




 كأـا


ليانذأنظزيلاونس
اصطاقاتح خفي:-


موضوعفلف:-

غضوغايت:-

تارتڭثكف: -






 קرنشتّل،

 گرایی؟




يونانفلفقكىابتزاء:-








 كابَ .


 مقاتニ







ط.قاتقالامف:-
.

 ابيالاتيّيريك



نلفـاوراتصالنذ:-

 باورنيأور










- مصوركورر:-
 ز زا


6موزّورر:-








 ع־,


زينتونc|
تّويّث ثالش:-
















 ركاوربتز

حالتكـراضنضابربيا -
جإِّنِمكت وثر ليت:-






كتبحمتـونلف: --


, (زنطزالحملنن)

طلاتِصاحبِ بِيّميميم
نامونسباوريماگث:-









 قأنبيناثعاركزمزيخ:-


 ثاوكا وركوتّريل:-
ه•


ايلسعارت!وربابزنيت



-:





هولانالوالكامزآر)
لازمت:-




وبلk











گزفركوروير.نز:-



كمقردكّولت:-










ليكّيبِ,







تصانيف:-

 (1) (1)



 كـ، .رغروراريباتّ-
بريسّعييّي:-





حاثثّبيريّيمي:



اوسامعلومعقليه

علمكتكى6:يت:-



كمت كـاقام:-















, وون



كمتعمليه عاقام:-
 **
 علمةانيمثين-


روری"









 كمتطبديكاقـام:-




















كَتـطيديه كزؤقاقام:-

 رضمنغ اروصت كوز






 قتبيياوبج

 ككتر ياضيه كاولاوقام:-



 علميَت وه



 كمتشرياضيه عزواقام:-









 "تيراتمه0بج








 ?


 بگز,




 ج











 اقشامعممطن:-






 بـسانتم




انولويّاب؟-

كترداوران


 , يـيّ
 ،


 ! !

بسم الالل الرحمن الرحيهم

الحمد لله ولى النعمة. والصلوة على نبى الرحمة المؤيد بالعصـمة الامى المبجو ث لتعليم الحكمة وعلى آله وصححبه خيار الامه. وبعد فهذه

 الامم.بالفضل العمم.فعمهم بعميم الكرم.صاحمب والما السيف والحم والقلم. مرو الحكم والحكم.وهاب النعم والنعم. كاشف الهمموم بعيد الهممم.مرالباس
 الضيروالضر.ناثراللر والدر.مـحمد سعيد خحان بهادر.لازالت التمام الـام دولته








 ,


ابديه والا قطار بقطار جو ده نديه.وحضرة نجله الرشيد الْمعيد بن السعيد ، المعيد المـجيد ، الممجيد ذى الجود القريب والغرم البغيد والرانى السديد
 الجديد والخلق المليح والخحلق الحلو والاباء المر محمدل يوسف عليحا

. فان هب عليها قبول القبول فهو غاية المامول وها انا اشرع فى المقصود متو كلا على ولى الخير والجود

با

 ك C C.





اعلم ان الحكمة علم باحوال الموجودات اعيان المانا كانت او معقولات






.يبا





والحقو انـه هنـهـا:
ـيا

تُ ن.

والجتقيـيــد بالالعيـان يخرج الفمسفة الاولى:
ج.
 .


المستحيل اذلو كان للوجود مثلا وجود فى النار ج لكان لوجوده ايضا وجود فى الخارج ولوجود وجوده ايضا وجود فى الخار
 وامكان امكان الامكان ايضا موجودا فى الخارج


 قضيته اوعكس قضيته اللى غير ذلكـ قسم من الحكمة . ثم الحكمة لما كانت عبارة عن العلم باحوال الما المو جو والمو.جودات منها امور وجود ها بقد رتنا واختيارنا كافعالنا واعمالنا ونا ومنها





 تريف يُ اعيإنى فا:كُ




امورليس وجود ها بقدرتنا واختيارنا كالسماء والارضن كانت الحكمة على

الاول باحوال امورليس وجود ها بقدرتنا واختيارنا كالعلم بالواجب سجانه وصفاته والعلم بالسماء والارض مثلا . والثانى علم باحوال امور وجود ها بقدر تارتنا واختيارنا كار العالعلم بحسسن

العدل وقبح الظلم مثلا
والقسم الاول يسمى حكمة نظرية والِّ والقسم الثانى يسمى حكمة عمليته. وغاية الحكمة النظرية والحكمته العملية تكميل النفس فى قوتيها وليها وذاكـ ان للنفس قوتين قوة بها تدركـ الاشياء واحو الها والها و تسمى
قوة نظرية و قوة على الاعمال بها تتحلى بالفضائل وتتخلى عن الرزائلي وتسمى قوة عمليته.

كمتحكتخ
"

انان كا


فالحكمة النظرية وهى العلم بامورليس وجود ها بقدر تنا واختيارنا. غايتها ان تستكمل القوة النظرية للنفس بـحصول العلوم العوم التصورية والتصديقية بامورليس وجود ها بقدرتنا اختيأرنا وليس غايتها ادخالئل شئى

 ان تستكمل القوة النظرية للنفس بـحصول العلم التصورى و التصديقى بامور


 وينتظم بذلكـ كل مالها من امور المعاش والمعاد الـياد
 وجود ها بقدرتنا واختيارنا. وتلكـ الامور على اقسام. فمنها امور تفتقر فى الـي




 r:بْض





وجود ها الخارجى والذهنى الى المادلى المادة كالانسان والحاصيوان مثلا فان


 والمربع فانها لا تتوقف على مادة خاصته بل بل تلصور فی فـى اية مادة كانت
 مادةاصلا كالاله الحق جل ولا مجدل وعره. والمفارقات القدسيته والو والو جود والا مكان وغيرهما من المعقو لات العامة والمفهو مات الشاملة.



