
$=$
درَاسی゙ -

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

20.4n 4
shiabooks.net رابطط بديل > mktba.net

## VIT

(C) Copyright 1968, DAR EL-MASHREQ PUBLISHERS
P.O.B. 946 . Beirut, Lebanon

جميع الحقوق كغوظة : دار المشرر (المطبة الكاثولوليكية)



ابن سينا بين زلامذته

عرضنا ، في الجزء الاول 6 ما يتصل بسيرة ابن سينا وتآليفه ، ثم عرضنا نظرياته في المنطق ، والّه ، والخلق . ونعرض، في هذا المزء، نظرياته في النفس، والسياسة .


ابن سينا اكثر فلاسفة العرب ابحــاثاً في النفس ، وأعنى بها موضوعاً طرقه . واننا ندرس معه المسائل التالية :

1 - مصلر النفس ووحدتها
امتزجت العناصر الاربعة - الماء والمواء والتراب والنار - وجد" في المزاجات استعداد لقبول صور جلدريدة ، ففاضت هذه الصور من العقل الفعال ، وكانت اجسام جلديدة . ثم حدث من العناصر والاجسام مزاجات اكثر اع اعتدالا من المزاجات السابقة ، فكان النبات ، ثم الحيوان . ثم حدث مزاج اكثر اعتدالا ايضاً ، ففاضت عان عليه النفس الناطقة ، وكان الانسان . فودر النفس الانسانية اذًا العقل الفعال ، فاضت عنه استعد البدن لقبولا

ينتج ما سبق ان النغس لم توجد قبل البدن ، كما علمَّ افلاطون بل حدثت معه . وما ثحن في حاجة الى الاستنتاج ، فابن سينا قد

افرد فصلاً في كل ״ من كتابي الشفاءا والنجاة لاثبات هذا الحدوث، ، وقد اثبته ببرهان هذه خلاصته : الماهيات الجملينية المحسوسة تتعدد بتعدد المادّة 6 وما ينتج عن هذه المادة من تباين في المكان والزهان.
 والحال ان النفوس الانسانية - وهي ماهيات مجرَّدة - متغقة في النوع ك يستححيل وجودها متعلدة قبل حلولا في البدن . ولا سبيل الى القول بان النفس الانسانية واحلدة بالعلد ، لانه يمتنع ان تنتسم
 الابدان . اذًا يمتنع وجود النغس قبل - البدن 6 سواء قلنا بتعلد

النفوس او بوحلتّا .
ورأي ابن سينا ، في هذه المسألة 6 لم يتطور ، لاننا بند في كتاب الاشارات - وهو آخر كتبه - ما نجده في كتابي النجاة والسفاء من القول بفيض النفوس عن العقل الفعَّال في نهاية الفيضى 「 واذًا لا نضلن " في فهم قصيدة ابن سينا في النغس ك وفي ما توهم
 غامضة ك ويببب ان نوُولا تأويلاً يتفق والنصوص النُر ية الواضحة لا ان نعكس الآيةr .

Y
النفس في الانسان ذاتٌ واحدة 6 .ولا قوى كثيرةٌ . القوى ما هو مشترلك بين الانسان والنبات او بينه وبين الحيوان ؛
(1) الشفاء : ror:r
( الخْتارات : ص
r
๕ ) النجاة : • اب

ومنها ما هو خاص به 6 ولمذا يقال ان للانسان ثلاث نفوس ، نباتية ، وحيوانية ، وناطقة . وما تعددت النفوس وتميّزت ، وليّ ولكن تعلددت القوى في النفس الانسانية الواحدة . فا هي هذه القوى ؟ في النغس الانسانية قوى النفس النباتية ، اي قوى الغذاء ؛ والنمو ، والتوليد .
وفيها ايضاً قوى النفس الحيوانية ، اي انها تتحرك بالارادة ك وتدرك المزئيات . اما حركها فسبها شهوة تطلب نافعاً او لذيذًا ، وغضب يدفع ضارًا او مغسدا . واما ادراكها الجزئيات فعن قوى
 والذوق ، واللمس1 - ومنها باطنة وهي الحس المشترك او او فنطاسيا ؛ والمصوّرة او الخليال ، والمتخيلة (وتلعى في الانسان المفكـرة") ،
 وآخر ما في النفس الانسانية واسماه القوة الناطقة اي العقل . والعقل اثنان : عقل عملي يرى في الامور المزئية ما هو خار المير او
 الككليات ، ويبحث عن الحق ، وهو اهم
r ـ
المعرفة نوعان : حسية مشتركة بين الانسان والحيوان ، وعقلية خاصة بالانسان . والفرق بينها ان الاولى تدرك المان صورة محسوسة او


لواحق المادة ، من كم وكيف واين .
() ولا يستبع ابن سينا ان يكون اللمس جنساً لتوى اربع تميز بين اللمار
والبارد ، والرطب واليابس ، والصلب واللين ، وألخشن والاملس .
-
قوى هذه المعرفة حواس ظاهرة وباطنة . اما الظاهرة فالمواس الخمسس ، وفيها تنطبع صور المسسوسات . واما الباطنة فخمس ايضاً وهي :

- 1

المس المشترك يقبل صور المسوسات ، ويحس" ْ بها ، ويجمع بينها ويميّز : "ا هذه القوة هي التي تسمى الحس المس المشترك ، وهي وهي مركز الحواس ... وهي بالحقيقة الثي تحس . "،' ويحس ايضاً بالصور اذا طفت عليه من داخل .
: المصوّرة أو الخيال :
قوة القبول غير قوة الحفظ ، فالماء يقبل نقش اليد ولا يكغظه 6 والشمع يقبل ويكغظ . هلذا المس " المشترك يقبل صور المسوسات،

والمصوّرة تحظظها .
ان المصورة خزانة الصور ، وهي قوة حفظ فقط ، لا تدرك ولا تحكم ، لا تفصّل ولا تركّب . من المصورة قد تطفو صور على الحس المشترك ، فنرى اشباحاً،

 من الوارد من خارج المشترك ، وان يختلف بالنسبة . واذا كان ان المان يتمثل ، فاذا تمثل كان حاله كحال ما يرد من خارج . لهذا ما (1) الشفاء : 1

يرى الانسان المجنون والخلائف والضعيف والنائم اشباحاً قائمة كما يراها في حال السلامة بالحقيقة ، ويسمع اصواتاً كذلك . «'
r - الوهم :

يدرك الوهم في المحسوسات معاني جزئية غير محسوسة . ان الشاة،
 ضارًا مهروباً منه فعنى لا يدركه الحس ، و ويدركه الوهم .

 هتعلق بصورة محسوسة . العقل يدرك هذا الذئب الضارّ او ذالك .
ولكن كيف ينال الوه معنى غير محسوس ؟ ينسب ابن سينا
 الالمام يرى الوهم ما ينفع وما يضر • والوهم هو الحاك الحاكم الاكبر في في الحيوان ، وارقى قوى الادراك فيه .
₹ - الحافظة الذاكرة والمتذكرة :
تحفظ الحافظة ما ادركه الوهم من المعاني الجزئية ، كما تمغظ

 مشترك بين الانسان والحيوان ، اما الذكر - وهو الاحتيال وانيال لاستعادة ها اندرس - فأمر خاص بالانسان .

0

 والمافظة تستعرض ما فيهل من صور او معان جزئية ، وذلك وفقاً



 يظهر من النص ؛ ثلاثة اشار اليها ارسطو في كتاب الذكر والتذكر ؛ واثبهها علم النفس الحديث كثقوانين كلتداغي الصور والمعاني هي : قانون التضاد ، وقانون التشابه ، وقانون التجاور . واما الابداع فيكون بان تتسلط المتخيلة على الصور المخزونة في المصوّرة ، وعلى المعاني المخزونة في الحافظة ، فتفصل بينها وتركّبت . انها تفصل الصور بعضها عن بعض 6 عوالمعاني المزئئية بعضها عن 6 بعض ، ثم تركـبّ صورة مع صورة ، ومعنى مع معنى ، وصورة - مع معنى

واما الما كاة فتم باستعادة المتخيلة صورًا تشبه صورًا اخرى ،


الككلام "r .

1) تأتي المتخيلة ثالثة بعل المصورة ، انما نبحثا خامسة نظراً لاستعالما باقي

$$
\begin{aligned}
& \text { rru: الشَ } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

وهكذا تكون المتخيلة ، في نظر ابن سينا ــ كا هي في نظر
العلم الخديث - مستعيلة للصور ، ومبتدعة ، وعاكية .

انتهينا من سرد قوى الحس الباطنة ، ومن تحديد وظائفها ، ولنقل
كلمة عامة فيها .
ان ابن سينا يعيّن لهنه القوى اماكن في تجاويف الدماغ
 والوهم في التجويف الاوسط ، والحلافظة في التجويف المؤخر . وتحديل اماكن في الدماغ هلذه القوى حصل عن (ا ان الفساد اذا اختص" بتجويف اورث الآفة فيه . "

وليس ابن سينا مبتكرًا في هذه المسألة ، فقبله قسموا الدماغ الى تجاويف ، وعينوا لقوى النفس اماكن' . وان ابن سينا - شأن اكثر الفلاسفة القدماء - قد بالغ في تعديد

القوى ، وبالغ في تفصيل الوظائف r .

1) ان بوزيدونيوس (Posidonius) - وهو من اطباء القرن الرابع - ربط التخيل بالجزء الامامي من المخ ، والعقــل بأوسطه ، والذاكرة بمؤخره . وتيمونيوس (Themisius) العقل في التجويف الاوسط ، ومركز الذاكرة في التجويف الاخير . r r ان ان المصورة لا تستطيع ان تحفظ الصورد دون ان تقبلها، ان فلم حسِّ مشترك يقبل الصور ؟ ثم ان المصورة والحافظة تقومان بوظيفة متّاثلة - الحفظ - فلم لا تحفظ المصورة صور المسوسات وما يتصل بها من نفع او اذى ؟
 ومعانيها الجزئية ، فلم لا تقوم هي بالّمفظ چم بالاستعادة والابداع ؟

ب - المعرفة العقلية
يمتاز الانسان بالعقل ، والعقل بادراك المعنى الكلي، اي المعنى الذي تجرد من لواحق المكان والزمان ، وصح" اطلاقة على كثيرين

- هتفقين بالنوع

يرى ابن سينا ان نوعاً من التجريد قامت به القوى الحسية :
 المصورة فتحفظه حیى بعد غيابه ، والوهم يدرك فيه معنى محسوس ؛ وان متصلاً بصورة محسوسة . والكنه العقل وحده يدرك الصورة الكلية مبردة عن لواحقها المحسوسة ، فنن اين يأتي بهله الصورة ، وكيف يتم ادراكه ؟
ان الصورة الكلية موجودة بالقوة في الصورة الحسوسة ، فاذا اشرق العقل الفعّال نوره على صور المسوسات جرّدها من لواحقها

المادية ، وحوّلما معقولات .
على ان العقل البشري لا يدرك هذ هـه المعقولات المجرّدة نفسها، بل بل يدرك معقولات مثلها تفيض عليه من العقل الفعال ، كلل استعد لذلك . وبما ان هذا الاستعداد متنوع هتفاوت ، فقد العقل البشري الى مراتب :
1
 عام لكل الناس يتصل بالعقل الفعال ، ويقبل منه فيض المعقولات

الاولى' .
 عن ذالك التصيدق البتة ، مثل اعتقادنا ان الكل اكبر من الجزء ، والاشياء المساوية لثيء. واحل متساوية .
 استعداده الفطري بالفكرة والتعلم ، ففاضت عليه من العقل الفعـَّال

المعقولات الثواني .
 بالعقل الفعال ، واستحضر ما عقله اولاً ، يدركه ويطالعه ، وهو بالذاكرة اشبه .
0


 ومن خواص" الانبياء .

يبلو مما تقدم ان للمعرفة العقلية ثلاثة مبادئ :
1 - الصورة المسوسة : من هذه الصورة يبرد العقل المعل الفعال المعنى الكلي . على ان عقلنا لا يدرك هذا المعنى المكا الكلي نفسه ،

 r
 الاولى (العقل بالملكة) ، ومنه فطري خاص" "تحصل به به المى المى المعقولات
 المعقولات الثواني (العقل بالفعل) . اما العقل المستفاد فهو العقل بالفعل اذا استعاد ما عقل ، وتأمل ما استعاد . (1 الغُنارات : ص
₹ - روحانية النفس
فينا نفس روحية ، ولابن سينا على ذلك براهين :
1 - النفس عحلّ المعقولات :
ان المعقولات بسيطة غير قأبلة للانقسام . فاذا فرضنا النفس ، المسا محلَّ المعقولات ، جسماً ، ثم قستَّمنا هذا المحل الى اجلا
 كاملً في كل الاجزاء . اذًا ها محل المعقولات ليس بيسم" "' هو روحي بسيط

- Y النفس تدرك معقولات لا نهابة لعددها بالقوة : تعقل النفس معقولات لا نهاية لها بالقوة . والجسم لا يقوى على ذلك . اذًا ليست النفس جسماً
r لا تدرك النفس بآلة ، لانها تدرك ذاتها ، وتدرك انها تدرك 6 وتدرك آلها ، والحس " لا يقوى على ذلك . ولا تدرك النفس بآلة ، والآلا لاضعفها ادراك الامور الشاق

وادامة الادراك ، كما يعرض للحواس . والامر فيها بالعكس .
 والحال ان البدن يقف عن النموّ في الاربعين ، ثم يبدأ فيه الانحلال ،

 r الخْتارات : ص ص با r نظر ابن سينا ، فلألًا بالقياس الى البدن ، وهو سياسته ، وفعلاً بالقياس الى ذاتها
 عن .الآخر . وان البدن ، اذا شاخ او مرض ، استقل بعناية النفس وصرفها كلها اليه.

ع - النفس هي أنا :
النفس هي ما يشير اليه الانسان حين يقول أنا . وهذا الأنا ليس جسماً ، ولابن سينا على ذلك براهين :



 يكون غافلاً في مثل هذه المالة ، عن . هميع اجزاء بدنه . والـال ان المعلوم بالفعل غير ما هو مان مغنول عنا اذًا ذات الانسان مغايرة لبدنه .
 مشيت ، وتكلمت ، وفكـَّت . فالشيء البلامع لكل هذ هـه الافعال

ليس جسماً ، بل روح' .
رابعاً : ان يرجع الانسان الى نفسه يرَّ له ذاتاً لا يغفل عها عها ،
مها تبدلت احواله ، حتى في حال سكره او نوهه .
 وكل " جسم ، واظلّ "ادرك ذاتي :
 ولا تتاس" اعضاؤلك ، فانك لا تدرك شيئًاً جسمانياً ، وتدرك ذاتك .

