌اند ولي‌ شايد در اين‌ عناوين‌ به‌ شرح‌ عناوين‌ مشابه‌ آنها اكتفاء شده‌ است، همچون‌ رقم‌ 13 و 14 فهرست‌ (حلال‌ و حرام، و فرائض‌ و احكام) و رقم‌ 1 فهرست‌ (: امر) كه‌ هر سه‌ عنوان‌ در ضمن‌ شرح‌ مربوط‌ به‌ فرائض‌ (رقم‌ 56 فهرست‌ = 26 شرح‌ ابحاث، ص‌ 62 - 65) تا اندازه‌اي‌ توضيح‌ داده‌ شده‌اند، و نيز مراد از رقم‌ 12 فهرست‌ (عزائم‌ و رخص) شايد همان‌ رقم‌ 33 فهرست‌ (آيات‌ فيها رخصه` و اطلاق‌ بعد العزيمه`) باشد.

5 - عناويني‌ كه‌ شرح‌ آن‌ آمده‌ ولي‌ در فهرست‌ ذكر نشده‌ است‌

اين‌ عناوين‌ عبارتند از:

رقم‌ 11- الرخصه` التي‌ هي‌ الاطلاق‌ بعد النهي‌ (ص‌ 28)

رقم‌ 37- ما تأ‌ويله‌ مع‌ تنزيله‌ (ص‌ 78 - 2282) و در ص‌ 68 نيز بدان‌ اشاره‌ شده‌ و در ص‌ 79 آمده‌ است: و امّا ما انزل‌ الله‌ تعالي‌ في‌ كتابه‌ ممّا تأ‌ويله‌ حكايه` في‌ نفس‌ تنزيله‌ و شرح‌ معناه.

رقم‌ 38- الرد علي‌ من‌ انكر خلق‌ الجنه` و النار(ص‌ 82)

رقم‌ 39- [الرد علي] من‌ ا‌نكر البداء (83 84)

رقم‌ 46- الرد علي‌ المشبهه` (ص90)

رقم‌ 49- الاحتجاج‌ علي‌ من‌ انكر الحدوث‌ (ص‌ 90 و 91)، در اين‌ رقم‌ بحثي‌ كلامي‌ عقلي‌ ذكر شده‌ و به‌ هيچ‌ آيه‌اي‌ استناد نشده‌ است.

رقم‌ 50 - الردّ علي‌ من‌ قال‌ بالرا‌ي‌ و القياس‌ و الاستحسان‌ و الاجتهاد و من‌ يقول‌ ان‌ الاختلاف‌ رحمه` (ص‌ 91 - 97)، عمده‌ مباحث‌ اين‌ رقم‌ نيز كلامي‌ عقلي‌ است، تنها در لابلاي‌ بحث، گاه‌ به‌ برخي‌ آيات‌ استناد شده‌ است.

اين‌ گونه‌ تفاوت‌ بين‌ فهرست‌ مباحث‌ و شرح‌ آن‌ از چه‌ روست، به‌ نظر مي‌رسد كه‌ به‌ جز دو رقم‌ 49 و 50، در ساير ارقام‌ سقطي‌ در نسخ‌ موجود در فهرست‌ رخ‌ داده‌ ولي‌ اين‌ دو رقم‌ اخير، با توجه‌ به‌ اختلاف‌ چشمگير آن‌ با ساير مباحث‌ رساله‌ ممكن‌ است‌ از اصل‌ رساله‌ نباشد و از مطالب‌ الحاقي‌ بدان‌ باشد.

باري‌ تفاوتهايي‌ كه‌ بين‌ فهرست‌ تفسير نعماني‌ و شرح‌ ابحاث‌ آن‌ ديده‌ مي‌شده، اگر برخي‌ از آنها به‌ اشتباه‌ ناسخان‌ و وقوع‌ تحريف‌ يا سقط‌ در نسخه‌هاي‌ موجود باز گردد، تمام‌ آنها را نمي‌توان‌ با اين‌ توجيه‌ موجّه‌ ساخت، نگارنده‌ توضيح‌ روشني‌ براي‌ اين‌ تغييرات‌ نيافته‌ و در هر حال‌ اين‌ تغييرات‌ نيز از اعتبار كتاب‌ مي‌كاهد، بويژه‌ اگر به‌ عنوان‌ متني‌ حديثي‌ بدان‌ نگريسته‌ شود.

حال‌ به‌ توضيح‌ بيشتر برخي‌ از مباحث‌ اين‌ كتاب‌ مي‌پردازيم، به‌ جهت‌ تيمن‌ و تبرك‌ نخست‌ عباراتي‌ از اين‌ كتاب‌ را كه‌ به‌ مبحث‌ مهدويت‌ ارتباط‌ مي‌يابد ذكر مي‌كنيم‌ .

عمهدويت‌ در تفسيرنعماني‌

يكي‌ از انديشه‌هاي‌ قرآني‌ كه‌ در مقدمه‌ تفسير نعماني‌ بدان‌ اشاره‌ رفته، اخبار خروج‌ القائم‌ منّا عجل‌ الله‌ فرجه‌ (رقم‌ 55) است، متأ‌سفانه‌ اين‌ عنوان‌ در تفسيرشرح‌ داده‌ نشده‌ است.

عنوان‌ ديگر مقدمه‌ كه‌ با مبحث‌ مهدويت‌ ارتباط‌ دارد:<رد علي‌ من‌ انكرالرجعه` و لم‌ يعرف‌ تأ‌ويلها(رقم‌ 51) مي‌باشد، در توضيح‌ اين‌ بحث‌ آمده‌ است:

و امّا الرد علي‌ من‌ ا‌نكرالرجعه` فقول‌ الله‌ عزوجل: <و يوم‌ نحشر من‌ كل‌ امّه` فوجاً ممن‌ يكذّب‌ بآياتنا فهم‌ يوزعون[ النمل‌ / 83] اي‌ الي‌ الدنيا، و امّا معني‌ حشر الاخره` فقوله‌ عزّوجل: <و حشرناهم‌ فلم‌ نغادر منهم‌ احداً>[الكهف‌ / 47]. و قوله‌ سبحانه‌ <و حرام‌ علي‌ قريه` اهلكناها انّهم‌ لا يرجعون> [ الانبياء: 95] في‌ الرجعه`، فامّا في‌ القيامه` فانّهم‌ يرجعون.

در اين‌ فراز، بر اين‌ نكته‌ تكيه‌ شده‌ كه‌ حشر در قيامت، حشر عام‌ مي‌باشد كه‌ هيچ‌ انساني‌ از آن‌ بيرون‌ نيست‌ و حشري‌ كه‌ اختصاص‌ به‌ <فوجي> از كافران‌ و مكذبان‌ دارد نمي‌تواند در قيامت‌ باشد، بلكه‌ در عصر ظهور بوده‌ و به‌ انديشه‌ شيعي‌ والاي‌ رجعت‌ اشاره‌ دارد.

