

Joyl $\because \% 1$

诠


(O)

طبعة ثُانية منقَّحة

الجر' 'الاول

المبعة الكاثو لِكبة
بيروت



## ا





الفلسفي لكي بكون سميدًا 3 . .

ابن رشٌل

$$
\begin{aligned}
& \text { م } 1191 \text { - } 11 r 9 \\
& 0090 \text { - or. }
\end{aligned}
$$

زُرُم

في قرطبة ، احدى عراهم النكر الاندليّ، ولد ابو الوليد محمد بن اهد بن عحمد . .. بن رشّد .

 و كان الاثنّان من ائة المذهـ المألكي 6 مذهب اههل المغرب والاندلس

ونشأ ابن رسّد على حب العلم فحصًّل منه بمًا .

 ويورد ذلك احسن ايراد ه . .


 الامراض مرضاً مرضاً 6 ليمكون الڭ大تابان تأليفًا كاملأ في صناعة الطب


والده كتاب الموطأ اللامام مالك ك واخذ عن فقها. آخرين • قال ابن


ويذكر ابن الابار ايضاً انه درس الاصول وعلم الان الا



 من اللعاوم الـك ونعرف انه قرأ ابن باجه ( الم




 يواه اهل الكشثن الصوفي. ولعل ابن عربي قد غالى في هذا الاضطراب

على ان اهم صالات ابن رشدْ الفلسفية كانت بابن طفيّل ك الذي


ومهد له بلوغ منصة القضاء .

 على انه اتصل بابنه 6 البي يعقوب يوسف (



وزيوه وطبيه 6 ان يمهديه الى من يشُرح له كتب ارسطو الغامضة







 الاد عليهم 6 حتي تهـجبت من







واحسن ابن رشد الأحـعام 6 واحسن شُرح ارسطور ايضاً ك فزاد 6
 قضى قبله جده وابوه





منصبه في وطنه 6 فاعاده الحليفة الى قرطبة 6 وعينه قاضي القضضاة فيها .




 ذاك انه في تلك السنة توجه المنصور المى غزو المونس التاسع ك مللك









له : آتستع يا اخي !




 ييمي اخيي المنصور 6 والي قرطبة

وكل هذه الاوايات تنترض ولة دراية عند ابن رشُد ك وحصصاً مغرطاً
ع على هـية السلطة عند المنصور

- اما الروايات الاخرى فتعلل زكهة الفيلسوف باتهامه في دينهُ .

 الفلاسفة - ان الزهزة احد الالهة . وقد استدعى المنصور ابن رشد


الحاضْرمن بلعنه .




 هلاكهم ? ! فسقط في ايدي الحاضرين ك وا واكبروا هذه الز الة ك التي لا تصدر الا عن صريح الاعفر هـ.




 .
 في المنشور ما نصه : ها قد كان في سالن الدهر قوم خاضوا في بكور .الاوهام . . فتْلَّدوا






 جفن الدين 6 ونعكتة سودا، في صفتة النور المبين ، زبذناهم في الله نبذ النواه 6 واقصيناهم حيث الاقليل وبين الالامام بالسيغ ك . . . ولطنهم وقفوا برقف الحزّي والهون . . . .
 السـوم السارية في الابدان . ومن عثّ

 وقال ابن جهr هادهاً المنصور
بلغت 6 امير المؤمنين 6 هدى المنى






 آخين ك كانوا يشتغلون بالفلسفة ك ويعنون بعلوم الاوائل • من هوُلا
 وابو اللابع العفيف ، وابر العباس الحافظ واذًا لا ئكن عزو محنة ابن رشد اللى حعد الخليفة عليه ك والا لانحصرت المح:ة فيه ، والهان ذاك الحقد اقوى من ان يزول .






 والهون 6 والثالي اسلام ظاهر وكفر غهِ اكيد .

 اليِانه 6 وهي قرية جنوبي قرطبة 6 ونغى رنا


كان منها في الطب والحساب والمواقيت
زهُي ابن رشٌد 6 وتفرق تلاميذه 6 وحجب عنه الناس • ولا ريب في ان المْنة كانت قاسية . 6 الناس فيتهم بالعغر 6 وفي فيلسوف يشرح ارسطو 6 فيلعن ويشمت ?

على ان المِنة كانت قصrـة
 من رضى الى نقهة 6 ومن حعد الى غفران • يألي ندير الامير هفوة

فيأه الأمير بتطع رأسه ، ويهتذر النديم بنادرة ، فيـعكون المفو ك
والجائزة السنيّة


 الضغط الديني الاندلـي 6 حتي عاد اللى سابت حـه 6 واصـيح المفو امراً

 سنة خَ وتسمين وتخسائة . ه ( ابن ابي اصيبعة ) .


 وفا: المنصور نفسه بشهر او تخوه .