فهذه الذات غير الجميم
( الغْتارات : ص
r^r-r^1:r : الشفاء ( الشار (r
الاشارات
وقد و رد هذا البرهان عند ديكارت على الثكل التالي : التا هين دققت في النظر لأعرف ما انا ، رأيتي قادراً على ان انجا اتجله وجود جسدي،

0 - خلود النفس
ما بيل بالنغس بعد الموت ؟ ابها لا تعود الى بدن آخر : لا تناسخ للنفوس ' وانها لا تموت بموت الجسد ، ولا تفسد، بل تظل تال ابلد ابدية خالدة . ونورد لابن سينا برهانين على هذا الملمود :

1 - الثفس روحية 6 فهي خالدة : النفس روحية . وكل روحي بسيط غير قابل للفساد . فالنغس لا تفسل
: ل ت - Y
لِيست النغس صورة منطبعة في البدن 6 بل صورة مفارقة 6
علاقهها به علاقة السائس بالمسوس 6 والعامل بالآلة . ان علاقة النفس بالبدن علاقة عرضية 6 فالا تبطل ببطلان

هذه العلاقةr .

ووجود اي عالم اكون فيه او مكان ، ولكن لا اقدر ان اتجاهل كوني مونيوأ مواً . لا بل كان وجودي هذا يتضح ويتأكد قدر ما كنت احاول الشك في حقيقة سائر الاشياء .
اما هين كنت اتوقف عن التفكير ، ، فا كان يبقى لياقل دليل على وجودي... وبالتالي عرفت اني جوور كل ماهيته او طبييته أن يفكر .
 به انا ما انا ، هو مغاير كّل المغايرة للجسد ، بل هو اسهل معرفة منه . (من كلام في الطريقة)

$$
\text { (النجاة : } 9 \text { •r-1• }
$$

r
 لوجود الجسم بالفعل ، بل هي تعده لقبول الصورة الجوهرية المقومة ، وقبول الوجود : "ان الجسم لا يستكمل له وجود لمجرد الصورة المسمية ، ما لم تقرن به صورة اخرى."

- 7 - معاد النفس - حريتها

في معرض حديثه عن معاد النفس، يتحلث ابن سينا عن معاد
البدن ايضاً ، ولنعرض رأيه في الاثنين :

1 - المعاد الجسهني
يرى ابن سينا ان العقل عاجز عن اثبات المعاد الجملاني ، اي اثبات بعث الابدان ، وما ينتظر الابدان من نعيم حسي في البلنة 6 او ألم جسماني في الجححيم . وهو يرى ان هذا المعاد بسطته (ا الشريعة

الحقة )؛ ${ }^{\prime}$ ( ولا سبيل الى التصلديق به الا عن طريق النبوة . ان ابن سينا لا ينكر صراحة معاد الاجسام 6 بل بيحل فقط

على العقل اثباته، ويرى ان يؤمن المسلم بما يعلّـمه الدين •

(النجاة : غ غ \&) . .

اما الصورة الجوهرية فهي تختلف من جسم الل جسم ‘، وبها يتم الوجود للجسم' ويتهيز جسم عن جس المس
 نفى ابن سينا ان تكون النفس صورة مقومة للبدن ، منطبعة فيه : „ الان النفس ليّ منطبعة في البدن بوجه من الوجوه ، فلا يكون اذاً البدن متصوراً بصورة النغس . "
(النجهاة : r

ان إبن سينا قد يدعو احياناً النغس صورة البدن ، ولكن لا على انهــا صورة منطبعة فيه ، بل على انها صورة مفارقة كآلة . وهو يؤرّ ان تدعى النفس كال البدن ، لا صورته ، لانه اذا كانت كا كل صورة
 طبيعي آي ، من جهة ما يفعــل الافعال الكائنة بالاختيار الفكري ، الاني والاستنباط

 طبيعي ؛ لا لمسم صناعي كالسرير والكرسي . وهذا الجسم هو آلة النفس في ما تأتي من أفغال ، الخصها التفكير والاختخبار §vv : النجاة (1

اولاً : لانه حين يتحدث عن تعلم النبي للعامة ، يرى ان ان يضرب



الامثال ، غير جسمانية .
 وبالتالي لا نهاية لوجود الانسان على الارض ، وعقيدة البعث تفترض

للانسان ناية .
 البوح برأيه ، فلم ينكره مباشرة ، بل استنتاجاً .

ب - المعاد الروحانِ
في قدرة العقل ، بعد ان اثبت خلود النغس ، تحديد سعادتها
وشقائها في الآخرة ، والحكاء اعنى .بهذه السعادة والشقاء .
 فوات هذا الكالل . وكال النغس الملانئم هو ان تعرف المان الوجود ، وترى ما فيه من نظام ، وتشاهد اللة مبدعه، الخير المطلق والجلمال

الحق
 البدن ، وطغت عليها امياله ، لان ذلك يشغلها لانها عن طلب معشوقها ،

بعد هذه المقدمات ، يقسم ابن سينا النفوس الى طوائف : 1 - النفس العالمة الفاضلة : هي النفس التي صلحت اخلاقها ،
(1) الغئنارات : ص vr

وبلغت من المعرفة حداً . وهذا المد هو ، على الملى التقريب ، ان تعرف النفس المبدأ الاول ووحدته ، وعلمه الذي لا لتغير ، وتعرف ما صلر عنه من موجودات ، وترتّب من نظام و ما هله الما النفس تسعد الى الابد بمشاهدة الله .
 العقلي الضروري ، وحصلت لها ، في الوقت نفسه ، هيئاتٌ رديئة . ان هذه النفس ، • اذ تفارق البدن ، يحدث فيها نزاع بين ما .معت
 فالا تخلد في الشقاء ، بل تسعد .
r ب النفس الناقصة : هي النغس التي عرفت ما فيه كا كالها ، وحصل فيها شوق اليه 6 ولكنها لم تبلغ منه الضروري لسعادتها . هذه النفس تشقى الى الابد بيرمانها من مشاهدة الله ، ونهو الجاحدين المعاندين اسوأ حالاً من نفوس المقصّرين . ₹ - النفس البلهاء: تجهل هذه النفس ما فيه كالها ، فتفقد
 وهذه النفس نوعان : رديئة ، وغير رديئة . ولاناس في مصيرها رأيان :
الاول يذهب الى ان النغس الرديئة تشتاق الى لذائد البدن ، 6 ولا تحصل عليها، فتتعذب عذاباً شديدًا ، بينا النفس الغير الرديئة
 والرأي الثاني يذهب الى ان هذه النفوس تستعمل اججراماً سماوية، فتتخيل بواسطها من امر الثواب والعقاب ما تتصوره امثالها في الدنيا


من نفوس العامة ：تتخيل النفس الغير الرديئة ما قيل لها في الدنيا من احوال القبر والبعث والخيرات الاخروية ، وتتخيل النفس الرديئة ما
 لان ما يلذ ويؤذي بالحقيقة هو المرتسم في النفس ، لا الموجود من ويتغاءل ابن سينا فيرى ان هذه النفوس قد تنتهي الى سعادة ． على ان ما قلناه في جزاء النفس يثر مشكلة اخرى ؛ هي مشكلة حريتها ．
ان ابن سينا ينكر الحرية انكارًا واضحاً ：（ا ان الارادات ات الات
 تحدث بحدوث علل ．．．تستند الى ارضيات وسماويـّات ، وتكابـا موجبة خرورة لتلك الارادة «「 ．ولابن سينا رسالة في القدر جادل فيها جدالاً مستفيضاً لتأييد رأيه ．
 العقاب؟ ويلور في المواب بعض الدوران ، على ان لباب فكان انكا
 كالمرض للبدن على نهمه I＂＂

V－V
رأينا بعض صالات النفس بالعقل الفعَّال ：انها عنه صدرت ك ومنه تقبل المعقولات ．ونرى الآن اهم صالها الانها الأخرى به ．

$$
\begin{aligned}
& \text { をqY-६qr : النجا (r }
\end{aligned}
$$

ونبدأ فنمهد بيعض مبادئ : اولاً : للنفس قوى عديدة ، اذا شُغلت باحداها اهملت الاخرى الاخرى، وان انصرفت عن بعضها زاد اقبالها على الاخرى . وعليه بقلدر ما تنصرف النفس عن قوى البدن ، عن الحس والشههوة والغضب ؛

تقبل على الادراك العقلي وتستعد للاتصال بالعالم الاعلى . ثانياً : النفس غير منطبعة في البدن ، انما تستعمله كآلة لها . وهذا يعني ان البدن لا يستغرق كل قوى النفس ، وان لبعض النفوس
 بالعقول المفارقة ونفوس الافلالك ، والواجب نفسه . ثالناً : كل ما يحدث على الارض ناتج عن اسباب معلوم لنفوس الافلالك والعقول المفارقة . وعليه اذا الصا اتصلت التا النفس بهذه العقول والنفوس ؛ ادركت منها كلّ ما تدرك ، وكانت كلا

معارف خارقة . من هذه المبادئ استنتج ابن سينا اهمَ ما قاله في المسائل التالية وهي : 1- الأحلام : الملم عمل تقوم به المتخيلة ، او المتخيلة والعقل معاً .
ان المتخيلة ، اذا فرغت اثناء النوم من شواغل الحس والعق اقبلت على المصوّرة ، واستعادت بعض صورها ، فطفت هذه الصور

على الحس المشترك 6 وكأنها واردة من خارج 6

 للضو منه ان سخن او برد بسبب حر او برد ؛ حـُكي له ان ذلك

العضو منه موضوع في نار او في ماء بارد ... ومن كان به جوع
حُكيت له مأكولات)!' .
وان بعض افعال اليقظة وخواطرها قد ترك فتحكيها المتخيلة . ورأينا في تر.جمة ابن سينا ؛ انه كان يكلم بـا درسه بالامس .

على ان هذه الانواع من الاحلام حاصلة عن الانسان وحلده ،
 اتصال النفس بالعقل الفعال وقبولما عنه صور الموجودات الماتي واللاضية والمستقبلة . هذه الاحالام هي الرؤى الصادق اليا الى تعبير اذا انطبعت الصورة جليّة ، وتحتاج اليه اذا الما بدلّت المتا ما يراه العقل بما يشبه او يناسبه او يضاد"ه .
 يحدث لها اثناء اليِظة ، فتعلم من العقل الفعال بعض ما يعلم؛ وتكون المعرفة بالغيب

بـ النبوة : والنبوة ايضاً اتصال بالعقل الفعـَّل ، ومعرفة لما . يعرف .
تشترك في فعل النبوة قوتان : عقل .ذكي" - هو العقل القدسيـ

 ويحتاج الؤي الى تفهّم وتأويلّ

1) الشفاء: 1: 1
r النجاة : rvr
r


وللني خاصة ليست لجميع الناس ، هي القدرة على المعجزات.


 بل يستعمل قدرته للشر، فهو ساحر خبيث و هـ

يظهر من آراء ابن سينا في النبوة . اولاً : ان النبوة هبة طبيعية ، لا اختيار المي . الم
ثانياً : ان المعجزة في قدرة الني الطبيعية ، وليست فعلاً المياً يفوق كل قدرة غخلوقة . ثالثاً : ان الوحي امثال ورموز ، ان اردتَ فهمه احتجت الى

تأويله

ويظهر من كل ما قلناه في صالات النفس بالعقل الفعـَّال ان الرؤى الصادقة والعلم بالغيب والنبوة مظاهر غختلفة لواقع واحل هو قدرة النفس ، في بعض الحالات او بعض الاشخاص الها


 هن النبوة ه .

1 - صلة النفس بالواجب : الاثشراق
غاية الاشراق مشاهدة الله ، والنفس بعد في البدن . في قصيدته في النفس ، يصف ابن سينا عناء النفس في جسدها،

ونز وعها الى العالم الاعلى' .
وفي رسالته في العشق ، يرى ان كال النفس في مشاهدة الله ،
 غن كالها : (ا بالحقيقة لا حجاب الا في المحجوبين ". . على ان اراء ابن سينا في الاشراق تبدو بنوع اجلى في الآثار

التالية :

1 - رسالة حي بن يڤظان
يخرج ابن سينا الى نزهة ، ومعة ثلاثة رفاق - الغضب والشهوة

 يقظان . واما بلدي فـدينة بيت المقدس . واما حرفتي فالسياحة في اقطار العالم ، حتى احطتُ بها خبراً ، ، ووجهي الى البي ... 6 وقد عطوت العالم •حتى زويت" بسياحتي آفاق الاقالم " .
ويستهدي المؤلف شيخـَه سبيل َالسياحة ليقتدي به 6 فيصف
 والعقول المفارقة ، الى الله نفسه) ، ويصف قوى الدى النفس الانسانية (قوى ادراك تنزع الى الله ، وقوى حس وشهوة وغضب تقف حواجز ) ، ويدعوه الى الاغتسال في عين خرّارة (اي الى درس الفلسفة) ،

1) انظر هذه التصيدة : الخْنارات : ص •ع r r

ليتغلب على رفاقه ، ويستطيع القيام بسياحة متقطعة ، يسيح حيناً ويقيم معهم حيناً ، الى يوم يتركهم نهائياً بالموت .

ب - رسالة الطير
وقع سرب من الطير - وبينهم المؤلف - في اقفاص . اغلم
 الاقفاص، دون ان تنجو ارجلها من بقايا حبائل مزعجة. وصعدت الطيور جبل الاله ، ثم جازت ثمانية شواهن ، وبلغت الما
 فوعدها برسول ينفذه الى من عقد الحبائل لِحالتّها . الطير هي النفس ، والقفص الجنسد ، وبقايا الحبائل ما يبا للنفس بالجسد من قيود رغم تحر رها منه . الجبال هي عالم الافلاكك ، والملك الهه 6 والرسول الموت .