عبارت‌ فوق‌ چنين‌ ادامه‌ مي‌يابد:

و مثل‌ قوله‌ تعالي: و <اذا اخذ الله‌ ميثاق‌ النبييّن‌ لما اتيتكم‌ من‌ كتاب‌ ثم‌ جاءكم‌ رسول‌ مصدق‌ لما معكم‌ لتؤ‌منن‌ به‌ و لتنصرّنه‌ [آل‌ عمران‌ / 81] و هذا لا يكون‌ الاّ في‌ الرجعه`.

بر اساس‌ اين‌ آيه‌ شريفه‌ خداوند از پيامبران‌ پيمان‌ گرفته‌ كه‌ به‌ پيامبر [خاتم] ايمان‌ آورده‌ و او را ياري‌ كنند، ايمان‌ به‌ پيامبر اسلام‌ در زمان‌ پيامبران‌ سلف‌ مفهوم‌ روشني‌ دارد، ولي‌ معناي‌ روشن‌ ياري‌ كردن‌ پيامبر اسلام‌ از سوي‌ پيامبران‌ گذشته‌ تنها در عصر ظهور متصوّر است‌ و نشانگر انديشه‌ رجعت.

و مثله‌ ما خاطب‌ الله‌ تعالي‌ به‌ الائمّه` و وعدهم‌ من‌ النصر و الانتقام‌ من‌ اعدائهم، فقال‌ سبحانه: <وعد الله‌ الّذين‌ آمنوا منكم‌ و عملوا الصالحات‌ ليستخلفنّهم‌ في‌ الارض‌ كما استخلف‌ الّذين‌ من‌ قبلهم‌ و ليمكنن‌ لهم‌ دينهم‌ الّذي‌ ارتضي‌ لهم‌ و ليبدّلنّهم‌ من‌ بعد خوفهم‌ امنا يعبدونني‌ لا يشركون‌ بي‌ شيئاً[النور/ 55] و هذا انّما يكون‌ اذا رجعوا الي‌ الدنيا، و مثله‌ قوله‌ تعالي: <و نريد ان‌ نمنّ علي‌ الّذين‌ استضعفوا في‌ الارض‌ و نجعلهم‌ ائمه` و نجعلهم‌ الوارثين‌ >[القصص‌ / 5] و قوله‌ سبحانه: < ان‌ الّذي‌ فرض‌ عليك‌ القرآن‌ لرادّك‌ الي‌ معاد)[القصص‌ / 85] اي‌ رجعه` الدنيا

وعده‌ پيروزي‌ شكوه‌مند مؤ‌منان‌ و دين‌ باوران‌ و حكمراني‌ ايشان‌ بر بسيط‌ زمين‌ و گسترش‌ امن‌ و امان‌ و برچيده‌ شدن‌ بساط‌ ترس‌ و بيم، جز در عصررجعت‌ تحقق‌ نخواهد داشت.

در ادامه‌ براي‌ رفع‌ اين‌ استبعاد كه‌ چگونه‌ مي‌توان‌ باور كرد كه‌ پيش‌ از قيامت، انساني‌ به‌ دنيا باز گردد، نمونه‌هاي‌ قرآني‌ حيات‌ دوباره‌ انسانها در همين‌ دنيا ذكر شده‌ است:

و مثله‌ قوله‌ <الم‌تر الي‌ الّذين‌ خرجوا من‌ ديارهم‌ و هم‌ الوف‌ حذر الموت‌ فقال‌ لهم‌ الله موتوا‌ ثم‌ احياهم‌ [البقره` / 243] ثم‌ ماتوا، و قوله‌ عزوجل‌ <و اختار موسي‌ قومه‌ سبعين‌ رجلاً لميقاتنا [الاعراف/ 155] فردّهم‌ الله‌ تعالي‌ بعد الموت‌ الي‌ الدنياو شربوا و نكحوا و مثله‌ خبر العزيز.>

در لابلاي‌ تفسير نعماني‌ عبارات‌ جالبي‌ درباره‌ امام‌ عصر ديده‌ مي‌شود، در بحث‌ محكم‌ و متشابه‌ به‌ تناسب‌ بحث‌ از معاني‌ ضلال، از معاني‌ اين‌ واژه‌ گم‌ گشتگي‌ ذكر شده، اشاره‌ شده‌ كه‌ در روايتي‌ از حضرت‌ پيامبر (ص) خطاب‌ به‌ حضرت‌ وصي(ع) از مردمان‌ عصر غيبت‌ كه‌ امام‌ زمان‌ خويش‌ را گم‌ كرده‌اند و در انتظار ظهور خورشيد هدايت، بر صبر و استفامت‌ پاي‌ مي‌فشرند به‌ اهل‌ ضلال‌ تعبير شده‌ است:

يا اباالحسن‌ حقيق‌ علي‌ الله‌ ان‌ يدخل‌ اهل‌ الضلال‌ الجنه`، و انّما اعني‌ بهذا المؤ‌منين‌ الّذين‌ قاموا في‌ زمن‌ الفتنه` علي‌ الايتمام‌ بالامام‌ الخفي‌ المكان‌ المستور عن‌ الاعيان، فهم‌ بامامته‌ مقرّون، و بعروته‌ مستمسكون‌ و لخروجه‌ منتظرون، موقنون‌ غير شاكّين، صابرون‌ مسلمون، و انّما ضلّوا عن‌ مكان‌ امامهم‌ و عن‌ معرفه` شخصه.

در عصر غيبت‌ اين‌ مردمان‌ هستند كه‌ گم‌ شده‌اند واز بركت‌ حضور امام‌ و آگاهي‌ شخصي‌ آن‌ عزيز دور مانده‌اند وگرنه‌ وجود امام‌ عصر عجل‌ الله‌ تعالي‌ فرجه‌ سراسر حضور است.

در اينجا پس‌ از ذكر تمثيلي‌ آمده‌ است:

فكذلك‌ المنتظر لخروج‌ الامام(ع) المتمسّك‌ بامامته، موسّع‌ عليه‌ جميع‌ فرائض‌ الله‌ الواجبه` عليه، مقبوله` منه‌ بحدودها، غير خارج‌ عن‌ معني‌ ما فرض‌ الله‌ فهو صابر محتسب‌ لا تضرّه‌ غيبه` امامه.23

در توضيح‌ اقسام‌ نور و معاني‌ آن‌ در قرآن‌ با اشاره‌ به‌ اين‌ كه‌ قرآن‌ و اوصياء معصومين‌ نور الهي‌ هستند كه‌ با آن‌ شهرها روشن‌ شده‌ و بندگان‌ خدا هدايت‌ يافته، به‌ تأ‌ويل‌ آيه‌ <الله‌ نور السماوات‌ و الارض...[نور/ 35 ] پرداخته، مقاطع‌ آيه‌ بر حضرت‌ پيامبر (ص)، صديقه‌ طاهره(س) و اولاد معصومين‌ ايشان(ع) تطبيق‌ شده، از جمله‌ آمده،والكوكب‌ الدُّرّيّ القائم‌ المنتظر الّذي‌ يملا‌ الارض‌ عدلا.ً24

مباحث‌ عام‌ امامت‌ هم‌ در سراسر تفسير نعماني‌ موج‌ مي‌زند.