$\theta$



فيه معجب او غير ذي هوى .

الناس 'تراضهأ 6 واخفضهم جناحـأ . ه ( ابن الاباد ) .



اما ما اتحل بائانه 6 فقد رأيت ما اتهم به من زندقة


اللظواهر 6 ويقوم بالفروض

 كان يظهر عليه ك ولقد كنت اراه يخرج اللى الضالاة ك واثر ماء الوضو على قدميه . ه ( الانصاري ) .
وروى آخز عنه قوله : ه اعظم ما طرأ علي في النـكهـة الني دخلت كا
 بعض سفلة المامة 6 فأزذ جونا منه . ه ه ( الانصاري ) . يدلك هذا على تناقض ارا. الماصرين في ابن رشد ، و وعلى تباين عمله
 اما جلد. ابن رشد على المهل ك فقد وصفه ابن الابار اقوى وصفـ



 وزاد ابن ابي اصيبعة : ها كان ابن رشد حسن الألي
" النفس


 (1) بنى على اهله : دخل على زوجهـ .

نوزخ هذا اللى وقت نـكون فيه اشد فراغًا 6 لعنايتنا في هذا الوقت ؛ بهم من غير ذلك .ه ( ابن ابي اميبعة) .



ولنتحدث الآن عن هذا النتا

تا بإف

لابن رشد تاليف عديده 6 بعضها سُرح ك وبعضها وضع اصـل • لقد شُرح لاذالاطون ك وارسطو ك واسعكندر الافروديسي ك 6
 لفالمفة المرب عن الثارابي ك المى ابن سلنا ك الى الغزالي ك الى ابن باجهـ

 في الطب 6 والفقد والا<
واليك ~~

1-الشُووح
لابن رشد جوامع 6 وتلاخيص 6 وشُروح•



وفي الثـروح - او النفاسيو - يورد النص الاصلي مستّلًا 6 عث
يفسره ويعلق عليه 6 . .
يقرب من الجواهع ما الختصره من كتب 6 او علق علمه من رسائل . اما اهم من تناول بهذه الانواع عن الثهروح فهم :

1 ـ افالاطون:
جوان سياسة افلاطون : هو كتاب الجمهورية يختصره ابن رشد 6 لانه لم يقغ على ترجهة للكتب ارسطور اللسياسية . هذا العتاب مفقود في الهربية 6 باتِ في ترجمين 6 عبية ولاتِينية" .

الجرامع : جوانع الطبيعات والالهيات.
التلاخيص : نلخيص كثاب المنطق : نشر منهـ الاب موريس بويج
ه تلْيِص المقرلات ه.

ومنه غظططات عربية ، وعبرية ، ولاتينية .
الهخص الطيميات ‘ اي :

الساء والعالم .

الالكون والفساد : منه نستة عربية باتزف عبرية.
الآثار العولوية


موضع آخر . قالِ ابن رشُد ما تاتخِهـ :


 عبئًا على زوجها ، وعلى المجتـتع•

تالخيص تس متالات من كتاب الميوان : مفتود .
نلخْص ما بعد الطبيع : لخصه في قرطبة سمنة تلخيص كتاب الاخلاق : هو كـلخـي


الثهروح :
شُرح كتأب القيا
.
شـرح كتاب النغس .
سرح السطاع الطبيعي : النهاه سنة 1101

تنسيِ ما بد الطبيع : المطبعة العاثولِيكية 6 بيووت : نشره
الاب بويج نشهرة علمية متقنة في ثلاثة اجزا . .


في اصلما العربي او في ترجة عبرية او لاتينية
r ـ اسـكندر الاوفروديسي ‘شارح اوسطو :
شُرح معالته في العقل : موجرد في الهبرِية .
ع ـــــئو لاوس الدمشقي :
تلخيص الالميات .
: 0. 0

تلخيص عدة كتّب : كماب القوى الطيمية - كتاب العلل والاعراض كاب المهيات - كثاب المزاج - المقالات المنس الاولى من كتاب الادوية
المفردة - كثاب الاسطقسات .

الكتب الثلاثة الاولى باقية في العربية .
v_ الفارابي :

مقالة في ما خالف ابو نصر لارسطو في كتاب البرهان ، من ترتيبه وقو انين
البـ| هِين والمدود .