 كرة كاتخ ليف:


,

وث

فانكانت الحكمة النظرية علما باحوال امور تفتقرفى الوجودين الوان الى الى


 فهى الحكمة الرياضية. وانكانت علما باحوال امور لاتفتقرالى المادة فى

$$
\begin{aligned}
& \text { كمتا:يهي: }
\end{aligned}
$$





كمتر باضن:


$$
\begin{align*}
& \text { ا- }
\end{align*}
$$

,
r-

## rA

الوجودين كالعلم بان الواجب سبحانه عالم قادر والعلم بان الوجودمن المفهومات العقلية فهى الحكمة الا لهيته. والمنطق قسمّ منها. والحكمته العملية ايضا على اقسام لانها باحثة عن احوال امورو جو دها بقدرتنا واختيار نا. وتلكـ الامور ايضا على اقسام فمنهأ امورتتعلق بـمصصالح جماعته مشتر كة فى المنزل كمثل مايجب مابين الوالدوالمولود الما والمالكـ والمملوكت ومنها امورتتعلق بمصالح جماعة مشتر كة فى المدينة والملكت كمثل مايجب مابين الرئيس والمروس والملكــ والر الرعية.
 بالحسنات لتكتسب و العلم بالسيات لتجتنب. وانكانت علـت علما بالقسم الثانى سميت بتدبير المنزل. وانكانت علما بالقسم الثالث سميت بالسياسته

$$
\begin{aligned}
& \text { تكون: }
\end{aligned}
$$


حكتمتر ؟ه:
, والحعكمة العمهييمة اليضا عثى اقسام:


وقد ضرب الناس صفحاعن مزاو لتها واعرضوا الا قليلا عن محاولتها فان الملة الحنيفية البيضاء والشُريعة المصطفوية الغراء الـد قد قضت
 اعمال الفكر الانسانى فيها بما هوا كثرنفعا واكبر تفصيلا و كذاعن الحـيكمة



 الحكمة الطبعية والالهيته اعرضوا عنها الاقليل وآثروهمما بالتحصيل فنـحن فى هذا المـختصر بصدد الحكمة الطبعية متو كلين على الله ونعم الو كيل .

تَّبياخلات:


, وارىکاوال-




فانَ الهلـة الحـنـيـنيـية الـبـيـناء ...... الهخ:


اعلم ان فى هذه الرسالة مقدمة وثلثة فنون.

قدعرفت تعريف الحكمة الطبعية وهى انها علم باحوال امور تفتقر فى الوجودين الى المادة وموضوعها الجسم الطبيعى من حيث انه اله صالح للحر كة والسكون أومن حيث المّا اشتماله على قوة التغيرا و من من حيث اله اله ذومادة او من حيث انه ذوطبيعة.

ثزيّ



اعأم ان فى هـذه الرسالكة هقدهـة و ثثلـة فـنـون:

متدهـه:

كمتـبِجي:








وانما قيدنا الجسم بالطبيعى لان الجسم يطلق بالاشتراكـ على
معينين.
الاول هذا الجوهر المحسوس المعلوم وجوده بالضرورة ويسمى بالجسم الطبعى لاشتماله على الطبيعة وستعر فها انشاء اللّ تعالى' الـنى والثانى الكيمة السارية فى الجسم الطبيعى الممتدة فـى الجـي الثلث اعنى الطول والعرض والعمق ويسمى بالجسم التعليمى لكونـ
 المعنيين انكـ اذا اخذات شمعتاً بعينها وشكلتها باشكال مختلفة بالـيان جعلتهاتارة كرة وتارة مكعبأ وتاره اسطوانه مثلا فالجسم الطبعى باق بعينه



## وانمطا قيــد الجبسم بالمـبـيــمى:

يإ





واذ أخذذت شهعتا بـميـنـهـا و شكاتـتها بـاشكال ...... الخ: ..




وقد تغيرت كـميته السارية فى جهاته تغيرات شتى. اواخذذت ماء بعينه
 الطبعى باق بعينه وقد تغيرت كميته السارية فى


 حقيقته يكون مفروغا عنها فى العلم. فتحقيق ماهيته الجسسم انه هل هومر كب من الاج اوهو مر كبب من المادة والصورة اوهو جوهر بسيط متصل فى نفسه اوهو مر كب من جوهر وعرض هو لا مقدار ليس من مسائل الحكـنة الطبعية





سال


 انی كاجزا


## $\mu \mu$

وانما هو من مسائل الحمكة الالهية كما سنذكر انبشاء الله تعالى' ولكَن
 مسانلها على تلكـ المسسائل فلا يستيقن اكثرمسانيانل هذا العلم حق

 بصيرة وزيقين . وعقدنا لبيانه فصولا لا

## 

 قد عرف الجسم الطبيعى بانه هو الجوهر الطويل العريض العميق بمعنى انه جوهريمكن ان يفرض فيه بعد كيف شئت وهو الطول ثم بـر بعد آنر وهوا لعمق. فالجوهر جنس ومابعده كالفصل . والمراد بالا مكان هو الامكان

## ؤكن ألمادة بـذكر هـذه ألمسائل:






> جواب:

حونكَ


فمل فـى تمريهـ الجمسم الالـبـهـى:



الذاتى تجب نفس الجسمية وبالفرض التجويز العقلى المطابق للواقع
 المستحيلات وقيد التقاطع على القوائم ليس احتراز الي بل اليا ايفاء لتمام الحد الحد
 الطبائع كالجسم المر كب من جزئين من الارض متماسين. واما مفرد ليس








تِّترَيْقَ

 كاكاطك

 به>ק: جم


مر كبا من الاججسام. والجسم المفرج قابل للتجزى والانقسام الى اجزاء اء الـي

 فاما ان تكون تلكــ الاجزاء متناهية او غير متنا هيته.

الطبا لَ هو



انقشامار لجدكمجهم:









فاها ان تيكون الجزأؤه:





فهذه اربعة مذاهب:


 اجساماً فلا يكون المؤلف منها جسمها مفردا وقد كان كان الكـلام فى الجسم المفرد هذا خلف ووهذا مذهب جممهور المتكلمين الما
 بالقوة وعلى هذايكون الجسم متصلا ليس فيه جزء بالفعل لكنه قابل
 الكريم الشهر ستانى صاحب كتاب الملل ولـل والنحل .

الاول:يبا

و علىُ هـذا يكون الجسم:




.
كمنتانیا
 .