عناسخ‌ و منسوخ‌ در تفسير نعماني‌

نخستين‌ بحثي‌ كه‌ در تفسير نعماني‌ شرح‌ داده‌ شده، بحث‌ نسخ‌ است، اين‌ مبحث‌ با تبيين‌ راز پيدايش‌ نسخ‌ آغاز مي‌گردد، نسخ‌ با تدرّج‌ در تشريع‌ مرتبط‌ است، مردمان‌ عصر نزول‌ قرآن‌ هنوز با افكار و قوانين‌ جاهلي‌ مأ‌نوس‌ بوده، پذيرش‌ سريع‌ آيين‌ جديد برايشان‌ دشوار آمده، لذا رحمت‌ الهي‌ اقتضاء مي‌كند كه‌ بيان‌ احكام‌ تازه‌ شريعت‌ اسلامي‌ به‌ آرامي و در ضمن‌ مراحلي‌ انجام‌ گيرد.25

سپس‌ به‌ 16 آيه‌ منسوخ قرآن‌ اشاره‌ كرده‌ كه‌ اكثر آنها از آياتي‌ مي‌باشند كه‌ منسوخ‌ بودن‌ آنها معروف‌ است، همچون‌ آيه‌ حد زنا26، آيه‌ عده‌ وفات،27 آيه‌ كفّ،28 آيه‌ دستور سازش‌ با كافران،29 آيه‌ عدد مقاتلين،30 آيه‌ ارث‌ بردن‌ برادر ديني31.

ولي‌ مفاد نسخ‌ در تفسير نعماني‌ گسترده‌تر از معناي‌ اصطلاحي‌ آن‌ است، در اين‌ تفسير گاه‌ احكام‌ منسوخي‌ را ذكر كرده‌ كه‌ بر طبق‌ آن‌ آيه‌اي‌ هم‌ در قرآن‌ نازل‌ نشده‌ است. در توضيح‌ اين‌ مطلب‌ مي‌گوييم‌ كه‌ برخي‌ از احكام‌ شريعت‌ اسلام‌ در آغاز اجرا مي‌شده‌ بدون‌ اين‌ كه‌ آيه‌ قرآني‌ بر طبق‌ آن‌ نازل‌ شده‌ باشد، اين‌ احكام‌ پس‌ از مدتي‌ لغو شده‌ و آيه‌ يا آياتي‌ لغو اين‌ احكام‌ را بيان‌ كرده‌ است، همچون‌ آيه‌اي‌ كه‌ تبديل‌ قبله‌ از بيت‌ المقدس‌ به‌ كعبه‌ را گوشزد كرده‌ است،32 در اينجا ما با آيهِ‌ منسوخ‌ روبرو نيستيم.33

در تفسير نعماني، اشاره‌ مي‌كند كه‌ در آغاز در ماه‌ رمضان‌ نزديكي‌ با همسر در شب‌ نيز جايز نبوده‌ است، و اگر روزه‌ دار در شب‌ مي‌خوابيده‌ ديگر اجازه‌ غذا خوردن‌ نداشته‌ است، ولي‌ اين‌ حكم‌ با آيه‌ 187 سوره‌ بقره‌ ملغي‌ شده‌ است، در اينجا به‌ صراحت‌ آيه‌ منسوخ‌ ذكر نشده‌ است، ولي‌ با عنايت‌ به‌ يك‌ جمله:(علي‌ معني‌ صوم‌ بني‌ اسرائيل‌ في‌ التوراه`) ممكن‌ است، آيه‌ منسوخ، آيه‌ (يا ايها الّذين‌ آمنوا كتب‌ عليكم‌ الصيام‌ كما كتب‌ علي‌ الّذين‌ من‌ قبلكم) گرفته‌ شود.34

باري‌ در تفسير نعماني‌ گاه‌ تعبير نسخ‌ درباره‌ احكام‌ شريعتهاي‌ گذشته‌ كه‌ در شريعت‌ اسلام‌ وجود ندارد به‌كار رفته‌ است، همچون‌ احكام‌ دشواري‌ كه‌ بر بني‌ اسرائيل‌ جعل‌ شده‌ است،35 يا كيفيت‌ قصاص‌ نفس‌ در تورات‌ كه‌ در آن‌ قيد تساوي‌ قاتل‌ و مقتول‌ از جهت‌ مرد و زن‌ بودن‌ يا آزاد و بنده‌ بودن‌ شرط‌ نبوده‌ است، ولي‌ در شريعت‌ اسلامي‌ اين‌ شرايط‌ براي‌ قصاص‌ وجود دارد،36 تعبير ناسخ‌ در اين‌ موارد، به‌ معناي‌ اصطلاحي‌ آن‌ نيست.

آياتي‌ چند در اين‌ تفسير در زمره‌ آيات‌ منسوخ‌ ذكر شده‌ كه‌ منسوخ‌ بودن‌ آنها محل‌ بحث‌ و گفتگو بوده‌ و برخي‌ منسوخ‌ بودن‌ آنها را نپذيرفته‌اند و چون‌ در كتب‌ تفسير و علوم‌ قرآني‌ به‌ تفصيل‌ درباره‌ آنها بحث‌ شده37 ، نيازي‌ به‌ طرح‌ اين‌ مباحث‌ در اينجا نيست.

ما در اينجا تنها به‌ بررسي‌ يك‌ آيه‌ مي‌پردازيم: در تفسير نعماني‌ آمده‌ كه‌ آيه‌ <اتقوا الله‌ حق‌ تقاته> با آيه‌ <فاتقوا الله‌ مااستطعتم> نسخ‌ شده‌ است،38 از برخي‌ از مفسّران‌ همچون‌ ابن‌ عباس‌ و سدّي‌ و قتاده‌ و ربيع‌ منسوخ‌ بودن‌ آيه‌ نخست‌ نقل‌ شده‌ و رواياتي‌ هم‌ در اين‌ زمينه‌ وارد شده‌ است،39 ولي‌ در نگاه‌ نخست‌ اين‌ ادعا غريب‌ به‌ نظر مي‌رسد، زيرا شرط‌ نسخ‌ اين‌ است‌ كه‌ مفاد دو آيه‌ با هم‌ تنافي‌ داشته‌ باشد و در اينجا باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ آيه‌ نخست‌ به‌ حكم‌ قطعي‌ عقلي‌ مقيد به‌ قدرت‌ است، دو آيه‌ با هم‌ تنافي‌ ندارند تا بتوان‌ ادعاي‌ نسخ‌ را مطرح‌ كرد.40

ولي‌ اين‌ اشكال‌ نادرست‌ است،41 براي‌ توضيح‌ نادرستي‌ استدلال‌ توجه‌ به‌ سه‌ نكته‌ مفيد است:

نكته‌ اوّل: البته‌ تكاليف‌ به‌ حكم‌ عقل‌ مقيد به‌ قدرت‌ مي‌باشند، ولي‌ قيد عقلي‌ تكاليف، قدرت‌ عقلي‌ است‌ نه‌ قدرت‌ عرفي، تكليفي‌ كه‌ با حرج‌ و مشقت‌ غير قابل‌ تحمل‌ همراه‌ است‌ عقلاً جايز است‌ ولي‌ عرفاً مقدور نيست.

