

- Li

الدَّ
هـرّس الفلسنة بكلية الآداب جامعة نؤاد الأول

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



مدرس الفلسفة بكلية الآ داب جالمعة نؤاد الأول

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

shiabooks.net
رإيعل بـيـل > mktba.net

كلمـــة المؤ لف
الفلسفة يحر لا يعرف له قرار . تحتاج فى معرفتا إلى العلم . مكا قاله القدماء ؛
وما ذكره المدثونون ، وهو شى علا لا تحيط به إلا المتون والمطولات .


 لذلك كان هذا الكتاب جولة في عالم الفلسفة ، لا إحصاء لدقائق هــذا العالم الفسِح . أو هو زهرات من بستان الفلسفة أقدمها للقراء باقة يشمون منها

عبر الفكر .
وبعض هذه الفصول يعبر عن رأيى الحاص ، وهى ثُمرة تفكير متصل
. طويل
وقد تختلف معى فى بعض الآراء التى انهيت إلها ، وعلى الخصـوص
ما كان مها مبتكراً .
ولكى لا أرهب الملاف فـ وجهة الظظر ، لأن استـــلالك بالرأى هو
الدليل على عمق النظر .


 رأِي الحكيمـن والتوفيت بينهـا .
والغرض الذى أرى إليه ، إلى جانب العلم .كوضوعات لم يس يسبق معرفهّه ، أن أثـِ اهنَام القارئ حول هذه الموضوعات ، فيسعى إلى التوسع فيها .

أحسن استقبال كتالى السابق (\# معانى الفلسفة " .
وهذا دليل على اليقظة الفكرية ، والنزعة إلى التقدم والرقى .
اُممد زؤاد الاهوانى نوفبر 19£^

## فـ عالم <br> الفلسفة اليونانية

أورفيوس والنحلة الأورفية

أا:نـانب أن أورفيوس Orpheus عاش فى تراقيـا ، قبـل العصر
. المومريـ
ويعتقد أرسطو أن أورفيوس لم يكن له وجود .
 يعيش فى أْزمنة بعيدة .
 بعضهم بأنها أحد عشتر جيلا قبـل حرب طروأه أورفيوس نفسه عاش من تسعة أجيال إلى أحد عشر .




 قبل الميلاد .
وأول إشارة إلى أور ريوس فى الأدب القدى هى معطرعة بعوان ها أورفيوس



المقطوعة لا يفيد ما بئ مها فى إثبات اسم أور فيوس على التحقيق .

 إلا أن أصلها من تراقيا . ولم يكن أهل تراقيا فى الحصور المتأخرة يعــون من
 تراقيا إما من الشمال ، وإما من المنوب . وما يوئيد هذا الرأى النتوش التى تمثل

 التى عثّر علها المؤرخون أن هيئة أور فيوس إغريقية ،والمستمعِن له من أهـل ترا تراقيا. ونسبه إلمى : فأمه إلمة الشعر كاليوب ، وهى المّر بعة على عرش الشــعر

الغنائى .
وبجِلون أباه تارة أبولون ، وتارة أخرى وهو الأغلب أوجرس Oeagrus
 الأساطِر أنه مل العالم على كتفيه .
ويقال إن أورفيوس كان تلميذاً للينوس Linus ، وهو الذى أسف
 ولسنا نعرف عن حياته إلا ما تذكره الأساطِر .

ويزعمون أنه رحل إلى مصر يطلب العلم . يقال إنه ركب البحر مع . ـارة


 Hypsipyle

ويصوره أبولونيوس روديوس ( • •٪ قبل الملاد ) ف فـ تصيدته الغنائـــة
 وكنلك فى كتابات أورفية أخرى .

 وبد كتابه معدرأ من مصادر التاريخ اليونانى .

ونجد أورفيوس كذلك مصوراً فَ نقوش قدمة تمثله فى السفينة أرجو ،
 وتروى لنا أسطورة أخرى تصة نزوله إلى الأرض أو العالم السفلى ؛ وأقدم إشارة
 قبل الميلاد ) والتى وصفها بوزانياس .
 أوربيدس وأفلاطون إلى تصة نزوله لاسترجاع زوجته ، ولكهها لا يذكران اسمها

ونرى فی أحد النقوش ( • • ع ق . م ) أور رفيوس وزوجته مع هرمس .







فى العالم السفلى وأن ينقل هذه المعرفة إلى أتباعه .
وبعد أن فقد زوجته أوريديس عاش ألم أعزب. وتر ألرى الأقاصيص المأتأخرة
أنه أصبح يضضل بعد ذلك صحبة الرجال .
ويغتلفون فى قصة وفاته .
يقول بعضهم إنه انتحر ، كما يذكر بوزانياس ولو أله أنه لايصدق الرواية .
ويقول البعض الآخر إنه مات ضحية الرعد .
والشائع أن الميناديات Maenads مزقنه إرباً إرباً ، وهن أتباع وعبـاد ديونيسوس ؛ إما لأن أورفيوس عبـد أبولون ، وإما لأنه احتقرهن بشـك ألمك من الأشكال .

ويذهب البعض إلى أن انتشار ملة الفلاسفة على المثهة كان سباً في عقاب أور فيوس ، إذ تناول الآلمة يحديث السوء .
 ويذهب المتأخرون من المؤرخِن إلى أن رأسه انتقل فـن نهر إِيبروس
إلى ليسبوس ، حيث دفن هناك .

ينسب أورفيوس إلى Tكلة الشعر ، فأمه كاليوب إلمة الشعر الغنائى وأبوه أبولون . وكان مبشراً بدين ديونيسوس


 والنى الذى يكشف الأسرار ويفسرها : مثل آصل الآلهة وطبيعها ، والطريق الّا



 ورفق تقهِم الشُر والسوء .
وإذا كان قد اعتنق دين ديونيسوس ، وهو دين جاء إلى تراقيا من آسيا عن طريق فر جيا Phyrgia ، نقد بدله ليلانم الروح الإغريتى ، فهنب مبادئه الشديدة ، وجعل منه أداة تأديب النفس وهداينها . ويظن بعض المؤرخِن أن قصة مقتله على أيدى الميناديات تِبن مقــدار
 وقبل الإغريق التأليف الذى أحدثّه ، فوفق بِّن أبرلون وديونيسوس ، بِن الشعر والخمر ، كا نجد فـد دلنى
 عظم فى تَأديتَا منْ الوجهة العملية ، لم تظفر إلا بعدد قليل من الأتباع ، سْموا

أنفسهم الأورفين ، وهم شيعة اتخذوا ديونيسوس إلماً عبدوه على طريقهم النماصة
واتخذوا نقباء يقومون برسوم الطهارة لمن يريد ذلك .

 هو وزوجته وأبناءه مرة كل شهر . وكان اعْاد هؤلاء النقباء على كتب مقدسة تعد إبنيل النحلة الأورفية . ***

وتختلف الأساطر الدينية والأغانى الشعبية فى تصوير هـذا المذهب ، ولا نحب أن نقف عند كل أسطورة، وإنما نستخلص من هذه الرواياتما ذكرته

هذه النحلة خاصاً بأصل العالم ، وخلق الكون ، وحقيقة الإنسان . فى المبدأ كان الزمان ، وهو المبدأ الأول .
ويروى إيدكوس (1) Eudemus أن الليل هو المبدأ الأول .

 خرج الزمان .


وكان يسمى أيضاً هرقل .
 اللنى يسيطر على الكون بأسره ويضم أطرافه .




تليذ أرسطو ، كـب بسض التآليف الفلـفية والتاريخية .



ثَ أنجب الزمان : الأثير (المواء) ، والعاء Chaos ، والظلام

 أوالنور Phanês
ونى رواية أخرى أن البيضة انفلقت نصفِن نصار أحدهمـا السلاء ، والآخر الأرض .
ونى رواية ثالثة أن القشرة ذهبت فاصبحت قبة السطاء ، واتخذ الأثّر
 ونخن نجد بِن هذه الأنسطررة التى تصور بدء النلملق ، وأساطر قدماء الالصريِن شُهِاً عظِما .



 الفضاء اللانهائى الذى غغره الظلام وغشاه فا تكا تكاد عـن إلمياة أن تتفتح فيه على
 فلا تكاد تلمس ما ذكرنا من عناصر، حنى تأخذ المياة تتثاعب لتستيقظ ، ثم تفيت .
وتطفو جز يرة على وجه الماء وعل قمتها بيضة .


ونرجع إلى أسطور النحلة الأورفية .

 الـنـسن ، وله جسمان .



 وديونيسوس ( الخمر) وايروس ( الحب ) وبان ( التناسل ) ، وميتيس ( العقل ) ؛



 أنه (| واهب الحياة " .
 المبدآن مرة ثانية فكونا جايا وأورانوس : الأرض ، والسطاء . واتحدت الأرض

 Rhea وريا Cronos Tartarus

وأوسيانوس Oceanos وتيث ورور وتغلب كرونوس نصرع أورانوس أباه . وتزوج أخته ريا ، فلما أنجبا ابتلع أبناءهما حتى لا غخلفاه فـا القوة .



والنهاية " لكل شُى ء .

ثُ شرع زيوس يرتب أمور العالم أو الكون ، ولم يكن ذلك بغرِ معارضة . تزوج أولا ريا التى أصبحت ديمتر Demeter فأنجبت ابنـة هـى برسيفونى Persephonê ) واغتصب زيوس ابنته فحملت منه ديونيسوس •

 ir
. ٪
 النى عاد إلى الحياة .

و.مع زيوس رماد التيتان ، وخلت منه الإنسان فكان بذلك صـا
 الذى أكا

وهكذا تتم الأجيال الستة للَّلمة : الزمان والأثيّر والعاء . عَّ النور ومعه
 -
فإذا وازنا بِن هـذه الأسطورة الأورفية ، وأساطر اليونان الأخرى ، الأخرى ،


 ضرورية فى مذهب أورفيوس لبيان أصل الأشياء ، وطبيعة الآلمة والإنسان ، وطبيعة الـياة الأورفية .
***
وترتب الأورفية على هـذا التصور الإلمى والكونى نظرية تخص طبيعة





 وتكتسب حريتها .
 مصرِ النفس ؛ ومن جهة أخرى القواعد الىى تسرِ علها النفس لتبلغ مستقرها الصحيح




 ولكن له أن يضحى .
وهناك بعض العرمات عند النحلة الأورفية بجهل مصدرها ـ ـ مثال مثال ذلك
 الصوف ، وهى عادات موجودة عند قدماء الصريِين .

 . الانتحار
بِب على النفس أن تبتى ع البدن حتى تستكلمدة إلعقوبة المفروضة عليا من الذنب الأول .


 فى فيدر وفيدون وجورجياس ومينون والحمهورية توحى إلينا أثها لغة أوريفيس ألما وأسلوبه وتعبراته .





وأكر الظن ، أن الأورفية ، كغرها من الديانات النامضة السرية ، كانت







الغرابيل
ويبدو أن صورة هـذه الحياة السعيدة تتخذ في بعض الأحيان صـبغة مادية ، على العكس من حياة الزهد المطلوبة فى هذه المياة الدنيا . فنحن نجد
 ليست شيئاً آخر إلا الطعام والشراب الخالالدين ـ أما مقر الروح الألخر فألألألأغلب
 وصف يفسح المال إلى المادية ، كا يفس الما المال للتأو يل الشعرى . وعندما تفارق الروح البدن عند الموت ، فإنها لا تبلغ معرها فا فـا فـ المال المال : إنا تسيح فى العالم السفلى ، وتصف الأور فية عبادات خالئلما ونخن نعلم عن هذه العبادات ما وصا وصلنا منقوشاً على الألواح الذهبية التى كششف


 الطريق الصحيح لمن يريد الوصول .
ويروى أن النفس سوف.تذهب إلى ينبوعين بجانب أباء زيوس : أحدهما إلى اليسار ، وهذا الينبوع بِب تجنبـه ، لأنه ماء النسيان ، تشر به الأنفس التى سوف تعود إلى هذه الدنيا الينا
أما الينبوع الذى إلى اليمن نهو الذى تشرب منه النفس ، هو الذا كرة ، واللى جانبه حراس تتوجه إليهم النفوس لتصل بينها وبِن الآلهة ، قائلة : إنى

ابنة الأرض والسلء ، وأمت إلى الـنس الهطاوى ، إنى أموت عطشـاً . هبنى
 فترقَ إلى مرتبة الأَبطال .

「م تطلب النفس وتلتمس العودة إلى جنسها السعيد ، الذى كانى كانت تنتسب إليه ،
 ارتكبت التيتان الخطيئة ، وعاقهم زيوس .


 وفرت من أحضان حادس أى المحمي . والحواب إذا كان ملائماً أن ترفع النفس إلى درجة الآلمة لا البشر.

وكانت تعالم الأورفيـة الباطنة سراً محجوباً إلا عن المريدين ، كسائر الأديان السرية . وكان أصحاب الأورفية يعملون على حفظ أسرارارهم ، باستعال

 الإسكندرى وهو يفسر قصيدة أورفية .






 iv r r r بالم الفلـة

انتلطت فيـه هميع الأشـــياء . وجعل أنبادوقلس المبــة والكراهية القوتِن

 السفسطائيون من أقاويل الأور فية ، وونقوا بيها وبِن غِرها .




 ومن أن البدن مصدر الشر وعدم الطهر ـ أما أرسطو فكان الثان يعنى بالأور رفية كذلك
 من يذهب إلى أَن فلسفة أفلاطون تلبس أثواب الأورْفَية .
وقد تسربت النحلة الأور رفيـة كذلك إلى الفلسفة الإسلاميـــة عن طريق الفلسفة اليونانية
ويذهب أحد الكتاب المدثّن إلى أن آراء الأور رفية الأساسية ورسومها :
لاتزال حية زاهرة بيننا حتى اليوم (i).

أرســــــتوفان
شاع الملهاة

علمان يذكران إذا ذكر أدب اليونان التّثيلى : سونوكليس وأرستوفان ،
الأول زعم المأساة ، والثانى زعم الملهاة .


 تسلية الحمهور ، وإشاعة روح اللهو والمرح والنكاهة . غُ ع استقلت المالهاة عن


 لا تزال آثاره باقية حتى اليوم . وـكّح صاحب أفضل المار ملهاة جائزة تتطلع إلها


 الدمعراطية والحرية على ازدهار الملهاة حتى أصبحت
 تسمح . حرية لا حد لها فى القول ، فلما أسى
 هذا القانون بعد ثلاث سنوات ، واستعادت الملهاة حريتها الواسعة فى النقد ،


 19

خلف بركليس فى أثينا ، إلى محاكة أرستوفان ليثبت أنه أجنبى عنها فيخلd عنه




 وتوف عام • ^ץ ق . م ، وقد خلف ثلاتة أبناء لا بحدثنا التاريخ عهنم









من الحضارة ييسر لأهلها تذوق ذلك الفن الرفيع ألم








 المسرحيات إلا بعد وقوع أثينا تحت نِير مقدونيا ، وهى لا تعالج السياسة . وأثهر





 التى يود أن يتوجه هبا إلى الناس



 العصر النى كان يعِّ فيه ، حتى لقد قيل : إن من لم يقرأ أرستوفان لا يعر الأثينينِن حت المعرفة .
ويقسو عليه هؤلاء النقاد من جهة أخرى فيقولون : إن العقدة في رواياته
 ذات مستوى منحط تعتمـد على المسوس من أمور البطون والتناسل وغارج

 بالضعف الـنسى . ولقد أدى هذا الفحش والأدب المكشوف إلى صدور قانيانون كرم التهكم من الأشخاص ، ومع أن ذلك القانون ألنى بعـد قليل ، إلا إلـا أن
 ماتت مع موت أرستوفان ، وحلت عحلا كوميديا العادات والسلوك .
 هو عماد الفكاهة فى ملهاة أرستوفان ، حیى الآلمة لم تسلم من شخريته ولسانه المانه الماد. ولعلنا نعجب اليوم كيف يسى ء المؤلف فى حق الآلهة ويسمح لنفسه بهذه الـلمرأة ولكن عجبنا يبطل إذا نذذنا إلى صميم المتمع اليونانى وعرفنا روحه في ذلك الـين

فن حق الهعراء المزلِين أن يذهبوا إلى أقصى المدود في فكاهنمَ م وكان الشُعب



 التشبيه البارع ، وأما الشعب فكانت عنايته منصرفة إلى الاحتفالاتلات والألأغانى



 على المسرح ، بل كانوا يتركونا تحمى نفسها إذا استطا استطاعت .


 العبقرية فى شاعرنا المزلى ؛ فإن أسلوب تمثيلياته هو النى كفل لها الملمود .



 الفن ، ومالل الصنعة ـ وحواره يفصح عن قدم رايخة فى الفن .


وسونوكليس وما زعها فن النشيد فـ الشعر اليونانى بلا منازع •

 الحمهور إدراكها والإحساس بها ، ولما ولم يكن يفوته الإشارة إلى مألوف الألعال مههما تكن تافهة أو فاحشة .

ولقد عابوا على أرستوفان هذه الحرية الواسعة فى تصريفالكالكام ما ما ذكرناه

 فى العصر الذى كان يعيش فيه ، وفى نشأة الكوميــيـيا اليونانية ، وفى تأليف . جمهور النظارة والمستمعن ، فلا ينبغى أن يغيب عن با بالنا أن الن الكوميديا نشأن

 حرية لا تزال قائمة فى الوقت الذى ألىَ فيه أرستوفان تمثيليلياته.ولا ينبغى أن يناء ينيب
 وإلى جانب ذلك علبنا أن نيط علماً بالعـادات الاجنجاعية والملقيـة المألونة

 أرستوفان بالبذاءة والابتذال لأنه كان يتابع المألوف من العادات ـ ـ وإنا
 وهو كالرآة الىى ينعكس على صـفتحها ذلك المتمع • فإن قلت : إن إن بعض


 . ليكسب التقدير والتصفيت والتهليل

ووع ذلك نقد مدحه توم من الصفوة ، وهذا أفلاطون يسوق إليه المديح



 الملهاة تفاعلت على مر الزمن فأثاعت عن سقراط النّهرة غِر المديدة الىّى قدم من أجلها إلى الماكمة

ولقد عانج أرستوفان كل موضوع ، ونزل إلى كل ميدان ، وتحدث عن الألئ


والدين الموجود .

ويعا أرستوفان أرستقراطى النشأة ، واسمه نفسه يدل على النبل والشُرف ،
 مادة غز يزة صالمة للنقد . والواقع لا تستطيع اللمهاة أن نعيش إلا إلا على النقــد


 الختلفة ، لأنا تقوم على شى ء ثابت فى طبيعة هذا الفنان .
 ولا تستبد بالمقوق أو تحجر على العقول . ولو أن الأرستقراطية انتصرت كا كا كان



 النظارة والـاضرين
وهو يكره المرب ويوئر السلم ، فقد رأينا آن الـرب هـ الـى الى دفعته إلى
 تطلب السلام . وقد بقيت لنا أربع تمثيليات سياسية : (ا الفرسان ") بهاجم فـيا فيا


 الإغريق على رأسهن لسستراتا الأثينية لإرغام الر جال على إلى إبرام الصلا وكانت أهدافه الخلقية غاية فى السمو ، نهو يرى إلى إصــلاح مغاسد

الشعب حتى يعود إلى صفائه القدم الذى استمد منه القوة والإلكام . ولمذا السبب

 للجيل الماضى نوعاً من المنين أوالعبث ، لأن أحدات التار التاريخ تثبت أنه على المق




 السفسطائيِن . وسبيل أرستوفان فى العلاج هو تذكير الشعب بغضائل السلف ، فـ مقابل العبث السائد عند الملفل .