ج - مقامات العارفين
مقامات العارفين فصل من كتاب الاشارات رسم فيه ابن سينا درجات السلوك الى مشاهلة الله .
اول هذه المقامات الارادة ، اي رغبة الاتصال بالحق الاول ؛ وصاحبها مريد .
تح تكون الرياضة ، ويرتاض العارف على امور : إيرتاض الزهد ، وزهده ليس معاملة يشتري متاع الآخرة بمتاع الدنيا ، بل 1) في هذه الرسالة يزع ابن سينا انه وصل الى مشاهدة اله !
 وايثار للحق على كل شيء \& . ويرتاض على العبادة ، وعبادته تطويع

 على تلطيف سره -ا اي قوى روحه ـ لتكون متنبه لاشراق المق ك مفكرًا لذلك بشائل المعشوق . وتتبع الرياضة الاوقات ، والوقت خـَّلمة من نور الـو الـق لذيذة ؛ كأنها برق يووض ثم يخمد .
ثم ينتلب الوقت سكينة ، فيصبح الوميض شهاباً بيـّناً، (اويحصل له معارفة مستقر"ة كأنها صحبة مستمرّة 6 ويستمتع فيها بيهجة ، فاذا انقلب عنها انقلب حسران آسفاً") .
ثم يكون النيل فيصبح السر" مرآة مجلوّة ، وينعكس فيها الحق ،
 ينظر الى المق ، وينظر الى نفسه ، وهو .بعل متردد . ويبلغ العارف درجة الوصول ، فيغيب عن نفسه ، ويرى المق فقط

وبعد درجات السلوك هذه درجات وصول ليست اقلّ "نها ، انما لا تشرحها العبارة ، ولا يكشف عنها المقال ، ولا يسبر سرّها الا الذوق والاختبار .
"ا العرفان مبتدئ من تفريق ونفض ، وترك ورفض ، مُعن" جمعٍ هو بمع صفانت الحق الواحِد ، ثم وقون") .
 وهو شجاع لا يخاف الموت ، وجواد لا يرغب في في باطل ، ونسَّاء
 فلا يعقل التكليف ، ولا يجترح ان عصى اثماً . جلّ جناب الحق ان يكون شريعة لكل وارد ، او يطلع عايه الا واحد بعد واحد .

نستطيع مما عرضنا من آثار ابن سينا في الاشراق ان نثبت
القضايا التالية :
اولاً : الله هو الخير الالمىى ، والمعشوق المتجلّي لاكل مريد . وفي قبول تجلّيّه كمال الانسان وسعادته . ثانياً : يصل الانسان ، وهو بعد في البدن ، الى مشاهدة اللّه اذا اعدته قواه لذلك ، ثالثاً : في الانسان قوى تصرفه عن الحق ، هي القوى المشغولة بالمسسوسات ، من حس ومتخيلة وشهوة وغضب . وفيه عقل ينزع به الى مشاهدته . رابعاً : يتحرر الانسان من قوى بدنه بوسيلتين : بالفضيلة التي
 الفضيلة تعد" ، والفلسفة توصل .
 شيء سواه حتى عن نفسه . هذه المشاهلة ناقصة ، متقطعة ، دون المّ مشاهدة السعداء في الآخرة . وهذا الوصول "ليس القول بوحدة الوجود.

فانت ترى : اولاً : ان اشراق ابن سينا هذا شبيه باشراق افلوطين ، الذي

قال بالوصول الى مشاهدة الله عن طريق الفلسفة . وابن سينا قد
عرف هذا الاشراق من كتاب اثولوجيا ارسطو .
ثانياً : ان هذا الاشراق هو غير التصرف :
هو غيره لانه يعتمد العقل والفلسفة في الوصول الى مشاهدة اللة ، وان استعان بالفضيلة فتسهيلًا للعقل في ادراكه . اما التصون فيعتمذ الايمان والفضيلة ، وقد يحتقر العقل ، وينهى عن العلم . وهو غيره لان بعض المتصو"فين قالوا بوحدة الصوفي والله ، اما العارف - في الاشراق - فلا يرى سوى الله ، ولكن لا يصبح الله.
 هذا التصوّف العقلي عن تصون الغزالي والحلاج وغيرهما ، ورأينا ان نتحلث دائماً عن (ا اشراق "ابن سينا ، رغبة في الوضوح' .

1) ولولا شيوع لنظة „الاشراق "لاستعملنا لغظة ابن سينا نفسه ، „ العرفان ".


يقسم ابن سينا .الــكمة العملية -او السياسة - الى ثالاث :
اخخلاقية ، ومنزلية ، ومدنية .
وانه قد وضع في السياسة الاخلاقية كتابين : كتاب العها وكتاب علم الاخلاق . ووضع في السياسة المنزلية كتاباً سمّاه كتاب
 ولنذكر اهم Tارائه في هذه الفروع الثلازة :

1 - السياسة الاخحلاقية
كمال الانسان في اكتساب العلم والفضيلة :
اصول الفضائل اربعة : • العفة والشجاءة والحا
وتتفرع عن هذه الاصول فضائل عديدة نها : السخاء ؛ والقناعة ؛ 6

والحياء ، والتواضع ، والمزم ...

الفضيلة وسط ، والرذائل اطراف .
Y - Y السياسة المُزلية
يحتاج الانسان الى قوت يبقى به شخصه ، وهنزل يخزن فيه ما
 الى الخلدم . ومن ثم كانت سياسة الرجل :

1 - 1
r
 لان التجارة بالمال ، والمال وشيك الفناء .

ب
 وإكرامٍ كي يحملها على ما لا تُحمحل عليه بالآكراه ، ويشغل خاطرها بيبتا كي لا تخلو الى الزينة والتصدي للرجال . § - ولده : يحسن تسمية ولده ؛ واختيار ظئر له ؛ ويجنّبه
 تلائمه . وحين يتقن الصبي صناعته ، ويكسب بها عيشه ، يدفعه

الى الزواج
0 0 نحدمه : يختار خادمه ، ويسند اليه ما يتقن ، ويرفق به「「.
-
ان الاجتّاع ضروري لضرورة التعاون بين الناس . واذا كان
 ثم الى خليفة يرعاها .
ان الله خلق الناس متفاضلين في عقولم وآرائهم 6 متعاوتين في املاكهم ورتبهم 6 وذللك كي لا يفنيهم التنافس والتحاسد ، وكي يبقى سبيل اللخدمة والترافد .
(1) صناعة : مهنة .
r) طالع اليُنارات : ص (

وعلى السان" ان يراعي هذا التفاوت بين الناس ، وهذا التنوع في العمل ، فيرتب اهل الملدينة ثلاث فئات : ملبرين ، وصناعاً، وحفظة ، ويرتب كل فئة هن رون رؤساء ومرؤوسين حتى ينتهي الى افناء الناس . ويكون ابعدُ الناس عن الفضيلة ، وهم من نشألمأوا في غير الاقاليم الشريفة ، كالترك والزنج ، (ا عبيدًا بالطبع" للاقين ، وخداماً لم
وي大رّم السان" البطالة . على كل كل فرد ان يقوم بعمل نافع ،
 ضرائب تفرض على الاملاكك والارباح ، ومن الغرامات التي تفرض على اصحاب الجنايات . ويرى ابن سينا ان يشارك الجاني الخرامة ذووه ، والذين لا يزجرونه ولا يكرسونه ، كما يرى ان ان تعاقب

كل الجنايات حتى التي تقع خطأ .

القار ، او ينتج عنها ضرر كاللصوصية .
ثم على السان" ان يدعو الى التزاوج ، لان فرّ فيه بقاء النسل ، ويحرّم الزنى لانه قد يُغئني عن الزواج ، ويج وقوعاً ظاهرًا كي يسلم النسب من الريب ، والمواريث من الما ولا ثم يبب ان يكون الزواج ثابتاً فلا يتشتت شمل الاولاد
 ليقرروها - ، ويـُفرض على الرجل ؛ ان ان اراد الفرقة ، غرامة .
 وا كبارهم .
$\theta$

اما 'خليفة السان" فعليه معرفة الشريعة ، وعليه ان يجمع بين
العقل والاخلاق وحسن السياسة .
وهذا الخليفة يدعو الى ممارسة الفضائل ، ويقاتل اعداء السنّة،
ويفرض الاعياد .
وهو ايضاً يفرض العدالة في المعاملات ، ويعاقب المالفين . وعليه ان يعتدل في المزاجر ، فلا يتشد"د ولا يتساهل .


ابن سينا طبيب وفيلسوف .
 الى بلاط شمس الدولة ، فالى تقلـّد الوزارة . وافاده بعلد موته ، فحمل 6 الغرب على درس فلسفته ، بعد ان ملا مله على درس (ا قانونه )" ، ومله لذلك على اهمال الفارابي استاذه . على ان نظرة عادلة ترينا ما اقتبس ابن سينا عن الفارابي : انه لم يفهم الهيات ارسطو دون الاستعانة بمقالة الفارابي ، وانه قد اخخذ عنه خلاصة ما قاله في الله 6 والمللق ، وفي كثير من مسائل النفس ، وكأنه في بعض النظريات ينسخه نسخاً . اقتبس ابن سينا عن الفارابي ، ولكنه ما اقتصر على ما اقتبس. انه قد توسع ابمالا في ما اخلذه عنه ، فاسهب ودقق في الحجج او زاد .
وانه قد جازه في ابحاثه النفسانية ، فعدّد براهين روحانية النفس؛ وشد"د على القول بخلودها ، كما توقف على شرح المعاد وعلدد مصير

 البدن ، لِيسلم هذا الخلود على اوضح وجه .


وألف مقامات العارفين ، فخطّ طريقاً واضح المعالم ، وابدع لوصف هذه الطريق مفردات . وما فاق ابن سينا الفارابي فقط - في ابحاث النفس والاشراق بل فاق جلّ" فاسفة العرب ، فالسابق مقصّر، واللاحق معتبس

او مقصّر .
على ان ابن سينا ظل دون الفارابي ، في ابكاثه السياسية ، فأتى
 خاصة في سياسته المدنية ، فا افرد لها كتاباً ، ولا حاول بناء .

على انه ، مها يكن حظ ابن سينا من الطرافة والتفوق ، فقد




العرب ابن طفيل وابن رشد .
ولعلها كذلك لانها استقت من الماري اليونانية اخطر النظريات،
 مزيج من فالاسفة اليونان ، ومزيج آخر بناء فلسفي ضخ ، ون وكانت تأويلات لعقائد الاسلام خاطئة ، ولقي ابن سينا لذلك ما لقي من تكفير وا كبّار .
 كثيرًا ، فشغل كل من اهتم بنلسفة او دين ، واطل غلا غير مرة عبر


نتبت في غختارات هذا الجزء ، النصوص التالية :
1 - في النفس :
-

- قوى النفس - قوى الاكدراك المسي - مراتب التجريد -

دور العقل الفعال في الادراك - توى الادراك المعلي - الفكرة
والحـس - التعلم والحلـس - ترتيب قوى الحقل .

- النفس تدرك المعقولات - النفس تدرك ميعقولات لا ناية الماية لما

بالقوة - النغس تدرك لا بآلة جسلدية - النفس هي انا -
النفس تدرك ذاتها .

- البمس Tلة النغس - معاد الاننس الانسانية - سعادة الروح

اسسى - معاد النفوس - العقاب والقدر - النبي - اسرار
الآيات - اثر النفوس المزورة - الصلاة .
r -- معامات العارفين .
r - في السياسة : كتاب السياسة - المدينة.

حلوث النفس

ان النفس الانسانية متفقة في النوع والمعنى . فان وجدت قبل

 يتبين . فححال ان تكون قد وجدت قبل البدن .
فنبدأ بييان استحالة تكثرها بالعدد فنعول :
ان مغايرة الانفس ، قبل الابدان ، بعضها لبعض ، الما
 العنصر - والمادة متكثرة بالامكنة التي تشتمل كلا ملا مادة على منها ، والازمنة التي تختص كل نفس بواحد منها في حدوثها بمادتها... وليست مغايرة بالماهية والصورة ، لان صورتها واحلدة .
فاذًا انما تتغاير من جهة قابل الما الماهية ، او المنسوب اليه الماهية بالاختصاص ، وهذا هو البدن . واما ، قبل البدن ، فالنفس مجرد ماهية فقط ، فليس يمكن ان تغاير نفس " نفساً بالعلد . والماهية لا تقبل اختلافاً ذاتياً ، وهذا مطلق في كل شيء فقد بطل ان تكون الانغس ، قبل دخولا الابدان ، متكثرة الذات بالعدد ...

ولا يجوز ان تكون واحدة الذات بالعدد ، لانه اذا حصل بدنان ، حصل في البدنين نفسان : فاما ان يكونا قسمي تلك النفس
 بالقوة ، وهذا ظاهر البطالان بالاصول المتقررة في الطبيعيات ؛ واما ان تكون النفس ، الواحدة بالعدد ، في بدنين ، وهنا لا يحتاج ايضاً الى كثير تكلف في إبطاله .
 لاستعالها اياه . ويكون البدن الحلادث مملكتها وآلها . ويكون في هيئة
 حدوّها من المبادئ الاولية - نزاعٌ" طِبيعي الى الاشتغال به ، واستعاله ،


 واختلاف هيئاتها التي بحسب ابدانها الختلفة لا محالة باحوالها (r.r-r.. النجاة)

قصيلة في النفس




 r r r





 حتى اذاقرُب المسير الى الممى ودنا ودا الرحيل 'الى الفضاء الاوسع، ،





 وتعودَ عالمة" بكل حقيقة

وهي التي قطع الزمانُ طريقهَا حتى لقد غربت بغير المَطلِّعَ

1) الاجرع : برملة لا تنبت شيئاً ، اي عالم الاجسام . r r) تقلع : تكن عن البكاء . r الار بعة - الماء والمواء والتراب والنار - - سـب بضض الشراح .
 0) هـع : ها
 فيز ول نتصها v

قوى النفس
النفس كحجنس واحل ينقسم بضرب من القسمة الى ثلاتــــة
اقسام :
احدها النباتية 6 وهي كال اول 6
يتولد 6 ويربو 6 ويغتذي ...
والثاني النفس الحيوانية ، وهي كال اوّل بلمسم طبيعي آلي من
جهة ما يدرك الجزئيات 6 ويتحرك بالارادة .
والثالث النفس الانسانية ، وهي كمال اوّل بلسم طبيعي آلي

1) تنقسم هذه القصيدة ثلاثة اقسام :

1 - بحّن الكفس : هبطت النفس من عل ، وحلت في الجسد شقية سيينة . وهي ان ارتاحت اللى سكناه بعض الراحة. ، فحنيهنا ابداً الى عالمها ، وهناوُها اذ تعود اليّه

r شيء ؟ انها لم تعرف ! (بيت r

اننا نرى ، في القسم الاول ، صلى نظر المرية افلاطون القائلة بوجود النفس قبل البدن ، وهبوطها من عالم المثل اللى عالم المس . ولكن المن الفاطون يقول بوجود النفس قبل البدن ليشرح علمها ، ويعين اسباباً لمبوطها اله المبن وتنائنائها ، وهنا ما لا لا يتفق ونظرية ابن سينا في المعرفة او يتفق وباقي القصيدة : فهل يكون ابن سينا بّر نظرية افلاطون ؟
عُ ان ابن سينا لا يسلم ، في باقي كتبه بوجود النفس قبل البدن . فهل يمكن ان يسلم به هنا وعليه نرى ان نجهل من (ا الحل الارفع " العقل الفعال ، فيتاءم ما في القصيدة عع باقي كتب ابن سينا .