نكته‌ دوم: اگر مفاهيمي‌ همچون‌ قدرت‌ و استطاعت‌ در ادله‌ شرعي‌ وارد شود، ظاهر آنها قدرت‌عرفي‌ است، لذا عملي‌ را كه‌ حرجي‌ است‌ در بر نمي‌گيرد.

نكته‌ سوم: احكام‌ شرعي‌ با ادله‌ خاص‌ نفي‌ حرج‌ همچون‌ آيه‌ شريفهِ‌ <ما جعل‌ عليكم‌ في‌ الدين‌ من‌ حرج>[ حج/ 78] مقيد به‌ صورت‌ عدم‌ حرج‌ شده‌ است‌ ولي‌ اين‌ تقييد در همه‌ جا راه‌ ندارد، بلكه‌ اگر حكمي‌ از آغاز ناظر به‌ صورت‌ حرج‌ باشد - همچون‌ آيات‌ جهاد - ادله‌ نفي‌ حرج، آن‌ حكم‌ را مرتفع‌ نمي‌سازد، به‌ بيان‌ ديگر: اگر فرد ظاهر دليلي‌ صورت‌ حرج‌ باشد، چون‌ اخراج‌ فرد ظاهر از دليل‌ درست‌ نيست، ادله‌ نفي‌ حرج‌ نمي‌تواند اين‌ دليل‌ را مقيّد سازد، در آيه‌ شريفه‌ (اتقوالله‌ حق‌ تقاته)، فرد ظاهر تقواي‌ الهي‌ را به‌ گونه‌اي‌ كه‌ سزاوار مقام‌ ربوبي‌ است‌ مي‌توان‌ صورت‌ حرج‌ دانست‌ كه‌ با مشقت‌ بسيار همراه‌ است،42 لذا نمي‌توان‌ مورد حرج‌ را از مفاد اين‌ آيه‌ بيرون‌ دانست؛ قهراً اين‌ آيه‌ با آيه‌ (فاتقوا الله‌ مااستطعتم) منافات‌ دارد.

البته‌ ما در صدد اثبات‌ نسخ‌ در اين‌ آيه‌ نيستيم43، بلكه‌ سخن‌ ما اين‌ است‌ كه‌ اين‌ ادعا چندان‌ بعيد نيست‌ و نمي‌تواند دليل‌ بر نا استواري‌ تفسير نعماني‌ به‌ شمار آيد.

نقطه‌ قابل‌ درنگ‌ در بحث‌ نسخ‌ تفسير نعماني‌ اين‌ است‌ كه‌ در اين‌ كتاب‌ دو آيه‌ به‌ عنوان‌ منسوخ‌ ذكر شده‌ كه‌ در جاي‌ ديگر ديده‌ نشده‌ است، آيه‌ نخست‌ آيه‌ <و لا يزالون‌ مختلفين‌ الاّ من‌ رحم‌ ربك‌ و لذلك‌ خلقهم‌ [هود/ 118] در تفسير نعماني‌ با اشاره‌ به‌ اين‌ كه‌ معناي‌ <لذلك‌ خلقهم>: للرحمه` خلقهم‌ مي‌باشد مي‌گويد: اين‌ آيه‌ با آيه‌ <و ما خلقت‌ الجن‌ و الانس‌ الاّ ليعبدون‌ [الذاريات/ 56] نسخ‌ شده‌ است،44 ولي‌ نگارنده‌ تنافي‌ هر چند بدوي‌ اين‌ دو آيه‌ را درك‌ نكرده‌ است، تا بتوان‌ سخن‌ از نسخ‌ را به‌ ميان‌ آورد، آيا اگر غرض‌ از خلقت‌ جن‌ و انس‌ تنها عبادت‌ حضرت حق‌ باشد، منافاتي‌ با اين‌ دارد كه‌ خداوند مردم‌ را براي‌ رحمت‌ خلق‌ كرده‌ باشد؟! مگر عبادت‌ حضرت‌ حق‌ با رحمت‌ ناسازگار است.

باري‌ اين‌ آيه‌ از سنخ‌ اخبار است‌ نه‌ بيان‌ احكام، و نسخ‌ در احكام‌ مطرح‌ است، نه‌ در اخبار45

آيه‌ دوم‌ هم‌ كه‌ مفاد آن‌ اخبار است‌ آيه‌ <ان‌ الّذين‌ سبقت‌ لهم‌ منا الحسني‌ اولئك‌ عنها مبعدون، لا يسمعون‌ حسيسها و هم‌ فيما اشتهت‌انفسهم خالدون، لا يحزنهم‌ الفزع‌ الاكبر [الانبياء / 101 - 103] كه‌ به‌ نوشته‌ تفسير نعماني‌ با آيه‌ ان‌ منكم‌ الاّ واردها، كان‌ علي‌ ربك‌ حتماً مقضياً[مريم/ 71] نسخ‌ شده‌ است.46

اين‌ آيه‌ كه‌ به‌ اخبار از قيامت‌ پرداخته‌ قهراً نمي‌تواند منسوخ‌ باشد، مفسّران‌ در توضيح‌ آيه، وجوه‌ مختلفي‌ ذكر كرده، برخي‌ موضوع‌ اين‌ آيه‌ را خصوص‌ كفار دانسته‌اند. برخي‌ به‌ گونه‌ ديگر آيه‌ را تفسير مي‌كنند كه‌ نيازي‌ به‌ طرح‌ آن‌ در اين‌ مقال‌ نيست47، ما در اين‌ جا تنها به‌ سخن‌ يكي‌ از مفسّران‌ اشاره‌ مي‌كنيم:

برخي‌ از مفسّران‌ ورود را در آيه‌ به‌ معناي‌ وصول‌ به‌ جهنم‌ و اشراف‌ به‌ آن‌ و نه‌ دخول‌ در آن‌ گرفته‌اند، زجّاج‌ از اين‌ گروه‌ است، وي‌ دليل‌ قاطع‌ اين‌ تفسير را آيه‌ (ان‌ الّذين‌ سبقت‌ لهم‌ منّا الحسني‌ اولئك‌ عنها مبعدون، لا يسمعون‌ حسيسها) دانسته‌ است48 ما در اينجا در صدد بررسي‌ صحت‌ و سقم‌ اين‌ استدلال‌ نيستيم،49 فخر رازي‌ دقيقاً همين‌ آيه‌ را دليل‌ بر تفسير ورود به‌ دخول‌ دانسته‌ است50، ولي‌ به‌ هر حال‌ ممكن‌ است‌ نوعي‌ تنافي‌ بين‌ مدلول‌ اين‌ آيات‌ با ظاهر بدوي‌ (ان‌ منكم‌ الاّ واردها) احساس‌ شود، شايد چنين‌ احساسي، همراه‌ با بي‌ توجهي‌ از شرايط‌ نسخ‌ سبب‌ شده‌ باشد كه‌ آيه‌ اول‌ را در تفسير نعماني‌ منسوخ‌ دانسته‌ است.