مو جو دة فيه بالفعل وعلى هذايكون كل جسـم مشتملا بالفعل على الـلى اجزاء لا لا تتناهى بالفعل. وهذا مذهب النظام من المعتزلة وبعض الاقدمين من اليونانيين.
الـرابع: ان جـميع الاججز اء المـمكنة فى الجسم غير متناهية مو جو دة
 لكنه قابل للقسمة الى النصف ونصف النصف و نصف نصف النصف مثلا وهكذا الى غير النهاية فلا تنتهى قسسمته الى حد لايمكن بعدي القده وهذا مذهب
 والمذاهب الثلثة الاول باطلة.
 لاتتجزى فاما ان تتلاقى تلكـ الاجزاء او لاتتلاقى. وعلى الثانى فلايتصور

## الهثاىث ان جِميـي الأجزاء:

.




 -


تالف الجسم منها، وعلى الاول فاما إن تتلاقى تلكـ الاجزاء بالاسر الاحى
 فلايحصل منها حجم فلايتالف منها جسم. اوتتلاقى تلكـ الاء الاجز اء اء لاباء الا



 لايتجزى اصلا هف.
وبهـبارة الخرى: لوفرضنا جزء بين جزئين فاما ان يكون الوسط حاجبا للطرفين عن التماس اولا. فعلى الاول يكون للوسط طرفان باحدهما
 ،وتّ 莪









 اکج.

يماس احد الجزئين وبالآخر يماس الآخرفلا مـحالة يكون بين جهتيه امتداد قابل للقسمة ولو وهما وكذا يكون للجزئين الطرفين جهتان باحداهما يماس كل من ذينكـ الجزئين الوسط وبالاخرى يكون فارغا ونا من لقائه
 الطرفين اوفى كليها فلايحصل منها حجم فلايتالف منها جسم. او لايكون بين تلكــ الاجز اء تـرتيب فلا يتصورمنها تر كيبـ. . على احدهما فقط فلا يكون على ملتقا هما ،هف. اوعلى كليها كلى او او او بعضأ. فيلزم انقسام الجزء ولو وهما فقد تحققب ان قسـمة الجسم لاتنتهى الى جنزء


 -لا





 ،و غورى ↔, ا ا -尼


 مو جودة غير متناهية بالفعل فالجزء الواحد احد من تلكـ الاجز الوء اما اما ان لايمكن






 اگر,














بالفعل بل بالقوة فلا يكون جميع اجزاء الجسم موجودة بالفعل لان تلكــ

 وهوالمطلوب. فقد تحقق ان الحق هوالمذهب الحب الرابع وهوان الحو الجسم








 الوجود متناه لكن لايقف امكان القسمة على ذلك الحدبل يمكن بعده بـلى

 ج. ج:


وكسنا نمهنى ان كـل جسم:
يبال



ايضا وهذاكمراتب العلد فنانها غيرمتناهية لكن بمعنى انها لاينتهى الى حدلايمكن بعده لابمعنى انتها غيز متناهية بالفعل
 توذى الى الافتراق فى الخارج، اولا . وعلى الاول فاما ان ان يكون الافتراق الاق


 ولنصفه نصفاً. والاول هى القسمنة الوهميته.


 اومحاذاتبن اوموازاتين. والثانى مالايكون كذلكـ.

وتفصيل ذلك ان التسهـة على انحاء: يห








فمن الاجسام مايقبل القطع ونفوذ الآلم، ومنها ماينكسر ويقبل



 مانرو مه من لاتناهى الجسم فی القسـمة.
 عنها بعنوانات كان يقال الجسم غيرمر كب من الاجزاء التى لاتتجزى، وال وان

 يكن من مسائل العلم الطبعى لانها على هذالالتقلمير بـحث عن تحقيق حقيقته الجسسم والعلم لايبحث عن تحقيق حقيقته موضوعه بل عل عن عوارضه الـي الذاتِية بل يكون من مسائل الحكمة الآلهيته الكاقلة لمتحقيت الحقائق.




،وتيرورאتمّب-





واما اذا عنونت بالعنوان الثالث كانت من مسائل العلم الطبعى لان


 على تلخيص الشففاء ور سالتنا المعقو دة فى تحقيق حقيقة الاج الجسام. تذيبيل: ولماثبـت ان الجسم الطبعى متصل ليس مر كبامن اجزاء اء الـي
 وأن السطح الذى هونهاية امتدادها فى جهته والـي الخط الذي الذى هونهاية امتداد

 شاء الله تعالى

 كابثلم عونوع عزات


-







فصل: واذقدبطل تالف الجسم من الاجزاء اء التى لاتتجزى ثبت انه


 فى حد ذاته مر كبا من الاجزاء التى لا تتجزى، وقد تح تحقق بطلانه فهو اذن جوهر متصل فى حد نفسه. والحكماء بعد اتفاقهم على هذا القدر اختلفوا فى ماهيته فقال


 ": بی،
فصل: جب ي!
 نيّ תتبّ لايتجزی ع،


والحكهاء بهـد اتقاقهم عغى هـا الاقتدر:
هماء




جوهروعرض هو المقدار. وذهب المشائيته الم انه مر كب من جوهرين

 فقداحلنا ه على كتب اخر و انـر

 ولا منفصلا فى حد ذاته ولا واحدا بالوحدة الاتصـاليته ولا كثيرا بالكثر هـ . i، iك
 تّ تط طول

حولكّتر ليف:

 الثوب الاسرد-
صيون大كّ






الانفصاليته، والجزء الذى هوالـحال جوه هر قائمه بالجزء الاول متصسل فى حد ذاته واحد بنفسه بالوحدة الاتصاليته ويسـمى الجزء الاولن بالهيولى والجـي الجزء

الثانى بالصورة الجسـميته.
وبيان ذلكـ ان الجسم المفرد كالماء والهواء لاشكـ انه متصل


 ان يكون ذانبكـ المتصلان الآخحران حادثين من كتم العدم فيكون التفريق







, ريل6اطل يـبا


 اجزاء لا يتجزییول


 جا


















ها







لايكون ذلكـ الامرمتصلا بذاته ولاواحدابالوحدالودة الاتصالياليته والالالم يكن


 قابلاللاتصال والانفصال فيكال ولالونون حين حلول المتصل الواحد فيه متصلا باتصاله وحين حلول متصلين فيه منفصلا بانفصال ولال ذلكـ المال المتصل الون الواحد