 أسس جديدة ، فيغنى العادل وينقر الظالم .

وليست نظرات أرستوفان في الأدب أقل سمواً من نظراته فى الســياسة والاجماع والأخلاق ـ وهو لا باجمم الأدباء بالدوانع شخصية بل ينعد نقداً عاماً.

ليس غريه فى الواقع هو أوربيذس ، شاعر اليونان المشهو. . ولكنه يتخذ من اسمه رمزاً لانحراف الذوق الأدنى ، والبعد عن البساطة الشُريفة التى كانى كانت تميز طابع عصر بركليس . ولقد كان أور بيذس شاعراً اً من شعراء المأساة المثهورين ولا نزاع ، غير أن أرستوفان لم يعجب بطر يعته فی الأداء .
ونى تمثيلية (ا الضفادع ) يسخر من أور أوبيذس ومن التراجيديا الحديثة .
 لأنها لا ترضيه ، فيذهب إلى بلوتون إله إلحمحم ورب الما المنى ليعيد إلى الأرض شاعراً من شعراء المدرسة القدمة الحديرة بالفن .
 نفسه أمام نساء أثينا وقد اجتمعن فى الاحتفال بعيد بعض الآلمة








 وللنساء جانب خاص ، وللر جال جانب آخر . ولم يكن يسمح للمحصصنات من من المان




 , على الأرض ، والصفِر والتصفيق ، وتذف الممثل الفاشل بالزيتون والتِن بلـ

بالهجـارة . ومن الفكاهات التى يذكرونها أن أحلد الموسيقين اقترض حجارة
 نلوم أرستوفان إذا مزج المعانى الشريفهَ، والآراء الفلسفية ، بالفحش من الكار الكام إرضاء المثل هذا المدهور.
وجرت العادة في سابق العهد أن تكون الحائزة الى يناها أفضل شاعر




 بما أدى إلى تأخر الفن فى هذا (1 المسرح الشعبى " وبعد فلم يكن أرستوفان أعظم شاعر هزلى لأنه نال إعجاب إلحمهور
 الحدئنِ .


لم يدونمسقراط شيئًاً ، بمع أنه شيخ الفلاسفة ، ومعلم أفلاطون ، وصاحب
المدارس الفلسفية فى اليونان .
ولذلك بِد المؤرخ كثِراً من العناء فى استخلاص , حقيقة مذهبه . وهناك
أربعة مراجع نستى مها فلسفة سقراط وآراءه :
المرجع الأول : معـاورات أفلاطون التى أجرى فِها الكلام على لسان

 بلقـها دروساً فى الأكادمية ، وهذه لم تدون .

أفلاطون هى أهم مصدر لمعرفة فلسنة سقراط .



ويقص أخباره .

 ولنلك لا يرجع إلبه .



 وكان أفلاطون وزينوون وأرسنوفان معاصمين لسقراط .

 فى روايته ، ولذلك يعتمد عليه فى روايته ه







 للتعلم ، والسخرية من الآلمة اليونانية ،
 أقل تقدير تبِن لنا السر فن محاكته بعد ذلك بهّهة إنكار الآلهة .



وأمنياس مرابى آخر ، ' الكورس أو الحوقة .






 القدم والمديد .

تبدأ التّثيلية فى حجرة النوم : ستر بسيادس على سرير وفيديبيدس على سرير آخر ؛ ويتحدث سرْ بسيادس عن ديونه ، ومومهد ، وعن المربا اللعينة ،
 جعلت العبيد أو الرقيق لا يأترون بألمر الأسـيـياد ـ ويتحدث عـن عن الليل وطوله

 يدنعها لباسـياس والأخرى لأْنْياس . وينطق فيديبيدس وهو .يلم بآلسباق والمليل فيغضب والده ، إلى أن يستيقظ فيديبيدس وبِرى بينهما حديث يسِيط

فيه الوالد على الزواج النى أنجب هذا الابن .



 عادلة . ويسأل فيديبيدس وما اسم هؤلاء القوم فيجيب الوالد : إنمّ يفكرون .

 صناعة المغالطة حتى لا ندفع الدين . فيأىى فيديبيدس .
ويذهب ستر بسادس فيدق الباب ويفتح له أحلد التلاميذ فيجد بعض





 جئت أطلب درساً فيســأله أى درس تطلب ؟ فيقول : أريد أن أتعلم الككلام
 هو السبب

علمنى يا سقراط وسون أدنع لك الأجر بحق الآلهة . قال سـقراط :
 سقراط هل تريد أن تعلم شيئاً عن الأمور الساوية ، وأن تخاطب الساء السحب واتضح أن سقراط يقس بالمواء الذى تتعلت به الأرض، وبالسحب



 وأنكر سقراط كل ذلك . وأثبت أن السحب تضرب المبر بعضها بيعض . أما السبب
 يصور سقراط فى صورة الشخص الذى ينّكر آلهة اليونانِينِ . ولعل هذه الناحية
 وانتقلوا بعد ذلك إلى الموضوع نفسه . قال ستر بسيادس إنه هلم لم يأت يطلب تعلم البلاغة بل يطلب طريقة يرد بها الدائنِن . وتقول إلحوقة : إذاً فلتلق بنغسك فـ أيدى السوفسطائِين .
ويسأله سقراط أى نوع من العقل عنده ؟ ؟ وهل عنده ذا ذا كرة ؟ ؟ فيجيب سرْبرسِيادس هذه مسألة توقف على الموضوع : إن كنت دائناً تذكرت، وإن كنت مديناً نسيت .
ويسأله سقراط هل عنده مومبة طبيعية للكلام أو للبيان ؟ فيجيب موهبة
 تنكر فِها أيضاً الآلة . ويطلب سقراط من ستر بسسادس إذا وألا كان يريد أن بتعلم



 الحيوان؟ فيقول ستر بسيادس إنه الكلب والـمام والثو رالخ . فيقول سقراطا الـمام
 وأخرى تطلت على الموْنث .

وأخحراً ينتقلون إلى موضوع جديل : ستر بسيادس يترّ عـر عدة طرقيتخلص . اللدفع هو أول الشهر عند ظهور القمر . وفكرة أخرى أن يستحضر مرآة تعكس الشمس فتنعث حرارة شديدة تذيب الكتابة عندما يكتب المسجل . أو ينتحر . فيسأله سقراط : كيف يكون الانتحار طريقة للتخلص من الدين ؟ ؛ فكان رده أنه موته لن يدفع الدين . فأراد سقراط أن يعطيه درساً ، فيستعطفه سرّر بسيادس
 الكورس بأن بذهب ويبعث ابنه ليتعلم بدلا منه . ويعيد ستر بسيادس على مسامع فيديبيدس ما جرى له فى المدرسة فيسخر منه الابن . ويتضح أن سـترّبسيادس ضعيف الذا كرة حقاً لأنه نسى معطفه وحذاءه . ويرضخ فيديبيدس ويذهب إلى المدرسة بصحبة والده ، ويناون الماول الوالد سقراط كيساً من الدقيق أجراً لتعلم ابنه .




أفسدت هذا الشاب إلى درجة أنه أساء فِا بعد فى حق والد




 شهرة سقراط فى أثينا، فلا ريب أن اختيار أنيار أرستوفان لمذه الشخصية دليل على أنها



 تستطيع أن نواففه عليهفهو آن سقراط كان يتناول أجراً ، وأنه كان يلز م مدرسة معينة .

## الأكاديمـــــــة

أو مدرســـة أفناطوت

الغريب أننا لا نعرف شيئاً كَبرآ عن حباة أفلاطون فـ أثنيا ، على الرغ


 مدن اليونان . وكان أفلاطون يشغل وتهن بتأليف هذه الكاورات ، ما ما عدا الألؤرقات
 إن الاعارات السقراطية أصب:حت تضيت بآراء سقراط العالية ولا يستطيع التعبر عنا فـ هذا الوب من التأليف . وأكبر الظن أن أفلاطون بلغ مرتبة من التفكير
 عن الحاورات وأسس الأكادِمِية .

 يعغون با مدرسرة التعلم العالى .





 بالبلاغة . غِر أن مدرسة أفلاطرن ختلف عن مدارس السفسطائِن وعن مدرسة

إيزوقراط ، بأها كانت تعلم العلم لذاته ، أما نلك المدارس فكانت تعلم العان العـلم

 صالماً للحياة، إلا أنه يعلمه أفضضل صون



 فى العلم المادى . أما أفلاطون فقد انصرف عن العا العلم الطبيعى إلى شى ء آلخر

 لذاته ، ولكنه وسيلة إلى بلوغ المقيقة في معرفة النفس والمحر .















بالذاكرة ه . وقال في ماورةه فيدر وهبياس ه ا إن الموار الشفوى أنبل من تسجيل



















 مساكن العـالم ، تغرد فـبـا البلابل ، وتنمو أشجار الكرم موالز والز بتون والأزهار




وظلت الأكادمِية تتلقى الطلاب، ويلْى فِها العلم تسعاثة عام فینفسالمكان



روح أفلاطون كانت ترفرف عليها ، وتسبطر :على التعلم فيها .





 للكون بدلا من تفسِر أرسطو الطبيعى لما .

وكانت الأكادمِية ذائعة الصيت فى عهد أفلاطون نفسه، وكا






 فلا يعاب من هذه الناحيـة، على حـن أن بعض المؤر خين يعيبون على سِراط فساد بعض تلاميذه .


 ماورة بروتاجوراس كيف استقبل هذا السفسطأى فى مزل كالياس ، وكيف

كان بجوس خلال الدار وحوله المستمعون، ونجد فِها كيف آثّار مقدم بروتابجوراس
 تتكرر فن الأكاديمية .
وإذا ألقينا النظر فى الحاورات لوجا
 بعض الطلاب كان يعجز عن نهمها ، ولذلك ينصرفون عها .






 إما أفلاطونية وإما أرسطوطاليسية ، مثالية أو واقعية


 ويقال إن ديونيسو الـــانى وهب المدرسـة نصف ملما مليون جنيه ، مما يبين صبر أفلاطون على ذلك المكك الحاهل .



 طبقاً لمذهب أفالاطون .

## طـِّوس وخلق العالم

كيف وجد هذا العالم ؟

الـحواب عن هذا يقتضى أن ينظر الفيلسوف فى الكون المسوس ، أو العالم
 الطبيعة وتأملت فى الإنسان ، ولذلك لم يؤثر عن عن سقراط أنم أنه تكلم عن الأمور الطبيعية ولو أن أرسطوفان الشاعر المزلى يصور سـقراط بأنه يبحث في في الساء


 الطبيى وخلقه من المسائل التى لابد أن تلفت نظر أى باحث











 طجاوس ، وموقف سقراط هو موقف السائل نقط ـ والحاورة ثلاثة أجزاء :

الأول : فيه تلخيص للكتب الخمسة الأولى في إلمههورية وبخاصة عن
العدالة
والثانى : قصــِر أيضاً يصسور فيه أسطورة أطلانطس Atlantis وهى



متمعـن









الغلوق مطابقاً تمام المطابقة للأصل .
ولأن الهة كخلو من الحسا والعواطف الدنيئة فقد خلقى العالم على مناله وأراد



 مهما يكن من شى



 $m$

الطبيعين الذين زعموا أن العالم كـيْ ، بل يعتقد على العكس أن العالم واحد ، وسبب ذلك أنه خلق على مثال الواحد .


 وهذه الكرة تدور حول نفسها لأن الحركة الدائرية أكل الحركات . ولكن ما موضع العناصر الأربعة في هذا العالم : الماء والمواء والتراب والنار وار






 وبعـد ذلك يتحدث أحد الفيناغوريِن عن أصـل الزمان المان والكواكب

فيقول ما يأتى :






والفضل فى ذلك للبصر، إذ بالمشاهدة الخسوسة أدركنا كل ذلك .
ونظر أفلاطون إلى الكاثنات المو جودة في العالم فقسمها إلى أربعة أقسام :
(1) الآلهة : وهذا أثر من T ثار الأساطِر اليونانية، نهو يرى آن هناك

إلمآ واحداً خالقاً لمذا العالم ، فا موضع الآلهة بجانبب هذا الإله الواحد ؟

أن نشبه ما يقوله فى فلسفته كا يقوله أصعاب الأديان بوجود الملائكة بن الته وبِن سائر الخلوقات.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الطيور : وهى الخلوقات التى تعيش فى المواء . } \\
& \text { ( } \\
& \text { (₹) }
\end{aligned}
$$



 والأنفس فها الإحساس والـببوالبغض والغضب، فاذا تغانلبتا الأنفس على هذه

 آخر ، بطريق الثناسخ، إلى أن يصرِ صالحاً .

 في الأبدان .
والعلل على نوعْن : علل عاقلة ، وأسباب غِر عاقلة تابعة لها ، ومستمدة
 أو النظام ، وقسم لا يخضع للضرورة بل للاتفاق والمصادفة . والكلام فى العلل بدخل في نظام العالم بأَسره ، وهو ني صميم الفلسفة .







 الكواكب وعالم الإنسان ، أما سائر الكائنات فإن بغضها ـغضع لانضرورة وبعضها الآخر يخضع للاتفاق .
وأظن أن أرسطو ولو أن نظرته إلى العلل تخالف نظرة أفلاطون إلا أنهـا
 نهو يقسم العلل أو الأسـباب إلى أربع : المادية والصورية والفاعلية الئلية والغائية ، وأن العلة الغائية فى الإنسان تخضع للعقل ، ولذلك كان الألـان الإنسان حراً ، وكان


 آرسطو إلا مثال أفلاطون ، إلا أن أفلاطون فصل المثال وجعله في عالم السطاء بعيداً عن المادة ، على حن أن أرسطو حقق المثال الأفلاطونى فى المــادة ،

و ولم ينصل بينها
 ويضرب لذلك مثلا : بعضها في الأهمال الإنسانية وبعضها فى الأهامال الطبيعية

 يقصد أثبنا فوقع فى الأسر . فوتوع أفناطون في الأسر انحراف عن العلة الغألائية ،


 والذباب من غِر علة ، ويعلل أرسطو وقوع الأشياء المصادفة تعليلا




وليست العناصر الأربعة ، الىى نسمها العناصر الأولى ، مبادئ الأشياء









 وإما بعقل أسـى من المرتبة الحـبة .
 عن النفس الإنسانية ، إلا أن ذلك يدنغنا إنا إلى الإطناب .


ططمس :
نستطيع الآن القول بأن حديثنا عن طبيعة العالم قد بلغ الْلماية ـ ذلك ألم


إله أرســـــو

(1)
( الثانة)
 ويغفلون كثِراً من الصفات الى نسها أرسطو إلى الهّ .


 وعقل محض ، ومعشوق لذاته .





 بارمنيدس وغرها .
 يعدل عن هذه الأدلة ، ويبتعد عن آراء المـههور الدينية ، ويستخلص الديليل الما

 ويقتضى فهم هــذا الرهان الككلام فی ألحركة والعرك والمتحرك والزمان المان . ولذلك (1) نعرت هذه الكلمة فـ عدد \& مايو \& 19 19 ، فلق التحرير عليها بهذه الـطور .

ببب أن ينظر الباحث ، البى كتاب ما بعد الطبيعة، وفى كتاب الطبيعة ، والمطا
والعالم

 جسم فهو متحرك بالفعل أوبالقوة :

فإذا كانت الحركة أزلية، فإنها ناشئة عن ارتباطها بالزمان ، والزمان أزلىّ .



 أزلىّ لا أول لد ولا آخر .
ولـا كان الزمان عدد الحركة أو مقدارها ، وكان الزمان أزلياً ، فالحركة إذاً
أزلية بالضرورة .
ومن هذا الوجه يتبين أنه من التناقض قبول فكرة الحركة على أنها ذات

 السابقة ، والبعد وهو الحالة اللاحقة ، يتضيمنان فكرة الحركة .
***
ينبنى إذاً أن نسلم ، كما يقول أرسطو ، بأزلية الحركة .


 تتع بِن حدين متقابلِن ، والتغبر المستقمٍ ذو بداية ونهاية ، أى إنه بْردد بِن .



البدائرية .


وما ذامت دائرية ، فههى أزلية .

فا علة حركة (॥ السمء الأولى ") ، وما علة أزليتها ؟








عن وجوده متصلة ، والانصال يقتضى الوحدة . .






-غر ذی عظم ولا ينتسر
 مطلةة . ذلك أنه فعل خالص لا يشوبه شى ء من القوة . لأن ما بالقوة قد يتخقتَ

وقد لا يتحقت . فإذا كان المركك الأول موجوداً بالقوة فقد لا يفعل ؛ ولن تكون
حركته أزلمِية .
وما الدليل على أن الله فعل.تخالص ؟
يذهب أرسطو 6 ني سبيل إثبات ما يريد ، إلى أن مبدأ الأشياء فعـل خالص . وأنه من الخطأ اعتبار القوة سابقة على الفعل ، وأن أصل الأشياء القوة المحردة ، كما يذهب القدماء من رجال الدين ، وهم الذين أخر جوا العالم من الظالام والليل ، وكا يذهب الفلاسفة القائلون بأن اختالاط المـادة هو مبدأ الأشياء .


من القوة إلى الفعل ؛
من المسلم به فی نشوء. الكائنات الحلية أن المبدأ هو البذر ، ولا يبلغ الكائن كاله إلا نى آخر الأمر . غبر أن البذر يخرج من الكائن الكامل . فليس المبدأ هو البذر ، بل هو هذا المو جود الكامل . وإذاً فالحعيعَة الأولى هى حعِيقة الفعل والڭال .

فالمحرك الأول خحرك العالم باعتبار أنه كال مطلق .
والحركك الذى لا يتحرك معشوت .
وليس المعشوت شيئًا آخز إلا المعقول ، لأن موضوع العشت بدرك بالعقل
والفكر ، إذ بالفكر ندرك الـمميل واللمحر 6 وهما موضوعا العشق . ولكن المعقول الأول ، المعقول الأسمى، هو هذا المبدأ الذى نتحدث ولها كان أزلياً ، لا ينقسم ك وكان فعلا خاأصاً فهو لامادى . إنه الحوهر المعقول العارى عن كل مادة . وحيث كان كذللك فهو الموضوع الأسمى للعشق ، وهذا - هو علة فعله الذائ

فالمركك الأول يكرك يمن حيث إنه معشوق ، يتعلق به المهاء والعالم جميعاً .
والحركة الىى يقتضها هى فعل العشت الأزلى .

