منظور المتكلمين للفلسفة الطبيعية وبنية العالم المادي

**( ملخص بحث)**

أحلل في هذا البحث منظور المتكلمين الطبيعة بوصفها الأجسام والأعراض ، مبينة أن موضوع الفلسفة الطبيعية والبنية المادية للعالم ، وأحواله ، وصفاته ، والمعايير التي ميزوا بواسطتها بين الجسم والذرة .

من تحليل العلاقة بين الأعراض والأجسام توصلنا إلى ما يلي : -

1- إثبات المعتزلة ونفي الأشاعرة لوجود الكلي في الخارج .

۲ - الأعراض هي المعادل الأنطولوجي للصورة الأرسطية .

۳ - آراء المتكلمين حول الأعراض هي الطرح الفلسفي العام لحل العلاقة بين الله تعالی والعالم الحادث.

4 - في حل المسالة برز اتجاهان : أحدهما أعطى للطبيعة استقلالية نسبية ، في حين أن ممثلي الاتجاه الآخر نفوا الصلات السببية في العالم ، وأناطوا وجوده وحياته ، كلية ، بالمبدأ الأعلى .