 غارضا للجسم لانه لو كان عارضا للجسم بطل ببطلانه عند الانفصال ولا ولان الان
 نرون هو














يكون مبايناله مفارقأ عنه والالم يكن قابلا لطريان الانفصال عليه فتعين ان


 بذاته فذانكـ الجزء ان امن يكو يكونا متفارقين لاعلاقة لوا لاحد منهابابالآخرفكيف تتالف منهماحقيقة حقيقية واحدة اعنى بها حقيقة الجسم وكيف يكا لاريك ذلكـ الجزء قابلا للاتصال والانفصال، أويكون بينهما علاقة فتلكـ

 ذلكـ الجزء يبقى مع بطلان الجزء المتصل بذاءن الهـ واما علاقتد الحلول 6ج; 6

فذانكَ الجزء ان اها يكونا متفـارقيـن ...... الكخ:











فيكون احد ذينكـ الجزئين حالا والآخر محلا فاما ان يكون الحال ذلكـ



 هوالجزء المتصل بذاته والمححل هو ذلكـ الجزء الذى ليس بذاته متصلا



 الآخروان الجزء الذى هوالمـحل جوهر قائم بذاته وسنحقق ان شاء الله

## فاهالن يكون الحال ذـلـك الجزء ...... :












تعالى' انه محتاج الى الجزء الآخر الحال فيكون الجزء الآخر الحال ايضا جوهرالماتحقق عندهم ان الحال فى المـى المحل المحتا

 مو جو ولانواع الجسم المطلق إجزء اخر تسمى بالصورالنوعية سيجى تحقيقها واثباتها ان شاء الله تعالى'. تذذيّبي: واذ قد تحقق أن الجوهر المتصل بذاته اعنى الصورة

 الاجسام سواء كانت ممكنة الانفضال فى الخارج اولا كالا كالافلاكـ عندهم


 جبطل






مر كبة من الهيولى والصورة الجسـميته. لان الصورة الجسسميته طبيعته
 حاجة ذاتية لها الى المححل فيكون تلكـ الطبيعته بسنـخ حقيقتها

 حالة فيها حيثما كانت فيكون جمميع الاجسام مر كبة من الهيولى والصورة

وهو المطلوب.
وانما قلنا ان الصورة الجسـمية طبيعة نوعية لان جسسمية اذا خالفت جسـمية كان ذلكـس، لان هذه حارة وتلكـ باردة، اوهذه لها طبيعة فلكية وتلكــ لها طبيعة عنصرية الى غير ذلكــ من الامورالتى تلحق الجسـمية من

.يطاU

 حِ




 بوo



خارج، فان الجسسميته امرموجود فى الخارج والطبيعة الفلكية مو جود آخر

 بالفصول وتتحد معها و جو دا ولايكون لهاو جو دغير وجو د الفصل والنوع ع
 الهـيويلـى':
بيان ذلكـ ان الصورة الجسمية لاتكون متشخحصة الابان تكون
 فلاتكون الصور رة الجسمية متشخصة الامن جهتهه الهيولى وهو المدعى.
 -

 آيّنْي ع, طبيت



## 

الاهيـيوهى':
וֹ نص




اما المقدمة الاولى فلا نها لايمكن ان يكون غير متناهيته المقدار لان
 محال للبرهان التطبيق والبرهان السلميك،
وان : فتقريره انه لوامكن وجود بعد غير متير متناهية امكن ان يفرز منه قدر متناه وامكن ان يطبق بين ماهوقبل الافر ازوبين مابقى



 لاتزيدعلى تلكـ الجملة الابقدر متناه والزائد على المتناهلى بقدر متناه



 رיى ي!

 هبإنتّق
 تُّتِ,
 جز أاورنّ


متناه فيكون الجمملة الغير المتتباهية متناهية، هف.





بعدغير متناه فى الجهتين محال.

 وتشكلها الامن قبل الهيولى لان التناهى والتشكل المـنـي المصوصين فى الصورة






 ثات:



 -

, צ'

الجسمية المتشخصة اما ان يحصلاله من جهة نفس ماهية الصورة
 المشخخصته tالمتناهية بذلكـ التناهى المـخصوص المتشكلة بذلكـع الشُكل الخاص لان ذلكـ التناهى والشكل النحاصين لما كانا باقتضاء الـاه

 وهذا صريح البطلان. او يحصرلاله من جهته لازم من لوازم ماهية الصورة
 , الز






 اورנورالاتمال



 تانى اطل تانى فان اورثیثل نا



عوارضها يمكن زوالها عنها فيمكن زوال التناهى والشكل الخاصين، و ولا لا
 هو المادة، فيكون التناهى والتشكل عارضين لهامن جهة المادة وذلكـ هو المدعى. والا خصر فى بيانه ان يقال ان تعدد افراد الجسمم والصورة الجسممية وافتراق بعضها عن بعض بالتشخصات والاشكال وهيئا التناهى لايمكن

 تشخص خاص ومقدارخاص وشكل خاص، واللازم صريح البطلان. فقد
 تهاواشكالها ومقاديرها وهئيات تناهيها. فقد تحقق احتياج الحيالي الصورة الى الهيولى فى التشخص والتناهى والتشكل.