التعريف بههة نظر ابي نصر في كتهب الموضوعة في هناءة المنطق النِ بايدي الناس ،
ويهة السطر فيها .
1 ـ ابن سـنا :



ثرح الرجوزة ابن سبنا في الطب • باقٌ في العربية .
Q
-
:
 ب- التآلبف الاصيلة

1 ـ في المنطق :
الضروري في المنطق : منه خطرطات عبجية .
 في المتول على الكل -- معالة في جهة لزوم الت:ائج للمقايس المختلفة .
Y - في النفس والعقل :



rــــي الزمان والحر كة :

مفال عن حر كة الجم السماوي - كلام على المحرك الاول .
معالة في الوجود السرمدي والوجود الزماني
.سسألة في الزمان .
ع - في الـلكمة والملـل الفلسفي :
مسائل في الحكهمة - مسألة في ان انه يعلم الجزئيات .
 رسّد 6 وهو رد على تهافت الفاسفة للغزالي . قد آنتّطيع اعتبار هذا
 ابن رشد سنة •110

- في الطب :

الكليات : الفه قبل سنة
مقالة في الترياق - معالة في حميات العغن - مسألة في نوائب المدتّى .

$$
7 \text { - في الفقه : }
$$

بداية المجتهد ونهاية المتُصد
: في
 هصر : كثاب بیاول فِه الثوفيق بين الدين والفلسفة .


الهكتاب السابق : عرض لمعائد العامة في ظاه المر الثهرع •

. متقارب في المنى . ترح عقيدة المهدي

اثبتنا لك هذه اللايُّة الطويلة من تاليْ ابن رشُد 6 لترى F هذا المعل جامعاً 6 وكَ قرأَ وكتّ •


 كتابه في النغس 6 وتهافت التهافت 6 و وفصل المقال 6 ومثاهـه الادلة وكاب الكعليات ك وكأنك وعيت زبدة ما بقي في العربية .
 -لهتاب تهافت الفالاسفة ك مرجئين ذلك الى دراسة خاصة نجمع فيها بين

الثها فتين .
 ارسطر ك وفيلسوف الوفاق بين الـالـمهة والثهريعة .

النّارح




 . للوحي والعقائد














الثارح




 النص 6 ولا يوضى التخلي عن انص

واناّ زي 6 في هذه المسألة 6 رأي رينان .
اما اث ششروح ابن رشُد فقد كان مزدوجاً .
 زظريات ارسطر - او ما ظنها نظريات له - وانتقد على الساسها تهافت
 ابن رشد عقائد اسلامية صريِّة 6 ودفعه الى نظريات في الدين غريبة ك

كا سترى ذالك في غير موضع من هذه الدراسة .


 في عين الغرب دون باقي فلاسفة العرب ، وانها هي التي جنت اله اله الاعجاب وجنت عليه اللعن والنیكف! .

فِلـو ف الوفاق

ان الذنز ينـكرون على فلاسنة العرب النظرة الطريفة ك والمذهب

. بين الدين والفلسغة
والواقع ان الدين الاسلامي المنوارث اصطدم بالفـكر اليوناني المنعول ك
 اما المثـكة العامة فهي مشثكّة الوفاق بين المعل والوحي • واما المثاكل الخاصة فهي الوفأت بين عقائسـد الاسلام وتعالي اليونان ك كالما اشترك الموضوع 6 واختلف النظر واذاً كان اصطدام الاسلام بالفعكر اليوناني اصطداماً خصـاً ، نشأت عنه نظريات ، وتفرعت ارا، ك و كان ايضاً اصطداماً غنيفاً ، فرتّ الناس ك - وزرع الشعاق
 بين الحلكمة والثيريعة 6 وا كثو من تطرت الى المسائل الفرعية 6 كمددًا


مدافاً 6 و عانى من اجلها النeتة والنتهريد

 تصدى المتعكلهين في الدفاع•عن الفلسفة .




واذًا عرضنا لاراه ابن رشُد ك في هذه المسألة 6 عرض لاطرف ما
 عامة 6 ثم نتدرج الى المثا كلم الفرعية الخاصة

العضز والو مي
الهعل والوحي مصدرا المعرفة البّشرية 6 فا مدى كل هـهـها 6 ومـا
?
ما مدى المقل اولا
 رالجدلي 6 والحِطابي


- ولا ريـ

والقياس المِدلي كتهل المقدمات 6 بختمل النتيجة 6 يو جّجه المقل ك
ولا يطهئن اليه .


 نفسازية ك فقتيم الناس ذالاثة اصنا




 واذا كين يستقيج الوحي ?

اليس الوحي تعليماً للجميع ? اليس الدين فرض كل الناس ? فـكين يستطيع الانبي ان يعلم المُت 6 ويقنع المrيع ?



 الفيلسِوف ويملش (1 6 و:ها تم سعادة الاخخرة . وعليه ما كان احث على الفضيلة كان افضل في حق الناس، ولا ما كان اقرب الى الحـت المطلت
 على الفضيلة ?
 نظرية من سِقوه 6 الم الثول بان لثشرع ظاهرا







المهنى الـقيقي الباطن الـي وهـ大ذا يمكون الوحي قد بلغ غــايته ، فخاطب جمـع الناس ك
 1) هلا سبيل الى حصول العم الا بعد حصول الفضيلة ه(تافت الهافت ص

وما عد الوحي الى الظاهر والباطن ك'الا رأفة بذوي الثطر النا صصة 6

 في حق نوغ من النـاس ك وغذا، في حت نوع آخر • فـن جعل الارا.