خلاصه‌ كلام‌ ما در اين‌ قسمت‌ اين‌ است‌ كه‌ توضيحات‌ تفسير نعماني‌ درباره‌ نسخ‌ و آيات‌ منسوخه‌ هر چند از نكاتي‌ سودمند بر كنار نيست، ولي‌ نكات‌ قابل‌ درنگ‌ نيز در آن‌ وجود دارد كه‌ از استواري‌ كتاب‌ مي‌كاهد، بويژه‌ اگر بخواهيم‌ آن‌ را متني‌ حديثي‌ به‌ شمار آوريم.

------------------

پي نوشت ها :

1. بحار الانوار ج‌ 92، ص1 تا اواسط‌ ص‌ 3.

2. در آيه‌ شريفه: يوم‌ يعضّ الظالم‌ علي‌ يديه‌ يقول‌ يا ليتني‌ اتخذت‌ مع‌ الرسول‌ سبيلاً (فرقان/ 27).

3. در آيه‌ شريفه: ياويلتي‌ ليتني‌ لم‌ اتخذ فلاناً خليلاً لقد - اضلني‌ عن‌ الذكر بعد اذ جاءني‌ (فرقان/ 28 و 29)

4. در آيه‌ شريفه‌ و قال‌ الرسول‌ يا ربّ ان‌ قومي‌ اتخذوا هذا القرآن‌ مهجوراً (فرقان‌ / 30).

5. در نحوهِ‌ شمارش، ناسخ‌ و منسوخ‌ يك‌ عنوان‌ گرفته‌ شده‌ و نيز محكم‌ و متشابه‌ يك‌ عنوان، عنوان‌ منقطع‌ [<واو> بعد از اين‌ كلمه‌ زائد است] معطوف‌ و منقطع‌ غير معطوف> اگر دو عنوان‌ دانسته‌ شود، گونه‌ دوم‌ يازده‌ عنوان‌ و اگر يك‌ عنوان‌ گرفته‌ شود اين‌ گونه‌ ده‌ عنوان‌ خواهد بود.

6. در اين‌ مقاله‌ براي‌ سهولت‌ آدرس‌ دهي، عناوين‌ فهرست‌ را رقم‌ زده‌ايم، بدين‌ ترتيب‌ اقسام‌ هفت‌ گانه‌ آيات‌ از رقم‌ 1 تا 7، عناويني‌ كه‌ پس‌ از كلمه: في‌ القرآن‌ ناسخ‌ و منسوخ‌ و ... آمده‌اند از رقم‌ 8 تا17 (منقطع‌ معطوف‌ و منقطع‌ غير معطوف‌ را دو رقم‌ زده‌ايم) عناويني‌ كه‌ با <منه> آغاز شده، از رقم‌ 18 تا 58 را به‌ خود اختصاص‌ داده‌اند.

7. از رقم‌ 18 تا 23 و نيز دو رقم‌ 36 و 37 از اين‌ قسم‌ است.

8. از رقم‌ 33 تا 35 از اين‌ قسم‌ است.

9. از رقم‌ 40 - 53 (بجز رقم‌ 48 كه‌ به‌ مناسبت‌ ذكر شده) از اين‌ قسم‌ است.

10. ارقام‌ 38، 48، 56 از اين‌ قسم‌ است.

11. بحارالانوار ج‌ 93 ص‌ 6-11.

12. همان جا، ص‌ 11 - 23.

13. همان جا، ص‌ 23 - 26 .

14. همان جا، ص‌ 11 - 26.

15. همان جا، ص‌ 26.

16. همان جا، ص‌ 26 - 28 .

17. اولين‌ قسم‌ از اقسام‌ هفت‌ گانه: امر است‌ كه‌ به‌ اين‌ عنوان‌ شرح‌ نشده، ولي‌ توضيح‌ فرائض‌ (بحار ج‌ 93، ص‌ 62 - 65) مي‌تواند شرح‌ اين‌ قسم‌ تلقي‌ گردد.

18. همان جا، ص‌ 65 - 618.