من جهة ما يفعل الافعال الكائنة بالاختيار الفكري والاستنباط بالرأي ؛ ومن جهة ما يدرك الامور الكلية .
-
وللنفس النباتية قوى ثالاث :
التوة الغاذية ، وهي القوة التي تحيل جسماً آخر الى. مشا كلة
|الجسم الذي هي فيه ...
والقوة المنمية ، وهي قوة تزيد في الجسم الذي هي فيه ..

 اخخرى تتشبه به من التخلق والتمزيج ، ما يصير شبيهاً به بالفعل .
-
وللنفس الحيوانية ، بالقسمة الاولى ، قوتان : محركة وملركة . والحركة على قسمين : اما محركة بانها باعثة ، واما محركة بانها فاعلة .
والمركة على انها باعثة هي القوة النزوعية والشوقية .... 6 شعبتان : شعبة تسمى قوة شهوانية ، وهي قوة تبعث على 6 يقرّب به من الاشياء 6 المتخيّلة ضرورية او نافعة ، طلباً للذّة ؛
 الشنيء ، المتخيَّل ضارًا او مغسد"ًا ، طلباً للغلبة ... واما القوة المدركة فتنقسم قسهين ، فان منها 6 فا خارج ، ومنها قوة تدرك من داخل
والمدركة من خارج هي الحواس المحمس ...
 وبعضها قوى تدرك معاني المسوسات ... والفرق بين المرك ادراك الصورة

وادراك المعنى ان الصورة هي الشيء الذي تدركه النفس الباطنة والحس الظاهر معاً ، لكن المد المس الظاهر يدركه اولاًا ويؤديه الى النفس ، مثل ادراك الشاة لصورة الذئب ، اعني شكاله وهيئته ولونه، ، فان نفس الشاة الباطنة تدركها ، ويدركها اولاً حسها الظاهر . المعنى فهو الشيء الذي تدركه النفس من المسوس ؛ من غير الم الم يدركه الحس الظاهر اولاً ، مثل ادرالك الشاة معنى المضاد" في الذئبّ، وهو المعنى الموجب نلموفها اياه ، وهربها عنه 6 من ادلمير ان ان يكون الحس " يدرك ذلك البتة .. .
فن القوى المدركة الباطنة الحيوانية : قوة فنطاسيا ، اي المسِ "المشترك ؛ وهي قوة مرتبة في الم الم التجويف المقدم هن الدماغ ، تقبل بذاتها بميع الصور المنطبعة في

الخبواس الخمس ، متأدية اليه منها .
ثم الخيال والمصوّرة ، وهي قوة مرتبة ايضاً في آخر التجو
 الجززئية المحمس ، وتبتى فيه بعد غيبة المسوسات . واعلم ان الم القوة ، التي بها القبول ، غير القوة التي بها الحفظ ، فاع فاعتبر ذلك في في الماء 6 فان له قوة قبول النقش 6 وليس له قوة حغظه . ثم القوة التي تسمىّى متخيّلة بالثقياس الى النفس الحيوانية ، ومفكـرة بالقياس الى النفس الانسانية . وهي قوة مرتبة في التجويف الاوسط من الدماغ ، عند الدودة ، من شأنها ان تركّب بر بعض
 ثم القوة الوهمية ، وهي قوة مرتبة في نهاية التجويف الاوسط 6 الما الدماغ ، تدرك المعاني الغير المسوسة الموجودة في المسوسات الجزئية، 6 كالقوة الماكةة بان الذئب مهروب منه 6 وان الولد معطوف عليه .

ثم القوة المافظة الذاكرة ، وهي قوة مرتبة في التجويف المؤخر من اللمماغ ، تحغظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني الغير المسسوسة،

 المعاني كنسبة هذه القوة الى الصور المسسوسة ...

واما النفس الناطقة الانسانية فتنقسم قواها ايضاً الى قوة عاملة ، وقوة عالمة . وكل واحدة من القوتين تسمىّ عقلاً باشتراك الاكّ الاسم . فالعاملة قوة هي مبدأ محرك لبدن الانسان الن الافاعيل المزئية. اللاصة بالروية ، على مقتضى آراء تخصها اصلاحية ... الن ان النفس
 تحته 6 وجنبة هي فوقه . وله بكسب كل بينه وبين تلك الجنبة . فهذه القوة العاملة هي القوة التي لها بالقياس الى المجنبة التي دونها ، وهو البدن وسياسته . واما القوة النظرية فهي القوة التي له ، بالقياس الى الجنبة التي فوقه ، لينفعل ويستفيد منه ، ويقبل عنه . (rฯq-r०^ : النجاة)

قوى الاددراك الحسي
لعلك تنزع الآن الىي ان نشرح للك من امر القوى، الدرّاكة
 للحس " اولاً ، فاسمعْ : أليس قد تبرر القطر النازل خطاً هستقيماً ، والنقطة الدائرة

بسرعة خطاً مستديرًا ، كلّه على سبيل المشاهدة لا على سبيل تخيّل او تذكر ؟ وانت تعلم ان البصر انما ترتسم فيه صورةٌ المقابل،

 الحاضر . فعندك قوة قبل البصر اليها يوءدي البصر؛ كاركا والمشاهدة ،

وعندها تجتمع المسوسات فتدركها .
وعندك قَوة تحغظ مثل المسوسات ، بعد الغيبوبة ، جتمعة" "فيها. وبهاتين الوتين يمكنك ان "تحكم ان هذا اللون غير هذا الطعم، وان لصاحب هنا اللون هذا الطع كا .يحتاج الى ان يحضره المقضيّ عليها .جميعاً .

فهذه قوى .
وايضاً فان الحيوانات ، ناطقها وغير ناطقها ، تدركُ في المسوسات
 مثل ادراك الشاة معنى في الذئب ، غير محسوس ، ادراكاً جائياً

تحكم به كما يحكم الحس بما يشاهده . فعندك قوة هذا شأنها . وايضاً فعندلك ، وعند كثير من الحيوانات العجم ، قوة تحفظ

هذه المعاني ، بعد حكم الحاكم بها ، غير الحافظة اللصور . ولكال قوة من هذه القوى آلة جسمانية خاصة ، واسم خاص فالاولى هي المسماة بالحس المشترك وبنطاسيا ، وآلها الروح

المصبوب في مبادئ عصب الحس ، لا سيا مقدّم الدماغ . والثانية المسمـّاة بالمصوّرة والخليال ، والكها الروح الما البطن المقدّم 6 لا سٌا في جانبه الاخير .


التجويف الاوسط . وتخدمها فيه قوة رابعة لها ان ثركـبّب وتفصّل ما يليها من الصور المأخوذة عن الحس وتركّب ايضاً الصور بالمعاني وتفصلها عنها . وتسمتّى عند استعا 6
 الاول من التجويف الاوسط ، وكانها قوة ما للوهم ؛ وبتوسط الوهم

للعقل
والباقية من القوى هي الذاكرة ، وساطانها في حيّز الروح الذي في التجويف الاخير ، وهو آلته .

وانما هدى الناس الى القضية بان هذه هي الآلات ان الفساد، اذا اختص بتجويف ، اورث الآفة فيه.
(الاشارات :

مراتب التجريد

 مجردة عن المادة تجريدًا ما .

الا ان اصناف التجريد مختلفة ، ومراتبها متفاوتة ، فان الصورة
 من جهة ما هي تلك الصورة . فتارة يكون النزع عن المادة نزعاً مع تلك العلائق كلها او بعضها ، وتارة يكون النزع نزعاً كاملاً ، وذلك بان يجرّد المنىى عن المادة 6 وعن اللواحق التي لما من جهة

فالحس يأخذ الصورة عن المادة مع هذه اللواحق ، ومع وقوع نسبة بينها وبين المادة ، اذا زالت تلك النسبة بطل ذللك الاخذ ، وذلك لانه لا ينزع الصورة عن المادة مع .متع لواحقها ، ولا يمكن
 الصورة عن المادة نزعاً محكماً ، بل يمتاّج الى وجود المادة المادة أيضباً في

ان يكون تلك الصورة موجودة لما .
واما المحيال والتخيـّل فانه يبرئ الصورة المنزوعة عن المادة تبرئة اشد ، وذلك لانه يأخذها عن المادة بيكث لا يا يحتاج في وجود الى وجود مادتها ، لان المادة ، وان غابت عن الحس او بطلت ،


 تاماً ، ولا جردها عن لواحت المادة
 لان الصورة التي في المليال هي على وعلى تقدير ما وتكييف ما ووضع ما . وليس يمكن في اللميال البتة ان يتخيل صورة هي مجال يمكن ان يشترك فيه .ميع اشخ اشخاص ذلك النوع ... واما الوهم فانه قلد يتعدى قليلًا هذه المرتبة في التجريد ، لانه ينال المعاني التي ليست هي في ذاتها بمادية ، وان عرض تكون في مادة . وذلك لان الشكل واللون والوضع ، وما اشبه ذلك ، امور لايمكن ان يكون الا الا لمواد" جسمانية ، واما والما اللمير والشر ؛ 6
 وقد يعرض كلا ان تكون مادية ... فاذن الوهم قد يدرك او امورًا غير

مادية ، ويأخذها عن المادة ، كما يدرك ايضاً معاني غير محسوسة ،

 عن لواحق المادة ، لانه يأخذها جزئية ، وبحسب مادة مادة مادة ، وبالقياس اليها ، ومتعلقة بصورة محسوسة . مكنوفة بلاواحق المادة 6 وبمشاركة الخليال فيها .
واما القوة التي تكون الصورة المثبتة فيها الما صور موجون





 يكون مثل الانسان الذي يقال على كثير ين ، وحتى يكون قد اخلـ

 فههلا يفترق ادراك الـاكم الحسي ، وادراك الماك الحاكم الخمالي ، وادراك الحاكم الوههي ، وادراك الماكم العقلي . (rav-r90-r : الشفاء)

دور العقل الفعـَّل في الادراك
ان النفس الانسانية قد تكون عاقلة بالقوة ، ثم تصير عاقلة بالفعل ، وكل ما خرج من القوة الى الفعل فانما يخرج بسبب بالفعل

يخرجه 6 فههنا سبب هو الذي يخرج نفوسنا في المعقولات من القوة الى الفعل . واذ هو السبب في اعطاء الصور العقلية فليس الا عقلا بالفعل عنده مبادئ الصورة العقلية جُردة ، ونسبته الى نفوسنا كنسبة الشمس الى ابصارنا ، فكما ان الشمس تبصر بذاتها بالها بالفعل ، وتبصر بنورها بالفعل ما ليس مبصرًا بالفعل ، كذلك الى حال هذا العقل عند نفوسنا . فان القوة العقلية ، اذا اطلعت الِّ على الجا الئيات التي في اللميال ، واشرق عليها نور العقل الفعـّال فينـــا الذي ذكرانـاه كا استحالت مجرّدة عن المادة وعلائقها ، وانطبعت في النغس الناطقة ، لا على انها نفسها تنتقل من التخيل الى العقل منا ، ولا على المعنى المغهور في العلائق ، وهو في نفسه واعتباره في ذاته مجرد ،
 يفيض عليها الثجر"د من العقل الفعال ، فان الافكار الفار والتأملات حركات معد"ة للنفس نحو قبول الفيض ، كما ان ان المدود الوسطى
 سبيل والثاني على سبيل اخرى ، كما ستقف عليه . فتكون النفس الناطقة ، اذا وقعت لما نسبة ما الى هذله 6
 هن جنسها هن وجه ، كما انه اذا وقع الضوء على
 هي معقولات بالقوة فتصير معقولات بالفعل ، لا انفسها ، الا بل ما يلتقط منها ، كا ان الاثثر المتأدّي بواسطة الضوء من الصور المحسوسة ليس هو نفس تلك الصور ، بل شيء آخر مناسب لها لما يتولد بتوسط الضوء في القابل المقابل ، كذلك النفس الناطقة ؛ اذا طالعت تلك الصور الخيالية ، واتصل بها نور العقل الفعال

ضرباً من الاتصال، استعدت لان يكدث فيها من ضوء الیقل الفعّال (rov-ror - r : الشفاء (

قوى الادراك العقلي
ان النفس الانسانية، التي لما ان تعقل ، جوهر" له قوى
وكالات .
فن قواها ما لما بكسب حاجتها الى تدبير البدن ، وهي القوة التي تُحصص" باسم العقل العملي، وهي التي تستنبط الواجب في في ما يجب ان يُفعل من الامور الانسانية الجزئية ... وون قواها ما لما بكسب حاجتها الى تكميل جوهرها علا عقلاً بالفعل : فأُولاها قوة استعدادية لها نحو المعقولات ، وقد يسمـيّها قوم عقلًا هيولانياً . وهي المشكاة .
وتتلوها قوة اخرى تخصل لها لها عند حصول المالما المعقولات الاولى لها ، فتهيأ بها لاكتساب الثواني : اما بالفكرة - ووي الشجرة الزيتونةان كانت ضُعفى ، او بالحدس - فهي زيت ايضاً - ان كانت

اقوى من ذلك ، فتسمى عقلاً بالملكة ، وهي الزجاجة .
والشريفة البالغة منها قوة قدسية يكاد زيتها يضيء .



 وهو المصباح. وهذا الكالل يسمّى عقلاً مستفادًا ، وهذه القوة تسمتى عقلًا بالفعل .