 ولكن ان كان الظاهر غير الباطن 6 و وكان الباطن هو الحى 6 الا يصمع دين العامة وهاً وضالاً ?
 عقلي 6 فاذا استحال على العامة ادراك كع با
 وضاعت السعادة 6 وضاءت الفلسفة نفسها
 الناجعة المائة اما الحق فغرض الفالاسفة وحده ك لا يشاركهم فيه البا تون الا في السهل اليسيو
ويصل الفالسنة اللى هتيقة الوحي باللجو.






في الاسلام ك وعدد الفرق . ان العامة ك اذا أَفسد عليهم التأوِيل ظاهاهر
 هذا كَلى بوح بالتأريل لمن لا يطيقونه كفر من صاحبه







 على تخصيل العلم 6 وعلى البحث في هذه المادى" 6 فنرضه 6 كا

الا يصرح با يوى ك او يبدي في هذه الامور ريباً .
气
رأينا تقاوت العقول البشرية ك ورأدينا كيف ان الوحي راعي هذا
 باوامره ونواهيـ والكن ما موتف الثهرع من ادرا اكات المقل الحاصهة ك ما مو قفه من

الفلـسفة ?
ان المتحكلين قاوموا الفلسنة بعنف ك فاضطهدوا اهلها ك و كفروا





لقد ذهب ابن رشّد الى ان الثهرع نفسه يأم ريذدس الفلسفة .




والفلسغنة 1
ث






فضيلتمم او لانזم حرموا المعلم الالشُّهـ .
 الثهرع الباطنة ?

 -



;نار|راتش

نبت في هذا الجز' :
i" نصًا من نفسبِ ما بعد الطيعة : ابتّ الاوليات . .
 القدماء - الوحي

اثبت الاوليات
او مبدأ عدم التناقض
نتبت في ما يلي نصًا لارسطو ، كما نقل التح جمون ، وفتّره ابن رشد . ان ارسطر يكدد في هذا النص ما هو ابثت الاوليّا وئكن عرض فكزة ارسطو على هذا الشكل : - آبّت الاوولِّات هو :


 - ولككن W هذا الاول ? هو هذا :
 واحدة «. .

- وهذا الاول بيجق الشُرطبن السابِين ، اي : اي .

- r
 ابن رشد :


ومن الضروري الًا دِكون هذا الاول مشروراًا كلانه ليا






الصغة هو اثبت الاوليات ولكن ما هذا الاول ?

هذا ما سوف نقوله الك . هو هذا : لا ئكن اثنـات حمول ونقـضه لثي، واحد 6 في وقت واحد 6 ومن جهة واحدة - مع ككل ما قد نز ريده على هذه الصيعة من إِضاهات دفعأ للهشاحنات الما المدلية . هذا هو اذًا اثبت جـيع

ترجمَ فـّرها ابن رشد
والاول بالحيقة الذي هر اثبـت من ساز الاوائل ك هو الذي ليس يكئن فيه الخداع . لانه باض الطرار ينغيني ان يـكون هذا الاول واضهأ جدا معرونًا 6
 . لا قـرفوزه
وينّهي للذي عنده معرنة سثي، من الهويات ان يهلم الاول على الحقيعة بغير ابافوسيس (Hypothèse) ، لان هذا الاول
 ان يعتوف به الذي عنده معرفة بالهوية 6 لان ذان يرازمه باضطرار .
 اكثر من سائو الاوائل 6 هو ما وصفنا . وسنخّب ما هذا الاول ع عن قليل
ولكن ينبغي لنا ان غنيز اولا انه لا يكKن ان يعكون شي. واحد في


 الصهـة


تزجمنا
الاوليَات ك لانه يوافق تحمديدنا اله . . ذالك انه لا يِّـدر احد ان يعتعـد الثيد الواهد الد
 يِكن قال بذلك هرقليطس ك لان التانُل لا دِيْتُد ضرورة

وانا اذا استحال هـا الضدعن معأ على الموضوع الواحد

 واذا كان الضدان هـا الیفيضان، فواضن انه لا ـِّدر احد اند ان

 هذا الحططـأ ، يوى في وت واحد رأيـين ضدين .
 ينتهي الى هذا الاول 6 لانه بطبيعته يِّمّم سائز الاوليَّات.