تسميه الفلسفة : اللّ .
EV:

ولقد مبز أرسطو من أول الأمر عند البحث في علل الموجـوـودات بِّن




 عن .حمع شوائب المـادة . والهَ عقل محض ، لأن الموجود الأسمى لا بصدر عنه إلا الفعل الأسمى ، وأسمى ضروب الفعل هو الفكر .
ولأن الفكر هو أسمى الأشباء ، كان الهه فكراً خالصاً . وينبغى ألا نشبه الفكر الإلمى بالفكر الإنسانى ـ الانى ذلك ألك أن السَ فعل محض لايشوبه شی ء بالقوة ، ولذلك لا يعنرى فكره نقص الاني
 وإذا كان اله عقلا خالصاً فا موضوع الفكر الإلمى ؟

 فإذا كان موضوع الفكر الإنسانى الأشياء المركبة ، ولا يرتغع إلى إدراك الماك الواحد اللامنقسم ، فإن الفكر الإلمى حدس دائم متصل يدرك الواحد المطلق اللامنقسم
ولكن الواحد اللامنقسم هو النّ .
 غبر ذلك ، لأن الهِ يعقل أسمى الأشياء ، وكل ما عدا اله يعرْ يه النقص . **

ثم تساءل أرسطو - بعد أن حلد الطبيعة الإلمية- عن الصلة بِن الهـ الكامل وبن العالم ؟

## آلتة مفارق مفارقة تامة للعالم ، أم هو يدخل فى نظام العالم ؟



 الحبشُ لا بخلق قائده ، بل القائد هو سر نظامه .




الفلسفة الإسالمامية

## أمواج الفكى الاســـلاهى

فى القرن السابع الملادى ظهرت فى العـالم المعروت فى ذلك الزمان أمكا



والدين المديد ، وكتاب الهّ الذى نزل باللسان العربى المبن .







وقد صحبت هذه الفتوحات السياسية فتوحات عقلية ، فتغلب الدين الإسلايى
 وأصبحت اللغة الرسمية فى أواخر الدولة الألأموية هى اللغة العر العربية . دين جديد ، ولغة جديدة ، وتقاليد جديدة ، وفكر جلديد الُويد ، كل أولئك

مظاهر لم يكن الناس .با عهد قبل الإسلام .







إلى الفكر الإسلانى واندهُت به، وتكوّن مع الزمن لون أوألوان من الثقافة الإسلامية

 يظهر فيه الطابع الفارسى ، وهكذا .
هذه الأمواج المختلفة من الفكر تتابعت على العصور الإسلامية بمقدار

 هذا التأثر والتأثر تابعان بالضرور





 فكلا الحياتِن تؤثر إحداهما في الأخرى .
ولعلك تسأل : لماذا آ ثرنا أن يكون عنوان هذا البحثّ( الفكر الإسلاثى ).
 الموضوعات الىى سوف نتحدث عها لا تعد في صم الا
 الىّ سوف نعرضها ، لتكلمنا عن الموجات الفلسفية ، إلا أنها متأخرة . ولنا رأى نشّرناه فى كتابنا (\# معانى الفلسفة "، ذهبنا فيه إلى اعتبار الفلسفة على متى واسع ، ولذلك كان كل إنسان فيلسان السوناً .
 والفلاسفة أقل . وإذا انصرفنا بالمُى إلى دائرة واسعة ، فككل إنسان فيلسوف ،
 فِبا حْى الآن . وأكبر الظن أنه لن يصل, إلى نتيجة حاسمة فى هـذذا التفكر.

 حتى الآن .
ما الوجود ؟ وما أصل الوجود ؟ وما نهاية العالم ؟ وما غاية الإنسانمن الحياة ؟


 كا الحلول ، ليصل إلى قبس من نور ـهدى نفسه إلى الاطمئنان بعلد الاضطراب والاستقرار بعد الشك والارتياب .
وقد اختلفت إجابات المفكرين والفلاسفة عن هذه المسائل ، ولا يزالون
 المتلاحقة على شاطىء الزمان وكحيط المكان .
والحديد اللىى أرى إليه هو أن كل جيل من الأجيال كانت تسوده فكرة


 ذلك الصراع الفكرى كثِر من العامة أيضاً .





 طبيعية ورياضبة . وقد انصب تفكير المسلمن على المسائل الفلسفية كا ألما أصرن



الاتتصار على الفلسفة الإسلامية ، إلا إذا تقيدنا بالفلسفة على المفى الضيت ، فلا نذكر غِر الفلاسـفة الحقِيْن .هـسـا الاسم ، بل لا نذكر من تاريغهم إلا المانب الفلسنى
والفكر الإسلایى آراء أشخاص، وكل فكر فهو بطبيعة الحال ملك لصاحبه اللنى صدر عنه وقال به ، واهتدى إليه ، ودافع عنه بالمجة والئه والبرهان ، وسطره
 إننا ندرس فى تاريخ الفكر حياة الأشخاص وجاء الألا




 عن ابن رشـد فيلسوف قرطبة إنه سوّد فها كتب ؤألف عشرة آلاف ورا ور الا ولم ينقطع عن الكتابة والتأليف طول حياته إلا مرتِن : ليـلـة زواجه ، وليـلـة وفاة أبيه .
الآراء الىى صدرت عن المفكرين بحلها أصصابا فى كتب كانت يخطوطة






 كما توقف الدور والأرض الز راعية لتحبس على العلم ونع المشتغلِن به هـ .


أين هذه المُطوطات الآن ؟

أصابت كنوز الفكر أن هولاكو قائد التار الذى غزا بغا بغداد ودكّ عرّ عرش الـلملانة
 عددها بلغ مليرنى كتاب

 والاطلاع على ما جاء فِها .
بعض هذه الكتب مطبوع ، إما فـ مصر، ، أو الشام ، أو فارس ، أوالمند
 مع العناية بالتويب والرتبب وذكر الموامُّ المُتلفة ، بكيث يستفيد القارئ منها الفائدة المطلوبة

ولكن أغلب المراجع لا تزال غخطوطــة فى دور الكتب في عواصم الدول

 المكتبات الخلاصة في الشرق والغرب يقتنون غخطوطات نادرة لا توجد

 ينقل عن الشرق فى العصور الوسطى .

الخظطوطات إلى عالم الطباعة حتى يسد النقص الذى يشعر به كل هن يدرس تاريخ الفكر فى الإسلام .
لمذا كله كانت أغلب الدراسات فى العصر اللاضر للفكر الإسلایى، دراسات تشق الطريق لمن يريد زيادة البحث ، لا دراسات تحقيق تقنع العقلوتشنفالغليل . ومن جهة أخرى لا يتبسر دراسة بواكِر المياة العقلبة عند المسلمِن إلابعد

النظر إلى الثقافات الخنلفة التى سادت في الـاهلية ، أو التنارات الفكزية الىّ
انتتثرت فى بيئة الـرْ يرة العربية .

جاء الإسلام فتضى على ديانة العرب فى الـاهلية وهى عبادة الأووان ، ولان فقطع بذلك الصلة بِن حاضر العرب وماضهِم فى الحياة العقلية ـ ومن الإسراف الـان فى القول أن نعلن أن الصلة انتطعت تمام الانقطاع ، أوْنتصور أن المسلمِن بِّ
 من الماهلية إلى الإسلام طابَع الشعر العربى ، فكان شعراء الماء المسلمين بِرسمون
 والسنة النبوية المبينة له.





 الذى أراده تعالى ؟ إذن لا مناص لنا من تأويل الآيات التى تناتض بظــاهرٌا 'لتز يه الُلالص .

هذه مسائل إسلامية خالصة يرجع التفكير فِها إلى القرآن نفسه وليّس لما صلة بالفكر الأجنبى ، ولو أنه من العسبر التميز بِّن ما للمســلمِن من فكر و بين ما لغرهم .
 إلى يقظة العقل ، وبعنه على التفكِر ، وإمداده بالموضوعات الخُنلفة الثى ينى ينصب علِيا الفكر ء هى من العوامل الىى شاعت بِّن الناس فى العصر الذى ظهر فيا

الإسلام ، كما تشيع هذه العوامل بِن الناس فى كل عصر ، فتشغل الأذهان ، وتنتقل من مكان إلى مكان . وموضوعات الفكر الىى شغلت العقول فـ ذلك الزمان سادت الما الشّرق والغرب

 لما شتى الحلول .




 أو الإنسان والطبيعة ، أو الإنسان الذى يعيش فی عالم الطبيعة إذا شئت المـع بـن العالمن .


وفى الوقت الذى ظهر فيه الإســلام كانت الإمبراطورية الرومانيـة فى شيخوختها المْهِمة .

 ولـا ظهرت المسيحية وجدت نفوساً مستعدة لقبول ما فـا فـا من زهد وتسام عن المادة .
ولكن المسيحية لقيت معارضة قوية من الأباطرة ، وهم أصحاب السلطان الرسمى ، ومن الفلسفة اليونانية الىى شاعت بِن الناس وارتنعت منزلها إلى مرتبة الأديان .
فكانت مهمة المسيحبة شاقة ، وهى الدفاع عن الدين ، ‘ُ شَ شرح العقيدة

 وشرحها وتعليهها للناس بالوعظ والإرشاد .

فالقسبس قدوة لغره ، ومثل حيّ للفضيلة . ولذا تطلبوا من رجال الدال الدين
 فِمم السجايا المطلوبة على أشد ما تكون .
فانتشرت الأديرة فى أنطاكية ورأس العِن والرها وحران وغِرها من مدن الِّن

 السريانية
ومن أشهر المرّر مين الذين نتلوا الفلسفة من اليونانية إلى السريانية بروبوس ، وهو قسيس عاش بأنطاكاكة في القرن الخامس الميلادى ، وشرح كتب أرسطر
 وترجم الإلميات والأخلاق والتصوف والطب والطبيعة والفلسفة . ومنهم يعقوب الرهاوى المتوفى سنة V•V م الذى ترجم الإلميات .
ولما انتصرت المسيحية في صراعها العنيف مع الوثئية ، وأصبحت الديانة



 فى المهع القسطنطينى الأول عام الماح وجوه وثلاثة خواص وحدانية فى تثليث ، وتثليث فى وحدانية .
ُ افترقوا إلى ثلاث فرق كبرة : النسطورية ، والمكانية ، واليعقوبية .

النسطورية نسبة إلى نسطور بطريرك القسطنطبنية النى ذهب إلى أن يسوع


 نصيبِن والعراق والموصل والفرات والـز يرة .

وأصبحت الملكانية هى المذهب الرسىى اللدولة بعـد أن تقرر فن مـمع

 اللى هو مع أبيه فى الطبيعة الإلمية ، ولع الناس فى الطبيعة الإنسانية . أما المذهب اليعقونى- وعليه مسيحيو مصر والحبــــة والأرمن والسريان



 من الانفصال . وبهذا صار الابن المتجسد طبيعة واحدة من طبيعتن ومشـــئة واحدة ") .
وقد بلغ التعصب بأهل هذه المذاهب مبلغاً عظطِ وصل حد التعــنـيب

 وطلباً للحر ية فى العقيدة
هذا ما كان من شأن التيارات الفكر ية المتعلقة بالدين التى ذاعت فى آسيا الصغرى والشّام والعراق وفلسطـنـ ومصر .
المجوسب:

 أحدهما النور والثانى الظلمة .

 والصراع بينهما ، وكيفينتصر اللمِر ، فجعلوا الامتزاج مبدأ ، والـلا



أصصاب مانى بن فاتك النى اتخذ ديناً وسطاً بِن الموسبية والنصرانية ، وزع آلن






العابٌ:
وانتشر القول بالصابئة ، وهم عبدة الكواكب ، فن شمال العراق . ومذهب
 علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله ، وإلما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربِين لديه، وهم الروحانيون المقدسون جوهراً ونعلا وحالة المالة . أما إلحوهر فهم المقدسون عن المواد الـلمسانية ، فطروا


 والإجكاد وتصريف الأمور من حال إلى حال ، وتوجيه الغُلوقات من مبدأ إلى
 الموجودات السفلية ، فنها مدبرات الكواكب السبع الســـيارة فـ أفلاكها ، السا وهى هيا كلها . ولكل روحانيّ هيكل فلك ـ ونسبة الروحانى إلى ذلك الميكل الذى المىاختص

 من حركاتها انفعالات فى الطبائع والعناصر، فيحصل من ذلك تركيبات والمات وامتزاجات فـ المركبات .



فكانوا يتقر بون إلىالمياكل تقربا إلىالروحانيات، ويتقربون إلى الروحانيات


 والتغز م وأخحاتـم والصور كلها من علومهـم .


 كل شخص فى مقابلة هيكل.
أُر هذه الآرا, نى المسلمبن

الـلاصلاصة أن العرب قبل الإسلام كانوا على الؤنية ، وهذه العبادة قضى
 وتنرقت المسيحية على وجه الخصوص إلى مذاهب غنتلفة .


 في النصارى الذين دخلوا الإسلام .


 قيل إن تفسر القرآن قد دس فيه كيّنِ من الإسرائيليات .



 وقد فطن مؤرخو الفرق الإسالمية إلى هذه المقيقة ، ونعىى .بـا تأثر






 أوقات شى ... فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع ، فأظهر توم منهم الإسلام ،
 .



> الأْمة ، والرافضة نصاراها (r).
الموجْ الأرله ... الكغر والاعماد :



 كا هو معروف فى التاريخ




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

ومشاهدهم . وقال أهل المدينة إنه يلفن فى الملدينة لأها موضع هجرته ، وأهلها
أهل نصرته .
والثالث اختلافهم فی الإمامة 6 فقالت الأنصار : منا إمام ومنكم إمام 6
وانتهى . خالافة ألى بكر .
ويرى أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى صاحب (ا مقالات الإسالميِن

 ولى عُان ، وأنكر قوم عليه فى آخر أيامه أفعالا كانوا فِا نقموا عليه من ذلك

 والحلالِ بينه وبن معاوية ، والقتال بينهما فى صفنـ 6 واستعانة معاوية برأى عمرو بن العاص الذى آشُار بالتحكـم 6 وانقسم أصحاًب علىّ فـِ بينهم 6 وكفره

بعضهم لأنه قبل التحكم فسموا خوارج •
ويذهب المؤرخون مذهباً آخر فى تعليل مقتل عثّان، ونضرب مثالا بذلك ما ذكره صاحب الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية فى سبب مقتل علّان " إن ناساً من المسلمبن نقموا عليه تجاوزه لطر يقة صاحبيه أثى بكر وعمر من التقلل والكف عن أموالَ المسلمين ... إلى أن قال : فاجتمع ناس من أهل مل الأمصار على حربه فجاء آهل مصر 6 وناس من كل صقع 6 وعزموا على قتله ||(r). وأغلب كتب الفرت تجرى على هذا النحو من سرد هذه الأحداث التاريخية

التى تنهى . مقتل على" ${ }^{2}$ تمصل الكالم على الشيعة والخوارج وما إلى ذلك . والمفهوم من كلام الإسفراينى آنه بجعل مبدأ التفرق منذ معتل عثان 6 لأن "ا الـلالون لا يكون خطرآ إلا إذا كان فى أصول الدين ، ولم يكن انختلان بينهم فی ذلك 6 بل كان اختلاون من بختلف فی فروع الدين مشل الفرائض 6 فلم يقع خلاف يوجب التفسيت والترى . ( ( ) . Arir Ir

هكذا جرى الآّمر على السداد أبام أمى بكر وعمر ، وصدرا من زمن عثّان . غ









 - الى حظرة الإسلام وشاع بعد ذلك القول فى المؤمن والكافر . وقد كان ذلك البحت جـِـدَّا يأخذ
 ما يعتقدون .



على علّوّمعاوية ، ويصطلح التاريخ على تسمية أصهابا بالْوار ج ج

 وعن الثانة فرق الشيعة .
وكثّر من كتب الفرق الإسلامية يقدمون القول فى الشيعة على الـلمارج ونخن نرى غِر رأـهم لأسـبـاب : منها أن القول بالإمامة الأغلب فيسه

السياسة ، والآراء العقلية التى يقول بها الشيعة تخدم القول بالإمامة وهو تول سيابى


 لاينغصل عن رأبهم فى الإمامة .


 (r) لاتقول ذلك، وأمعوا على أن الته يعذب أهعا

وجاء فق كتاب التبصهر فى الدين ما نصه :











 لنا . فاعتذر على بأن قال : أما أُموالم فقد أبحها لكم بدلا عما أغاروا عليه من

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

مال بيت المـال الذى كان بالبصرة قبل آن وصلت إلمهم ، ولم يكن لنســانّهم




مهم فريق ، وأصر فريق على القتال ، ونشبت الحرب بينهما .






 قال أبو الفرج صــاحب الأغانى ॥ إن نافع بن الأزرق لما تفرقت آلا آراء



 الناس وبسط سيفه ، فقتل الرجال والنساء والولدان وجعل يقول : إن هؤلاء

 أمره وأشَدت شوكته ، وفشا عماله فن السواد ه(r) .
 فأرسل عامله بالبصرة لقتاله، فقتلهم الخوارج، 'ءّ جعل قتـالم المى المهلب بن

. الأغان الجزء الـادس طبعة دار الكبب العرية س

أبى صفرة . واستمرت فتنهم إلى زمان عبد الملك بن مروان إلى أن طهر جنـد
الحجاج .ميع الأزارقة .







بعضاً ") (1) .
وقال الأشعرى فى حكاية ملة قول أصحاب المديث وأهل السنة (ا لايكفرون. أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر .


قلنا إن الموجة الأولى التى ظهرت فى الإسلام هى الكفر والإمكان ، وإن

 على ، فظهر الموارج يكفرون علياً ، وظهر الشيعة يكفرون كل كل من لا يقول بإمامة على .






ومن الطبيعى أن يظهر قوم بل أقوام يطعنون على الإسلام باعتبار أنه دين
 النبوة كسيلمة الكذاب . والسر الأول فى الردة ، كما قلنا ، ألنا ، هو أن الإسلام كان كان


 الإسلام ، ونسوا عبادة الأصنام .
ولكن حرية البحث فى الإسلام وإباحة الاجهاد فـاد فـ الدين أتاحت لبعض أهل العقول الضعيفة أن يتكلموا فن العقائد ويتأولوا النصوص الهكمة ،إما الما لتفق












 اختلف عليك أصعابك . وأنت عاز معلى العود إلى قتال الشام وتحتاج إلى مداراة

> (1) اعتقادات فرق المـلمبن والمبركنن للامام غخر الدين الرازى م rج و \&


أصحابك " . فلما خشى من قتله الفتنة اكتى بنفيه المل المداين، فافتْن به رعاع
الناس بعد قتل على" .
وذهب عبد القاهر بن طاهر أبومنصور البغدادى إلى أن علياً عليه السلام




صعد إلى السماء كا صعد إلها عيسى بن مريع عليه السلام م




قال صاحب مختصر الفرق بِن الفرق : وأول ما صدر من التــــــيـيه من


قوماً مهم تالوا له : الآن علمنا أنك إله ، لأن النار لا يعذب بها إلا الهـ اله (r) ونسبة السبائية إلى الروافض فها نظر ، لأن الروافض ظهروا




ابن على - رفضتمونى؟ أما صاحب معالات الإسلاميِن فيجعل السائية ضمن (ا الغالبة )أو الغلاة وهم الذين غلوا في"عِلى غلواً عظِيا .
وقد جعل البغدادى هذه الفرقة داخلة في „ الفرق التى انتسبت إلى الإسلام وليست منه ") «ُ قال : ॥ وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروا الرافض

$$
\begin{aligned}
& \text { ITT (r) } \\
& \text { (r) اليعادات انرت المـلـن والمثركبن للرازى سهه }
\end{aligned}
$$

الغلاة . فْههم السبائية الذين سموا علياً إلهاً ، وشهوه بذات الله . ولـا أحرق توماً منهم قالوا له : الآن علدنا أنك إله ، لأن النار لا يعذبا الـا





 صوت على ، والبرق سوطه ، وقد كان صوت الرعد مان مسموعاً والبرق موجوداً مبله وقبل زمان الإسلام ؟ ؟|(r).
على أن الدسيسة التى دسها عبد الله بن سبأ على الإسلام من قوله بأله ألن علياً




 بعض . ولم يعينوا طولا غِر الطويل . وإنما قالوا طوله مثل عرضه على على الماز دون

التحقيت



 . حركته فكان فيه ـ وزعموا أن المكان هو العرش

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الفرق بين الرت س (Y ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ro - rin (r) }
\end{aligned}
$$

وذكر هشام أنه قال فى ربه فى عام واحد خـيسـة أقاويل : زعم مرة أنه



 وأبعاض متلاصقة ـ ويزمون أن اله على العرش مستو بلا ماسة ولا كا كيف .