والذي يخرج من الملكة الى الفعل التام ، ومن الهيولاني ايضاً
اللى الملكة ، فهو العقل الفعـّال ، وهو النار＇．
（1ヶラーIro ：الاشارات）
الفكرة والحلدس
لعلك تشتهي الآن ان تعرف الفرق بين الفكرة والمدس ؛ فاسمع ：اما الفكرة فهي حركة ما للنفس في المعاني ك مستعينة بالتخيـّل في اكثر الامر ، تطلب بها الحدّ الاوسط ، او ما يبري مبراه مما
 الباطن 6 او ما بـجري مجراه ．فربعا تأدت الى • المطلوب ، ور． انبتَّت ．
واما المحدس فان يتمشل الحد الاوسط في الذهن دفعة＂، امـا عقيب طلب وشوق من غير حركة ، واما من غير اشتياق وحركة ، ويتمثل هعه ما هو وسط له كا او في حكممه ． （｜rv－｜rฯ ：الاشارات（

التعلم والحلدس ：العقل القدسي
 المتعلم ، متفاوت ．فان من المتعلمين من يكون اقرب الى التصور ؛ لان استعداده ．．．اقوى ．
（1）يشير ابن سينا ، في هذا النص ، الى الآية ：＂اله نور السطوات والارض ،



 والزيتونة الفكرة ، والزيت الحدس ، والنار العقل الفعال ، ونور على نور العقل المستغاد

فان كان ذلك الانسان مستعدًا للاستكال في ما بينه وبين نفسه 6 سمي هذا الاستعداد القوي حدساً . وهذا الاستعداد قد يشتد في بعض الناس حتى لا يكتاج في ان يتصل بالع بالعقل الفعال الى كبير شيء 6 والى تخريج وتعلم 6 بل بل يكون شديد الاستعداد

 تسمّي هذه الحال من العقل الميولالي عقاكِ قلدسياً ، وهو من جنس
 ولا يبعد ان تفيض هنه الافعال المنسوبة الى الرو الما لقوتها واستعلانها ، فيضاناً على المتخيلة ايضاً ، فتحاكيها المتخيلة المالة ايضاً بامثلة محسوسة ومسموعة من الكلام 6 على النحو الذي 6 الاشارة اليه . ومما يكقق هذا ان من المعلوم الظاهر ان ان الامور المعقولة ، التي يتوصل الى اكتسابها ، انما تكتسب بحصول المد المد الاوسط في القياس.

 والذكاء قوة الحدس ؛ وتارة يحصل بالتعليم . ومبادئ التعليم الحدس،



 للحدود الوسطى
واما في الكيف ، فلان بعض الناس اسرع زمان حدس .


والنقصان دائماً ، وينتهي في طرف النقصان الى من لا حدس له البتة ، فنجبب ان ينتهي ايضاً في طرف الزيادة الى من له اله حدس

 بشدة الصفاء 6 وشدة الاتصال بالمبادئ العقلية، الى الى ان يشتعل حدساً ، اعني قبولاً لالمام العقل الفعال فلاه في كل فيه الصور التي في العقل الفعال من كل شيء 6 امال دفعة واما قريباً من دفعة .
وهذا ضرب من النبوة ، بل اعلى قوى النبوة . والاولى ان تسمىّى
هذه القوة قوة قدسية ، وهي اعلى مراتب القوى الانسانية . (rv¿-rvr : النجاة)

ترتيب قوى العقل
انك "تجد العقل المستفاد 6 بل العقل القدسي ، رئيساً يخدمه الكل 6 وهو الغاية القصوى .
ثم العقل بالفعل يخدمه العقل بالملكة .
والعقل الهيولاني بما فيه من الاستعداد يخدم العقل بالملكة . ثم العقل العملي بخدم بميع هذه هـ
(rv\& : النجاة)

النفس عحل المعقولات
ان الجوهر ، الذي هو محل المعقولات ، ليس بيسم ، ولا قائم بجسم على انه قوة فيه 6 او صورة له بوجه . فانه ان كان محــلـل

المعقولات جسماً ، او مقدارًا من المقادير ... 6 يكون انما يكل" منه شيئاً منقسماً .
فلنفرض صورة معقولة في جسم منقسم . فاذا فرضناها في الثيء المنقسم انقساماً ، عرض للصورة ان تنقسم . فحينئذ لا يخلو اما

ان يكون الجزءان متشابهين ، او غير متشابهين :

 داخل في معنى الكل ، فيجب ان نضع في الابتداء معنى الكل كلمن 6


ان الواحد منها وحلده ليس يدل" عليه على التام
 المعقولة اجزاء غير متشابهة . فانه ليس يكاكن ان تانكرن الماء الاجزاء الغير المتشابهة الا اجزاء الحد ، التي هي الاجناس ولا والفصول ، هذا محالات : ثنها ان كل جز الم القوة قبولاً غير هتناه ، فيجا
 ليست في القوة غير متناهية ... وايضاً ليس كل هل معقول يككن ان ان ان الا
 المعقولات ، ومبادئ للتركيب في سائر المعقولات ، وليس لما اجناس
 فاذاً ليس يمكن ان تكون الاجزاء المتوهمة فيه غير متشابهة ، كا كل

واحد منها هو في المعنى الكل ، وانما يكصل الكان الما فاذا كان ليس يمكن ان تنقسم الصورة المعقولة ... ولا بد لم لما من قابل فينا ، فبيّن ان معلّ المعقولات جوهر ليس بِسم ؛ ولا

ايضاً قوة في جسم ، فيلحقه ما يلحق الجسم من الانقسام ، ثم يتبعه
سائر المكالات .
(r^q-ヶ^0 : النجاة)

النفس تلرك معقولات لا نهاية لها
ان المعقولات المفروضة ، التي من شأن القوة الناطقة انـتـة


 فالا يجوز اذًا ان تكون الذات ، القابلة للمعقولات ، قائمة في جسم البتة ، ولا عقلها بكائن في جسم ، ولا بكسم . (rar-ra) : النجاة)

النفس تدرك لا بآلة جسدية
ان القوة العقلية ، لو كانت تعقل بالآلة الجسدانية ، حتى يكون
 ان لا تعقل ذاتها ، وان لا تعقل الآلة ، وان لا تعقل انها عقلت : فانه ليس بينها وبين ذاتها آلة ، وليس بينها وبين آلها ، ولا بينها وبين انها عقلت، آلةا .
لكها تعقل ذاتها ، وآلها التي تدعى آلها ، وانها عقلت .

1) "لا يجوز ان يدرك المدرك لآلة هي آلته في الادراك . ولهذا كان المس
 (ras-rar ص

فاذًا انما تعقل بذاتها ، لا بالآلة ...

وايضاً مما يشهد لنا بهذا ، ويقنع فيه ، ان القوى الدا الدرّا كا
 لاجل ان الآلات تكلها ادامة الحركة ، وتفسد مزاجها ، الذي هو جوهرها وطبيعها . والامور القورية الشاقة الادراك الاك توهنها ، وركا وربما افسدتها حتى لا تدرك بعدها الأضعف منها ، لانغغاسها في الانفعال عن الشاق ، كا في الحس ، فان الحمسوسات الشاقة المتكررة تضعفه 6
 القوي لا يقوى على ادراك الضعيف، فان الما المصر ضوءًا عظيماً لا

يبصر معه ولا عقيبه نورًا ضعيفاً ..
والامر في القوة العقلية بالعكس ، فان الان ادامتها للتعقل ، وتصورها
 منها . فان عرض لما في بعض الاوقات مالال وكالال ؛ فذلك لاستعانة العقل بالميال المستعمل للآلة التي تككل ...
-
وايضاً فان البدن تأخذ اجزاوءٌ كلها تضعف قواها بعل منتهى النشوء والوقوف ، وذلك دون الاربعين . وهذه القوة انما تقوى بعد ذلك ، في اكثر الامر، ولو كانت دائماً ، في كل حال ، ان تضعف . (rqo-rqz ،rqu : النجاة)

النفس هي انا
المراد بالنفس ما يشير اليه كل احد بقوله : انا... تأمل ايها العاقل ، في انك اليوم





 واجزائه الظاهرة والباطنة ...

ان الانسان ، اذا كان مهتماً في امر من الامور ؛ فانه يستحضر

 ما هو مغفول عنه ، فذات الانسان مغايرة للبدن ...

ان الانسان يقول : ادركت الشيء الفلاني بيصري فاشههيته 6
 وتكلمت بلساني ، وسمعت باذني ، وتفكرت في كذا وتوهته وتخيلته ،


 لا يبصر بالاذن ، ولا يسمع بالبصر، ولا يمشي باليد ، ولا ولا يا يأخلذ

بالرجل ، ففيه شيء مجمع بلميع الادراكات والافاعيل الالطية . فاذًا الانسان اللذي يشير الى نفسه (ا بأنا ) مغاير لمحلة اجزاء البدن ، فهو شيء وراء البدن .
(رسالة في معرفة النفس الناطقة : من الفصل الاول)

الوجل الهاوي في اللملاء
 لكنه حجب بصره عن مشاهدة الملارجات ، وخلق بهام او خلاء هو ياً لا يصدمه فيه قوام المواء صدماً ما يكور اله اله ان يكس
 يثبت وجود ذاته ، ولا يشلك في اثباته لذاته موجود اًا ، ولا يثبت مع ذلك طرفاً من اعضائه ، ولا باطناً من احشائه ، ولا قلباً ولا دماغاًاً ، ولا شيئاً من الاشياء من خار اع

 وانت تعلم ان المثبت غير الذي لم الـي يقر به . فاذًا للذات التي اثبت وجودها خاصية لما على انه الها هو

 وانه عارف به 6 مستشعر له . (r^r-r^) : r : الشفا)

تنبيه : ارجع الى نفسك وتأمل - اذا كنت صحيحاً ، بل وعلى بعض احوالك غيرها بيحث تفطن للثيء فطنة" صحيحة - هل تغفل

عن وجود ذاتك ، ولا تُتبت نفسك. . ما عندي ان هذا يكون

 ذاتك قد خـُلقتْ اول خلقها صحيحةَ العقل والميئة ، وفُرض انه انها على .ملة من الوضع والهيئة بيحث لا تبصسر اجزاؤها ، ولا تتلامس


قد غفلت عن كل شيء الا عن ثبوت آنيتّها .


 بها تدرك ، افبوسط تدرِك ام بغير وسط
 انتقار الى قوة اخرى ، والى وسط ...

تنبيه : اتُحصصّل ان المدرَك منك هو مان ما يلرِكه بصرك من من اهابك ؟ لا ، فانك ان انسلختَ عنه ، وتبدل عليك ، كنت انت انت . او هو مـــا تدركه بلمسك ، وليس ايضاً الا من ظواهر

 تّجدها ضرورية" في ان تكون انت انت . فلدرَكك ليس من من عداد ما تلرِكه حسـًا بوجه من الوجوه ...
وهم وتنبيه : ولعلك تقول : انما أثْثبت ذالتي بوسط من فعلي . فيجب اذن ان يكون لك فعل تُثُبته ، في الفرض المذكور ، او حركة ، او غير ذلك . ففي اعتبارنا الفرض المذكور ، جعلنالك بمعزل

عن ذلك . واما بكسب الامر الاعم؛ فان فعلك ؛ ان اثبتَّه فعلاً مطلقاً ، فيجب ان تثبت منه فاعلًا مطلقاً ، لا خاصاً ، هو هو ذاتك
 من مفهوم فعلك ، من حيث هو فعلك ، فون فهو مـُثبـتـت في الفكم
 (الاشارات : (199)

الجسم آلة النفس
تأمل كفف ابتدأ الوجود من الاشرف فالاشرف حتى انتهى الى الهيولى ، ثم عاد من الاخس فالاخس الى الاثرف فالاثشرف حتى بلغ النفس الناطقة ، والعقل المستفاد . وبلا كانت النفس الناطقة ، التي هي موضوعٌ ما لالصور المعقولة،

 بالموت ، لا تضر جوهرها ، بل تكون بان باقية بما هو مبدأ لوجودها من الجواهر إلباقية .
(IV4 : الاثارات)

معاد الانفس الانسانية
المعاد الجـماني والروحاني :
 اثباته الا من طريق الشريعة ، وتصديق خبر النبو"ة ، وهو الذئلا للبدن عند البعث . وخيرات البدن وشروره معلومة لا يُحتاج الى ان

تُعلم ، وقد بسطت الشريعة الحقة التي اتانا بها نبيـّنا المصطفى محمد، صلّى الله عليه وسلّمّ 6 حال السعادة والشقاوة التي بكسب البدن .
 وهو السعادة والشقاوة ، الثابتتان بالمقاييس ؛ اللتان للانفس $\sqrt{6}$ كان وان

كانت الاوهام منَّا تقصّر عن تصوّرها الآن ... والحكاء الالميون رغبتم في اصاده رغنتهم في اصابة السعادة البدنية ، بل كأنهم لا يلتغتون الى تلك ،


مقاربة المق الاول ...
اصول السعادة والشقاوة :
فلنُعُرِّف حال هذه السعادة ، والشقاوة المضاد"ّة لما ، فان البدنية مفروع منها في النشرع فنقول :

 الرجاء ، ولذة الحفظ تذكـرّ الامور الموافقة الماضية . واذى كل وانـر كاحد

منها ما يضاده ... فهذا اصل .
 والذي كماله أدوم ، والذي كماله اوصل اليه ، واحصل له ، 6 اله والذي


فاللذة ابلغ له ، واووى ، لا محالة . وهذا اصل ولا ولا
-



مشل ... الاكمه عند الصور المجميلة ، والاصم عند الالمان المنتظمة.


 الذي له ك والموته الغير المتناهية ، امرٌ والطيب نجلّه عن ان يسُسمىّى لذة ، ثُ اللحار والبهائم حالة طيبة لذيذة ! كال 6 بل اي نسبة تكون لـا للمبادئ العالية الى هذه

 يسمع قط في عیره ، ولا تخيل ، اللذةَ اللحنية ، وهو متيتن لطيبها. وهذا اصل . - وايضاً فان الكمال ، والامر الماوئم ، قد يتيسر للقوة الدرّآكة ،
 كراهية بعض المرضى الطع الحلو ... وهذا اصل . ولا تحس" به ، ولا تنغر عنه ، حتى اذا زال العائق تأذت با به ، ورجعت الى غريزتها ... فاذا تقررت هذه الاصول فيجب ان ننصرف الى الغرض الذي نؤمه فنقول :

كال النفس الناطقة. :
ان النفس الناطقة كالها الماص بها بها ان تصير عالماً عقليًّا 6 مرتسماً فيها صورة الكل ، والنظام المعقول في الكل ، والخير الفائض

في الكل مبثدئًا من مبدأ الكل ، سالكاً الـيٌ الجواهر الشريفة ، فالروحانية اللطلقة ، ثم الروحانية المتعلقة نوعاً ما من التعلق الـق بالابدان ،
 في نفسها هيئة الوجود كله ،، فتنقلب عالماً معقولاًا موازياً للعالم الموجود




 اما الدوام ، فكيف يقاس الدوام الابدي بالدوالد المام المتغيتر الفاسد؟

 هو هو ، بلا انفصال ، اذ العقل والمعقول والعاقل شيء واحد ، او قريب من واحد ؟ ...

ولكننا في عالمنا ، وبدننا ، وانغخاسنا في الرذائل ، لا نحس" بتلك
اللذة ، اذا حصل عندنا شيء من اسبابا

 نازعة" اليه ـ اذ عقلت بالفعل انه مانه موجود - ، الا ان اشتغالها بالما بالبدن،
 الاستلذاذ بالـلو واشهاءه ،... عرض كفءُ ما يعرض من اللذة الثي اوجبنا وجودها ، ودللنا على على عظم منزلها . فيكون ذلك هو الشقاوة والعقوبة ...