ترجهة فـّرها ابن رئد
الاوائل 6 فان فيــه التـبيز الذي قيل 6 لانه لا يقدر احد من ان الان الاس ان ان يظن ان الاثبات والنغي سئ مشل ما ظن بعض الناس ان ابرو انليطس
 يِعكون ما قال قائل 6 يظن به انه انه هو

الحّق باضطرار 6
فانـــه ان الهك تكون الاضداد في شٌي هو واحد ك ولذالك

 كانت الانطيناسيس ك التي هي النقيضك يقابل بعضها بعضاً 6 فهحوم انه ان يظن ان الانباتب والنغي همًا ك لانه


 الرأي الاتصى 6 لان هـنـا الرأليأي


 (contradictoire)

التٌّسر
(اوالاول بالحِيعة الذي هو اثبت من سائر الاوائل هو الذي ليس يعكن فيه الخذاع ه - يريد : وينفهي ان يمرف ان الان الاول




 المقدمات الاول ك ان يعرف الاون
 ولا قال ان الاول في المبادى" هو الذي ليس يُّكن فيه الخداع ك

الى بالسبب في ذلك ك




 اكا يعرض للناس في الثي. الذي لا يعرفوزه ك او لا تا تكون معرفته

واضحة جدًا .

 (1 علم الفلسنة .

يريد : وينغي للذي يعرف [ . . . ] الاول" على الحقِتة من قبـل ازه
ليس له نقيض 6 فان الاول نقيضه كاذب
 لان ذلك يلزَهه باضطرار . ه - يريد : لانه من قبمل حصلت له معرفة


يلزَمه ان يِّرف بهذا المبدأ .
 هو ما وصننا 6 وسنغبٌ ما هو الاول عن قليل . ه - يريد : واذ قد



 الذي هو بهذه الصفة .

 جيزة عاجتنا .هـ يريد : ها واذ قد تقرر ان صاهب هذا الملم ينظر في

 لا يككن لانسان ان ينظر دون ان يعترف به القائل انه لا يكين ان


 () يبدو النص ناقصاً ، وزهبد النقاط عن هذا النقص الفتّض غ وهي غِي موجودة في المخطو طات .

 في المعرنة هذا الاول ك همل ان الالفاظ لما دلالات محدودة ك وان الحدود

هي امور ضرورية • ثُ قال : > فهذا هو الاول الذي هو اثبت من بحمع الاوائل ، فان







 .يريد : وانًا قلنا ان هذا الاول هو الاول النا الذي وصفنــاه ك لانه لا يـكن احداً ان ينخدع في هذا الاول ، اعني في ان النفي والاتيات ها









صادقا 6 وجد الايكاب والنفي معأ 6 في سٌي. واحد بعينه .




 في زصرتها مع هؤلا . التوم الذين لا يعترفون بنــا
 ث


 لأَ





 مناظر: الا به . ( من المقالة الر ابعة المرسو م عابا حرف الميم ما بعد الطبيعة )

فصل المقال
فيما بِّ الحكمْمْ وانربّدْمن الانعهال

الشُرع والمُلسهُ














 الموجودات



 اللى غير ذاك من الآيات الثي لا تحصى كثرة .

واذ تقرر أَن الشُرع قد أَوجب النظر بالمعل فيالموجودات واعتبارها ك

 بالقياس العقلي .وبيّن أَن هذا النُحو من النظركا كالذي دعا اليه الثـرع وهث








 الم


 بيب على اللارف أَن يستنبط من الامر بالظظر في الموجودات وجوبَ



 بدعة 6 إِذ لم يـكن في الصدر الاول، فان النظر أَيضاً في المقياس الفُههي وأنواعه هو سي. استنبط بهد الصدر الاول ك وليس يوى أنه بدعة .

فـكذلك يمب ان نعتقد في النظر في القياس العقلي . ولهذا سبب لِّس هو موضع ذكَه 6 بل أكثر أصحاب هذه الملة مثبتون القِياس العقلي ك الا طائغنة من الحشوية قليالة 6 وهم محجوجون بالنصوص

لُأهز عن 'لْرما'
واذ تقرد أنه يجب بالشّرع النظر في القياس العقلي وأَنواعه ك كا يكب النظر فين القيــاس الفقهي ك فبيّن 6 ان كان ان لم يتقدم احد من



 واحد جـيع ما يكتاج اليه من معرفة انواع القياس الفتهي ك بل معرنة الثياس العقلي أحرى بذالك . وان كان غيونا قد فتحص عن ذالك ك فـيّن




 واذا كان الامر هعذا ك وكان كَل ما يكّا

 قبلناه منهم $/$ وان كان فيه ما الس بصواب نتّنا عليه : فاذا فرغنا من هذا الجنس من النظر ؛ وحصلت عندنا الآلات

