ملخص

يخلص الباحث إلى أن كل عقائد النورسي المذكورة في رسائله من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر هي عقائد طلابه اليوم على اختلافهم . لم يشذ عن هذه القاعدة أحد منذ وفاة سعيد النورسي (1960) حتى اليوم. وبالتالي فإن دراسة الجانب العقدي للنورسية هو نفسه دراسة الجانب العقدي لسعيد النورسي, وهذا لا ينسحب على المجالات الأخرى كالتربية والتعليم والدعوة وغيرها, ومن هنا يقال أن شخصية سعيد النورسي شخصية عميقة وثرية, خاصة في التجربة التي خاضها في السنوات المرة التي فقد فيها العالم الإسلامي الخلافة الإسلامية.