19. در اينجا عناوين‌ شرح‌ داده‌ شده‌ در تفسير نعماني‌ را به‌ ترتيب و شماره‌ صفحه‌ بحار الانوار ج‌ 93 را به‌ دنبال‌ آن‌ آورده، سپس‌ به‌ رقم‌ ذكر آنها در فهرست‌ اشاره‌ مي‌كنيم: 1 - الناسخ‌ و المنسوخ‌ (ص‌ 6 -11) و در ذيل‌ آن‌ از حضت‌ امير(ع) از اولين‌ سوره‌اي‌ كه‌ در مكه‌ و اولين‌ سوره‌اي‌ كه‌ در مدينه‌ نازل‌ شده‌ سؤ‌ال‌ شده‌ و حضرت‌ پاسخ‌ داده‌اند?) فهرست، رقم‌ 8)، 2 - المحكم‌ و المتشابه‌ (ص11 - 23،?رقم‌ 9) 3 - الخاص‌ و العام‌ (ص‌ 23،?رقم‌ 10)، 4 - ما ظاهره‌ العموم‌ و معناه‌ الخصوص‌ (ص‌ 23 - 25، به‌ اين‌ شكل‌ در فهرست‌ نيامده‌ است)، 5 - ما لفظه‌ خصوص‌ و معناه‌ عموم‌ (ص‌ 25 و 26، به‌ اين‌ شكل‌ در فهرست‌ نيامده‌ است)، 6 - ما لفظه‌ ماض‌ و معناه‌ مستقبل‌ (ص‌ 26،? رقم‌ 22)، 7 - ما نزل‌ بلفظ‌ العموم‌ و لا يراد به‌ غيره‌ (ص‌ 26،? رقم‌ 19)، 8 - ما حرّف‌ من‌ كتاب‌ الله‌ (ص‌ 26 - 28،?رقم‌ 25)، 9 و 10 - الايه` الّتي‌ نصفها منسوخ‌ و نصفها متروك‌ بحاله‌ لم‌ ينسخ، و ما جاء من‌ الرخصه` بعد العزيمه`، ص‌ 28،? ارقام‌ 30 و 33 و نيز رقم‌ 12 ملاحظه‌ است.) 11 - الرخصه` التي‌ هي‌ الاطلاق‌ بعد النهي‌ (ص‌ 28، در فهرست‌ نيامده‌ است.) 12 - الرخصه` الّتي‌ ظاهرها خلاف‌ باطنها(ص‌ 29،? رقم‌ 35) ،13 - الرخصه` الّتي‌ صاحبها فيها بالخيار، ص‌ 30، رقم‌ 34، اين‌ رقم‌ در شرح‌ ابحاث‌ در اصل‌ نسخه‌ بحار قبل‌ از رقم‌ قبلي‌ بوده‌ و توسّط‌ مصحح‌ بحار جابجا شده‌ است.)، 14 - المنقطع‌ المعطوف‌ في‌ التنزيل‌ (ص‌ 30 - 32،? رقم‌ 15)، 15 - حرف‌ مكان‌ حرف‌ (ص‌ 32،? رقم‌ 17)، 16 - [ما هو متفق‌ اللفظ‌ مختلف‌ المعني]، (ص‌ 32،? رقم‌ 32، اين‌ عنوان‌ را مصحح‌ بحار با توجه‌ به‌ فهرست‌ اجمالي‌ و تفسير قمي‌ به‌ متن‌ افزوده‌ است.)، 17 - احتجاجه‌ تعالي‌ علي‌ الملحدين‌ (ص‌ 33 و 34،? رقم40)، 18 الرد علي‌ عبده` الاصنام‌ و الاوثان‌ (ص‌ 34 و 35? رقم‌ 40) 19 - الرّد علي‌ الثنويه‌ (ص‌ 35 و 36،? رقم‌ 40)، 20 - الردّ علي‌ الزنادقه` (ص‌ 36 و 37،? رقم‌ 40)، 21 - الردّ علي‌ الدهريه` (ص‌ 37، در ذيل‌ آيه‌اي‌ آمده: و هذا و اشباهه‌ رد علي‌ الدهريه` و الملحده` ممن‌ انكر البعث‌ و النشور، رقم(04?، ?? - ما جاء في‌ القرآن‌ علي‌ لفظ‌ الخبر و معناه‌ الحكايه` (ص‌ 38، رقم‌ 23، و در ذيل‌ توضيح‌ آيه‌اي‌ آمده‌ است: انّه‌ رد علي‌ اليهود، رقم‌ 42)، 23- الرد علي‌ النصاري‌ (ص‌ 38 و 39، رقم‌ 41)، 24 - السبب‌ الّذي‌ به‌ بقاء الخلق‌ (ص‌ 39 - 46،? رقم‌ 56)، 25 - معايش‌ الخلق‌ و اسبابها (ص‌ 46 - 49،? رقم‌ 56)، 26 - الايمان‌ و الكفر و الشرك‌ و زيادته‌ و نقصانه‌ (ص‌ 49 - 62،? ارقام‌ 43، 48، 49) در ذيل‌ شرح‌ عنوان‌ اين‌ عناوين‌ ديده‌ مي‌شود: ما فرض‌ الله‌ علي‌ الجوارح‌ (ص‌ 49 - 54)، السبق‌ الي‌ الايمان‌ (ص‌ 54 و 55)، طاعه` و لاه` الامر (ص‌ 55 - 58)، فضل‌ المؤ‌منين‌ (ص‌ 59)، وجوه‌ الكفر (ص‌ 60 و 61)، وجوه‌ الشرك‌ (ص61 و 62)، وجوه‌ الظلم‌ (ص‌ 62)، الرد علي‌ من‌ انكر زياده` الكفر (ص‌ 62)، 27 - الفرائض‌ (ص‌ 62 - 65،? رقم‌ 56 و نيز ارقام‌ 1 و 13 و 14)، در ضمن‌ شرح: حدود الفرائض‌ و حدود الامام‌ المستحق‌ للامامه`(ص64) هم‌ آمده‌ است، 28 - الزجر في‌ كتاب‌ الله‌ (ص‌ 65،? رقم‌ 2)، 29 - ترغيب‌ العباد (ص‌ 65،? رقم‌ 3)، 30 - الترهيب‌ (ص‌ 65،? رقم‌ 4)، 31 - الجدل‌ (ص‌ 66،? رقم‌ 5) در اين‌ رقم‌ احتجاج‌ بر عليه‌ ملحدين‌ و اصناف‌ مشركين‌ ذكر شده‌ است. نيز?) رقم‌ 40)، 32 - القصص‌ عن‌ الامم‌ (ص‌ 67،? رقم‌ 7)، اين‌ رقم‌ به‌ سه‌ قسم‌ <مامضي> و <ما كان‌ في‌ عصره> و <ما اخبر الله‌ تعالي‌ به‌ انّه‌ يكون‌ بعده، تقسيم‌ شده‌ است. 33 - ضرب‌ الامثال‌ (ص‌ 68،? رقم‌ 6)، 34- الّذي‌ تأ‌ويله‌ في‌ تنزيله‌ (ص‌ 68 و 69،? رقم‌ 26)، 35 - الّذي‌ تأ‌ويله‌ قبل‌ تنزيله‌ (ص‌ 69 - 77? رقم‌ 27)، 36 - ما تأ‌ويله‌ بعد تنزيله‌ (ص‌ 77 - 78،? رقم‌ 28)، 37 - [ما تأ‌ويله‌ مع‌ تنزيله]، (ص‌ 78 - 82)، اين‌ عنوان‌ افزوده‌ مصحح‌ بحار است، البته‌ در متن‌ بحار در ص‌ 79 اين‌ عنوان‌ آمده: اما ما انزل‌ الله‌ تعالي‌ في‌ كتابه‌ مما تأ‌ويله‌ حكايه` في‌ نفس‌ تنزيله‌ و شرح‌ معناه، عنوان‌ افزوده‌ مصحّح‌ در ص‌ 68 هم‌ آمده‌ است، ولي‌ در فهرست‌ نيامده‌ است.) 38 - الرد علي‌ من‌ انكر خلق‌ الجنه` و النار (ص‌ 82 و 83، در فهرست‌ نيامده‌ است.) 39 - [الرد علي] من‌ انكر البداء (ص‌ 83 و 84، در فهرست‌ نيامده‌ است.) 40 - الرد علي‌ من‌ انكر الثواب‌ و العقاب‌ في‌ الدنيا و بعد الموت‌ قبل‌ القيامه` (ص‌ 84 و 85،? رقم‌ 44) 41 - الرد علي‌ من‌ انكر المعراج‌ (ص‌ 85،? رقم‌ 46)، 42 - الردّ علي‌ المجبره` (ص‌ 85 و 86،? رقم‌ 40)، 43 - [الرد علي‌ القدريه`، ص‌ 86، عنوان‌ از نگارنده‌ است،?رقم‌ 40)،] 44 - الرد علي‌ من‌ انكر الرجعه` (ص‌ 86،? رقم51)،45 - من‌ انكر فضل‌ رسول‌ الله‌ (ص) (ص‌ 86 - 88،? رقم‌ 45) در ذيل‌ اين‌ رقم‌ بحث‌ عصمه` الانبياء و المرسلين‌ و الاوصياء و ما قيل‌ في‌ ذلك‌ من‌ الاقاويل‌ (ص‌ 88 - 98) آمده‌ است. 46 - الرد علي‌ المشبهه` (ص‌ 90، در فهرست‌ نيامده‌ است.) 47 - مخاطبه` النبي‌ و المراد غيره‌ (ص‌ 90،? رقم‌ 37)، 48 - مخاطبه` لقوم‌ و المراد به‌ قوم‌ آخرون‌ (ص‌ 90،? رقم‌ 36). 49 - الاحتجاج‌ علي‌ من‌ انكر الحدوث‌ (ص‌ 90 و 91، بحثي‌ كلامي‌ عقلي‌ است‌ نه‌ تفسيري‌ و در فهرست‌ نيامده‌ است) 50 - الرد علي‌ من‌ قال‌ بالرا‌ي‌ و القياس‌ و الاستحسان‌ و الاجتهاد و من? يقول‌ ان‌ الاختلاف‌ رحمه` (ص‌ 91 - 97، بحثي‌ كلامي‌ عقلي‌ است‌ و تنها گاه‌ برخي‌ آيات‌ آورده‌ شده‌ و در فهرست‌ نيامده‌ است).