 وهو كالمصباح النى من حيُّا جئته يلقاك بأكر واحد .
نهذه المقالات الـلطبرة فى التشبيه دنعت فربقاً من المسلمين مر المعّزلة
 حیى لقد آتهم المعتلة شيوخ أهل السنة بأنهم من المشبهة



 لا شبيه له وليس كثيله شى s " . ومعلوم أن هذا الاعتقاد بعيد جدأ عنا عن التشبيه .
الموبْ الثالثٌ ... التـتـعـع :

قلنا إن الموجة الأولى هى موجة الكفر والإمان لأنها أول هذه الما الموجات

 سبيل الاعتدال وآثر عدم الخوض في تلكُ المقالات الْمطِرة ، وهؤلاء هم أهل

السنة ، على حـن كانت الفرق الخْتلفة تمثل طوائف المتطرفِن وأهل اليسار بلغة أهل السياسة .
 إطلاقاً ، فإنه ومن لف لفه من الغلاة كانوا قوماً اتخذوا من القول بيإمامة على ونسله
 ثلاثة أصناف : الغالية ، والرافضة ، والز يدية(1).




 الـكثرثى في هامش الـكتاب بأن ها الصواب إبدال لفظ الروانض بالسيعة ، لألن تحت هذا العنوان فِرَقاً لا صلة لم بالروافض أصلا ه ه .

 الإسفرايينى فى تسميةكل فرة باسمها دون أن نجههم كلهم تحت لفظ الشيعة . وهذا يقودنا إلى البحث فى أصل هذه التسمية ، ومتى أطلقت .
 في عرف الفقهاء من الخلم والسلف على أتباع على وبنيه رضى الهي عنهم" قال :
 نظر الأمة ، بل بِب تعيِن الإمام ، وأن عاياً هو الذى عينه النبى صلى الهَ عليه وسلم " .
قال المقر يزى (r) | فأسباب الملهاف معرو وة ، وما يدعيه كل جيل معلوم،

(
(r) الّْاع والتخاصم فيا بين بنى أمية وبنى ماشم للمريزى .

والى كل ذلك قد ذهب الناس ، فنهه من ادعاها لعلى بن أنى طالب باجمّاع







 راسله أهلها ، ولكنه تقل فـ كرباء الماء .

 المسلمون ذلك ، وتخلى أهل العراق عن الـدسِن ، ولم تكن لم مـلم مقالة في الإمامة و و يتبعها
وخن نعتقد أن أول تشيع صيح من جهة المذهب ، وأساسه القول بإمامة
 وتأييد العناصر غِر العربية ، على الأنخص الفرس ، للقألئلين بالتشيع رغبة منهم في هدم الدولة الأْموية ، والوصول إلى السلطان ،







 17) 17 ( 1 (

قال الثهرستانى (ا الكيسانية : أصحاب كيسـان مولى أمر المؤمنمن على
 من إحاطته بالعلوم كلها ، واقتباسه من السيدين الأسرار بجملتها من علم التأولا الباطن ، وعلم الآفاق والأنفس " .











الرأى الأول . الثانى : قولم بامامة محمد بن الـنفية المئ





 بنى إسرائيل . وفيه السكينة والتقية، والملانكة من فوتكم ينزلون مدداً لكم . وإنما
 بحبه ... وكان السيد المحبرى ، وكثِّر الشاعر من شيعته . قال كـئر فيه :
 م م

ألا إن الأئمـة من قربش ولاة الحق أربعسة سسـواء






 وهذا هو مذهب الكربية أصهـاب ألى كرب الضرير كا جاء جاء فى كتب

المقالات :



 علامة وهى أن يضرب عليه بالسيف فلا بحيك فيه . وخاف عممد بن المنفية فتوقف حيث كان .




 قتال مصعب ورجع مهزوماً إلى الكوةة فقتلوه بها و(r).
 والبداء له معان : البداء فى العلم وهو أن يظهر خلاف ما ما علم . ولا أظلن عاقلا (r) التصمبر فـ الدين م •r
$w$

يعتقد هذا الاعتقاد . والبداء فى الإ رادة وهو أن يظهر له صـواب على خلان



 وإن لم يوافق قال : قد بدا لربكم . وكان لايفرق بـن النسخ والبّ والبداء قال : إذا جاز

النسخ فى الأحكام • جاز البداء فى الأخبار ه .
هذه محمل الروايات عن المُتار ودعوته الكيسانية أو المُنتارية ، ويتضا من تضاربها أن الشك يتطرق إلى صحها ، وأن كثِراً مها موضوع ع للتشنيع عليه .
 وأنه انتسب لممد بن الحنفية ، وأخذ يدعو له له .



 تتجلى فيه هذه الوحدة بأكمل معانِها ، وأروع مظاهرها الِها .

الموِّ الرابعْ ... الفرد. :





 ظهور ها شيئًاً لانشغال الأفكار بالسياسة والنزاع بـن على ولى ومعاوية . والقول بالقدر أسبت من الاعتزال الذى قد نتحدث عنه فِا بعد، ولو الو أهنم اتتعوا القول به .

قال الشهرستانى عند الكلام على واصل بن عطاء رأس المعتزلة : ها إنه كان
 ابن عبد الملك . واعتالم يلور على أربع قواعد : القاعدة الثانية القول بالقدر ؛

قال الرازى فى اعتقاداتفرق المسلمـن والمشركِن عند الكلام على المعّزلة :
(ا اعلم أهم سبع عشرة فرقة : الفرقة الأولى الغيلانية أتباع غيلان الدمشتى ، وهؤلاء الماء


سابع خلفاء بنى مروان |"(T)
وقال عبد الرزاق الرسعیى فى مختصر الفرق بن الفرق لعبد القاهر البغدادى عند الفصل الثالث ( نى بيان مقالات فرق الضهلال من القــدرية والمعتزّلة ) :




 ولما زع واصل بن عطاء أن الفاسق من الأمة لا مؤمن ولا كافر ، أى منزلة بِن المنزلتِن طرده الحسن البصرى عن معلسه بهذه البدعة ، فانضم إليه هماعة




قدرى |" (غ)
وفتنة القول بالقدر أسبق من الاعتزال الذى ذهب إليه واصل . وقد فصل
(1) اللل والنحل للثهرســتانى على هامش كتاب الفمل لابن حزم ج ا ص عه طبعة

\& اعتقادات فرق الملمبن والمبركبن للارارى م
9r - 90 ( 1 (r) (2) المرجع الـابق م 9 (

أبو المظفر الإسفرايينى هذا الأصل الذى استى منه المعتزلة مذهـهم فتـــال عن
 معبد المهنى وغيلان الدمشتى كانا يضمران بدعة القدرية ، ويغغيانها عن النا الناس ،










 خصلتِن فاسدتِن ه (1) (1)
من هذا يتضح أن فتنة القدرية أسبق من فتنة المعتزلة ،وأن واصل بن بن عطاء


 يقال له سوسن كان نصرانياً فأسـلم ، ثُ تنصر فأْنذ عنه معبد المهنى ، وأخذ غيلان عن معبد ه . .
 القدربة بالبصرة خربت ألصرة . أو لفظ هذا معناه ه| (r) (r) وأور د أبو القاسم بن حبيب فى تفسِره بإسناده أن على بن أبى طالب آلب سأله

سائل عن القدر فقال : طريق دميق لا تمش فيه . فقال : يا أمر المومّمنن أخحرنى،




 تلت مع مشيُنته ادعيت الشركة معه، وإن قلت دون مشيئنه استغنيت عن مشيئتهن ،



 إلى الهة ، مثل " وقالوا لوشاء الرهن ما ما عبدناهم ، ما لم بلم بذلك من علم ، إن هم إلا .
وأكهر الظن آن اسُتغال العرب الأوائل بالإقبال على الإسلام وهدم الؤنية ، غ فى هذه المسائل الدقيقة ، فلما استقرت الفتوحات وهدأ بال المســلمـن نظروا فى هذه المسائل وأثباهها .
 بعض اللل . فن المعروف أن المذاهب النسـطورية كانت منتشرة فى البصرة وما جاور ها .



 وكان هذا البحث منصلا بالمسيح آولا، وبالإنسان بعد ذلك .

(॥ وتقوم إلى جانب هذه الشواهد الواضحة دلاثل متفرةة على أن طائفة








فأنت ترى أن غيلان كان نصرانياً ، وأن معبد الحهىى أخذ القول بالقدر من سوسن النصرانى كا ذا ذكرنا سابقاً .




 |'ابن عبد الملك . لأن أول من قال بالقدر هو معبد المهنى الذيى قتله المجاج






والمعصية |"(1).
وقد توسع المعّزلة بعد ذلك فى هذه المسألة ، وفرّعوا علها كِّراً من الأبحاث، وقام أهل السنة يردون علهِم .ما لا بِتسع له هذا المالـ .
الموجْت الخامس: ... الإربهاء

كانت الموجة الأولى التى سادت المُتمع الإسلاكى هى مو جة الكفروالإمـان وذلك لطبيعة ظهور الدين المديد ، الذى كان ظالى الـد المرة لم يعهدها الناس من قبل . وما زالت العقول والقلوب تتجه نحو هذا المدف ، بعض الناس يسرف فى الإمان ويعتقد أن من يخالفه كافر . وظهر الحوارج يكفرون طائفة من أطهر القوم قلباً وأصحهم إسلاماً وديناً . وتال الشيعة إن علياً هو الإمام وكفروا غـرِه ها وظهرت طائفة القدرية الذين يقولون بأن للإنسان قدرة . وهو .حت فـ فـالعمل يتصل من قريب أوبعيد بالكفر والإمان .
 والعمل الظاهر شىء آخر . وبذلك فصلوا الإمان عن العمل ، وأخرو وه عنــه أوأرجأوه ، فسُـُمـــوا المر جئة .
قال أبو المظفر الإسفراينى فن تفصيل مقالات المرجئة وبيان فضائكهم :
ورملة المرجئة ثلاث فرق يقولون بالإرجاء فى الإممان (r).


 والتكفِر إلى يوم الدين . فالإرجاء هو التأجيل .
ومن الحلائز أن بنى أمية هغضوا للدفاع عن أنفسهم ، وتخلصوا من ههمــة
 (r) التبصير نى الدين للاسفرايثن س 9 •



الشيعة والخوارج ، وعمد بن المنفية _ كا تعلم - من الشيعة ؟

قال برهان الدين الحلمى فى شرح شفاء القاضى عياض(1) : إن محمد ابن الحنفية كان أول المرجئة، وله فيه تصنيف .
وكا نسبوا الإرجاء إلى الشيعة ، نسبوو أيضاً إلى أهل السنة. المال الشهرستانى

 يِال لأنى حنيفة وأصحابه : مرجئة السنة ، وعده كيّر من أصحاب الماب المقالات من












فنحن نرى أن المرجئة انحازوا إلى كل فرقة موجوا


$$
\begin{aligned}
& \text {.rre (1) } \\
& \text { • إ الثهرستانى } 1 \text { (r) }
\end{aligned}
$$

ومن الطبيى أن يخالفهم الموارج ، لأن مقالتهم متعارضتان ؛ فالنـوارج




ألى حنيفة يدل على صحة هذا الاتهام .
وهذا يقتضى منا بيان حقيقة الإرجاء .

 " أما إطلاق المرجئة على المحاعة ( يريد فرقة المرجئة ) بالمعنى الأول فضححيح، لأهنم كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد ه ه .



 على معنى أنهم يقولون : لا تضر المعصية مع الإمان ، كما لا تنفع الطاعة مع
. الكفر 1)



 والوعيدية فرقتان متقابلتان .




فيقول : وسميت المرجية مرجية لأنهم يرجون أمر أهل الكباثر من أهل محمد

 " والمر جئة أصناف أربعة : مرجئة الخوارج ، ومر جئة القدرية ، ومر جئة

أما صاحب غختصر الفرق بِن الفرق فجعل المر جئــة ثلاثة أصسناف :
 فى الإمان وبالحِر فى الأعمال . والصنف الثالث خار جون عن الـحمر والقدر (Y).

فلم يذكر الرسعى فى المْتصر مر جئة الخوارج . وأ كِر الظن أن الموارج لم يكونوا من المرجئة على ما سبق أن ذكرناه . ولم تذكر كتب المقالات إلا فرق المر جئة الحلالصة ، ما عدا النـهرستانى الذى ذكر طرفاً منهم . وهم . هيعاً متفقون على أنها شمس . 1 والنقصان .

- Y أتباع غسان المرجئ ، وهم يقولون : إن الإمان غـر قابل للز يادة والنفصان . وكل قسم من الإمان فهو إمان .
 معصية ما ، وأن اله تعالى لا يعذب الفاسقِن من هذه الأمة . を الصراط شی ء من حرارة جهم ، لكْهم لا يدخلون جهم أصلا

الإمان إقرار ومعرفة بالة وبرسله وبكل شى ء بقدر و جوده نـ العقل (\&)

(r) (r) (r)
. اعتقادات فرق الملمبن والعركين للرازى (r) (r) ( ) البصير فالدين

-     - أصحاب بشر المريسى ، ومر جئة بغداد من أتباعه ، وكان يقول : الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان .
قال ابن الراوندى : (ا وقد خرجت المعتزلة بأسرها من الإمماع لقولما بالمّزلة

 إلا بالاثة أقاويل : أحدهما قول الموارج فـ الإكفار ، والثانى قول المرجئـة ، والثالث قول الحسن فى النفاق .... وكان الخوارج وأصحاب الحسن والمرجئة على الما



فلا شك أن المر جئة أسبت من المعتزلة ، وقد وقفوا من مسألة الإمان والكِ


لا يزيد ولا ينقص
وهذا :خالف رأى أهل السنة ، قال البخارى فى كتاب الإمان : ا و وهو تول

 يقولوا الإسلام يزيد وينقص . قال : وقال سفيان بن عيينة : الإمان قان قول وفعل ،
 ِا صبى بل ينقص حتى لا يبّى منه شئى ا " .

 لكنا لا نقطع على شخص معنن من الفساق بأن النه لابد وأن يعغو عنه ها .

نظُرية المعرفة عند بعض فلاسفة المسلمين
إنواس الصفا :
إخوان الصفا حماعة سرية ، اعتنقوا مذهباً سياسياً خاصاً ، ويقال إنهم
 أوإحدى ونسسن رسالة طبعتفى مصر فى أربعة أجزاء . ومذهـهم الفلسى" خليط من الفلسفة اليونانية واللندية والفارسية والتعالم الإسلامية .

 أَ فطرية ومكتسبة معاً ؟ ه .
ولا تزال هذه المشكلة قائمة منذ القدي حتى الآن . فأفناطون من أنصار أنصار



 فطرية . وأصل المعرفة هى الحواس . عُ هاموا القائلمن بالفطرة بأن ها المععقولات الىى هى فى أوائل العقول ليست شيئًاً سوى رسوم الخسوسات الحزئيات الملتقطة


والمقصود بالمعقولات الموجودة فـ أوائل العقول ، المعرفة البدبهية، مثل الكل
 والمناطقة يعترو ون أن هذه البدبِيات فطرية في النفس لا يلا يكتسها المرء . وقد رأينا كيف رد إخوان الصفا هذه الأوليات إلى الخسوسات ، ولم يقفوا
. rar or ج (1)



 وأصحاب رسائل إخوان الصفا غخطْون فى فهم أفلاطون ، لأن معنى مثلته



 بالنظر إلى نفسه أن يكشف البراهين المندسية ، دون حاجة إلى إلى معلم


 حقأ كان أم باطلا نقد شغل المكان ومنع أن يكتب فيه شى

حكه وعوه |" (r)
هذا المذهب شبيه مذهب كوك الفيلسوف الإنجلِّى الذى يعتر أن أصل
 وقد أخذ إخوان الصفا بهذه النظرية لـاجْهم إليها فی تغليب مذهـهم







$$
\text { . } 11 \text { (1) }
$$

وعندهم أن السبيل لكسب المعلومات يكون بشلاثة طرق : الأول الحواس




واللغات والأقاويل بالنظر فها
والاعتياد النى يستند إلىالمداومة والنظر ما يؤكد المعرةة ،ويوّدى إلى رسو الما



والمار كاة الناشئة عن الاختلاط من وسائل نقل الأفكار ، وطبع المعتقدات





أحوالم (r).
والمحا كاة تسرى من الكبِر !الى الصغِر ، ومن العالم إلى الحلماهل ، ولذلكِ كانت للخواص والعلماء تقليداً وتولا ، أو كإقرار الصبيان للآباء والمعلمـن تعلما

وتلقيناً (६).
ومن طرق كسب المعرفة أن تؤخذ عن معلم ، لأن للمعرفة شرائط ه ليس


فطن إخوان الصفا إلى قيمة المعلم وضرورته فى تلقِنَ العلوم .والمعارِف ، ولكهم اشترطوا فى المعلم شروطاً تتلاءم مع مذههم ، وتخدم أغراضهم السياسية ،

$$
\begin{aligned}
\text { M } \\
\text { m }
\end{aligned}
$$

وتتفت مع الغاية من نشر دعوتهم نقالوا : اه واعلم أبها الأخ أن من سعادتلك أيضاً


طالب للحق 6 غـر متعصب لمذهب من المذاهب " (1).

 النواميس هم الملاتكة ، ومعلم الملائكة هو النفس الكلبة ، ومعلمها العقل الفعال ،

والته تعالى معلم الكل " (Y).
هذه كلها وسائل تساعد على كسب المعرفة . أما النغس الـلزئية فهىى كالورق الأبيض كا ذكروا من قبل . والنفس جوهر غخالف للجسد . والعـلم والـلمة

للنفس كتناول الطعام والشُراب للجسد (r) .
فالنفس تقبل صـور المعلومات من المسوسات والمعقولات في ذاتهـا
 والأنفس الحزئية علامة بالقوة ؛ فكل نفس جزئية تكون أكرُّ معلومات وأحكم مصنوعات فهى أقرب إلى النفس الكالية لقرب نسبها إلها ـ الـيا والنفس الكلية

الفلكية علامة بالفعل (ه)
والخلاصة أن رأى إخوان الصفا فى نظر ية المعرفة واضح . فعنده أن المعرفة
 مع مذههم وتخدم غايتهم .