التي با نقدر على الاعتبار في الموجوردات ، ودلالة الصنعة فيها - فان من لا يعرف الصنعة لا يعرف المصنوع ك ومن لا يعرف المصنوع لا يعرف
 والنحو الذي استفدناه من صناعة المعرفة بالمقايِس البرهانية .
 بعد واحد 6 وان يستهين في ذلك المثأخر بالمتقدم 6 على مثال مال ما عرض




 يشهه الوحي • بل لو قيل له إن الثه




 الحججج ك التي استنبطها النظار هن أهل المل المذاهب 6 في مبسائل الخلاف التي وتعت المناظرة فيها بينهم في مهظم بلاد الاسالام 6 ما عدا المفربك




و إذا كان هذا هع هذا 6 فقد يُمبِ علينا 6 ان أَلْينا لمن تقدمنا
 شرائط البرهان أن ننظر في الذي قالوه من ذلك وما أبثتوه في كتبهم

 نقد تبين من هذا أن النظر في كتب القدما، واجب بالثهرع ك إذ



 ممرفة الله 6 وهو باب النظر المؤدي الى معرفنه حق المعرفة. وذالك غاية








 وبشعا ذالك اليه : صدق الله وكذب بطن أخيك ! بل زقول : ان




شُرقوا به فاتوا • فان الموت عن الماء بالثرت أمر عارض ك وءن المـطش





السرع والبرهاه : الظاهر والباطن
واذا تقرر هذا كله 6 وكنا نعتقد 6 مهثـر المسلهين 6 أن شٌريعتنا

 مسلم 6 من الطريق الذي اقتضته جـلته وطبيعته من التصديت ك
 من يصدت بالاقاويل الجِلية تصديت صاحب البرهان ك اذ اليس فيطباءه




 بالبع
 والمعظة الحسنة 6 وجادفلم بالتي هي أحسنه، واذا كانت
 نعلم على القطع انه لا يؤدي النظر الئههاني الى غنالفة ما ورد به الثهرع،

فان الحى لا يضاد الحز 6 بل يوافته ويشهد له اله واذا كن هذا هـعذا،فان أدّى النظر البرهاني الى نحو ما من المعرنة




















 في المؤول منها من غير الموْول ، فالاشُعريون مشلا يتأولون آية الامتواه 6

وحديث النزول 6 والطنابلة تخهل ذالك على ظاهره . والسبـب في ورود








 تأويله ? قلنا : أما لو ثبت الاجا
 وءيوهما من ائة النظر : انه لا يقطع بكعفر من خرق الاجماع في التأويل؛ في امثال هذه الاسُياه . وقّد يدلّك على ان الاجاع لا لا يتّقرد في النظريات
















 الينا عن مسألة من المسائل النظرية 6 ونحن نعلم قطها انه لا لا يخلو عهر


 فيه بان ت:تُشر المسألة 6 فالا ينقل الينا فيها خلاف

في حصول الاجاع عي العـا








 غوهم 6 ان ههنا تألما تألات الثأويل ، وهم الراسخرن في العلم ك كلان الأختيار عندنا هو الوقوف على

قوله تعالى ه والراسخون في الملمه ، لانه اذا لم يـكن اهل الم الملم يلملون










علم اللّ



 نسبحانه بالوجود على معابل هذا : فانه علة اللهعلوم الذي هو الموجود








 المنذر يكصل للانسان في النوم من قبل العلم الازلي ك المدبا



 الاختّلاف في هذه المسألة 6 اعني في تعفِّهم او لا تعفغيرهم

فدم العالم
واما مسألة قدم اللالم او حدوثه 6 فان الاختلاف فيها 6 عندي 6
 راجماً للاختلاف في التسبية 6 وبناصة عند بعض التدماه اتفقوا على ان ههنا ثلاتة اصناف من الموجودات 6 طرفـان وواسطة
 فأما الطرف الواحد فهو موجرد وجد من سثي. غrِه وعن سهي. 6 أعني

 والمواء والارض واللميران والنْات 6 وغير ذلك . فهـا


 وهذا الموجود مدرلك بالمهان ك وهو الشّ تبارك وتشالى 6 الذي هو فاعل

اللكل 6 وموجده 6 والحافظ له 6 سبجانه وتعالى قدره . وأما الصنف من الموجود ك الذي بين هذين الطرفين ك فهو موبود


 او يلزّمهم ذالك ، اذ الزمان ع المدهم


 وارسطو وفرقته يوون انه غيو متّناه 6 كالحال في المستقبل . فهذا الموجود








 هــنه المسألة ك أعني ان انسم. القدم والحمدوث في العألم بأسمره هو من

 فان ظاهر الشهرع 6 اذا تصفّح 6 ظهر من الآيات ك الواردة في الانبا.