واما اذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حدًا من الكالـال


 فطالع اللذة العظيمة دفعة . وتكون تلك اللذة لا من جن جنس اللألـة

 فهذا هو السعادة ، وتلك هي الشقاوة .
 للذين أكسبوا القوةَ العقلية الشوقَ المى كالما . واما النفوس والقوى الساذجة الصرفة فكأنها هيولى موضوعة لم تكتسب البتة هذا الشوق ... ، لان الشوق يتبع رأياً ، وليس هذا الرأي أولياً ، بل رأياً مكتسباً . فهوءلاء ، اذا اكتسبوا هذا الزأي ، 6


 الكال الإنسي ، واما معانندون جاحدواء 6 مضادة للآراء الحقيقية ، والجلاحدون اسوأ حالاً .. . واما انه كم ينبغي ان يحصل عند نفس الانسان من تصوّ تمر المعقولات حتى ‘بجاوز به الحدّ ، اللذي في هثله تقع هذه الشقاوة ، وفي تعدّيه وجوازه ترجى هذه السعادة ، فليس يمكني اني ان انص عليه نصاً الا بالتقريب . واظن: ان ولذ ولك ان يتصورّ الانسان المبادئ


بالبرهان ، ويعرف العلل الغائية للامور الواقعة في الحركات الكلـّية،
 اجزائه بعضها الى بعض ؛ والنظام الآخذ من المبدأ الاول الى اقصى الموجودات الواقعة في ترتيبه . ويتصور العناية وكيفيتّها . ويتحقت الان الم 6 اللذات ، المتقدمة للكل ، اي" وجود يخصّها ، واية وحدة تخصّها ، وانها كيف تعرف حتى لا يلحقها تكثّر ولا تغيّر بوجه من الوجوه ،

وكيف ترتبت نسبة الموجودات اليها ...
ضرورة الفضيلة :
ونقول ايضاً ان هذه السعادة المقيقية لا تح الا باصلاح المزء العملي من النفس ... ، واذا قويت القوة الحيوانية ، .. . حدثت فـد في النفس الناطقة هيئة اذعانية ، واثر انفعــالي قد رسخ فـ في النفس



العظيمة ، وتأذتّ بها أذى عظيماً . لكن هذا الاذى ، وها وهذا الالم 6
 يدوم ولا يبقى ، فيزول ويبطل مع ترك الار الافعال التي كانت



السعادة التي تخصها
النفس البلهاء :
اما النفوس البله ، التي لم تكتسب الشوقr ‘، فانها ، اذا فارقت r اي الشوق الى كالها : (1) اي جوهر النفس.

البدن ، وكانت غير مكتسبة الميئات البدنية الرديئة ، صارت الى


 شديد| بفقد البدن ، ومقتضيات البدن ، من غير ان يكصل الم المشتاق

 الانفس ، ان كانت زكيـة ، وفارقت البدن ، وقد رسخ فيها فـا من الاعتقاد في العاقبة التي تكون لامثالمم ، على ما يمكن ان ان يخاطِّب
 ولم يكن لم معنى جاذب اللى الجهة التي فوقهم 6 لانتام فتسعد تلك السعادة ، ولا شوق الكال فتشقى تلك الشقال الشاوة ، بل جميع هيئاتهم النفسانية ... منجذبة الى الا 6 الاجسام 6 ...

 قيل لها في الدنيا من احوال القبر والبعث والخيرات الاخرورية
 وتقاسيه ، فان الصورة اللحيالية ليست تضعف عن الحسية .. فهذه هي السعادة والشقاوة الخسيستان . ( ( النجاة)

سعادة الزوح المىى
انه قد يسبق الى الاوهام العامية ان اللذات القات الحسية ، وان ما عداها لذات خعيفة ، وكلها خيالات غير حقيقية .
 اليس الذ" ما تصفونه من هذا القبيل هو المنكوحات وات والمطعومات،


 ومنكوح لطالب العفة والرئاسة ، في صحبة حشمة ، فينه فينفض اليد منها مراعاة" للحشمة ، فتكون مراعاة الحشمة آثر والذ لا محالة هناك من المنكوح والمطعوم .... وكذلك فان كبير النفس يستصغر
 الموت ، ومفاجأة العطب ، عند مناجناجزة المبارزين . ور. وبا اقتحم الواحد 6

 الباطنة مستعلية على اللذات الحسية ... فان كان كانت اللنات وات الباطن اعظم من الظاهرة ، وان لم تكن عقلية ، فا قولك في العقلية ؟



 بل كيف يمكن ان تكون لاحداهما الى الاخرى نسبة يعتد" بها (191-19 • : الاشارات)

معاد النفوس
اعلم ان رذيلة النقصان انما تتأذى بها نفس شيّقة الى الكال ، وذلك الشوق تابع لتنبه يفيده الاكتساب . 6 العذاب ، وانما هو للمجاحدين ، والمهملين ، والمعرضين عما الما المع به
 والعارفون المتنزهون ، اذا وضع عنهم مقارنة البدن ، وانفكا
 الاعلى ، وحصلت طلم اللذة العليا ...


 فيشغلهم عن كل شي
واما البله فانهم ، اذا تنزهوا ، خلصهوا من البدن الى سعادة
 لتخيلات فم ، ولا يمتنع ان يكون ذلك جسماً سماوياً ، او ما ما يشبه. ولعل" ذلك يفضي بهم اخر الامر الى الاستعداد كلاتصهال المسعد الذي للعارفين ...
(199-190 : الاشارات)

العقاب والقدر
.



ايضاً يكون حسناً ، لانه قد كان يجب ان يكون التخويف موجود|
 للتخويف . فاذا عرض من اسباب القدر ان عارض واحد مقتضى
 لاجل الغرض العام 6 وان كان غير ملائم لذلك اللواحد ، ولا واجباً

 تلتفت لفت الجزئي لاجل الكلي كا لا لا تلتفت لفت الجز


 ان ذلك من المقدمات الاولية ، فغير واجب وجوباً كلياً ، بل اكثره هن المقدمات المشهورة .
(الالشارات : (1^q-|^^)

النْيُ
هن المعلوم ان الانسان يفارق سائر الحيوانات بانه لا يحسن معيشته 6 لو انفرد وحده شخصاً واحداًا يتولى تدبير امره من غلا شريك يعاونه على ضرورات حاجاته . وانه لا بد ان ان يكورن الان الانسان مكفياً بآخر من نوعه ، يكون ذلك الآخر ايضاً مكفياً به وبنظيره ،
 للآخر ، والآخر يتخذ الابرة لهنا ، حتى اذا إجتمعوا كان امران .... .

واذا كان هذا ظاهرًا فلا بد ، في وجود الانسان وبقائه ، من
 سنّة وعدل ، ولا بد" للسنة والعدل من سانّ ومعدل . ولا بار بدّ ان يكون هذا بييث يكوز ان يكاطب النا

من ان يكون هنا انساناً ...
فواجب اذًا ان يوجد نبي ، وواجب ان ان يكون انساناً، وواجب

 انخرنا بها . فهذا الانسان ، اذا وا وجد ، وجب ان ان يسن للناس 6
 ع عليه




 ولا ينبني له ان يشغلهم بشيء من معرفة اللّ تعالى فوق •عرفة
 يصدقوا بوجوده ، وهو غير مشار اليه في مكان ، فا فلا ينقسم بالقول ، ولا هو خارج العالم ولا داخله ، ولا شُ عظم عليهم الشغل ، وشوش في ما با بين ايليهم الدين ، واوقعهم في ما لا يخلص عنه الا من كان الم الموفق الذي يشذ وجوه
 بكد" - وانما يمكن القليل منهم ان يتصور حقيقة هذا التوحيد

والتنزيه - فلا يلبّون ان يكذبوا بمثل هذا الوجود، او ... ينصرفوا
 اوقتنهم في اراء غخالفة لصلاح المدينة، ومنافية لواجب الـق ، المان فكثرت
 كل بتمسر له في الـحكمة الالمية .
ولا يصحّ بكال ان يظهر ان عنده حقيقة يكتمها عن العامة ، بل لا يجب بان يرخص في التعريض بشيء من ذلك . بل بل يبب ان ان
 عظيمة وجليلة ، ويلقي اليهم منه هنا القدر ، اعني انه لا لا نظير
له ، ولا شبه ، ولا شريك .

وكذلك يبب ان يقرر عندهم امر المعاد على وجه يتصورون كيفيته ، وتسكن اليه نفوسهم ، ويضرب للسعادة والشقاوة امثالاًاً مار يفهمونه ويتصورونه . واما الحت في ذلك فلك فلا يلو"ح لم منه الا الا امرًا

 ثم ان هذا الشخص ، الذي هو الني ، ليس ما ما يتكرر وجود مثله في كل وقت . فان المادة ، الي تقبل كمال مثله ، تقع في قليل من الاهزجة .
(النجاة :

 تبيمها عن "الميئات البدنية اللضادة لاسباب السعادة . ومذا التنز يه يكصل باخلان وملكات ، والاخلاق والملكات تكتـبـ بانسال من شأنها ان تصرف النفس عن البدن والمس ، وتدم تذ كيرها المعدن الذي لها". .

اسرار الآيات
اذا بلغك ان عارفاً امسك عن القوت 'المرزو" مدة غير معتادة، فاسِح بالتصديق ، واعتبر ذلك من مذاهب الطب الطبيعة المشهورة ...
 تخرج عن وسع مثله ، فالا تتلقّه بكل ذلك الاستنكار ، فلقد تجد الى سببه سبيلً في اعتبارك مذاهب الطبيعة . قد يكون للانسان ، وهو على اعتدال من احواله ، حدّ من
 هيئة ما فتنحط قوتها عن ذلك المنتهى 6 حتى تعجز عن عشر ما

 كا يعرض له في الغضب او المنافسة ، وكا يعرض فـا لم الم عند الانتشاء المعتدل ، وكما يعرض له عند الفرح المطرب . فا فالٍ عجب لو عنـّت للعارف هز"ة ، كما تعنّ عند الفرح،

 وذلك تصريح الحق ، ومبدأ القوى ، واصل الرمهة ؟
 او نذير ، فصد"ق ولا يتعسرن عليك الايمان به ، فان لذلك فـك في مذاهب الطبيعة اسباباً معلومة . التجربة والقياس متطابقان على ان للنفس الانسانية ان تنال من الغيب نيلًا ما في حال المنام ، فلا مانع عن ان يقع مشل ذلك النـ النيل في حال اليقظة ... ( ) المنة : القوة .

ولعلك. قد تبلغك من العارفين اخبار تكاد تأتي بقلب العادة ؛ فتبادر الى التكذيب ، وذلك مثل ما يقال ان عارفاً استسقى للناس


 طير ، او مثل ذلك مما لا يأخذ في طريق الممتنع الصريح، فـن فتوقف ولا تعجل ، فان لامثال هذه اسباباً في اسرار الطبيعة .. . أليس قد بان لك ان ان انْسس الناطقة ليست عالاقهتا مع البدن


 هذه القوة حتى يفعل في اجرام أخر تنفعل عنه انفعال بدنه ، تستنكرن" ان تتعلى عن قواها الملاصة الى قوى نفوس اخرى تفعل فيها ، لا سِا اذا كانت شحـّذت ملكتها

 مزكيّياً لنفسه ، فهو ذو معجزة من الأنبياء ، وكرامة من الاولياء...
 (rr--r|9 ،r•q ،r•^ ،r•v : الاشارات) الساحر الخبيث .

اثر النفوس المزورة
ان المبدأ الاول موثر في .ميع الموجودات على الاطلاق ؛
 في الارض ولا في الساء ...

 الذي تحت فلك القمر؛ والعقل المختص بفلك القمر يفيض النور ؛ والانسان يهتدي بها في ظلمات طلب المعقولات ... ولو لم يكن التناسب ، الذي وجلد بين النفوس السماوية والارضية ، في في الجمهرية
 شأنه . والشارع الحق ناطق به حيث يقول : من عرف نفسه فقد عرف ربـّه ...
ثم اعلم ان النفوس البشرية تتفاوت بالعلم والشرف والكمال ، فانه ربما ظهرت ننس من النفوس في هنا العالم ، نبويـة
 حتى تصير مضاهية للعقل الفعَّال ، وان كانلـ كانت والعلم والرتبة العقلية ، لانه علة وهي معلولة ، والعلة اشرف من من المعلول. ثم اذا فارقت نفس من النفوسن بلنها ، بقيت في عالمها سعيدة 6 ابد الابدين ، مع اشباهها من العقول والنفوس موءثرة في هن هنا العالم

تأثيرَ العقول الساواية .
تم الغرض من اللدعاء والزيارة ان النغوس الزائرة ، المتصلة بالبدن، الغير المفارقة ، ... تستمد من تلك النغوس المزورة جلبَ خير او

دفع ضر واذى ...
ان النفوس المزورة ، لمشابهنها العقول ؛ وبجوارها ، توثر تأثيرًا عظيماً ، وتمد" امداد الما تاماً .. (عن رسالة في متى الزيارة وكيفية تأثيرها)
) العقول المفارقة .
r

الصلاة
ان الصالة منقسمة الى قسمين : قسم منها ظاهر ، وهو الرياضي وما يتعلق بالظاهر ؛ وقسم منها باطن ، وهو الحقيقي فيلز م الباطن • اما الظاهر فهو المأمور شرعاً ... وهذا القسم الظا 6 الظاهر الرياضي مربوط بالاجسام ، لأنه مؤلّف من الميئف ورات والاركان ، كالقراءة والركوع والسجود ، والمسم مركب من العنا
 ورياضة بدنية تكليفية ... تمنعهم من التشبه بالبهائع وسائر الحيوانات ...
واما القسم الثاني فهو الباطن الحقيقي ، فهو مشاهدة الحت بالقلب
 هذه الصالة ... ان الصالاة الحقيقية هي المشاهدة الربانية المية ، والتعبد المضض هو المهبة الالفية والروية الروحانية . فاتضح من هذا البيان ان الصلاة قسلان . فالآن نقول : ان
 المركب الملدود السفلي الى فلك القمر المتصرف بعقله الفعَّال في عالمنا هذا ، اعني عالم الكون والفساد ... والقسم الباطن الـمقيقي...
 الحق ، ... واستدعاء من الوجود المطلق تكميل ־ النغس بمشاهدته ،
 ينزل من سماء الفضاء اللى حيّز النفس الناطقة بهذه الصالاة . ويكلّف هذا التعبد من غير تعب بلني ، ولا تكليف انساني . ومن صلـي
 العقلية ، وطالع المخنونات الازلية ...