العزالى :
ذكرنا نظرية المعرفة عند إخوان الصفا ، وهم فريق من الفاسفة أرادورا آن يقربوا الفلسفة إلى أذهان الحمهور . وانتهينا من النظر فى رسائلهم إلى أن الرأى المى
 مؤدية إلى كسب المعرفة .
r. ria $\boldsymbol{\text { i }}$ ? ( $)$

ونذكر الآن رأى الغزالى فى المعرفة . وقد وتع الاختيار على أنى حامد الغزالى دون غره ، لأنه يمثل طائفة المتصوفة .





 وقد اعتنق الغزالم مذهبالتصوف عن روية وتفكِر ، لا عن اتباع وتقلبد ؛
 فى عصر الغزاللى ، نقد زعموا أن الانصراف عن الدنيا أصلا ، والابتعاد عن







 مونوقاً ها ") (1) (1)







وإلى جانب ذلك فالعلم فضيلة في ذاته وعلى الإطلاق من غِر إضافة، ،



الاحترام فى الطباع (1)
والعلم الذى هو فرض عِّن على كل مسلم اعتقاد وفعل وترك ؛ أى اعتقادد بالهَ، وفعل . . أمر الهّ ، وترك لما نهى عنه .
 كالطب إذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الأبدان ، والحساب فان فانه ضروريّ

المعاملات ، وقسمة الوصايا ، والمواريث (Y).
فالغزالى يقسم العلم إلى فرض عين وفرض كفاية ، وهذا التقسم لم يكن معروفاً عند الفقهاء في صدر الإسلام ، ولا فى المائة الثانية أو الثالثة ، ولكا أصبح تقسِما مقبولا بعد القرن النمامس . والمهم عندنا أن نتبِن رأى الغزالى فى تحصيل العلوم ومنه نستخلص رألـئ فى نظرية المعرفة . والطريق إلى تحصيل العلوم على وجهـن :
1
. التعلم الربانى وهو الاشتغال بالتفكر من داخل الان



 أن المعرفة فطرية، مركوزة فى النفوس . وليس مايقوله الغزالى مبتكراً، فهذا مذه المبا ابن سينا أخذه عن الأفلاطونية الحديثة . وقد مزج الغزالى هذه الآراء الفلسفية . با يقوله المتصوفة و.عا لا .خرج
 ar





 والقياس والحدس ، هو مذهب ابن سينا كما هو موجيرد في الشفاء والنجاة وغرهما . من الكتب .
أما التعلم الر بانى فعلى وجهِن : إلقاء الوحى بأن يقبل الهّ تعالى على تلك





ويكصل العلم اللدنّ" باتباع الطرق الآتية :
ا - تحصيل هميع العلوم وأخذ المظ الأوفر منها .

r
فى معلمانها بشُروط التفكر ينفتح علِها باب الغيب (8).


 من النبوة : ولا نشلك ف، أنه آمن بهذه النظرية ، إلا لأنه هو نفسه كان يعتقد

فـ نفسه الولاية .

وخلاصة مذهب الغزالى فى طريق تحصيل المعرةة أن „ـ الأولى أن يقـدم







## ابن سينا :



 النفسية .

ونريد أن نعرض لناحية من نواحى فلسفته ، هى نظرية المعرفة ، تتدسة
 مكتسبة ، وأما ॥ المعقولات التى هى فی أوائل العقول فليست شيئًاً سـوى رسوم المسوسات الـزئيات الملتمطة بطريق المواس I ، .


 .




للكل ، وللأعظم ، وللجزء . وأما التصديق بهذه القضية ( يريد أن الكل أعظم من الحزء ) نهو من جبلته (1) ها (1)

 الشى ءكذا ، وأنه لا كـكن أن لايكون كذا طبعاً بلا واسطة ، كاعتقاد المبادئ
 الأولى للحد(r) " . وسيأتى تفصيل الكلام عن العقل فِا بعد .
ومن البراهن التى يسوقها ابن سينا على أن هذه المعقولات نطرية ، ومن الِّا





 إلمياس وتعلم فن أن تكون معقولات (r) ونا

حيث قال :

 . العقل الميولانى ، والعقل بالملكة ، والعقل بالفعل ، والعقل المستفاد .



فالعقل الميولانى تشبيه له بالميولى الأولى المالية فى نفسها عن همّع الصور

 يكون العقل الميولاثى توة ، والعقل بالملكة فعلا .

والعقل بالفعل هو الاستعداد لتحصبل المعقولات الثانية التى هى الثى العلوم المكتسبة ، ويكون ذلك بالفكر والحدس .
والعقل المستفاد هو حضور تلك المعقولات بالفعل للنفس ، أو أن بحصل
للمرء المعقول بالفعل مُشاهداً متمثلا فى الذهن (1)
وأحب أن أثبت هنا نص ما ذكره الرازى فى لباب الإشارات عن هــنـ
 وهى القوة الىى باعتبارها يدر البدن ، وعاقلة ولما مراتب : فأولما كونها مستعلدة
 التصورات والتصديقات البدهية ، وهى العقل باللمكة ـ وهذه المرتبة يختلفة يكسب كمية تلك البدهِبات وبـسبكيفية قوة النفس على الانتقال منها إلى المطالب . وثالثا أن هحصل الانتقال من تلك المبادئ إلى المطالب الفكرية البرهانية إلا آن تلك الصور لا تكون حاضرة بالفعل . ورابعها أن تكون تلك الصور المارة حاضيا المرا




 الذى تشرق عليه المعقولات هو العقل المستفاد (r).

$$
\begin{aligned}
& \text { 17• - 10\& (1) } \\
& \text { IV ( } \\
& \text { (r) (r) أفلاطــون الى ابن سينا : الدكتور جهيل صليبا ـ دمشق - الطبعة } \\
& \text { الثانيــة }
\end{aligned}
$$

ووجه الْحطأ فِّا ذكره بقع فِّا يأتى :
1 ـ ا قوله إن النفس تنزّع المعقولات المردة بواسطة العقل الميولانى ؛
 ولا يتم هذا الانتزاع إلا بالعقل المستفاد وله سبيل آخر نذكره فِا با بعد . Y Y Y


المققولات الأولى مكتسبة أم مطرية ؟ .
r - والخطأ الثالث قوله ॥٪ ولكنن العقل الذى تشرق عليه المعقولات



 الإنشراق منى شاءت علكة متمكنة وهى المسمة بالعقل بالفعل . وأما الاتصال

التام فهو العقل المستفاد "(1).
هذه الإشارة مما هذب فيه الإمام الرازى كتاب الإشارات . أما الإشارة



فابن سينا وقف فى إشارته عند الكالام على الاتصال عند العقل بالفعل المّل الما على حـن يرى الرازى أن الإتصال التام يكون بالعقل المستفاد .
 المعقولات الأولى عن المسوسات ، أم هى موجودة بالفطرة ؟ و وإذا كانت فطرية فن أين جاءت ؟
أجاب ابن سينا عن هذه الأسئلة بأن ها المعانى الكلية الأولية المتعلقـة
(1) V9) لالاشارات ص الاشارات ص (17)


 فنحن نرى أن ابن سينا طرح المسألة على بساط البحث ، والما ورجد ألما







 ومن أدلة ابن سينا على وجود المعانى الكلية وجوداً حقيقياً خارجاً عنا ،



 'المعقولة بالذات ، فإذا وتع بِن نفوسنا وبينه اتصال ارتسم منها فينه فينا الصور العقلبة الملاصة بذلك الاستعداد ها ه .

## هذا الاتصال يكون بالعقل الفعال .






$$
\begin{aligned}
& \text { • Ir (1) رسالة فن السعادة ص (1) } \\
& \text { (Y) رسالة فى السعادة ص ص (Y) }
\end{aligned}
$$

الصور إما أن تكون متحفظة فى توة أخرى ، وهى خزانة لأنفسنا ، وهذا محال ؛


 نوسنا به . وذلك الشى \& بجب أن يكون عقلا بالفعل ، وهو العقل الفعال ه( (1).
نظر.: المروْ: عْر الفارابلى :

أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفـا الفارابى ، نسبة إلى مدينة





 - وهو الفيلسوف صاحب الصدارة فـ الفلسفة ـ اللمعلم الثانى الفارابى .
 وعرْف موضعه في العلم ، ومنزلته من الفهم .


 بن المعلمبن .


 يذكره أرسطو فى كتاب البرهانٍ . والرابع العقل الذى يذكره فى المقالة السادسة

من كتاب الأخخلاق . والحمامس العقل الذى يذكره فى كتاب النفس . والسادس
العقل الذى يذكره في كتاب ما بعل الطبيعة ) (1).
 الذين (ا يعنون بالعاقل من كان فاضالا جيد الروية الرية في استنباط ما ينبنى أن يؤثر
 وكذلك أحسن صنعاً بتعر يف معنى العقل عند المتكلمبن حتى ينْ المنى البس

 المشترك عند الحمبع أوالأكرُ يسمونه العقل " .


 المقدمات الأول تجدها كلها مقدمات مأخوذة من بادى الرأى المشترك


 لا يشعر من أين حصلت : وكيف حضلت ") .





 فی أكثرُ كتبه .

- (1) المبع بين رايىى المكيمين - مطبعة السعادة - ص

غِر أننا إذا تصفحنا ما.كتبه الفارالى فى مواضع أخرى من مؤلفاته وجدنا
 عن كسب ، لا عن فطرة .


 الحواس إنا يكون للجزئيات ، وعن الحزئيات نحصل الكليات ، والكليات هـى





 فى النفس بطريق المس . ولما كانت المعارف إنما حصلت فى النفس عن غر المر

 حصلتمن هذه التجارب فیالنفس، ضارت النفس عاقلة ، إذ العقل ليس هو شيئًاً غِر التجارب " (1) (1)




وتظهر حیرة الفاراني غِن مقدمة كتاب تحصيل السعادة حيث يقول : إنالعلوم مها ما يكصل للإنسان منذ أول أمره من حيث لا يشعر ، ولا يدرى كيف ومن
(1) • المرجع السابق ص ب

أين حصلت ، وهى العلوم الأولّ ومها ما يحصل بتأمل ، وعن فحص واستنباط ،
وعن تعلم وتعل "(1).
كيف ومن أين حصلت العلوم الأوّل ؟







 حصلت المسوسات حيئذ عن الىى هى حعفوظة في القوة المتخيلة معقولات فياليالقور

 ونعود إلى الككلام عن أنواع العقول الأخرى التى ذكرها الفارالى فى شى

العقل الذى ذكره أرسطو في كتاب الأخلاقِ ، فالمصصود منه العقل العملى
 عع الإنسان طول عره ... ويتفاضل الناس في هذا الخزء من النغس الذى سطا عقلا تفاضلا متفاوتاً
أما العقل النى يذكره أرسطو فى كتاب النفس فإنه جعله على أربعة أناءء:

تحصيل السعادة - حيدر أباد ه ¿ץاهـ ص 「

- 70، 7ع آراء أهل المدينة الفاضلة - مطبعة النيل (Y)

والعقل بالقوة هو الاستعداد لانتراع || ماهيات الموجودات كلها وصورها .ك دون موادها فتجعله كلها صورة لما هـ . .

والعقل بالفعل هو حصول صور الموجودات؛ فاذا حصلت فيه المعقولات التى انتزعها عن المواد صارت تلك المعقولات معقولات بالفعل ، وقد كانت قبل أن نتزّع عن موادها معقولات بالقوة ه" . . وهنا يلاحظ الفارالى أن المعقولات الىى كانت بالقوة معقولات: تختلف
 النفس " وإذا حصلت معقولات بالفعل ، فان وجودها في نفسها ليس وجودها من حيث هى معقولاتبالفعل، وسبب ذلك هو ارتفاع كثِر من المعقولات عنها
كالأين والكيف .... الخ ه (1). .
 معقولة بالفعل ، صار العقل النى كنا نقوله أولا إنه العقل بالفعل ، هو الآن العقل المستفاد ه .
 لم تكن فى مادة ولا نكون أصلا .... وهو الذى جعل المعقولات التى كانت معقو لات بالقوة ، معقولات بالفعل . ونسبة العقل الفعال إلى العقل الذى بالمالق القوة كنسبة الشمس إلى العن التى هى بصر بالقوة ما دامت فى الظلمة ه ه . هذا ما أثبته الفارابى نسبة لأرسطو ، وأخذاً عنه، فإلى أى حدرٌ فهم الفارالىى أرسطو؟
وهـذه الآراء أهى حقاً آراء أرسطو ، أم آراء المفسرين الذين جاءوا بعد أرسطو؟
وهذا يقتضى منا الرجوع إلى التاريُ . ومن الفائدة أن نتنبع هــنا التاريخ لنلمح خلاله تطور الرأى منـذ عهد

$$
\text { (1) ممالة العقل ص } 9 \text { ، • }
$$

اليونان إلى عصر المسلمنِ . ولا يفوتنا فن هذه المناسبة أن نذكر أن الفارالى يعتر



 والوقوف على أغراضه فِها ـ ويقال إنه وجد انـا
 ويروى عنه أنه سئل من أعلم الناس .بذا الشأن أنت أم أرسطو؟

 وشرح غامضها ، وترب تناولا فی كتب صحيحة العبارة ، لطيفة الإشارة ، منهـأ

على ما أغفله الكندى وغيره من صناعة التحليل وأنحاء التعاليم" . .



 فى المزء الثالث من كتاب النفس مع نعديلات رآها ، وأخذها عن المنا المسرين الندين فسروا أرسطو .





La Place d'AL Farabi dans l'école Philosophique Musulmane. (1) وقد غقد المؤلن فصلين طويلين عن العقل ونظرية الاتصال يحسن بمن -يريد التوسع الرجوع اليه

فى ذلك هو الفن بالنسبة للهيولى . فن الضرورى كذلك وجود هذا التمْيز فـ،

 إذ أنه نوع من الوجود شبيه بالضوء ؛ لأن الضوء ـكول الألوان بالْقوة إلى ألوان بالفعل .
وهذا العقل هو العقل المارق اللامنغعل ، الذى لا يشوبه شی هـ كلأنه في









 هذا النحو .
وتنظِا البحث نذكر أمر المضوعات الى تنتهن إليا نظرية العقل عند

1 r - r
.
ع
-0 - انصال العال العقل الفعال بالعقول الإنسانية .
ونتكلم الآن عن النقطة الأولى وهى أقسام العقل

 العقل على أربعة أنحاء ، أوأر بعة عقول .

 فهى : العقل الميولاغى ، والعقل بالللكة ؛ والعقل بالفعل ، والعقل المستفاد .







والعقل المنفعل قوة فقط (1).

 كلِهما من تشابه شديد .
ويكى أذ ننظر فن نص الفارابى الذى يتحدث فئ فيه عن تشبيه العقل

 وعقها، واحتوت تلك الصورة على المادة بأسرها؛ حتى صارت المادة بارة بجملهـا

 وتفارق سـائر المواد الحسطنية بأن المواد الحسطنية إنما تقبل الصورفى سطوحها

فقط ، دون أعماقها . وهذه الذات ليست تبَى ذاتها متمبزة عن صور المعقولات


 وعمقها بأسرها . فحينئذ تكون تلك الشمعة قد 6
 ينبغى أَن تتفهم حصول صور الموجودات فى تلك الذات التى سلها أرسطوطاليس فن كتاب النفس عقالا بالقوة . فهى ما دامت ليس فهـهـا شـى
(1) (1) (1)

فهذا التشبيه بالشمعة ، مع التنبيه إلى ما بِن الشمعة والعقل من فوارق
هو بذاته ما نصِ عليه ونبه إليه الاسكندر كا رأينا . واتحاد العقل بالموضوع يكون بالعقل الفعال نقط ، ونى ذلك يقول أرسطو
 من المعقولات ، فاذا عقل اتحد بالمعقوال . عُ عاد الإسكندر فقال : إلما إن العقل

الميولانى اسنعداد وحسب .
وأخذ الفارالى هذا الرأى وسار معه إلى نهايته المنطقية ، فجعل العقل بالقوة هو العقل قبل أن يحصل فيه شى \& من المعقولات ، أما بعد انتزاع المعقولات فانه يصبح عقلا بالفعل .
َ وحد بِن العقل والعاقل والمعقول . وإليك نص ما قاله : اء فاذا حصلت

 حصلت معقولات بالفعل ، بأن حصلت صوراً لتلك الذات ، وتلك الذات إنا صارت عقلا بالفعل بالتى هي بالفعل معقولات ، فإبا معقولات بالفعل ؛
(Y) فى النص اليونانى • هو موضوعه • •



واحد بعينه || (1 ) .
 يقول بعقلِن : المنفعل والفعال، بيِا الفارابى بِععل العقول أربعة : العقل بالقوة، والعقل بالفُعل ، والعقل الفعال ، والعقل المستفاد ، ولا يتقيد الفارارالى بهن الما الأسماء إذ يقول فى بیض مؤلفاته عن العقل بالقوة إنه الميولانى ، وعن العقل بالمعل المعل
 من المعلم الثانى .
ونتقل الآن إلى الكلام على النقطة الثانية من موضوعنا وهينَ فِساد العقل

 العقل مراتب يكون مرة عقلا هيولانياً ، ومرة عقلا باللمكة ، ومرة عقلا مستفاداً ، وهذه القوى الىى تدرك المعقولات جوهر بسيط وليس بـسم ، ولا يخر ج من القوة إلى الفعل ولا يصر عقلا تاماً إلا بسبب عقل مفارق وهو العقل الفعال الذي . قبول الفساد ، وهو جوهر أحلى ، وهو الإنسان على المقيقة ، وله قوى تنبعث منه فی الأعضاء ، وظهوره من واهب الصور ا ه .
ورأى الفارادى فن هذه الفقرة السابقة التى نقلناها عا عن عيون المسائل، أوضح
 فى المقالة الثالثة من كتاب النفس ، نهو صورة مفارقة لم تكن فـ ما مادة ، ولا تكون أصلا ، وهو بنوع ما عقل بالفعل ، قريب الشبه من العقل المستفاد ه . .