20. البته‌ اگر دنيا را به‌ معناي‌ مقابل‌ آخرت‌ بگيريم‌ كه‌ عالم‌ برزخ‌ را هم‌ در بر گيرد، مفاد دو عبارت‌ يكي‌ خواهد شد.

21. پس‌ از اين‌ عناوين، در عنوان‌ ديگر وارد شده: 20 - ما لفظه‌ واحد و معناه‌ جمع‌ 21 - ما لفظه‌ جمع‌ و معناه‌ واحد، اين‌ دو عنوان‌ ربطي‌ به‌ مسأ‌له‌ عام‌ و خاص‌ ندارد، بلكه‌ عناوين‌ مستقلي‌ هستند كه‌ در تفسير قمي‌ ج‌ 1، ص11 توضيح‌ داده‌ شده‌ است، و در شرح‌ ابحاث‌ تفسير نعماني‌ نيامده‌ است.

22. عنوان‌ اين‌ صفحه‌ افزوده‌ مصحح‌ بحار است‌ با توجه‌ به‌ تفسيرقمي.

23. بحارالانوار، ج‌ 93، ص‌ 16.

24. همان جا، ص21.

25. همان جا، ص6.

26. ر.ك. التمهيد في‌ علوم‌ القرآن‌ ج‌ 2 ص‌ 307، بحوث‌ في‌ تاريخ‌ القرآن‌ و علومه، ص‌ 221. الناسخ‌ و المنسوخ، ابن‌ المتوّج‌ ص‌ 87 شرح‌ عبد الجليل‌ قاري‌ بر الناسخ‌ و المنسوخ، ص‌ 136.

27. التمهيد في‌ علوم‌ القرآن‌ ج‌ 2، ص‌ 305، بحوث‌ في‌ تاريخ‌ القرآن‌ و علومه‌ ص‌ 213. الناسخ‌ و المنسوخ‌ ص‌ 70، شرح‌ عبدالجليل‌ قاري‌ ص‌ 108.

28. الناسخ‌ و المنسوخ‌ ص‌ 172، شرح‌ عبدالجليل‌ قاري‌ ص‌ 261، در التمهيد في‌ علوم‌ القرآن، ج‌ 2، ص‌ 380 در منسوخ‌ بودن‌ اين‌ آيه‌ مناقشه‌ شده‌ است.

29. ا لناسخ‌ و المنسوخ‌ ص‌ 121، شرح‌ عبدالجليل‌ قاري‌ ص‌ 190 و نيز ر. ك. التمهيد في‌ علوم‌ القرآن‌ ج‌ 2، ص317، در ص‌ 354 از صاحب‌ مجمع‌ البيان‌ نقل‌ كرده‌ كه‌ منسوخ‌ بودن‌ آيه‌ را نپذيرفته‌ است.

30. التمهيد في‌ علوم‌ القرآن‌ ج‌ 2، ص‌ 303، بحوث‌ في‌ تاريخ‌ القرآن‌ و علومه‌ ص‌ 228.، الناسخ‌ والمنسوخ‌ ص‌ 121، شرح‌ عبدالجليل‌ قاري‌ ص‌ 190.

31. التمهيد في‌ علوم‌ القرآن، ج‌ 2، ص‌ 311، الناسخ‌ و المنسوخ‌ ص‌ 122، شرح‌ عبدالجليل‌ قاري‌ ص‌ 192.

32. بقره‌ / 144.

33. البته‌ از قتاده‌ نقل‌ شده‌ كه‌ آيه‌ تحويل‌ قبله‌ ناسخ‌ آيه‌ (فاينما تولوا فثم‌ وجه‌ الله‌ [بقره‌ / 115] مي‌باشد (التمهيد في‌ علوم‌ القرآن‌ ج‌ 2، ص‌ 319، بحوث‌ في‌ تاريخ‌ القرآن‌ و علومه‌ ص‌ 200) اين‌ سخن‌ بر فرض‌ درستي‌ ربطي‌ به‌ سخن‌ تفسير نعماني‌ ندارد.

34. الناسخ‌ و المنسوخ‌ ص‌ 51، شرح‌ عبدالجليل‌ قاري، ص‌ 77، و نيز ر. ك. التمهيد في‌ علوم‌ القرآن‌ ج2، ص‌ 321 كه‌ در منسوخ‌ بودن‌ آيه‌ فوق‌ مناقشه‌ كرده‌ است.

35. بحار الانوار، ج93، ص9.

36. بحارالانوار، ج‌ 93، ص9، البته‌ اگر زني‌ به‌ دست‌ مردي‌ كشته‌ شود، اولياء مقتول‌ مي‌توانند مرد قاتل‌ را قصاص‌ كنند ولي‌ بايد نصف‌ ديه‌ را به‌ ورثه‌ قاتل‌ بدهند. درباره‌ آيه‌ قصاص‌ همچنين‌ ر. ك. الناسخ‌ و المنسوخ، ص‌ 47، شرح‌ عبدالجيل‌ قاري‌ ص‌ 68، التمهيد في‌ علوم‌ القرآن‌ ص‌ 220.

37. همچون‌ آيه‌ (اذا حضر القسمه` اولوا القربي‌ و اليتامي‌ فارزقوهم‌ منه‌ [نساء / 8] كه‌ سعيد بن‌ مسيب‌ نيز آن‌ را با آيه‌ مواريث‌ منسوخ‌ مي‌داند، و برخي‌ روايات‌ از امام‌ باقر و امام‌ صادق‌(ع) هم‌ بر آن‌ دلالت‌ دارد ولي‌ برخي‌ ديگر از روايات‌ آيه‌ را منسوخ‌ نمي‌داند (ر. ك‌ .الناسخ‌ و المنسوخ‌ ص‌ 83، شرح‌ عبدالجليل‌ قاري‌ ص‌ 131، التمهيد في‌ علوم‌ القرآن، ج2، ص‌ 331، بحوث‌ في‌ تاريخ‌ القرآن‌ و علومه‌ ص‌ 254) و آيه‌ تتخذون‌ منه‌ سكراً و رزقاً حسناً[النحل/ 67] كه‌ برخي‌ روايات‌ آن‌ را منسوخ‌ مي‌داند و مرحوم‌ فيض‌ آن‌ را از باب‌ نسخ‌ سكوت‌ گرفته‌ است. (التمهيد في‌ علوم‌ القرآن‌ ج2، ص365) و آيه‌ قولوا للناس‌ حسناً [بقره/ 83] كه‌ به‌ گفته‌ قتاده‌ با آيات‌ سيف‌ نسخ‌ شده‌ است‌ (التمهيد في‌ علوم‌ القرآن، ج2، ص319).