اتضح لك ان الصالاة منقسمة الى رياضية بدنية ، والى حقيقية روحانية ، ... والآن نقول :
ان الانسان متفاوت بحسب تأثير قوى الارواح المركبّة فيه . فنّ
 وتر بيته وصحته واكله وشربه ولبسه وجذب منـب الطالب من عداد الحيوانات ، لا بل في زمرة ورة الهائى ، وايامه مستغرقة
 الخالق ، جاهل بالمق . ولا يجوز له التهاون بهذا الامر الشرعي الها الواجب عليه ، وان لم يتعودها فبالسياسات يخاف ولا ويكره حتى لا يفوت عليه حق التضرع والاشتياق والاستعاذة الى العتل الفعـَّل ، والفالك الدوار ؛ ليفيض عليه بجوده ، وينجيه من عذاب وجاب وجوده ، ويخلصه من آمال بدنه ، ويوصله الى منتهى امله ، افانه لو الو انقطع
 -والسباع واما من غلب قواه الروحانية' ، وتسلط على قواه قوةُ النغس الناطقة ، وتجرد نفسه عن اشتغال الدنيا ، وعلائق عالم الآلم الادنى ، فهذا الأمن الحقيقي، والتعبـّد الروحلئي ، والصلاة المخضة التي قررناها

 . جمع الخيرات العلوية ، والسعادات الاخروية ،
 بمجاورة جنسه ، وهم سكان الملكوت ورت وعوالم الجبروت ... 6
 وتشريح ماهيها وقسميها . فلما رأيت ان الخلق يتهاونونون بظواهرها ،

وماُّتأملما في بواطهها ، فرأيت شرحها واجباً ، وتقريرها لازماً ... ليسهل على العاقل الفاضل الكامل سلوكُ طر طريق التعبد ، والمداومة صالته ، والتلذذ بمناجاة ربه بروحه لا بشخصه ، وبنطقه لا بقوله، ، وبيصيرته لا ببصره 6 وبحدسه لا بحسه .
 واردنا ان نشرح للك كل عبادة خاصة ، ولكن تعذّر علينا الشروع


واضحاً مستقيماً ، والحر تكفيه الاشارة . واحرّم هذه الرسالة على من غواه هواه ك وطبّع قلبه طبعـهُ . (من رسالة ماهية الصلاة)

اللّ اككل معشوق
نريد ان نوضح ، في هذا الفصل ، ان كل واحد من الموجودات يعشق الخير المطلق عشقاً غريزياً ، وان الخير المطلق يتجلّى لعاشقه،
 منه هو قبول لتجليه على الحقيقة ، اعني على اككل المل ما في الامكانى،
 يُنال تجليه ؛ وان وجود الاشياء بتجليّيه ، فنقول : لW كان في كل واحلد من الموجودات عشق غريزي لكاله وانما ذلك لان كان كاله معنى به تحصل له خير يـته 6 فبيـن ان ان المثنى الذي به بيحل للشيء خيريته حيث ما تُوجـَد ، وكيف ما توجد ك اوجب ان يكون ذلك الشيء معشوقاً لمستفيد اللمير يـّة . ثم لا يوجد شيء اكّل اولى بذلك من العلَّة الاولى ، في .ميع

الاشياء غير عارف به لا ينني وجود عشقه الغريزي في هذه الاشياء لكالاتها.

 نيل منه بتة" . ولو كان ذلك في ذاته فاته بتأثير الغير ، لوجب ان يك
 ذاته 6 لذاته 6 متجل" 6 ، ولاجل تجلِّيها يحتجب . فبالمقيقة لا حجاب الا هو القصور والضعف والنقص . وليس تجلّيه الا حقيقة ذاته ، اذ


 ينال تجليه نحو الصورة الواقعة في المرآة لتجلي الشخص الذي
 فاحترز عن سبب قريب فانما يتفعل بتوسط مثال يقع منه فيه . وذلك بيـن بالاستقراء ، فان الحرارة النارية انما تفعل في جرم
 المتأثر يكون بتوسط مثال ما يقع منه فيه .. .

 الفعـَّال عند الاخراج من القوة الى الفعل ؛ واعطائه القووة على التصور ...
 تناله فبشوقها ما نالته منه الى التشبه به ... والنفوس الالفية الملائكية

انما تحرك تخريكاتها ، وتفعل •افاعيلها ، تشباً به ايضاً في ابقاء
 فائزة في صور ذاتها بالتشبه به فوزًا ابدياً عريّاً عن القوة ، الما اذ هي

 ادراكك وتصور ، يكاد يشغلها عن ادراك دونه وتضور ما سواه من المعقولات . الا ان معرفته بالمقيقة تعود بمعرفة سائر الموجودات ورات ، 6 وكأنها تتصوره قصداً وولوعاً ، وتتصور ما سواه تبعاً .
 هنه لم يكن موجود" ، فلولا ثجليه لم يكن وجود ، فتجليه علة" كلم كل وجود
واذ هو بوجوده عاشق لوجود معلولاته ، فهو عاشق لنيل تجلـيّه.

 بجوز انها معشوقاته ، واليه يرجع ما كا روي في الاخبار الها ان الله تعالى ولى يقول : ان العبد اذا كان كذا وكذا عشقني وعشقته . واذ الـككة لا تجوّز اهمال ما هو فاضل في وجوده بوجه ما ؛ وان لم يكن في غاية الفضل ، فاذًا الخلير المطلق قد يعشق ، لـا
 الاعظم رضاه ان يشبـّه به ، والملوك الفانية سخطها على من يشبـه بها. (الفصل السابع والاخير من رسالة العشق)

رسالة حي بن يقظان
... قد تيسّبرتْ لي ، حين مقامي ببالادي ، برزةٌ برفقائي الى بعض المتنزهات ...

 تضعضع منه ركن ، وما عليه من المشيب الا رواء من يشيب' . 6





 كلها ، فهداني الطريق السالكة الى الى نواحي العالم ، حتى زويت بسياحتي آفاق الاقاليم
فا زلنا نطارحه المسائل في العلوم ، ونستفهمه غوامضها ،
 العجب . وذلك انه 6 ابتداء 6 لـ التهينا الى الى خبرها
 من سيّيتّه ... وحولك فهؤلاء الذين لا يبرحون عنا سوء 6 ولن تكاد تسلم عنهم ، وسيفتنونك او تكتنفك عصمة" وافرة: 1 ) هنا الشيخ هو العقل 'الفعال . r r ظهر من هئتّه ، وبالمنطق نتتقل من معدمات معلومة الى نتاتُج بجهولة .

واما هذا الذي اماملك ' فباهت" مهذار ، يلفق الباطل تلفيقاً ، ويختلق الزور اختلاقاًا ، ويأتيك بانباء ما لم تزوده ، قلد درن حقـهّا بالباطل 6 وضرب صدقه ومن سبيله ان يأتيك بخبر ما ما غرب عن جنابِ
 واستخالاص صوابه من غواشي خطائه ، اذ لا بد لك لك منه .. . وهذا الذي عن يمينكץ أهوج ، اذ انزعج هائجه لم يقمعه النصح، ولم يطأطئه الرفق 6 كانه نار من حطب، او سيل في صبب...
 حرصة 6 كأنه ختزير أجيع.... ولقد أُلصقت 6 يا مسكين 6 بهوغلاء الصاقاً ... 6 فلتطللْهم يدُلك، وليغلبْهُم سلطانك ...

ثم اني استهديتُ هذا الشيخ سبيل - السياحة استهداء حريصي عليها 6 مشوق سياحتي لمصلود ، وسبيله عليك وعليه لمسدود 6 او ـسعدك التغرّد6 6


 تَ يصف الشُيخ للمؤلف اجزاء العالم ، من الهيولى والصورة ، الم عالم المعادن والنبات والحيوان ، الى عالم الافلاك والكواكب الثابتة ، الى النفس الانسانبة وما فيها

1) هو المتخيلة
r r

من قوى ، وذلك بلغة غامضة كثيرة الرموز ، وينتهي في قة الكائنات بالنه ،
فيصفه هكنا :
يعنيّ حسنُه آثار كل حسن ، ويكقر كرمه نفاسة كل كرم كـرم,
 طرفه ، فآب حسيرًا يكاد بصره يختطف قبل النظر اليه . وكان حسنه حجاب حسنه . وكان ظهوره سببب بطونه . وكان تجلمّيه سبب خفائه ...

وان هذا الملك لمُطلع على ذويه بهاءه ، لا يضن بلقائه ... ’وانه لسمح"


 من عنده انقلبوا وهم مـُكرهون ....

رسالة الطير
... برزت طائفة تقتنص فنصبوا الحبائل ، ورتّبّوا الشرك ، وهيّأوا الاطعمة ، وتواروا في الحشيش - وانا في سربة طير - اذ لـذ فصفروا مستدعين ... فابتدرنا اليهم هقبلين ، وسقطنا في خلا 6
 باجنحتنا ، والحبائل تتعلق بارجلنا . ففزعنا الى الحركة فا فا زادلا
 الكرب عن الاهتّام لاخيه ، واقبلنا نتبين الحيل في سبيل التالمال حتى انسينا صورة امرنا ، واستأنسنا بالشرك ، ، واطمأنتا الى الاقفاص .

فاطلعت ذات يوم من خالال الشبك ، فلحظت رفقة من الطير اخرجت رؤوسها واجنحتها عن الشرك ، وبر زت عن اقفاصها تطير ، وني ارجلها بقايا الحبائل لا هي تؤودها' فتعصيها النجاة ، ولا تبيها فتصفو لما الحياة ...

فناديتهم من وراء القفص ان اقربوا مني توقفوني على حيلة

 الحبالة عن رقبتي ‘ والشرك من اجنتحي 6
 فقالوا : لو قدرنا عليها ، لابتدرنا اولاً وخلّعهنا ارجلنا ، وانیّى يشفيك

العليل ؟
فهضضت عن القفص اطير ؛ فقيل لي : ان اماملك بقاعاً لن نأمن المخذور الا ان نأتي عليها قِطَعَاً ، فاقتف آثارنا نتج ُ بك ، ونهد كك سواء السبيل .
فساوى بنا الطيران بين صدفَي جبل الاله ، في في واد معشب خصيب ، حتى تحلّف عنا جنابه .... ووافينا هامة الجبل فاذا امامنا
 فال نأمن الا بعد ان نجوزها ناجين . فعانقنا الشدل حّ حتى اتينا على
 بعضنا لبعض : هل هل لكم في الجلام وبين الاعداء مسافة قاصية ... فوقفنا على قلته فاذا جنان الارجاء 6 عامرة الاقطار 6 مثمرة الاشجار 6 جارية الانهار ... 1) آده الامر : اضنكه وثقل عليه.

فاكلنا من ثُماره ، وشربنا من انهاره ، ومكثنا به ريثًا اطرحنا الاعياء. فقال بعضنا لبعض : سارعوا فلا مخدعة كالامن ، ولا منا منجاة كالاحتياط ، ولا حصن امنع من اساءة الظنون ... ووراءنا فـا

يقتفون آثارنا ...
وانفصلنا عن الناحية ، وحللنا بالثامن منها ، فاذا شامخ خاض رأسه في عنان السماء ، تسكن جوانبه طيور لم ألقَ اعْ اعذب الــانانا ، واحسن الوانا ، واظرف صورٍا ، واطيب معاشرة منها ... ولما تقرر
 في الاهتّام 6 وذكرت ان ان وراء ها هذا المبل مدينة يتبوأها الملك الاعظم ، واي مظلوم استعداه ، وتوكل عليه ، كشُف عن الض الضراء بقوته ومعونته .

فاطمأنّا الى اشارتها ، وتيممنا ملدينة الملك حتى حللنا بفنائه ،








 . مغبوطين .

وهذا نحن في الطريق مع الرسول ؛ واخواني هتشبثون بي يطلبون

مني حكاية بهاء الملك بين ايديهم ، وسأصفه وصفاً موجزًا وافرًا

 بالمقيقة حاصل له ، وكل نتص وكه ولو بالمجاز منفي" عنه ، كاله لمسنه


حرمه فقد خسر الآخرة والدنيا !



 الاستعانة ، وعن الناس البراءة ، ومن اعتقد غير هذا خسر في الاخرة والاولم...

مقامات العارفين'

تنبيه : ان للعارفين مقامات ودرجات حياتهم الدنيا - دون غيرهم . فكأنهم ، وهم في جالابيب من ابدانمهر
 وامور ظاهرة عنهم ، يستنكرها من ينكرها ، ويسا ويتكبرها من يعرفها، ، ونغن نتصّها عليك ...
 والمواظب على فعل العبادات ، من القيام والصيام ونوهما ، يخص باسم
(1) مقامات اللارفين نصل من كتاب الاشارات :

العابد . والمتصرف بفكره الى اقدس. المجروت ، مستديماً لشروق نور الحق في سرّه ، يخص باسم العارف . وقد يتركب بعض هـر هذه مع - بعض



والعبادة ، عند غير العارف ، هعاملة ما ، كأنه يعمل في الدنيا



 ملكة مستقرة ، كلا شاء السر اطلع الى نور الحق ، غير مزاحم

.القدس ...
اشارة - العارف يريد الحقّ الاول ... ، ولا يوثر شيئاً على عرفانه ، وتعبده له فقط لأنه مستحق للعبادة ، ولانها نسبة شريفة اليه ، لا لرغبة او رهبة ...
اشارة - من غضَ أعلق كتفيه بما يليه من اللذات - لذات النسرور - فتركها في دنياه

 ومشرب هني" ومنكح بهيّ ... والمستبصر بهداية القدس ، في شجون الايثار ، قد عرف اللذة

الحق ، وولَّى وجهه سمتها ، مسترماً على هذا المأخوذ عن رشده الى ضده ، وان كان ما يتوخاه بكد"ه مبذولاً له بكسب وعده ه .

اشارة - اول درجات حركات العارفين ما يسمّونّه هم الارادة .
 العقد الإيماني ، من الرغبة في اعتلاق العروة الوثتى ، فيتحرك سر"ه الى القدس ، لينال من روح الاتصال . فا دامت درجته هذه فهو
. مريد

اشارة - ثم انه ليحتاج الى الرياضة ، والرياضة متوجهة الى
ثلاثة اغراض :
الاول : تنحية ما دون المق عن مستنّ الايثار . والثاني : تطويع النغس الامـارة للنفس المطمئنة ، لينجذب قـنـة قوى
 التوهمات المناسبة للامر السفلي والثالث : تلطيف البر للتنبه .
والاول يعين عليه الزهد المقيقي .
والثاني يعين عليب عدة اشياء : العبادة المشفوعة بالفكرة ؛ ثم الالحان المستخدمة لقوى النفس ، الموقعة للا لـن به من المن الكاملام
 بعبارة بليغة ، ونغمة رخيمة ، وسمت رشيد .
واما الغرض الثالث فيعين عليه الفكر اللطيف ، والعشق العفيف، الذي يأمر فيه شمائل المعشوق ، ليس نسلطان الشهوة .