والفارالى فى مقالة العقل أقرب إلى روح أرسطور، بينما رأيه فى عيون المسائل ننقل عن الإسكندر الأفروديسى وغره من المفسرين .
 العقل المنفعل فاسداً ، والفعال خالداً .
ولا يفوتنا أن نذكر أن الفاراىى يسىى العقل بالقوة أو الميولانى عقلا منفعلا
 الميولانى العقل المنفعل " .
ولا نستطيع أن نستخلص رأى الفارالي عن العقل الميولانى أهو فاســي


 أوالمنعغل غر فاسد أيضاً
ويز يد في اعتقادنا هذا أن الفارابى يفصل فصلا فيلا تاماً وتمييزاً واضحاً بِن
 وليس العقل مادياً فهو إذن خالد في شطر ألمر يه المنفعل والنعال . وإليك نص ما ذكره بشأن الفصل بـن المسوس والمعقول : „ ليس من شأن المسوس من حيث هو مكسوس أن يعقل ، ولا من شُ أن المعقول من حيث هو معقول أن كِس ، ولن يستمي الإحساس إلا با بآلة جسمانية فِها تتشبح صور المسوس تشبحاً مستصحباً للواحق الغر يبة ، ولن يستميم الإدراك العقَل بآلة جسمانية ، فان المتصور فِها غضصوص ، والعام المشترُك فيه لا يتقر ر

 حيز الأْمر ، .
غِر أن للمسألة وجهاً آخر ؛ ذلك أن العقل الميولانى متصل بالفرد وليس


وندع هذه المسألة جانباً وهى فساد العقل الميولانى لأن رأى الفارانى عها غبر صريح كا قدمنا ، وننتقل إلى الككلام عن العقل المفارق وهو الفعال . ومن الواضح أن الفارالى لم يأخذ فـ هذه المسألة برأى أرسطو بل برأى المفسرين كا سنبن لك .
 يقول أرسطو (॥ لا يكون العقل عقلا صصيحاً إلا حينا يفارق ") .
وقد اعتمذ المسرون على هذا الرأى الغامض الختصر فوصلوا بلا بها إلى نهايته

 يفيض علينا من الملارج ، نهو جوهر إلمى . وهذا العقل هو الذئى بهلى الإنسان ويضى

هذا هو تفسِر الإسكندر وثامسطيوس وفيلوبون وسائر المفسرين اليونان، و.ميع فلاسفة العرب دون استنُناء .



 الأرسطوطاليسى
فهذه العغرة الىى فتحها أرسطو فى فلسفته ، يضانت إلبها نزعة المفسرين


 وظهوره من واهب الصور) فأخوذ عن المفسرين لا عن أرسطو . وكذلك توله فى (افصوص الـحم" : (1 الروح الإنسانية هى الىّى تتمكن من

تصور المنى . يحده وحقيقة . وذلك بقوة لها تسمى العقل النظرى . وهذه الروح كرآة، وهذا العقل النظرى كصقالما ـ وهذه المعقولات ترتسم فِّها من الفيض الإلمى المى

 فِا هو من عالم الأمر . وما هو نوق الخلح والأثمر فهو متجبع ألمن الحس والعقل، ليس حجابه غِر انكشافه الـ . .
قال , ينان في كتابه عن ابن رشد وفلسفته : ॥ إن الإسكندر الافروديسى



 الكثِمرة التى تفيض عن الشمس " ه .
نهذا كله يويد ما ذكرناه من أن الفارالى أخذ عن المنسرين فى مفارقة العقل ووحدته . ونذكر بعد ذلك رأيه فـى الانصال .
 العقل إلى منفعل وفعال ، عُ الكانلام عن خلما
 والاتصال ، شأنه في ذلك شأن سائر المفسرين لزعـيم المثائِن . واتصال عقولنا بالعقل الفعال يفرض حتا وجود العقل الغعال خارج

 لأن الرأى القائل بالفيض والاتصال كلاهما بعيد عن فلسفة المشائنِ ، وعن نصوص أرسطو.
والقول بالاتصال بتلاءم كل الملاءمة مع الفلسفة العامة للفارايى ، التى لابد






 والعقل والتخيل ، والرؤيا الصادةة والوحى ، ويخم كلامه برأيه فـ المتحم والمدينة الفاضلة وشروطها .

 هو الغاية الى بجب أن بتطلع كل إنسان لمعرفته ، ومعرفتنا له اله تعالى لا لا تما تم بالمادة المادة







 عند ذكر حياته أنه لما ذهب إلى سيف الدولة أقام عنده بزى التضو الئ .




منها سبب وجوده الأنفس الأرضية م (1).

فالعقل الفعال ، أوالعقل العاثر، ، في اصططلاح فلاسفة العرب ، هوسبب



 يقصد العقل من طريق إطلاق العام على الخلاص ، قال : ه النفس الإنسانية



 الفعال "(٪) والقول بالفيض ، و ومغايرة النفس للبدن ، بنصرف إلى مذهبين :

 الفارابى فننى هذين الرأين قائلا : "| ولايبوز وجود النفس قبل البدن كا كا أفلاطون : ولا بجوز انتقال النفس من جسد إلى جسدكما يقول التناسيون ه( (r).

 بالفعل ، كما نعطهِا من الضياء ، كذلك العقل الفعال هو الذى جا جعل العقل الذى
بالقوة عقلا بالفعل « (غ).

هذا مأخوذ عن أرسطر كما سبق أن ذكرنا ، ولكن أين رأى الفارالى فـ
 بالفيض . ون ذلك يقول : » إن النفس المطمينة كالما عرفان الحت الأول بإدراكها ، فعرفانها المق الأول وهى بريئة قدسـبة على ما يتجلى لما هو اللذة

القصوى . كل مدرك متشبه من جهة مكا يدركه تشبه التقبل والاتصال . والنغس


وتبطل عن ذاتها "1 (1) "

 والرويا والوحى من خصائص القوة المتخيلة . ذلك اٍ أن القوة المتخيلة إذا



 فيقبل فى بقظته عن العقل الفعال الـزئيات الحاضرة والمان المستقبلة أو معاكياتها من الحسوسات ، ويقبل محاكيات المعقولات المارقة وسائر الموجودات الشريفـة ويراها ، فيكون له ما قبله من المعقولات نبؤة بالأشياء الإلمية |" (r):
فشتروط الوحى توة الخيلة ، وتوسط العقل الفعال „ / فيكون ما يفيض





 على أثر.
(! ندوس المكم ص ro
vo ص (Y)

## السبية بِن الغزالىوابن رشد





 عن النظر إلى الظواهر الطبيعية الىّى تؤلف بنيان العلم فإن سلمنا بوجود أسس يقوم علِيا أمكن التقدم العلمى ، وإن أنكرنا هذه الأسس وقف العلم عن التقدم .

 شوطاّ بعيداً ف سبيل التقدم ، مانما نلمس أثره الآن .


 والقول بأن الس لا يعلم الحزئيات ، والقول بضرورة الأسباب والمبال والمبيات، وغبر ذلك . من المسائل
ولم يسكت الفلاسفة على هذه الدعاوى فكتب ابن رشد فيلسوف قرطبة
 بالدليل
وكان إلمهور هو القاضى أو الـدك فى هذه الخعصومة الفلسفية ، فانتصر
 والزندقة ، وحرقت كتبه . ولسنا نتعرض لأسباب هذا الاضطهاد ففيه أقوالكدبرة

مذكورة في التاريخ ، ولكنتا نرجح أن ميول العامة كانت نعارض الفلاسفةعوماً، وتسخط على ابن رشد على وجه الخصوص ،
وتر متت كتب ابن رشد إلى اللاتينبة ، وظلت آراوهْ تدرس فـ جاميات أوربا حتى القرن السادس عشُ الميلادى ، بل أبعد من هذا .

 فتأخروا علمياً منا هو واتع أمام بصرنا .
وإذا كان المسلمون خاصتهم وعامتهم قد اقتنعوا بأدلة الغزالى ، فلهم المّم أعذار

 العقل وحده ، بل يتجه إلى القلب فيلعب على أوتار العاطفة الدينية ، وهى اقوى المى المى
 نواحى الحياة . وإلى جانب ذلك نجد أنه بكسن عرض الموضوع ويضرب الألمثيلة
 ووضوع الزاع هو الأسباب والمسببات : هل بينهما صلة ضرورية المرية حتى إذا ما وجد السبب نشأ عنه المسبب بالضرورة ، أم أن هذه الصلة غِر ضرورورية؟





والحرف ه .
 المشاهدات العأمة ليوْكد المسألة تأكيداً لا يقبل الشكك ـ ولكن هذا النا لايضطرب له جنان ابن رشد اللنى يبادر فيقول : ال أما إ:كار وجود الأسـباب

الناعلة الى تُتشاهل في المسوسات فقول سفسطائى ، والمتكلم بذلك إما جاحد بنسانه لما في جنانه ، وإما منقاد لشهِة سفسطائية ه . .
 المسببات مستمدة من الأسباب ، والثانى بقرر هذا المبدأ أويثبته .

سخر: الفـرسْ: ورد النْزالى : ولـا رأى الفَلاسفة إنكار الخصوم للفشاهدات الخسوسة ، ردوا علِهم ساخرين ، إذ متى انعدمت الصلة الطبيعية الضرورية بِن الأشياء ، لم تمثبت
 قد انقلب غلاماً ، أو ترك غلاماً فى بيته فليجوزّ انفلابه كلباً ، أو ترك الرماد

 الذى أعلمه أنى تركت فى البيت كتابآ ولعله الآن فرس ، أو أنى تركت فـن المي البيت -جرة من الماء ولعلها انقلبت شجرة تفاح فاذا كان رد الغزالى على هذه السخر ية ؟

 على وفق العادة الماضية ترسخاً لا تنغلك عنه .
 عادة الفاعل ، أو عادة الموجودات ، أو عادتنا عند المكا وعال أن يكون لَّ تعالى عادة ؛ فان العادة : ملكة يكتسها الفاعل توجا المّا




على الموجودات فان هذه العادة ليست شيئاً أكثرُ من فعل العقل الذى يقتضيه طبعه ، وبه صار العقل عقلا

## الآَ هو الناعل :

تُ اختار الغزالى مثال النار والاحتراق وناقشه قائلا : إن الخار الخصم يدعى


 من دلبل على تولم إلا مشاهدة حصول الاحتراق الاق عند ملا ملاقاة النار ، والمشاهدة تدل على الحصول عنده ، ولا تدل على الحصول به .
هذا الرأى قريب الشبه من مذهب مالبرانش صاحب مذهب occasionalism هو أن كل شى \& كدث بواسطة اله ، أما الأسباب الظاهرة فهى (". مناسبات "، الإرادة الإلمية
وهو رأى .ميع الذين يردون كل شُىء الى اله ، لا رأى الغزالمن ومالبرانش وحدها .
ونعود إلى الحدل بِن الغزالى وابن رشد . فقد أنكر الفاسفة وراء ورع سيدنا إبراهيم عله السلام فـى النار مع عدم الاحتّاق وبقاء النار ناراً ، وزعموا أن ذلك



 ويدور أن التعرض للإلهيات كان مثاراً لْوف شديد من جان انب الفالاسفة ؛





 إلى الأدب الشديد " .

## معجزة النى :

ولعل الغزالى كان مضطرآ إلى فسح المال للمككنات : ونى ضرورة الظواهر الطبيعية ، لِيتسى له تفسِر معجزات الأنبياء تفسِراً يتالاءم مع المذهب الذئى النى يتصوره . وحاصل هذا المذهب أن الظواهر الطبيعية ليست ثابتة هيثـ كـكن القول بوجود الأسباب والمسبات، بل هى يمكنة، وقد تتغر ، واله نعالى هو النى المى
 النى من الصفاء والاتصال بيكث بطلع على المككن من الغيب ، وقعت المعجزة ، مثل جواز نز ول الأمطار ، والصواعق ، وتزلزل الأرض ، بقوة المّ نفس النبى .

 بالخواص المعدنية ، أى كمزج علم خلما

 كال من الأحوال .
وأظنك في غر حاجة إلى معرة الحواب الذى سوف يلـل به ابن رشــد

 ابن رشد بعد سوق هذه المقدمة التى يدافع فِها عن نفسه وعن الفلاسفة ، ما عـا عدا 'ابن سينا الذى يثبت له الكلام فـ المعجزات على النحو اللنى ـيكيه الغزالى ،

عاد إلى تعليل المعجزة بأنها مستحيلة على سائر الناس ، مُكنة للنىى ، لأنه يأتى بالْحارق . ومعى ذلك أن الأثياء الطبيعية متصلة اتصالا ضرورياً مع استناء


 القيامة . وبها فاقت هذه المعجزة سائر المعجزات .

الطهعْ والعنل والآ :
يتصور أبن رشد أن الأشياء الطبيعية متصلة بعضها ببعض اتصالا ضرورياً بأسباب محسوسة مشاهدة ، وأن الأسناب فاعلة ، والمسببات منفعلة . والدليل على ذلك أنلكل موجود فعلا يخصه، لأن له طبيعة تخصه . ومعرفتنابهذه الطبيعة وهـذا الفعل هو النى يسمح لنــا أن نطلق على كل كل شلى



 والعقل هو الذى يدرك أسباب الموجودات الطبيعية ، فن رفع الأسباب
 إذ لن بكون هناك شى ء معلوم علمأ حقيقياً ، بل ظنياً فتط هل يريد ابن رشد أن يقول إن الفاعل الـقينى، والسببفى إحداث الأشياء، العقل أم الأشياء الطبيعة ؟


 لآبا لا تكون إلا لذى نفس ، بنى آن تكون هذه العادة عَعادتنا فى المكم على |r|

الموجودات ، وليست هى (1 شيئًا آخر أكثر من فعل العقل النى يقتضيه طبعه
وبه صار الععل عقلا " .
 من الثبه بين رأيه فن حكم العقل على الأشياء و بِن رأى ابن رشد .




 عن المادة هو العقل .
والنه هو واهب العقل ، وعنده علم أزلى بطبائع الأشياء : فيستطيع أن يعلم منذ الأزل بما سوف يقع، لأن للمو جودات طبائع ثابتة .



الطبيعة .
نغ هبوم وBنت :
وقد يبدو لك أن هذه المناقشات الطوياة بِن الغزالم وابن رشد عقيمة ،




 وابن رشد من وجهة نظر الفلسفة . وقد كان لنقد هيو الموجه إلى الدين والفلسغة هميعاً أعظم الأثر فـ حياة

فيلسوف من أعظم فلاسفة القرن الثامن عشر خطراً ، قيل إنه أحدث انقلاباً
 الذى قال : ( (لقد أيقظى هيوم من سبات الاعتقادات " . . ويرى هيوم أن الحواس مصلى ’فكرة السبية وهميع الأفكار الأخرى ؛




 من الأشياء النارجية، أم مستمدة من التأمل الباطى لعمليات النفس ؟ الواقع
 الخى اخْرَعناها وجرينا وراءها . وكل ما نستطيع ألا نشأت بتوالى النظر إلى شيئن بينهما علاقة تتابع :دامكة ه

 علمى ؛ لأنه ضرورى ينطبق على الماضى والحاضر والمستقبل . بأى حت نثبت أن هذه القضية ضرورية عامة صادقة فـ فـ هميع الأحوال ؟ هل هى التجربة التى تعلمنا ذلك ؟ ليست التجر بة، لأنه من الحائز أن المالات الات
 أوالمعرفة العلمية .
ولكى تكون الأحكام ضرو رية، أى علمية ، بِبب أن تستند إلى مبادي:
 تقدم مادة الأحكام ، والعقل يقوم ير بطها ، ويطبعها بطابعه ، ويضنى علها من صورته irr

فن العقل عناصر يضيفها إلى المعرفة المسية التى يستقبلها من الملارج ؛
فتكون كعصارة المعدة التى تختلط بالطعام لهضيمه .

للعقل النمالص أن يبِن وجودها هى : المكان صورة الإحساسات المّارجية ،
والزمانصور
وإذن فالحواس تقدم لنا الأشباء فـ قالبِن هما الزمان والمكان ؛ ولنلك
لا نعرف الأشياء فى ذاتها ، بل كما تبدو لنا خلالِ هذذين المنظارين ، والِّها
برجع مبدأ السبية العلمى .

فـ عالم
الفلسفة الحديثة

سيرّ دافيد هيوم
(كتها بنفسه )
من العسر أن يتحدث رجل عن نفسه طويلا بدون زهو ، لمذا سوف
 غِر أن هذا الحديث لن يزيد كـديراً على تاريخ كتاباتى ؛ إذ الوا الواقع أنْى أنفقت
 موضعاً للزهو.


 للضيعة التى .ملكها أخى . أما والدنى فهى كريمة السِر دافيد فالكونر عميد كلية العدل . وورث أخوها لقب لورد هلكرتون .




 شهوة الأدب ، تلك الشهوة الىى تحكت في فـي حياتى ، وأصبحت أعظم مصدر للذائذى .


 irv

إلهمم أنىى مكب على فويت وفينيوس ، كان شيشرون وفرجيل من المؤلفِن
الذإن أغتر ف من . ياميم سراً .
غِر أن ثروتى الضئيلة جداً ، لأها مُ تُكن زالائم هذا اللون من المياة ، وصحى التى تُطمت بعض الشىء من شدة الطلب ، جعلتانى أحاول أن ،أو أرغ


 فركبت البحر !الى فرنسا وفى ذهنى أن أتابع دراسـنى


 Treatise of human Nature وألفِت رسالى فن الطبيعة الإنسانبة .... حن اعتكافى ف، فرنسا ، فـ رانس أولا ، ونى لا فايش على المصوص ، و وفى أنجو . وبعد أن تضيت في تالك البلاد ثلاث سنوات فـ غاية الإمتاع عدت


ثروته .

ولم تلق تط أى محاولة أدبية من سوء الحظ مثلما لقيت رسالتى فـ الطبيعة




 وأخنى فى الريف ، واستعدت فى ذلك الوقت المعرفة باللغة الإغريقية التى كنت النّ
 أناندال يدعونى فيه إلى أن أرحل وأعيش معه في إنجلدرا . واستنبت كذلك ألن أن أصدقاء ذلك النيل كانوا راغبِنفى أن يضيوه كحت رعايتى وإرشاديى ، لأن حالة
 دخلا آخر . ماكنت أتناوله من مرتب فـ ذلك المِين .








 كانوا يميلون إلى الابتسام عندما قلت ذلك : جملة القول كنت أملك ذلك الو الوقت حول ألف من الـنـيات .







 رسائلى الحلقية والسياسية طبعة جديدة فى لندن فلم يكن حظها أفضل لقاء ه الما

كان مزاجى الفطرى من القوة بحيث لم يؤثر هذا الفشل المتكرر فی نفسى








 ولما كنت هادئ المزاج فلم أجد صعوبة في الابتعاد عن همميع المنازعات الأدبية.

 الذهنى يبعل المرء أكرُ سعادة من وراثة ضيعة تدر عليه عشرة آلاف جنيه

فـ العام
 الأدب ، وطبعت عام ivor فی أدنره حيث كنت أعيش " ال مقالاتى السياسية Political discourses


 دون أن يلحظه أويلتفت إليه أحد .
 إلا فائدة ضئيلة أولم أنل منه فائدة ما ، اللهم إلا أن ألكا أكون صاحبا مكتبة كبرى ؛ ووضعت عندئذ مشروع تدوين تاريخ إنجلتّا ، غِر أنى رهبت

فكرة ندوين تاريخ يستغرق فرترة تبلغ سبعة عشر قرناً ، فابتدأت من أسرة


 أهواء الشعب الصار رخة .











 رسائل تحث على التشجيع



 الشُجاعة والمثابرة .
 History of Religion


 بِر احتفال .







 اللستور الإنجلِّى قبل تلك الفترة أساسآ منتظماً للحرية .





سنة |V7| ، فخاز نجاحأ يكاد يكون مقبولا .


 فاعْزلت نى وطى الأصلى أسكوتلندا عازماً ألا أخر



 تعينى سكرتِراً السفارة فى وقت قريب ، على أن أقو
 لسبِن : لأنى كنت زاهداً في وصل العلاقات مع العظاء ، ولأنى كنت أخشى


 ع شعقيهه الـدرال كونواى .