》





في وجرد العالم 6 قد قال به فرقة من الـلكماه .
اي هُطاُ معنور ?
ويشبَه ان يـكون المْتلفون في هنه المسائل العويصة إِما مصيبين





 الذي يی



التي كفهم الثهرع بالنظر فيها . واما الحطاأ 6 الذي يقع من غيو هــذا

 يِكن معذورًا 6 كذلك الما| 6 على الموجودات 6 اذا لم توجد فيه شُروط 6
 في الطاك في الـالال والحرام ان تجتجع له أسباب الناجتهاد ك وهي معرنة الاصول 6 ومعرفة الاستنباط من تلك الاصرا ولا أن يشترط ذلك في الامامَ على الموجودات ، أعني أن يعرف الاورائـــلـ

- العقلية 6 ووجه الاستنماط منها

 الماهر اذا اخطأ في صناعة الطب ك والـأك الماهر اذا أخطأ في الـلـمهم ولا يعذر فيه من اليس من أهل ذلك الشأن ك واما خطأ الم المس يعذر فيه أحد من الناس 6 بل ان وقع في مبادى' الشريعة فهو كفر 6 وان ون ون











وان كان من أهل الموعظة فبالموعظة . ولذالك قال 6 عليه السلام :
 بأيّ طريق اتغق همب من طرق الاكِان المالماث .

النَأُوبل





 فان الظاهر هو تلك الامثال المضروبة لتلك المعاني ك واللاطن هو تلك



 الظاهر 6 ان كان في الاصول 6 فالمثأول اله كافر ممل من يعتقّد انه لا
 بعضهم من بعض في أبدانهم, وحواسهم 6 وأنها حيلة ك وانه لا غاية لالانسان الا وجوده المسوس فقط
 لا يُوز تأويله 6 فان كان تأوريله في المبادي" فهو كفر 6 وان



ظاهره 6 كفر في حقهم 6 أو بدعة . ومن هذا الصنف آية الاستواء ك 6 وهديث النتول . ولذلك قال 6 عليه الصهلاة والسلام 6 في السوداه 6 اذ
 البههان. والسبب في ذلك ان الصنف من الناس الذين لا يقع فهم التصديت










 هذا مغذور ، أcني من المالها. .

الطماد

 ان هذه المسألة الامر فيها بيّن ا:ها من الصنف الما
 اذ كان ليس ههنا برهان يؤدي الى استحالة الظاهر فيها ك وهذه طريقة الاسُعرية. وقوم آخرون من يتّعاطى البرهان يتأولونها 6 وهوزلا • يختّلغون




 وجوده 6 اذا كان الثأويل لا يؤدي الى نفي الوج















 فيلسوف 6 وهتى انه كا قيل :



 البراهين أخف ك لانه لا يقف على كتب البههان ك في الاكثوثك الا أهل

 اليه الثهع،لانه ظلم لافضل أصناف الناس ،وأفضل اصناف المرجوداتك





غإدْ الشُرع
 الثريعة والماكمة 6 وأُحكام النأويل في الثّريعة . 6

 هذه المسائل أن تذكر في كتج البوهان. والله الهادي والموفق للصواب




 تنقّم قسهين :أحدهما افعال ظاهرة بدنية ك والعلم بهذه هو الذي

الفقه . والقَم الثالني افعال نفسانية، مثل الثهعر والصهر كوغي ذلك من






 ثلاثاً 6 الجههانية والمدلية والخطابية ، وطرق التصور اثنتين كإِا إلا الثيه

 البجهانية من العسر 6 والحاجة في ذلك



 ومنها ما هي فاصة بأقل الناس ك وههي البرهانية ك و كان الشهرع مقصوده



التصور والتصديت
وهذه الطرق هي في الثريعة على اربعة اصناف

 وهذه المقايس هي المقايس التي عرض لمقدماتها ك مع كونها مشهور: او

مظنونة 6 ان تتكون يقينية 6 وعرض لنتا مُمها ان الخذت انفسها دون


- له او المثأول كا والصنف الثاني ان تُكون المقدمات كمع كو:ها مشهورة او مظنونة يقينية 6 وتعكون النتائج مثالات للامور التي قصد انتا جه| • وهذا يتطرق

اليه الثأويل اعني لنتا كُمه .
 قصد انتاجها نفسها 6 وتحكون المقدمات مشهورة او مظنونة ك عن غيو ان يعرض ها ان تكون يقينية . وهذا ايضأ لا يتطرت اليه تأويل ك اعني لنتا بُمه 6 وقد يتطرق لمقدماته والرابع ان تكون مقدماته مشهورة او مظنونة ك كن غير ان ان يعرض


فرض الحِاص فيها تأويل 6 وفرض المجهور امرارها على ظاهرها


 في طباعهم اكثر من ذلك الك . وتد يعرض للنظار في الثهريعة تأويلات ك من قبل تناضل الطرق المشتر كة بعضها على بعض في الثصديت ك اعني

 القوة الجلدلية . وني هذا الجنس يدخل بعض تان أوريلات الانُعرية والمعتزلة وان كانت المتزّلة في الا كثر اوثق اقوالأاواما الجمهور الذين لا يقدرون
 بيبوز ان يعلما ذلك الثأويل اصلا .