اشارة - ثم انه اذا بلغت به الارادة والرياضة حدًا ما ، عنتّت له خلسات -من اطلاع نور الحق عليه - لذيذة" ، كانها بروق الارو
 يكتنفه وجلان : وجل " اليه ، ووجد عليه . ثم انه ليكثر عليه هذه اليه الغواشي اذا امعن في الارتياض اشارة - ثم انه ليتوغل في ذلك 6 حتى يغشاه في غير الارتياض


اشارة - ثم انه لتبلغ به الرياضة مبلغاً ينقلب له وقته سكينة ،
 مستقرة ، كأنها صحبة مستمرة ، ويستمتع فيها بيهجة ، فاذا انقلب عنها انقلب حسران آسفاً ...
اشارة - ولعله الى هذا المد انما يتيسر له هذه المعارفة احياناً ، ثم يتدرج الى ان يكون له متى شاء ...

اشارة - فاذا عبر الرياضة الى النيل ، صار سرّه مرآة مجلوّة ، معاذياً بها شطر الحق ، ودرّت عليه اللذات العلى ، و وفرح بنفسه بها من اثر الحق ، وكان له نظر الى المق ، ونظر الى نفسه ، وكان بعد متردد ا .

اشارة - ثم انه ليغيب عن نفسه ، فيلحظ جناب القدس ، لا
وان لـظ نفسه فن حيث هي لاحظة ، لا من حيث هي بز فينها . وهناك يكق الوصول .

تنبيه - الالتفات الى ما تنز"ه عنه شغل . والاعتداد بما هو طوع
 وان كان بالحق ، تيه . والاقبال بالكلية على المق خلاص ، اشارة - العرفان مبتدئ من تفريق ونفض ، وترك ورك ورفض ، معن في بمع . هو .مُع صفات المق للذات المريدة بالصدق ، منته الى الواحد ، ثم وقوف .
اشارة - ... وهناك درجات ليس اقل من درجات ما قاتله ، اثرنا فيها الاختصار ، فانها لا يفهمها المديث ، ورات الا تشرحها العبارة ، ولا يكشف المقال عنها ، غير الخميال . ومن احب ان ان يتعرفها فليتدرج الى ان يصير من اهل المشاهدة ، دون المشافهة ، ومن الواصلئلين الى الى العين ، دون السامعين بالاثر
 تواضعه ، كما يبجّل الكبير ، وينبسط من الخامل مثل ما ما ينبسط
 يرى فيه الحق ؟ وكيف لا يستوي الجميع عنده سواسية ؟... تنبيه - العارف شجاع ، وكيف لا ، وهو بمَعْزِلْ عن تقيـة الموت؟
 وكيف لا ، ونغسه اكبر من ان تجرحها ذلة بشر ، ونسًّاء للاحقاد، وكيف لا ، وذكره مشغول بالحق ؟....
 شيء، فهو في حكم من لا يكلّف . وكيف ، والتكليف لمن يعقل التكليف ، حال ما يعقله ؟... اشارة - جلّ جناب الحق عن ان يكون شريعة لكل وارد ؛

او يطلع عليه الا واحل بعل واحد . ولذلك فان ما يشتمل عايه هذا



كتاب السياسة
نثبت بعض نصوص هذا الكتاب ونوجز بعضاً
الحمد لله الذي ... خصص" بني آدم بخصائص من نعمه فضضَّلمٌ . ... . .
ثم من
 متفاوتين 6 لم 4 في استواء احوالهم 6 وتقارب اقدارهم 6 م من الفساد الداعي الى فنائهم لما يلقي بينهم من التنافس والتحاسد ، ولماء ويثير من


 حمها ، ولو استووا في الفقر لماتوا ضرًا ، وهلكوا بوعّاً ...
 الــكمة ، وحسن اتقان السياسة ، واحكام التدبير ، الملوكك الذين جعل 6 الهّ ، تعالى ذكره 6 بايديهم ازمة العباد ، ... ثم الامثا 6 الامثل فالامثل من 6
 ثم الذين يلونه من ارباب المنازل ... كل انسان ، من ملك وسوقة ، يحتاج الى قوت تقوم به حياته 6
 يقتنيه 6 ويحرسه لوقت الحاجة ، فكان هذا سبب الماجة الى اتحاذ

المساكن والمنازل .
فللا اتخن المنزل 6 واحرز القنية 6 احتاج الى حفظها فيه متن 6 يريدها 6 ومنعها عمن يرومها 6 ... وكان ذللك سبب اتخاذ الاهل . ولا غشي الاهل 6 ... ححدث الولد ، وكثر العدد ،... واحتاج عنل ذلك الى الاعوان والقو"ام 6 والى الكفاة والخدام 6 فاذا به صار راعياً 6 وصار مَن تحت يله كه اله رعية ..

فهذه اقاويل مجملة في وجوب السياسة -والـلاجة اليها ، وسنتبعا بامثلة مغسرة 6 في ابواب مفصلة .

1 - 1
على الانسان ان يعرف •ساونه ، مستعيناً باخ لبيب واد"، مستّدياً بما يخبره من اخلاق الغير ، معاقباً نفسه على المعصية ، مئيباً على الطاعة . واحوج الناس الى معرفة عيوبهم الروئساء، لاسترسالمم في الاهواء ، ولألاْن العدا يرهب تعيرهم 6 والصديق نصيحتهم ، والمداهن يغلي عليهم الثناء الكاذب .

Y Y Y
يحصّل الانسان قوته بتجارة او صناءة ، والصناعة اوثق وابقى لان الـجـا بالمال ، والمال وشيك الفناء ، عتيد الآفات . والصناعات اما 6 الما من هيّز العقل وصواب الرأي (الوزراء ؛ والمدر ون ، وارباب 6 والمال السياسة والملوك) ، واما من (الكتاب ، وعللاء النجوم ، والاطباء) ، واما من سيز الشجاءة (الفرسان والاساورة) ليطلب الانسان عيشه من اعف الطرق منغقاً بعضه في الصدقات ، مدخراً بعضه لنوائب الدهر ، لا مبذراً في نفقاته ولا شخيحاً .

世 - في سياسة الرجل اهله
ان المرأة الصالحة شريكة الرجل في ملكه ، وقيـمته في ماله 6 وخليفته في رحله . وخير النساء العاقلة ، الديـّنة ، الحيية ، الفطنة ، الودود ، الولود ، القصيرة اللسان ، للمطاوعة العنان ، الناصهة الجيب، الامينة الغيب ، الرزان
 قليله بتقديرها ، وتجلو احزانه بجميل اخلاقها ،

مداراتها .
و.ماع سياسة الرجل اهله ... ثلاثة امور... هـ هي : الهيبــة
الشديدة ، والكرامة التامة ، وشغل خاطرها بالمهم .
اما الهيبة فهي اذا لم تهب زوجها هان عليها ، واذا هان عليها
 طاعتها فتعود آمرة ويعود مأمورًا ... والويل حينئذ للرجل ما 6
 وهي الامر الذي ينسل به كل خلة ... ولا ينوب عنه شي ع ... اما كرامة الرجل اهله فنز منافعها ان الحرة الكريمة ، اذا


 على ثلاثة اشياء: في تحسين شارتها ، وشدة حجابها ، وترك اغارنا.
 اولادها ، وتدبير خلدمها ، وتفقـّد ما يضمه خخدرها من اعامالها . فان
 الا التصد"ي للرجال بزينها 6 والتبرج بيئّها ...
§ - في سياسة الرجل ولده
ان من حق الولد على والديه احسان تسميته ، تح اختيار ظئره
 يعدي كما قيل .
فاذا فُطم الصبيّ عن الرضاع، ، بدئ بتأديبه ، ورياضة اخلاقله

 والترغيب ، والايناس والايحاش ، وبالاعراض والاقبال ، وبالحمد مرة؛ وبالتوبيخ اخرى ما كان كافياً . فان احتاج الىا الى الاستعانة وانة باليد ، لم يحجم عنه . وليكن اول الضرب قليلً موجعاً ، كان اشار اشار به الـلـكاء قبل ، بعد الارهاب الشديد ، وبعد العداد الهاد الشفعاء ، فا فان الضربة
 منها خوفه . واذا كانت الاولى خفيفة ، غير مؤلمة ، حسن ظل

بالباقي فلم يكفل به .
فاذا اشتدت مناصل الصبي ، واستوى لسانه ... 6 ، اخذ في تعلم

 ويبدأ من الشعر . بما حــثّ فيه على ... مكارم الاخلاق . وينبغي ان يكون مؤدب الصبي عاقلاً ، ذا دين 6 باريراً (1) ورهاء : سيئة الرأي .

برياضة الاخلاق ، حاذقاً بتخريج الصبيان ، وقورًا رزيناً ، بعيداً عن الخفة والسخف ... عرف آداب المجالسة ، وآداب المؤاكلة والمادثة والمعاشرة .
وينبني ان يكون مع الصبي ، في مكتبه ، صبية" من اولاد

 اجلب الاشياء لضجرهما ...
واذا فرغ الصي من تعلم القرآن ، وحفظ اصول اصول اللغة ، نظر عند ذلك الى ما يُرُاد ان تكون صناعناعته ك فوُجـه لطريقه ... بعد

 يزن اولاً طبع الصبي ، ويسبر قريكته ، ويخبر ذكاءه ، فيختار له الصناعات بكسب ذلك ...
فاذا وغل الصبي في صناعته بعض الوغول ، فـن التدبير ان يعرض للكسب ، ويمهل على التعيش مهنا .... فاذا كسب الصب الصبي

بصناعته ، فنن التدبير ان يزوّج، ويـُفرَدَ رَحْـلـُه (منزله) .

0 - في سياسة الرجل خلدمه
خادمك كجوارح جسدك ، حافظ لوقارك ، بشر مثـلك ، ، فارفق به .
 اسند اليه علاً يحسنه ، وابقه عليه ، بل ابقه في خدمتك ما لم يأت منكراً شنياًا.

المدينة
يجب ان يكون القصد الاول للسان" ، في وضع السنن ، ترتيب المدينة على اجزاء ثالاثة : المدبرون ؛ والصناع، والحفظة ؛ وان




 للانسان ، ويكون جنبته معفاة ليس يلزمها كلفة . فان هؤلاء يجب


 بعضه هن حقوق يفرض على الارباح المكتسبة والطبيعية كالثمرات

 الحفظة الذين لا يشغلون بصناعة ، ونفقة على الذين حيل بيل بينهم وبين الكسب بامراض وزمانات . ومن الناس من رأى قتل المأيوس من صلاحه منهم كانم
 قرابة ، من يرجع الى فضل استظهار من قوته ، فرض عليه كفايته . والغرامات كلها لا يسن"ا على صاحب جناية ما ، با بل يبب

1) ان استملال مثل هذا الثذ كير في الافقال كثير جداً في كتاب الشفاء ، وقد اصلحناه احياناّ ، دون الاشارة ، ايضاحاً للمتى .

ان يسن" بعضها على, اوليائه وذويه والنين لا يزجرونه ولا يحرسونه .
 ذلك في جنايات يقع خطأ ، ولا يبوز اهمال امرها ، مع وقوعها

خطأ .
وكما انه يجب ان يكرم البطالة كذلك يجب ان يكرم الصناعات
 يكون بازائها ، وذلك مثل القار. فان المقامر يأخلذ من غير الما ان يعطي

 او عوض هو ذكر .همل ، او غير ذلك هما هما هي معلودة في الخيرات البشرية .
وكذلك يبي ان يحرم الصناعات التي تلعو الى اضداد المصالح،
او المنافع، مشل تعلم السرقة واللصوصية والقيادة ، وغير ذلك .. ويحرم ايضاً الافعال التي ، ان وقع فيها ترخيص ، ادّى الم الى


عن افضل اركان المدينة ، وهو التزوج
ثم اول ما يجب ان يشرع فيه هو امر التزاوج المؤدي الى التناسل ، وان يدعو اليه ، ويحرص عليه ، فان ان به بـاء الياء الانواع ،
 ظاهر|'ا'لئلا يقع ريبة في النسب فيقع بذلك خلا فلا في انتقال المواريث التي هي اصول الاموال ، لان المال لا لا بد منه في المعيشة ..
 نزق فرقة ، فيؤدي ذلك الى تشتت الشمل البامع للاولاد ووالديهم....

وهذا التأكيد يكصل من جهة المرأة بان لا يكون في يلديها ايقاع هذه الفرقة ، فانها بالحقيقة واهية العقل ؛ مبادرة الى طاعة الموى والغضب . ويجب ان يكون الى الفرقة سبيل ما ، وان لا يسد ذلك

 في يديه من ذلك شيء ، بل يبعله الى الحكَّام حتى اذا عرا عرفوا سوء صصبة تلحقهِه من الزوج الاخر فرقي ليلزمه في ذلك غرامة ... ولما كان من حت الما
 انخداعاً ، واقل للعقل طاعة ، والاشتراك فيها يوقع انفة وعـا عظيماً ... فبالحري ان يسن به في بابها التستر والتحذر ... ويسن" في الولد ان يتولاه كل واحد من الوالدين بالتر بية ... وكذلك الولد ايضاً يسن عليه خدمتها وطاعتها واكبارهما ... (70r-70.-1 : الشفاء)

فلانسفة العرب
سلسلة دراسات وغختارات

ظهر منها :
(طبعة ثالثة) )
( طبعة رابعة )
( طبعة ثالثة )
جز ءان (طبعة ثالثة )
( طبعة ثالثة )
جز عان ( طبعة ثالثة )
( طبعة ثالثة )

جز ءان ( طبعة ثانية) جز جان (طبعة ثانية )

للمؤلف ايضاً :
1 1

- Y

يظهر قريباً :
ا 1
.
r

$$
\begin{aligned}
& 1 \\
& \text { - Y } \\
& \text { - } \\
& \text { - ع } \\
& \text { - } 0 \\
& \text { - } 7 \\
& \text { - V } \\
& \text { - } 1 \\
& 9 \\
& \text { • } 1 \text { - ابن سينا }
\end{aligned}
$$

انجزت المطبة الكاثوليكية في بيروت طبع هــذا الكتاب في اللسابع من شهر تشرين الاول سنــة