 فن باريس مصلدر لذة حقيقية بسبب كيرة المتمعات الرقيقة المثقفة المهنذبة ،
 بعض الأححيان أن أستقر هناك مدى الميا مياة . الميا






 دعوة لأكون مساعد سكرتير ، فلم أملك رفضها لـلملق الداعى ؛ وأعلاقاتى باللورد هرتفورد .

 أن أستمتع طو يلا بالراحة وأنع بشهرتى المّزايدة .

وأصابنى فی ربيع IVV0 اضطراب فن الأمعاء لم ـغفتى أول الأمر ، ولكنه







 أكثر ما أنا عليه في الوقت الحاضر.
ولأتم هذه السرِة بذكر أخلاقى الحاصة : أنا الآن ، أو على الأصح كنت









 مع افتراض ذلك ، كان يسرهم أن بخترعوا ويذيعوا أى حكاية تبلـو معتملة .
 أرجو أنها ليست فى غر موضعها ، وهذه حقيقة من السهل توضيحها والتبت منها . \1 إبريل سنة IVV7

## مذهب السبيـة فن فلسفة هيوم




 الفاسدة ، تلأك الى لم تكن تصلح حنى الآن إلا ملاذا للخرافات ، وسـتاراً للخطل وانخطأ ، .
وقد مر بنا أن هيوم جين فشل كتابه (ا رسالة فـ الطبيعة الإنسانية ه ، ،

 عنه : ا ل لقد أَيظى هيوم من سبات الاعتقادات هـ هـ
 منذ ذلك الوقت فأصابها في الصميم م وإذا كان حقاً أن راكانت "، أفاق من سبات الاءتقادات ، إلا أنه عاد

## An Enquiry Concerning Human Understanding: ( $)$

 - $191 ヶ$ طبعة ليبزج سنةقدم هيوم لهذه الطبعة بقوله , أغلب المبادىء والاستدلالات الموجودة فى


 فلها لم يلق نجاها ، أدرك خطأه فـ فـ الاسراع الى الما المطبعة ، فأعاد الكتاب بأسره



 البل والعدألة ... لذلك يرغب المؤانه أن تعد هذه الفصول هـى المعبرة وحدها عن هبادئه الفلسفية واعتقاداته . .

إلى نوم عميق ، فصاغ فلسفته فى أثواب (॥ دماطيقية "لا تحل المشكلات الفلسفية حلا معقولا مقبولا ، ولا تصلع المسلات التى فرضها فرضاً ، بقوله تارة إنها موجودة بالفطرة أو قبل التجربة ، كالقول بالزمان والمكان ، وتارة أخرى بأهها مسللات لا غنى عهها لفهم الحمياة العملية الخلقية مثل فكرة الله والحرية وخلود النفس ، لا تصلح هذه المسلإت إلا كما قال هيو م (ا ستاراً للخطل والخطأ ه . . وخب قبل أن نعرض رأى هيوم فى السبية أن نمهد لذلك برأيه فىالفلسفة

ونى آصل الأفكار.
يذهب هيوم إلى أن الفلسفة على نوعِن ، والفلاسفة على ضربن ، لكل

نوع يعد الإنسان موجوداً للعمل ، يتأثر فى سلوكه بالذوق والعاطفة ، وبغتار هذا الشى ء دون ذالك لمـا فيه من قيمة . ولما كانت الفضيلة هى أثمن شیى فى العالم فإنك تجد هذه الفلسفة تضنى علها أبهى الألوان حتى تدفعنا فـ طريق الفضيلة ، وهو الطريق إلى المدد والسعادة .

ونوع ينظر إلى الإنسان فى ضوء الفكر لا السلوك ، وعاول أن يصوغ عقله أكْر من تشكيل سلوكه . وهــذا الضرب من الفلاسسفة بـععلون الإنسان


المى استحسان أو اسهججان ألوان العمل والسلوك . ومن الثابتأن الفلسفة المهلة الواضتحة أفضل منالدقيقة المستغلقة؛ وهذه الفلسفة الواضحة اككُر متعة ، وأعظم ثمرة .
وهنا ترى هيوم يقَتب من مذهب لا ديكارت ") صاحب فلسفة الوضوح والمْز . ولا غرو فالعصر بأسره هو عصر الوضوح . والأساس الذي يعتم ثن الوضوح هو العقل السلم (Common sense) دون قيد أو شرط ، على حنـ
 المهج الرياضى المستند اللى مبادئ فطرية فى العقل .
 المستقم ، وابتعد عن مخاطر الأوهام . حتى إذا أضنى على فكره ألواناً من الـمحال

خلد على الزمان .



 الحالص ، أوكا يقول "اكن فيلسوفاً ولكن ابق فی غمار فلسفتك إنساناً ، . . «Be a philosopher, but admit all your philosophy be still a man." ويذكرنا هذا الرأى بما كانت عليه صورة الفلسفة في اليونان ، كما بجدها
 الرأى الصحيح . ومادام المرجع هو العقل السلم : فلن بِّد أى إنسان عسراً ف؛ في آن يكون فيلسوفاً . ولم يكن هيوم أول من ونجه سهام النقد إله أرسطو ، ذلك الطود الشامخ
 و و دبكارت " ، وآقاما صرح فلسفة جديدة ليس هنا مكال ذكرها . إلا أن هيوم اختط سبيلا أخرى تختلف عن السبيل التى سلكها بيكون ألى

 الغور . وكان هيوم بذلك صاحب المذهب النقدى فی الفلسفة ، والذى تبعـه بعد ذلك (اكانت ) من بعده .
 لآن العقل البشرى ليس شيئاً آخر إلا محموعة من المعانى أو المعقولات ، وما العقل !إلا مضهونه . ولقد انقسم الفلاسفة من قديم ، ولا يزالون منقسمـن ، حول أصل الأفكار Irv

أهى كلها مكتسبة ، أم كلها فطرية ، أم بعضها فطرىوبعضها الآخر مكتسب ؟ (1) وقد برزت هذه المشكلة فن القرن السابع عشر ؛ وتزعم القائلِن بالأفكار
 إلى شیء من ذلك ، ولكن على نحو آخر .
أما هيوم ، فقد كان جريئًا ، أميناً على الخطة الفلسفية التى استها استها لنفسه في اسهلال كتابهه ونعى . بها التخلى عن الآراء السابقة المنحدرة إلى تراث الفلسا


نظر إنسان يبدأ بألف باء التفكـر .
قال : إن الأفكار على نوعنى: انطباعات (r) "Impressions» ومعان
"Thoughts or Ideas» أوأفكار
 وتداولما الناس فى العصر الحاضر ، وهى أشيع الآن فى الفرنسية . حدد هيوم
 أونشعر أونحب أو نبغض ، أو نرغب أو نريد " .

 Perceptions ، وكذلك الإحساسات النفسية الباطنة . هذا الإحساس المباشر أزهى وأبهى وأكثر حياة من تذكره بعد ذلك بعد
 فى ذا كرته أويتخيله قبل وقوعه ه . .
فالإحساس بالألم هو مايسميه بالانطباع ، واستر جاع الألم فـ الذهن *و الفكرة . والفرق بيههما فى درجة الحياة والقوة والهاء .
(1) راجع القسم الوانى من كتابنا و معانى الفلسفة ، فى تفصيل نظرية

المُعرفة • (Y) هذه الترجمة عن الدكتور محمود عزمى ونوافقه عليها.

فلنسلم مع هيوم بهذه الاصطلاحات ولا نتوقف لنقدها في ضوء عـلم النفس ، ثُ لنمض معه إلى حيث ير يد أن يقودنا
يقول بعد ذلك ما فحواه : أبعد الأشياء عن الطبيعة والواقع ، وأكترها








 أو الداخلى . أما خلط هذه الإحساسات وتركيها نهو من شأن العقل والإرادة وحدها .

والدليل على ذلك فكرة الهّ . الدالة على كمال الـكمة : وغابة الخـر ، وتمام
 نحسا بحيث تصبح لا حد لما ـ واو نظرنا إلى أى فكرة من الأفكار لوجدنا صورة من الانطباعات .

ولا بِب أن يغيب عن بالنا أن فاقد حاسة من الحواس بـهِل ما ما تدركه
 فانه لا يعرنها كا يقول الشاعر العربـ .
\# لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا ولا الصبابة إلا من يعانِها "
فاذا ثبت آن الآصل في الأنكار هى الانطباعات، فا فا علينا إذا شُككنا فى فكرة فلسفية إلا أن نظط فى الانطباعات التى نشأت هذه الفكرة عنا • فان


 الانطباعات منذ أن يولد الإنسان ويكس .




 إلى قوانِين الترابط بِن الأنفكار وقال إنها التشابه ، والتضاد ، والتلازم



 تستند إلى اعتقاد الناس في خروج المسببات عن الأسباب .


 والمِر والحساب، أى هذه العلوم الىى تتبت بالكرهان العقلى، دونحاجة إلى وجود خارجى للحققائق الر ياضية .



 إحدى هاتِن التضيتِن .

ويبدو أن أغلب أدلتنا الّى تتعلق بالأمور الواقعة تقوم على علاةة الأسباب
بالمسبات .
والسبية هى المرحنة النى تجىء بعد المواس والذا كرة .
سل رجلا لماذا يكم على الغائب كأن يقول : إن صديا







نستنتج
 العلم سابق على التجر بة أم لاحت لما ؟ ؟ . يذهب هيوم إلى أن فكرة السبية تنثأ عن التجربة ، وذلك من مشاهدة

الأشاء الحزئية مرتطة بضضا بيع على الدوام .
 العقل حاد الذكاء ، فانه لن يستطيع أن بكشف عن أسبابها ونتأبها ـ وكنلك


الملاصة أننا نكشف الأسباب والمسبات لا بالعقل بل بالتجر با با با با
 أن نستنج عقلا أن ضرب الكرة الأولك يسبب حركة الكرة الثانية ـ ذلك ألكا أن حركة
 أألق حجراً فا المواء ، وسوف بُد أنه يسطط على الأرض . ناذا نظرت

بالعقل وحده ، فليس هناك ما منع أن يصعد الحجر الِل أعلى بدلا من أن بهـط إلى أسفل .
فنزول الحجر إلى أسفل ، وحرق النار ؛ وتر يد الماء ، كل ذلك أمور

 تاماً عن سببه ، ولا بككن أن نستنبط الأسباب عقلا بدون مشاهدة مظاهر الطبيعة .

وهذا هو السبب فى أن الفلاسفة مهما أنتوا من نفاذ العقل لم يستطع أحديم


 أن نصل إلى كشفها ، ذلك أن هذه المبادئ مغلقة، ، فلا يستطع العقل البشرى

إلِها نفاذاً .
لقد باعدت الطبيعة بينا وبِن أسرارها ، ولم تكثف لنا إلا عنا عنا المعرفة

 هذه الصفات التى تجعل اللمبز صالـاً لتغذية البشر ـ وعلى الرغ من مها جهلنا بالقوى
 إلينا شُى ع يشبه الرغيف وعاثئله في صفاته ، لتوقعنا منه نفس الغذاء .


 ضرورية حتومة ؟



الثى ء تعقبه هذه النيجة ، والقضية الثانية إنى أتوقع نتائج مماثلة لمذه الأشياء . وليس التماثل دليلا موجباً لاستنباط النتائج . والمُثيل فن المنطق أضعف









الأوسط اللى ينتلنا من المشاهدات المسسوسة إلى التوى المفية .
إننا نفرض أن المستقبل سوف يقع على نستق الماضى ، والكن ما المال لوتغر الكون واختلف نظام الطبيعة ؟ عندئذ لا يصلح الماضى ألم ألم يكون قاعدة للحاضر أوالمستقبل .
ولنفرض أن شخصاً هبط على ظهر هذه الأرض ، فانه ولاريبسوف
 السبية من المعانى التى لا تدرك بالـدس ، وليس من المنطق ألن ألن يستنتج منتعاقب حادثتَن أن إحدامها علة ، والأخرى معلول .

ولنفرض أنه عاش على ظهر هذه الأرض زمناً طويلا يسر له روئية هذه

 آخر هو العادة (Custom-habit) بسطنا من قبلرأى فيلسوف إسلای ذهب هذا المذهب هو ا" أبو حامد الغزالى ) في ( تَافت الفلاسفة ه. والفرق بِن الغزالى وهيوم أن حجة الإسالمام يريد ler

أن ينْى الأسباب حیى لا يكون إلى جانب السّ علة مؤثرة فى الكون . فالّه هو مسبب الأسباب مميعاً ، وهو علة العلل .
أما هيوم فانه ينغ السبية ولا بجعل الله علة الأشياء . بل لقد الد اعترض \# مالبرانش "الذى يذه هِ إلى أن اللّه هو علة كل صغرة وكبيرة ، وما الأسباب الظاهرة إلا مناسبات "occasions» لعلة الهِ .
يذهبهيوم إذن إلى أناتصال الظواهر بعضها بالبعض الآخر هو (اعادةه .

 فالعادة و حدها هى التى تجعل تجاربنا مشمرة، وتبيح لنا أن نتوقع فن المستقبل ما سبت أن شاهدناه فى الماضى


 لا من طبيعة الأشياء الحلار جية .
ويبدو أن السبب فن اختلاط الأمر على الفلاسغة ، هو عدم تحــديد
 ومن هذه المصطلحات (القوة ه ( والارتباط الضرورى ه ه ، ألى ارتباط الما الأسباب
 النى ذهب إليسه من أن المعــنـنى انطباعات وأفكار ، وأنْ الأنكار تقوم على

 أى أننا لا نرى بالحواس أسبابًا ولا توى • وإنما نرى ظواهر متعاقبة . ولعلفكرة القوة مستدلدة من أنفسنا، أو هى صور
 إلى أعضاء الحسم أن تتحرك . فشعور نا بأفعالنا الإرادية هو مصلر فكرة القوة فـ الطبيعة .

ووع ذلك نهناك اعتراضات كثبرة نسوقها على صمة الاعتقاد بهذه القوة النفسانية ، وأنها علة حركة الأعضاء وغْل الوظائف العقلية . فالأمر فنا الظواهر


 - أو النفسانى يكتاج قبل كل شی ع إلى الإيضا
 تحريك بعضها الآخر ؟ فنحن نحرك اللسان والأصابع ، ونعجز عن تحريك القلب أوالكبد .

والاعْراض الثالث: أزء ثبت من علم التشريح أن الحركة الإرادية لاتنصب -باثرة على العضو النى يتحرك؛ بل على عضلات وأعصاب تنصل بهذا العضو . والخلاصة أن فكرة القوة النفسانية، هى كيثلّها الطبيعية، ليست شيئاً آخر
إلا حكم العادة .

الواقع أن أغلب الناس لا بِدودن صعوبة فى تعايل الظواهر المألوفة في
 بروية هذه الظواهر المألوفة لا يتوقون غيرن الوها ، ولا تستطيع عتولم ألن أن تتصور
 من شذوذ كالزازل والبرا كِن وسائر الخوارق، عجزت ، العّا العقول عن التعليل ، والتّسوا




 الابتعاد عن القول بالسبية ، وبالأسباب كأنها قوى مؤثرة في المسبات .

تقدير الجمســــال
أسئلة تخطر على البال ، وليس من العسِر الِحواب عنها ، مع أها تلور فى أذهاننا كلما شاهدنا الأشياء الحميلة والآثار الفنية البديعة ـ ماذا نعى بالـمالـ

 النفوس ، أو صفة من صغات الأذهان والعقول ، أو أثر من آثار الخلملق
والإبداع ؟

ولندع هذه الأسئلة التى تضرب فى الفلسفة إلى الصميم ؛ لنقف موتفأ






ومتعة فى النظر إلى المائدة إلـميلة وقد نضدتبالزهور . والفرق بِن هذا وذاك هو الفرق بِّن الميوانِية والإنسانية . ونى ذلك
 ودفع الضار ويستدعيه الخوف ، ويتولاه الغضب . والعمل الإنسانى اختيار

الـمـيل " .
ولقد ذهب المحدثون من الفلاسفة ابتداء من كنت وهيجل ، إلى لالو

 المذاهب، ويعد كل واحد مهنا ناقصاً من وجه ، صحيحاً من وجه آخر

ثّ أو حقيقة ، أو البصر بالمثل ، ولكنه كل ذلك ، حيث كان فيضاً لقوة مبدعة

ويبدو أن مذهب أفلاطون قد أهمل فى زوابا النسيان ، أوأدرج فى ذيل

 الإنسانية ترسف فى أغلال مادة أرسطو وصورته حول عشرين قرناً من الز مان فلم تتعدم .
ولعلنا إذا رجعنا إلى مذهب أفلاطون فى الـمال ، ثم أضفنا إليه شيئاً من

يصف أفلاطون فيعاورة المأدبة رحلة النفس الإنسانية فيطلب الحمال، ،



 j. علائق المادة ، كالحمال في الأنظمة والنواميس .




 تحصيل السعادة أن أول أُجناس الموجودات التى ينظر فِيها الإنسان علم الـداب
 الرتبب ، وإتقان التأليف، وحسن النظام " . كيف ينتقل الإنسان من مشاهدة الأشياء الحميلة ، ودراسسة المساب

والمندسة إلى البصر بالمثال ؟ هنا بجد أفلاطون يلبس مسوح المتصوفة فيحدئنا بأن اشتغال النفس بالدرس والطلب يؤدى إلى مكافأها باشثراق با نور الما يندلع اللهب من النار . فالتحصيل شرط ، والبصر بالمثال إلهام م




 ويعزو علماء النفس إلى فتر ة الحضانة أممية خاصة؛ إلذ أن الفـك الفكرة تنحدر




 - الشاعر ، واخخراع العالم

ويشهون هــــذا الإلمام أوالوحى بطفرة ينتقل فِهــا العقل بعد الإعداد
 الضرورة ، ولهذا يلجأ العلماء إلى التحقيق حتى يتثبتوا من هذا الكشف الكا




 الأشياء نفسها ، فلا يقوم على هوى الشخص أو من ألم اجه .





 ونحوى هـذا المذهب أنك لا تصلح حكماً بِن الشعر اء اء إلا إذا كنت شاعراً ، ولاناقداً لصورة زيتية إلا إذا كنت رساماً ، ولا بصر آ بالألألحان





 أو تصويراً ، لـناً أو تمثالا ، إنــا يعتمد اعتماداً تاماً على تأثره ه فـ أشخاص الناظرين إليه
الفن فى رأى تولستوى هو نقل الانفعالات التى أحسوا بها ، ونقلها عن






 موضوعيآ أو مستمداً من طبيعة الآثار الفنية ، بل المِمال صفة للتأثير المادث المارث فننفوس الذين يشاهدون الآثار الفنية، فالحمال بجربة شُخصية، ووظيفة الفنان أن بِرْز الإحساس بالِمـال فى أعِّن الناظرين .

و هذه مثالية حادة تشبه مايقوله أنصار ها من أن الحر ارة ليست صفة فـ
النار ، بل هى التأثّر الحادث من النار فـ الحواس .