هـه: اذ قدعرفت ان التناهى يكون عارضاللـجسم من حيث
 الاعظام من مسائل هذا العلم الطبعى، وانما ذكرنا هافى المقدمة و كان من حقها ان تذكرفى المقاصد فى الفن الاول الباحث عن العوارض العامة

 الاول. ومن عدها من مسائل الحكمة الالهية ونسب ذلكـ اللـي الى الـي الشيخ الرئيس لم يقصر فى التلبيس والتدليس. والشيـخ قدذكرها فى طبيعيات الشففاء فهوبراء من ذلكـ الافتراء
:



ووارنّعامـ:
 سوال:جبتُنا

چֶ
جواب:آبك
 اور يـيارى ع



فصل فـى ان الهييولـئ لايمكـن ان يوجد بدون الصورة
الجنسيمية:
بيان ذلكـ انهالوو جدبت بدون الصورة الجسمية فاما ان تكون ذات

 فردالايتجزى فلايكون مححلا للاتصال فلايكون هيولى، هف. وعلى الاول اما ان يمكن تتجزيها وانقسامها فى جهته اوجهتين فقط فيكون خططا جوهريا اوسطحا جوهريا فلا يكون محلا للصورة الجسسمية المتصلة المممتدة فى الجهات الثلث فلايكون هيولى' هف. او يمكن تـجزيها وانقسامها فى الجهات فيكون مقدار اومححلا للمقدار فلايكون مـجردة عن الصورة الحوة الجسمية اذا المقدار لايو جدبدون الصورة الجسـمية وقد فرضت مبر مردة

فصل في ان الهيـولى' لا يمكن ان يوجـد بدون الصورة

ثَّمل زص
 رونو







عنها هف. وعلى الثانى ایى على تقدير ان لايكون متحيزة ذات وضع اما ان
 الجسميته فلايكون هيولى، اذ الهيولى عبارة عما يكون محكلا للصورة الحو
 مفارقاً عن عالم الاجسام ولايكون مادة لها و كلامنا فيما هو مادة الاجسام

 لحقتها فاما ان يحصل فى جـميع الاحياز و هو صريح البطلان او لايحصل فى الصى




 . ,












 وهومححال. ولما بطل التالى بشقوقه بطل المقدم فتبين استحالة وجو الصودها

بدون الصورة الجسمية
فان قلت اذاانقلب الماء هواء مثلا فالهواء المنقلب اليه اما المأن يحصل



التر جيح بلامرحج. فما هو جوابكمـ فهو جواء بابنا.
 بالقسرفاذا انقلب هو أسكن فى ذلكـ الحيز بالطبع فيكون حصوله فى

 ! طل بِ









ذلكــ الحيز قبل الانقلاب مر جحا لحصول فيه بعد الانقلابـ. واما ان يكون قبل الانقلاب خار جا عن حيز الهواء فيكون لامحالة فى حيز آخر ويكون



 ليس لها حيز ووضع حتى يكون وضعها السـابق معدا لوضـع لاحق ومر جـحا
 متحيز ة و كونهاذات وضع الى الصورة الجسمية.

## فمـل فـى اثبات الصمورة الـنوعيهة:

 تلكـ الصور مباد بالاثار الخاصة بانواعه و مقومات الانواع بالوا بالدخون






## فصل فـى الثبات الموروة الـنو عيـة :






فيهاو الجزئية منهاومحصلات لماهيته الجسم المطلق على نحوتحصيل الفصول ماهيات الاجناس وللمادة ايضا على نحو تحصيل الصورة الجسمية اياها.







 الفلسفة الاولى، واما ثانيا فلان هيولى العناصر واحدة مشتر كة فكيف تكون






 فار جك هج عها
 جبجاول:يـ


مبدء للآثار الخاصة واحد واحد منها او تكون مستندة الى الصورة الجسمية وهوايضا باطل . اذقدعرفت ان الصورة الجسـمية طبيعة واحدة الحدة مشتر كة بين جميع الاجسام فلوكانت تلكـ الآثار مستندة اليها لزم اشتراكـ تلكـ الآثار بين جحميع الاجسام أوتكون مستندة الى مباد اخر فـى فـى
 نوع من انواع الجسم صورة اخرى سوى الصورة الجسميته هى منوعة





 خاصته تلازم الهيولى فان الهيولى قد تفارقها الى بدل وتـلحلع صورة وتلبس

 شخّك بو انا




 كياتهذ - بكا

اخرى بل انما اعنى ان الهيولى لاتخلو عن صورة نوعيته. فهـل فـى كَيفية الـتلازهم بـيـن الهـيولـى والصوروة: لما ثبت ان الهيولى والصورة متلازمتان وانه لايوجد الحا احدهما بدا بالون


 موجبة للصورة اويكونا معلولى علة موجبة توقع بينهما ارتباطاً الفتقاريا.

 مو جبة للهيولى، لان العلة المو جبة يجب تقد تلدمها على المعلول.



 "خيلنويّن
والتتلازم بيـن شيـنـيـن لا يتحقق الا اذا ...... الخغ:









والثانى ايضا باططل لان الهيولى علة قابلة فلايمكن ان يكون فاعلة ولة ولا
 وايجابه فتعين الثالث. فهما معلولا سبب ثالث مان مقدس عن الثـل الجسمية والجسممانيات يفيض وجودهما ويقيم ذلكـ السبب الهيولى بماهية
 متعاقبة يزيل واحدة منها ويقيم اخرى بدليا ولها ويفيض وجود الصي فى الهيولى فتشخص الصورة وتناهى وتشكل من من جهته الهيولى الصـي فالهيولى


تشخصهاو تشكلها من دون لزوم دور.

مستر كة فى جميع الاجبسّام من المناصر والافلاكِ، وان الصورالنوعية اري





،

 ساU نيونْ

 تالزم

طبائع متخالفته تقوم واحدة منها نوعاَ من الاجسسام، وأن الهيو لات فى العالم
 فالافلاك لاتتشاركس، ولاتشاركـ العناصر فى المادة.

 فى الاججسام مقدارا ازيد و انقص مماكان من دون ان ان ينضاف اليه جسمم،
 تحققهما فمايدل عليه ان القارورة الضيقة الراس الما اذا كبت على الم الماء الماء
 وما ذلكـ الا لان المص الشديد اخرج عنها بعض ماكان فيها من الهواء
 مكان ماخرج عنها من الهواء، ثم اذا مـادف ذلكـ الهواء الباقى جسسما




.







يمكن صعوده الى مكان الهواء الذى خرج من القاروة تكاثف بطبعه وعاد
 تِّنـبـهـ : اعلم ان مباحث الهيولى والصورة ليست من مسائل الطبعى



 فـحقيقتها ليست محتاجة الى الهيولى؛ فالبحث عنها بـحث عمالا يفتقرالى
 واذ قد فرغنا عن تحقيق حققوة الجسم حان لنا ان نفيض فى البحث إنَّ










 .