38. بحارالانوار،ج93، ص11.

39. التمهيد في‌ علوم‌ القرآن، ج2، ص329، مرحوم‌ طبرسي‌ مي‌گويد:<وانكر الجبائي‌ نسخ‌ هذه‌ الايه` لما فيه‌ من‌ اباحه` بعض‌ المعاصي> مراد جبائي‌ از اين‌ جمله‌ چندان‌ روشن‌ نيست، باري‌ در مجمع‌ البيان، ابن‌ عباس‌ در زمره‌ كساني‌ كه‌ آيه‌ را غير منسوخ‌ دانسته‌اند ذكر شده‌ است.

40. اين‌ اشكال‌ به‌ صورت‌ دو اشكال‌ در التمهيد في‌ علوم‌ القرآن‌ ج2، ص330 ذكر شده‌ است.

41. نادرستي‌ اين‌ اشكال‌ در بحوث‌ في‌ تاريخ‌ القرآن‌ و علومه‌ ص‌ 209 آمده‌ است‌ كه‌ اصل‌ كلام‌ آن‌ با كلام‌ ما يكي‌ است‌ ولي‌ در نحوه‌ تقريب‌ تفاوتهايي‌ بين‌ آنها وجود دارد.

42. در بحوث‌ في‌ تاريخ‌ القرآن‌ و علومه‌ ص‌ 110 مي‌گويد:<تعابير مشابه‌ <ما قدروا الله‌ حق‌ قدره> و <ما رعوها حق‌ رعايتها> همگي‌ به‌ امري‌ بالاتر از متعارف‌ ناظر است> ولي‌ آيا اين‌ آيات، مردم‌ را بر عدم‌ انجام‌ تكليف‌ حرجي‌ مذمّت‌ مي‌كند؟ چندان‌ روشن‌ نيست.

43. زيرا اولاً فرد ظاهر بودن‌ صورت‌ حرج‌ در مورد (اتقوا الله‌ حق‌ تقاته) مسلّم‌ نيست. ثانياً: ممكن‌ است‌ آيه‌ (فاتقوا الله‌ ما استطعتم) قرينه‌ بر اين‌ باشد كه‌ امر در آيه‌ (اتقوا الله‌ حق‌ تقاته) امر الزامي‌ شرعي‌ نيست‌ بلكه‌ امر استحبابي‌ يا امر الزامي‌ اخلاقي‌ است، اين‌ معنا اگر خلاف‌ ظاهر بدوي‌ اين‌ آيه‌ هم‌ باشد، دليل‌ بر منسوخ‌ بودن‌ آيه‌ نخواهد بود.

44. بحارالانوار، ج93 ص10، البته‌ محتمل‌ است‌ مراد تفسير نعماني‌ نسخ‌ آيه‌ سوره‌ ذاريات‌ با آيه‌ سوره‌ هود باشد.

45. التمهيد في‌ علوم‌ القرآن‌ ج‌ 2، ص283، علامه‌ طبرسي‌ در ذيل‌ آيه‌ (ان‌ الّذين‌ امنوا و الّذين‌ هادوا و النصاري‌ و الصابئين‌ من‌ آمن‌ بالله‌ و اليوم‌ آلاخر فلهم‌ اجرهم‌ عند ربهم‌ و لا خوف‌ عليهم‌ و لا هم‌ يحزنون[البقره/ 62] از ابن‌ عباس‌ نقل‌ مي‌كند كه‌ اين‌ آيه‌ را آيه‌ <و من‌ يبتغ‌ غير الاسلام‌ ديناً فلن‌ يقبل‌ منه‌ [آل‌ عمران/ 85] نسخ‌ كرده‌ است‌ و مي‌افزايد: كه‌ اين‌ سخن‌ بعيد است، زيرا نسخ‌ در خبري‌ كه‌ متضمن‌ وعد است‌ نمي‌آيد، بلكه‌ تنها در احكام‌ شرعيه‌ كه‌ با تغيير مصلحت‌ مي‌تواند تغيير كند جايز است‌ و مي‌گويد: <فالاولي‌ تفنيد هذه‌ النسبه` الي‌ ابن‌ عباس>.

اصل‌ سخن‌ علامه‌ طبرسي، سخني‌ است‌ صحيح‌ ولي‌ تطبيق‌ آن‌ بر اين‌ بحث‌ نادرست‌ مي‌نمايد، زيرا مي‌توان‌ مفاد آيه‌ را مربوط‌ به‌ شريعت‌ دانست، بدين‌ گونه‌ كه‌ در آغاز التزام‌ به‌ شريعتهاي‌ پيشين‌ و عمل‌ به‌ دستورات‌ آن‌ مجاز بوده‌ ولي‌ بعداً چنين‌ حكمي‌ نسخ‌ شده‌ باشد، وعده‌ در آيه‌ فوق‌ هم‌ تنها در مورد كساني‌ است‌ كه‌ در زمان‌ نزول‌ آيه‌ و قبل‌ از نزول‌ آيه‌ دوم‌ به‌ اديان‌ گذشته‌ پاي‌ بند بوده‌اند، ولي‌ پس‌ از نزول‌ آيه‌ دوم‌ ديگر وعده‌اي‌ در كار نيست. البته‌ ما نمي‌خواهيم‌ ادعاي‌ نسخ‌ را صحيح‌ بدانيم، زيرا اساساً مفاد آيه‌ سوره‌ بقره‌ تأ‌ييد اديان‌ گذشته‌ نيست، بلكه‌ مراد از آيه‌ چيز ديگري‌ است‌ كه‌ در كتب‌ تفسير آمده‌ ولي‌ سخن‌ ما در اين‌ است‌ كه‌ ادعاي‌ نسخ‌ در اين‌ آيه‌ ادعاي‌ غريبي‌ نيست.

46.بحارالانوار ج‌ 93 ص‌ 11، عبارت‌ تفسير نعماني‌ محتمل‌ است‌ به‌ نسخ‌ آيه‌ دوم‌ با آيه‌ اول‌ نظر داشته‌ باشد.

47. تفسير طبري‌ (تحقيق‌ محمود شاكر)، ج16 ص126 - 132، تفسير كبير فخر رازي‌ (منشورات‌ محمد علي‌ بيضون) ج‌ 21، ص‌ 207 - 209 مجمع‌ البيان‌ (افست‌ چاپ‌ مصر) ج6، ص‌ 504 - 506 و ...

48. مجمع‌ البيان‌ ج6، ص505.

49. قابل‌ ذكر است‌ كه‌ آيه‌ فوق‌ دور بودن‌ مؤ‌منان‌ را از آتش‌ دوزخ‌ مي‌رساند و تنها دخول‌ مؤ‌منان‌ را در آتش‌ را نفي‌ نمي‌كند، اگر ورود در آيه‌ ديگر به‌ معناي‌ وصول‌ هم‌ باشد، چندان‌ با دور بودن‌ مؤ‌منان‌ از آتش‌ دوزخ‌ سازگار نمي‌نمايد.

50. تفسير كبير، ج21، ص‌ 208.