والعدد ، لا إلى الكيف والقم •

والمذاهب الشخصية هى الىى تسود حضارة اليوم . فنى الفلسفة تجد

 الفى .ويقولون فُ ذلكُ إن ما نسميه الحمال هو راحة الانفعال . فنحن عندما


 هذا المذهب انك تخّع نفسك وإحساسك على العالم المار بارجى . ويقوم هذا المذهب نى الواقع على أساس من علم النفس . فالإنسان



فاذا حدث التنظم التام للدوافع أحسسنا بالحمال فن الأشياء . على أن المذاهب الشخصية لا تستطيع أن تثبت طويلا أمام النقد . فنى





 فان قالوا : نخن لا ننكر وجود الأشياء الحميلة ، قلنا : إلن ها فا فـ ذاتها









 وانسجام ؛ هذا كله مصدر الحمال .
والمرجع فِا ذكر انـا إلى الإحساس بالز ندخل فى قضية الزمان أنفسانى هو أم طبيعى ، وإنما الما الذى يعنينا أن أن نقر ره هو


 مسية تجرى عع الزمن المنتط
ركلما أُردنا أن نعر عن إمجا
 بالز مان ؛ وإدراك ما ينطوى عليه من تناسب وانسجام

















 نوافذ نطل مهها على المقيقة .

ما بعد النفس أو الميتابسيشيك
هذا علم جديد لم يكتب عنه أحد فيما أعرف باللغة العربية . اقرح هذا الاسم Métapsychique شارل ريشيه الأستاذ بجامعة باريس

 شراح، أرسطو للبحث فى القوانِن العامة الفائعة على علم الطبيعة ، فهناك كا كذلك علم النفس الذى يبحث فى الظواهر النفسية المشاهدة بالمواس ، عّم علم ما بعد


التى تبلو غِر مألوفة .
موضوع هذا العلم ظواهر ثلاث :
1- الكشف Cryptesthésie ، وهى أداة للمعرفة تختلف عن أدوات
المعرفة الحسية العادية .
r- r- التأثرات النفسانية Télekinésie ، وهى التأثّثر النغسانى فى الأشباء

 . النساوية . والأول هو السحر ، والثانى هو الطلسمات " . ץـ التجسد Ectoplasmie ، وهو تجسد أشياء يبدو أها تخرج من جس الانسان وتتخذ مظهر المقيقة .


 برهان على ذلك ، أى على صهـا .
 تفسر هذه الظواهر المشاهدة باحدى طريقتِن : الأولى قراءة الفكر أو انتقال الفكر Telépathie ، والثانية وجود الروح وحياتها بعد موت البدن وتأثرِرها . Spiritism فى الأحياء

غر أن الأستاذ ريشيه يقف من هنين الفرضن موقفاً آخر ، فهو لا ينكر

 علمياً ، على حِن أن افتراض وجود حاسة من الحواس ،خحلاف الحواس المعر وفة ، . كـكن إقامة الدليل عليه علمياً .
ونسوق مثالا من كتابه لتوضيح ما يذهب إليه :





 كيف ، لقد رأيتجدكُ مريضاً جداً ، راقداً فنسريره ، وأمك منحنية إلىجانبه. لم أحفل . بهنه الرؤبا ، لأنتى فـ ذلك العهد لم أكن أعِر الروئبا الصادقة




تفسِر هذه الروئا بواسطة قراءة الفكر لا يستقيم ، لأن الروئا حدئت بعد الوفاة بساعات ، وتفسرها بوانطة الاتصال الروحانى زض ـكـتّا إلى كيُر

من الإثبات . والأليق أن تفسر بوجود حاسـة بهـا ندرك ونؤثر فیإلأششاص والآجسام عن بعد .
وقد نقول إن هذه الحادثة مزورة على العلم،ولم ينكر يشيشه وجود الأدعياء

 لايتهم صاحها بالطعن والْزَوير .
وقد نقول إن هذه الظاهرة من قبيل المصادفة والاتفاق ، غبر أن الاتغاق
 ذكرها، ومناقشة احمّال وقوعها باللصادفة .
 منظورة . ميال ذلك الماذبية ، والقوى المغناطيسبة ، والتيارات الكهربائيـة ، الألا والأشعة فوق البنفسجية وتحت الأمحر ، وأشعة الرديوم ، والأصوات الىى تزيد على أربعين ألف ذبذبة .
ويتبن من هذا أن النافذة الى نطل منها على هذا الكون ، ونعى . بها
النافذة المسِّة ضيقة جداً .

 من القول بوجود حاسة أو حواس ندرك بها الأششياء انلمارجية ، مما لا توصلنا إليه الحواس المعرو وفة لنا حتى الآن .

## ***

ولقد مر هذا العلم فى أربعة أطوار ، الطور الأسطورى ، والطور المغناطيسى .والطور الروحانى، ، والطور العلمى
الطور الأسطورى Période Mythique ؛ متد من القدـ حتى ظهور مسمر Mesmer عام IVNA ، ولقد لعب السحر والمعجزات والنبوءات فـ، هميع

الأديان القدكة دوراً هاماً ، ولا نستطيع القول بأن هميع هذه الظواهر كانت

 يروى أفلاطون وزينوون ، كان سقراط يعتقد أن هذا الشيطان أو الإله شى
 ويشبه الأستاذ مررز هذا الصوت الذى كانى كان سقراط

-ترى هذه الرؤى .
الطور المغناطيسى Magnetique ، يبدأ من مسمر إلى الشقيقتِنِ فوكس



 غِبر أنه لم ينجح نجاحاً كافياً فى العلاج فانصرف عنه العلماء . الطور الروحاني Spiritique ، يبدأ من عام











مايصدر عنهم لا شُهة فيه ، وأنه حت ، ولكنه لا يفسر بالروحانيات ، بل
 كروكس بذلك أول من وضع أسس علم ما بعد النفس أو الميتابسيشيك .
***


 نعدهم شواذ لفراط قلتهم .














ما أخافتى المر أة الواقفة عند القنطرة ه ه . وروى الأستاذ الإمام محمد عبده في سبر ته أنه ذهب إلى إلى إلحامع الأهمدى
 طم معانى شرح الز رقانى، فرأيت أماحى شخصاً يشبه أن بكون من أو لئك الذين 10V

يسمونهم بالماذيب ، فلا رفعت رأسى إليه تال ما معناه : ما أحلى حلوى المصر
 ثم انصرف ، فعددت ذلك القول منه إلماماً ساقه اله إلى ليحملنى على طلم الب العلم في مصر دون طنطا ". .

 وهؤلاء الوسطاء معرو فون لدى العلماء المشتغلنِ بهذه المسائل ، ويعدون

مهم بضعة عشر نفراً .
غِر أزه مع الأسف كثِراً ما يسى ألؤ الوسطاء إلى موهبنهم بانصرافهم إلى
 لا ياح الدخول فِها إلا بالمال ، وعنائذ لا يكون بينهر وينه وبين الغش والتدليس
إلا خطوة يسِرة ، وكثـرِراً ما غـطونها .
 وبتخذون شنى الوسائل للخداع ، وبِب على العلى ألماء اتخاذ هميع الاحتياطات لكشف القناع عن أساليهم .
الوسطاء درجات ويقسمونهم عادة إلى أربع :
1 - الدرجة الأولى التى تفرق عن الحالات العادية ، صدور حركات


 فى علم النفس العادى ، أو فلى علم وظائف الأعضاء .
Y
 وهى ظاهرة مألوفة تدرس أيضاً فن علم النفس العادى .
r - الدرجة الثالثة أن يوحى الوسيط إلى نفسه بتقمص شخصيةجديدة، ،

مـــال ذلك أن الوســبطة هيلِن سميث كانت تتقص شخضصية الملكة مارى

 والإياءاء له بتقمص شخراع آلمية جديدة، فشبيه بذلك أن يوحى الوسيط إلى نفسه فيصبح شخصاً آخر . ولا محل إذن لافتراض أن زوح الملكة مارى أنطوانيت حلت في هيلِن سميث .
ع ـ ـ الدرجة الرابعة أن تصبح الشخصية الحديدة قادرة على الكشف

 تدخل فى باب الميتابسيشيك ، لأن التفسرات النفسية العادية لاتكنى التعليلها . ومن العلماء من يرى أن الوسيط هو ذلك الذى تصدر عنه حركات ور بغر
 والوسطاء . ومن هذا الباب ماشوهد من الوسيطة إيزابيلامن تحريك أشئياء بغغر لمسها .


المرشد Le guide وهو شبيه بذلك الماتف الذى كان يسمعه سقراط .

هل يمتاز هؤلاء الوسطاء بصفات خاصة أو هم كغرِم من بنى جنسهم ؟




 ضابط ، ولا يكنن تعلم الوسيط . يروى الدكتور سيجرد أن ابنته وهى فنـ سن
 الأشياء (| تليكنى ) "ُ اختفت هذه الأحوال إلى غير عودة .

ولا يشمر التعلم فى الوسيط أى ثرمة ، بل الواجب أن بيرك كـ لـريته ، حيث :إن تأثرنا عليه مضر به ، وكثيراً ما نفسده بالتو جيه والإرشاد .

 أصصاب الصحف فيتخذون منم أداة للنشُ والدعاية الصحفية لما فِهم من ألطورار

التأثّر فی حبيها الذى هجرها ، وهذا رجل يرغب فی كسب قضية ، وهـذذا شخص فقد أو راقه و.يهمه معرفة مكانها ه الـا
الواجب الاحتفاظ بالوسطاء لمصلحة العلم وتجارب العلماء الدقققة ،بدلا من استّارم فی كسب المال . وبعد فلا يزال هذا العلم فى أول خطواته ، ولسنا ندرى ما سوف يتمخض عنه في المستقبل .

ثورة فى المنطق
مضى على كشف المنطق أكثر من عشرين قرناً من الز مان ، إذ ينسب


 عروض الشعر . وزعم أرسطو وأتباعه أن المنطق مبزان المعانى ، كما أن ألمر العروض

 غِر أن منطق أرسطو ظل راسخاً كالطود لم تزعزع ع قوائمه هجمات رجا رجال
 تناول الشراح كتبه بالترتيب والتبويب والهنذيب، حتى أصبح أشّل رسوخاً وأقوى دعامة .

والفضل الأول للرواقِين ، إذ جعلوا المنطق آلة لا تفهم الفلسفة بغر ها ها . ومن تشبهِاتهم المأثورة : إن الفلسفة كالبستان، المنطق سوره ، والطبيعة شجره
والأخلاقَ عُمره .

وفى ذلك يقول الشيخ ابن سينا فى أرجوزته المنطقية :
مالم يويد . بحصول آلة
 وظل العرب أمناء على هذا الاتجاه حتى العصور المتأخرة ، وتعريف صاحب الئمسية مشهور ،لا يزال طلبة الأزهر يتداو لونه حتى اليوم ، وهو : ( المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الز لل "، . غر أن فلاسفة العصر الوسيط نحوْا بالمنطتخواً صورياً شكلياً ، فأصبح 171

لفظِّاً بتاًّ ، و صار جدباً لا يفيــد نتائج جديدة ، ولا يز يد فى ثروة الفكر ، - ولايقرب بن الواقع
 الىى مل لواءها ديكارت وبيكون ف القرن السابع عشّر . أما ديكارت نهو صاحب المنطق الرياضى اللنى استبدل به منطق القياس الحاف المدب ـ ـ الـي وأما
 يعارض فيسه أورجانون أرسطو ، أى الآلة ؛ فوضع أسار ألماس المهج التجربيى الذى يعد أساس كشيف العلوم المديثّة .
ولكن ديكارت وبيكون لم يتخلصا تخلصاً تاماً من سلطان أرسطو
وظهرت فى القرن الماضى مباحث استيوارت مل ، ولاشلييه ، ورابييـه ،

 ذلك هو التوحيد بِن الفكر واللغة .
 بذلك أنه مفكر . قال صاحب البصائر النصرية : ا إن فكر الإنسان النسان في تركيب المعانى قلما ينفك عن تخيل ألفاظها معها ، حتى كأن الإنسان يناجیى نفسه بألفاظ متخيلة إذا أخلذ فى التروى والثفكره .



 الجلمودة المعانى ،حنى لا يقع المفكر فى اللبس والغموض



ريب من ذلك فانظر إلى لغة الرياضيِن فى الـدساب والمبر والرسوم البيانية ، تجد أن التببرات الرياضية أدق وأوفى . فإن قلت : ولكن اللغة غنية بالألفاظ والاصطلاحات ، قلنـا : إن فائدتها لا تنكر فى الأدب والبلاغة ، ولكا ولكا ولكن

 وقد فطن أرسطو إلى بعـد اللعغة عن الصياغة المنطقية الميا الدقيقة فأراراد أن

 سقراط: هو الموضوع ؛ ومائت : هو المحول ، أو الصفة التى تصف r ولكنا تطوى أو تضمر فـ اللغة العر بية ، لأن طبيعة اللسان العربى كذللك ؛ وقد يصرح .با المناطةة نقلا عن اليونانية بقولم : (| سقراط هو مائت " . ويسمى شككل هذه الفضية (المنيرة " Apophantique من اللفظة اليونانية فانس أى النور .
والمقصود أن الصفة الىى نحملها على الموضوع ، توضحه و وتلقى عليه الضوء ؛ لأننا إذا قلنا : سقراط ، وسكتنا ، لم تنهم شيناً .

 بل يضاف أحدها إلى الآخر . وفى اللغة العادية أمثلة كثيرة لذلك ؛ تقول :



 عنيفة فی منطق أرسـطو ، تاريخ طويل يرجن إلى العصر الوسيط ، ولم يبرز إلا على بد ليبنَز فی أوائل القرن الثامن عشر ، الذى أراد أن يكشف

اششكالا عامة تتلاءم مع .ميع مناهع التفكر . غر أن ظهور المنطق الرمزى







 إلانجاه ، فقد أحس مناطقتهم بضرورة رد المنطق إلى الرموز اللمرية ، ولمنا
 كل 1 ج ـ ـ كأنهم استبدلوا الرموز الهبرية بالألفاظ اللغوية ؛ ولكن شـك المكل القضية
 الموضوع نظرة تخالف النظرة التى جرى علهِ العرف من مدِم ، كما نحدثك عنه بعد قليل .
ولو استهرت نضضة الحضارة الإسلامية ، ولم تعمل عوامل التوقف والتأخر علها ، لكان خليقاً أن يصل فلاسفة العرب إلى ما وصل إليه اليه علاء أوربا اليوم فن المنطق المديث .


 أرسطو النى درجناعلى درسه واستخذامه نهو ذو فائلدة كملية في اللمياة اليومية،

 أكرُ ضرراً من المطأُ . وهو إلى جانب ذلك لا يوقع المرء فـ مزالق الأخطاء

الناشئةٔة عن الموى والعواطف ، والألفاظ الرنانة الملابة التى نعر عن المثلّ العليا فـ المُتمعات الإنسانية . أى أن المنطق الرمزى هو الذى يرد العقل حقاً إلى الصواب، أو كما قال


 الفن فیكتابه (| مدخل إلى المنطق ") : إن استعال الر الر موز بدلا بلا من الألفاظ المألؤلوفة

 كافياً بالمعر فة الرياضية والمنطقية بلو ن الاستير الانعانة بالر موز المناسبة ، مثلنا فـى ذلك مثل صاحب التجارة المديثة الذى لا يستغنى في تجارته عن استعال (| الشيكات ) |

 في التجارة الواسعة . فاذا أردنا أن نصيد مقداراً من السمك ، فعلينا ألما أن نستعمل شبا كارًا من


 فى العلاقة بِن هذه المموعات . ولنلك سمى المنطق الحديث منطق العاقاتات.
 الأشياء الملارجية ، تدل علها دلالة ذهنية ؛ مثل الباب ، والشّ الشباك ، و والماء ، والشمس، و هذا البيت . . . . ألخ .

 علاقات يضاف أحدها إلى صاحبه . تقول :الباب أمام الشباك ، والشمس فوقنا 140

فى السماء و هكذا .... كل شیئ من هذه الأشياء .. كلٌّّ لايتجزأ ، له شخصية
مستقلة .
وكان المنطق القدم ينظر اللى الأشخاص أو إلى الأفراد ، \%

 باعتبار أن الحنس آحيوانه يشمل أنواعاً منها الإنسان والطيور والز واحف ، إن إلى

آخر أنواع الليوان .
هذه النظرة غهر دقيقة ، وغِر صحيحة، لأن الإنسان ليس محمو ع سقراط


- وليس هذا الشخص و ذاك و ذالك أجزاء من النوع ون الو إذا كان الأمر كذلك فاذا نصنع بدلا من النوع والـنس الر ياضى : نضع المهموعة Ensemble ،وهى تدل على الأفراد بضرو ب ثلاثة من الدلالات. الاللالة الأولى بالتعيّن Par désignation مثاللذلك : إذا دخلت


اللدلالة الثانية بالعدد Par énumération ، •ثال ذلك : الحِاح حـن


فى بطن الحر يح
الدلالة الثالمة بالإضافة أو العلاوة Par relation مثال ذلك : الدائر
هى محموع النقط المتساوية الأبعاد من المركز .
هذه المحموعات تختلف عن ( النوع ") فى المنطق القدي . ومأ بهـنا منها


 الماصدق. وإن النوع عحتوى على .متيع الصفات أى المفهوم ، و يدخل تحته حميع

الماصدق أى الأفراد . غِر أن المههوم بالمنى القدم لا يصبح له مكان إلى جانب



 ومها متغرِة Variable ، ولا يقال عن الألفاظ إنها ثابتة أو متغغرة . والرموز الثابّة والمتغرة هستمدة من الرياضة . مثال ذلك : العالع العدد واحلد




 لا لاكن آن يكون له معنى حتى نحدده .
 دراسة تطور الإنسان من الطفولة إلى الثبابتبِن لنا أن المنطق أسبق منا التفكِر؛


 قدماء المناطةة فى الدلالات فقالوا : إنا على ثلاثة أنواع : دلالة المطابِة ،


 .
 , ولا نقصد من ذلك أن نخلط بِن النسبية والذاتية؛ فهذه المعانى الختلفة نشأت من









 حسب الظروف الخيطة به .


 علاء الرياضة والطبيعة ، ولا يزال المنطق الأرسططاليسى أداة اللغة المستعملة بِن الناس فی معاملآنمه

صin
rفى عالم الفلسفة اليونانية
$\checkmark$ أو رفيوس والنحلة الأوروفية
19 أرستوفان 6 شاعر الملهاة
ra تكثلية السحب ... ... ..
الأكادمية أو مدرسة أفلاطونط ط طهاوس وخلق العالم६ \& ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
فى عالم الفلسفة الإسلامية
or ..... أمواج الفكرالاسلای
Iร الككروالاعان
79 ..... التشبيه والتجسم
Vr ..... التشيع
VA ..... القدرية
Ar الإرجاء
^人 نظرية المعرفة عند بعض فالاسفة المسلمـن
^人 إخوان الصغا
91 ..... الغزالى
90 ..... ابن سينا
1.. ..... الفارالن
117 السبية بن الغزالى وابن رشد
فى عالم الفلسفة الحديثة
IYV ..... سِرة دافيد هيوم
iro مذهب السبيبة فى فلسفة هيوممابعد النفس أو المينابسيشيك ... ...171ثورة فی المنطق

## كتب للؤافت

1 (
(Y) (Y) الحربالأسبانية (نفد)
( (
( ( ) التعلمَ فَ رأى القابسى (نفد)
(0) معانى الفلسفة (1)
(7) ككابالكندى اللى المعتصم بالة فى الفلسفة الأولى