عن العوارض الذاتية للجسم بالحييّات التى ذكرناها فيما سبق. واذا

 الفن الاول فى البحث عن العوارض التى تعم الإجسام فلكية كانت

 العنصرى.
وانما قدم الفن الاول لان العام اعرف عند العقل واسبق الى الفهم
 والتصذيق به، فللفن الباحث عن العام سبيل المبدئة بالقياس الى الفـ الفن الباحث عن الخاص فهواخلق بالتقديم واسبق فى التعليم. وقدم الثانى على الـى الثالث لانمايبحث عنه فى الفن الثانى اعنى الاجرام الفلكية اشرف
辰

;اتيُخم !









ممايبحث عنه فى الفن الثالث اعنى الاجسام العنصبرية، لكون الافلاكـ

 الرشاد فى المبد ء والمعاد. الفن الاول: فى البحث عن العوارض الذاتياتية العامة للاجرام والاجسام و فيه مباحث. المبحث الاول فلى فی المكان. وفيه فصلان، الفصل الاول فى تحقيق حقيقة المكان. اعلمّم: ان المكان عبارة عما يشغله الجسم ويكون فيه ويه وينتقل منه

 ونقصانا ويتصف بالصغروالكبر وينتقل الجسم منه واليه امرواقعى، وليس



 با



الفمل الاول فنى تحقيـقتحقيـقة المكان

 نبت نَ


اختراعيا محضا لاشئيا بحتا، والا لم يتصف بهذه الاوحاف الواقعيته

 الجهات الثلث يستحيل ان يحصل فيمالا يقبل الانقسام اصنلا اوفيما لا لا لا لا لايقبل

 الجههات الثلث، او قابلا لها فى جهتين، وعلى الثانى يكون المكان الـيان سطحا




 ولامحويا، والا خيران باطلان لان سطح الجسم المحوى وسطح الجسم

امانزاق:

اورمكانإرواتن
 ابج


 161 كالـي


الذى ليس حاويا ولامحويا لايمكن ان يكون محيطا بالجسم المتمكن
 الجسم الححاوى للجسم المتمكن فاما ان يكون ذلكـــ اللسطح هو السطح الظاهر من الجسم الحاوى اوالسطح الباطن منه، لاسبيل الى الاول الـل لان السطح الظاهر من الجسم الحاوى ليس مماسا للتمكن وليس المتمكن الحمك



 المكان عبارة عن الجسم المـحيط بالجسسم المتمكن، وهو مذهب بعض من الم
 .
位 6, باورنم متكنوى



 تيركّصرتt يال


لا يعبابه، واما ان يكون امرا موهوما يشغله الجسم على سبيل التوهم،





 المححيط وسطحه الظاهر لغوفى تمكن الجسسم، وانمأ تمكنه فيما هو مـحيط به مماس له فانما المكان حقيقة هوالسطح الـطح الباطن من الذجسم الحاوى المماس للسطح الظاهرمن الجسم المتمكن المححوى، واما كون المكان





 . بإتَ ربى يـ!







عبارة عن البعد الموهوم فلان البعد الموهوم اما ان يكون شيئا فى نفس الامراويكون لاشئيا محضنا، و على الثانى لايكون مكانـا والنقصان وغيرهما من الاوصاف الواقعية. زوعلى الاول فامامأن يكون

 الخارج فيكون المكان حقيقة ذلكـ المنشاء ويجرى الكار الكلام فيه. واما كون المكان عبارة عن البعد المحجرد المو جو مـحال لما سبت من ان الطبيعته الامتداديه يسـخ حقيقتها محتاجة الـد الى الى المادة


 البعلين اعنى البعد القائم بالجنسم والبعد المـجرد والمدر اللازم باطل بالبد بلداهته

الخارن،



 كال




وجُثَّن:


الفطر ية، وتتجويزه يودى الى تجويزد خول جمملته الاجسام فى اقل من حبة

 متدادفان البداهته حاكمة بان مجمورع امتدادين اعظم من احد هما ولذالا
 اذلا امتداد لهافى تينكـ الجهتين ويستتحيل تداخل خلى خطين فى جهته الطول لامتداد همافى تلكـ الجهته ولا تداخل السطوح فى جهته العمق اذلاامتداد لهافى تلكـ الجهته، ويستحيل تداخل سطحين فى جهتى الطول والعرض
 المقداروالحجم ولادخل فى امتناعه للمادة اذليس للمادة بنفسها ححم





 هو


وبالجملة فامتـتناع التـداخل انها هو لاجل الهقدار و الججم:



ومقدار، فاستبان ان تداخل الابعاد مطلقاً مستحيل سواء كانت مادية او



 الحيز انشاء الله تعالى'.
 خلوالمكان عن المتمكن اولايمكن، فذهب القائلون بان المكان هوالبعد

 حشوالمكابن الخالى عن المتمكن كمابين اطراف الاناء مثلا اذافرض انه




## 



 انثاءالشُّيبآبا

## 





ليس يشغله جسم أما ان يكون لاشئيا مـحضا وهو باطل لانه يتفاوت صغرا










يخالطه ملاء وهذاكله جز اف لاينبعى للعاقل فضل الاشتغلغال بهـ
 للجسسم مكان فـحيزه مكانه، وان لم يكن له مكان كالجسسم المُحدد للـجهات , ويل: آ









المـحيط بسـائر الاجسسام الذى يبرهن على وجوده فى الفن الثانى انشاء
 الباطن مكاناله كان حيزه وضعة إلذى يمتازبه عن سائر الاجسسام وهو كونه فوقها. اذاعرفت هذا فنقول كل جسمم سواء كان كان بسيطاً اومر كبا

 وطبعه ایى فرض بعد وجوده خحاليا عن جمميع مايمكن خلوه عنه من الو الامور



جزك تر يف: يز



ايكسونع بج كهج



نهوتاب"




خلانسو-

عبارتكاط

الخارجة والاحوال العارضة له من خارج فأما ان لايكون فى حيزا اصلا وهو
 اويكون فى بعض الاحيازدون بعض فيكون حصوله فی ذلكـ البـى