النــرمح باناوبّ كر
فاذًا الناس على دلاثة اصناف. صنف ليس هر من اهل التأويل أَصلا



















 الثارع ك وبخاصة متى كانت تأوِيلات فاسدة في اصول الثـريعة ك كَا

عرض ذلك لقوم من اهل زماننا . فأنا قد شُهدنا منهم ا اقواماً ظنوا أْهم
 جميع الوجوه 6 اعني لا تقبل تأُويلًا 6 وان الواجب هو التمريح





 اطبا. 6 لان الذي يعلم الاشيا. الحافظة لاصصحة والمزيلة للمرض 6 بالطرق



 شئنًا من الاشثيا. النا فعة في الصحة 6 وازالة المرض 6 او يقدر هذا المصرح فم بابطال ما كانوا يتقّدون فيها ان يستعمالها معهم 6 أَعني









 اعني ان الطبي هو الني يطلا
 وهذه الصحة هي المسهاة تقوى ك وقد

















 . ( $\mathrm{Vr}: \mu \mathrm{m}$ )
$72^{\circ}$
ومزقوا الثـرع ك وفرُقوا الناس كل الثغريت • وزائداً إلى هذا كله ان ان













فأخطأوا مقضد الثمارع وضلّوا وأضلاو1 1











ظاهر جدًا من حال الصدر الاول ؛ وحال من ألى بعدهم . فان الصدر








 نصرتها اللى هد لا يخرج عن ظا














من الصديت هي أشهد من الاذية من العدو 6 أعني ان الـا





 والبهالات 6 والمسالك المضآلات ك 6 كهذا الامه الغا
 وزغبوا في معرفة الحِّ . وذلك انه دعا الإمهور من معرفة الله الم الم
 ونبّه الحُواص" على وجوب الذظر التام في اصل الثّ

## 

قال ارسطاطالِس :







:التغـبـ
قصده في هذا الفصل ان ينِّه على الامور الهائهة عنَ الوقو الحق في المسارف الزنسانية . ولما كان اقواها في ذلك ها




 الا بالفضْـة 6 فاخذهم بالفضائل امر ضروري بلميمهم • وليس الامر

 العلوم في اوّل تعلّمهـه 6 كا ذا


العلم يقصد به زصرة ارا، ك قد اعتقد فيها انما صها ينصروها بإي نوع من انواع الاقاويل اتفت ك سوفسطائية كا كانت للمبادى الأول ؛ او جدليّة 6 او خطابية 6 او او شُعرية. (تـفسِ ما بعد الطبيعة : الجزه الاول : ص•

وُصْل الهُماء
قال ارسطو :

 فانهم قد اعانونا بعض المعونة . وذلك انهم تقدموا فراضوا عقولنــا وخجوها . . .

التفسي :
هذا الذي ذكره هو واجب في حت المدثين مع المتقدمين . وذلك ان القدماء يتّزلون من المدثين متزلة الآباء من الابناء . الا ان ان ولادة هوزلا• اشُرف من ولادة الآبا ك لان الآباء ولدوا اجسامنا ك والعلما.




 عقولنا ك وافاذونا 6 بذلك ، القوة على ادرالكا الحى واذا كان هذا واجباً على ارسطو ك كمع قلة مــا تقدهه من معرفة الحق ‘ وعظم ما التى به من الـُق بعدهم 6 واننرد

به 6 هتى انه الذي كل عنده الحق 6 فكمم اضعاف ما وجب عليه من




 و واستخدمه بهذه الطاعة 6 التي هي اجلّ الطاعات


الو هيه

ما ك:ه من ان الهعل يعجز باطلاق عن ادراك بعض حتائق الوحي.
قوله ( الفزالي ) ان كل ما قصرت عن ادراكه العقول الانسانية



افاده اللهُ تعالى الانسان من قبل الوحي والهجز عن المدارك الضروري علها في حياة الانسان ووجوده منها ما هو عجز باطاق 6 اي ليس في طبيعة المقل ان يدر كه با ها هو عقل ؛
 ان بـكون في اصل الفطر: 6 واما ان يـكون لامر عارض من غخارج ك
 (

فلاسفتّ العرب
سلسلْ دراسات وخْارات

ظهر مها :

- ا ابن النارض (
r - r ابو الملا. المعري ( طبعة ثانية )
r
\& - الغزالي : ا
(


للمؤلف ايضنا :

ثَّ طبع هذا الكتاب
في المادي عُر من شهر توز
19or