 لو كان مقتضى الجسمية المشتر كة لزم اشتر اكــ جـميع الالجسام فيه، واملا واما



 مـختص به اعنى صورة النوعية المسسماة بالطبيعته فيكون ذلكـ الحيز طبعيا










 عc:


للجسسم فاذا خرج الجسم عنه كان خرو جه عنه لاجل قاسر مناف لطبيعة







 "مجتمع البسائط و كان حجمه هومااجتمع من اححجامها فلايحتا ج اللى حيز



 -

C
 ,
 -
اها الجسم المركب فلها كان عبـارة:


## Ar

زائد على احياز البسانط فانكانت بسائطه متساوية فى قوة الميل الى احيازها فحيزها الطبعى هومااتفق وجوده فيه وان كان بعضها غانى غالبا على البإقى فى قوة الميل الى الحيز فمكانه مكان الغالب فانه يقهر اعداه من البسائط ويجذبه الى حيزه هذا هو المشـهور . ولعل الحق ان ان حيز المر كـر المب



من جهته التناهى.
اعلم ان الجسم بمماهوجسم لايستلزم التناهى لان من تصور جسسما






6

## 

## 

\% كتابيل بكڭ


## 




لامتناهيا لم يتصور جسسما لاجسـما ولانه يـحتاج فى أثبات تناهيه الى اقامة

 المطلق اذاخلى وطبعه فأما ان يكون لامتنا هيا هيا وقد تا تبين استـحالته او او يكون




تابى.جمكزواتيات
 , , عنی 6 انا





;ورRو U-
 بج صورة.





## Ar

طبعى يكون الجسم عليه اذالم يغيرها قاسر واذاغيره قاسر ثم زال القاسر يعود اليه، وذلكـ كالارض فان شكلها الطبعى هوالكرة، لكـن زال عال عنها شكلها الطبعى لاجل اسباب خار وجة كار اللا فيها تلال و وهادوا غواروا نجاد لاجل تلكــ الاسباب القسرية فاخر جتها
 اقتضى ايضا كيفية خاصة حافظة للشكل وهى اليبوسة فلما زال شكلـي
 بالقسر فان من شان اليبوسة حفظ الشكل ای شكل كان طبعيا كان او قسريا و هذا عجيب فان طبيعة الارض اقتضت كيفية عاقتها عن مقتضا هااعنى شكلها الطبى فصارالشكل القسرى الحاصل للارض مقتضى طبعها








 تر كَ هفا


بالعرض، ثم ان الشكل الطبعى للجسم البسيط هو الكرةلان طبيعته واحدة ومادته واحدة والفاعل الواحد فى القابل الواحد لايفعل الا فعلا واحدا. و كل شكل سوى الكرة لايكون متشا بها بل يكون فيه اختلالوف فى الجو انب
 والشكل الكرى ليس نوعا واحداحتى يستشكل استناده الى الطبائع المتعددة المتختلفته لانواع الجسسم البسيط لان مراتب الكروية مختلفته بالنوع عندهم على انه لاامتناع فى استناد الواحد بالعموم وان كان الن الن نوعا حقيقيا الى مباد مختلفة بالنوع.
.جم. جيطى






والßڭكل العرى \$يس نوعاً واحداً:




طبڭ

كر户


## الـمهبـث الـراباع: فى الحر كة والسكون، وفيه فصول.

فصل فى تعريف الحر كة والسكون . اعلم ان الشئى المو المو المو اماان يكون بالفعل من جميع الوجوه كـو كالواج



 الو جوه والا كان وجوده ايضا بالقوة فلا يكون موج جو
 لايكون حاصلا له فى الحال ويكون متوقعا يمكن خرو لور لايهن من القوة الى

## 

تـهريـن الهـركـة والاسكون:



 \% \%هناورعالمزنا

## ولا يمكن ان يكون شئ هوجود بالمْمل بالققوة هن جميـي

## ألوجوه:





الفعل والالم يكن ذلكـ الشئى بالفعل من جميع الوجوه والشئئى الموجود





 اعنى الهوأية واذا خرج من المائية.فهو هواء فليس بين المائية والهوائية حالة متوسطة حتى يتصور التدريج ههنا. فالحر كة هى الخروج من من القوة الى







حكت كبَّين-




ولهار اء متتاخر و هم ان معننى الـتتدريهج ان لا يكون دفـهـة: ببت

ومعنى الكون دفعة ان يكون فى آن ومعنى. الآن طرف الزمان ورالز والز مان




 يتحرك فهو بالقوة فى امرين. الاول الانتقال عما هوفيه اليه، والثانى الوصول
 الحر كة والانتقال. والثانى الوصول. والحر كة سابقة على الوصول






 وبيـيان ذلك ان الهوجود الڭذى هو بالْمل هن وجه و بالتقوة هن .

 گैونتصان بها



فالحر كة كمال اول والوصول كمال ثان, ثم انه لابد من ان يكون هن الماك
 وان لايكون المطلوب حاصبلا بالفعل ماذامت الحر الحر كة فانه لاحر كة







 حكتز



 آكْنَ عارن بالق

والحقٌ ان تصور الحـركة هـا لا يحتّاج الى هذا التتمريمن: مياU ع،ونو ת اس الق

التصور لاعانة الحس عليها ولايتوقف تصورها على تصور حقيقة الزمان

 عرفوها به تمرينا للافهام وتـمهيد المايثبتون للحر كة من ألاحكام هذا. واما كا
 كالو اجبب جل منجده والعقول المـجر دة ليس بسا كـن ون ولا لامتحر كــ.

 واهـا الزو اسم الیذى ذكروه:




يK U
 تقاكّبواـ

سكونك كووركتز ليفس:



 ركت

## فصل فـى بيان الحركة التتوسطية والحركة القطمية:


 الحر كة لم يكن فيه قبله ولايكون فيه بعده. فلا ريب في فى ان ان الجسم اذي اذي




 ذلكـ الحد فلا يكون متحر كا وقد فر فـنا موجود فى الخارج البتته. فانا نعلم بالضرورة بمعارناونة الحس ان الجسم

فـهل فـى بـيـان الـحـركـة الـتـوسـطـيـةة العلم ان

 هآن
 كِ


## وهذا الهعنـنى موجود فى الخاري البـتـة:

ركت تُطي إتا


اذاتحركـ يحصل له حالة مخصوصة لم. تكن ثابتة له بعد وصوله الى المنتهى بل انما يحصل له تلكــ الحالة حين توسطه بين المبدأ والم المنتهى وتلكـ الحالة مستمرة من حين فارق المتحركـ المبدأ الى آن وصوله اله الىن



 المبتدأ من مبدا المسافته المستمرالى منتهاه المنطبق على المسافته






والثثانى الاهر المهتتد المتتصل المهبتـدأ هـن هبـدأ المهسافتة:










المنقسم بانقسامها المنطبق على الزمان المنقسم بانقسامه الغير ألقار بعدم



 بتمامها، واذا وصل اليه فقد انقطعت الحر كة والحق عند الحد الفلاسفة المططابق لاصولهم انها موجودة فى الخارج فى تمام زمانها لانها لا فى آن قبله ولا فى فی

 بانقسامه وليست مر كبة من اجزاء اء موجودة برة بالفعل لانها لو كانت مر كبة من من اجزاء موجودة بالفعل كانت المسافتنه مر كبة من اجزاء اء موجودة بالفر بالفعل

シャッ



## 








لكون الحو كة منطبقته على الممسافته ومنقسمة بانقسامها فاى جزء يكون فيها يكون بازائه جزء من المسسافته فان كان فيهاجزء بالفعل يكون بازائه بالفعل فى المسافة. واللازم باطل اذقدثبت بالبرهان ان المسسافته متصلة وليست مر كبته من اجزاء مو جو فمـل: الحر كة تتعلق بامورستة: الاول موضوعها القابل لها وهو
 كالمسافة. والرابع ما منه الحر كة اعنى المبدأ والخامس ما اليه الحر كة اعنى المنتهى. والسادس مقدار الحر كة اعنى الزمان. فالـحر كة لاتتحقق بدون هذه الامور الستته لانهاعرض فلا بدلها من موضو ع قابل وهو المتحركس، وممكنته فلا بدلها من علته وتركـ لشئى فلا بدلها بلا متروكـ، وطلب لشئى فلا بدلها من منتهى مطلوب، وسلوكــ فلا بد لهامن









 سلوكِبْ


طريق يسلكـ وهو ما فيها الحر كة وتدرج فلا بـد لها من زمان، ثم انه لايجوز! القابل لشئى لايكون فاعلا له. واما ثا نيا فلان الجسم لو كان فان فاعلا للحر كة بما هو جسم لكان كل جسسم متحر كا، والتالى صريح البطلان فاذن علا علا الحر كة امرغيرالجسـميته كالطبيعته النخاصة اعنى الصورة النى النوعيته فانها

 فقد يتضادان بالذذات وبالعرض كما فى الحر كة من السو الد الى البياض الي الي ومن الحرارة الى البرودة فان المبدأ وهو السواد او او الحرار الحرة مضاد بالذات

ثم انه لا يجوز ان يكون المتـهرك هو المـرك:














للمنتهى وهو البياض والبرودة كما انهما متضادان من حيث كونها مبدأ و
 الايججاب والسلب ولاتقابل العدم والملكته لكونهما وجوا وجوديين ولا تقابل


 المر كز و بالعكس فان المبدأ فيها مضُاد للمنتهى بالعر


 منه الحر كة ومااليه الحر كة بقى الكلام فيما فيه الحر كته وفى مقدار ;اتو

 r:تضايف، r:تضار،


 جبان عمنيو






الحر كة فاما مافيه الحر كة يتكلم فيه فى الفصل الثانى، واما مقدار الحر كة اعنى الزمان فسيأتى فيه الككلام فى آخر مبحث الحر كـي

فصل فيسما يتع فيهي الحـركة:
اعلم ان الحر كة تقع بالذات فى اربع مقولات الاولى مقولة الة الاين الاين
 التدريج وتسمى هذه الحر كة نقلة الثانية مقولة الوضع اعني الحنى الهئيته الحاصلة لشئى بسبب نسبة اجزا ائه بعضها الى الى بعض وني والحر كة فيها هى ان يتغير الجسم من وضع الى ولى وضع على سبيل التدر الـي

 القعو د الى القيام ينتقل من اين الى اين آخر كما انه انه ينتقل من وضع الى وضع

فمل فيـهما يقع فيـيه الحركته:




 نتلـكّك




 الممحوية فان الفلكـ المحوى اذاتحركـ على استدارة فانه لايفارق اينه




 حر كة فى الاين فهو يحر كـ على المر كزحر كة وضعية الثية الثالثة مقولة الكمّ،









$$
\begin{aligned}
& \text { صنف:جوتيمبالرنى|لعقل، بو }
\end{aligned}
$$








مقدارالجسم من دون ان ينفصل منه جزء، وقد عرفت امكان التخلخل والتكاثف الحقيقيين وتحققهما فيما سبق. و ينبه على و وجود هما ونا ان الماء اذا انجمد تكاثف وصغر حجمه ثم اذا ذاب تخلخلخل ونلي وزاد تحقق التخلخل ان الآنية اذا ملئت ماء وشدر اسهاوا غليت فعند الغليان

 حجم الاجزاء الاصليته للجسم بسبب ماينضم اليه فى جميم الاء الاقط الاقار بنسبة طبعيته والذبول وهو انتقاص حجم الاجزاء الاء الاصليته للجسم بسبي
 حر كتين فى الكم كلام لايليق بهنا المنختصر . الرابعة الكيف، والكر كـي
 - كَ كَ










الرابـعة وقولة فـى العيـين:
ر\% ارنغلآتمتك؟

فيها تسمى استحالة وهى كما يصير الماء البارد حارا با التدلريج و بالعكس


 تستحيل تدريجافى تلكـ الكيفيات مع بقاء ذواتها فهذا واراو اربعة انواع للحر كة. واماالمقولات الباقيته فلا تقع فيها الحر كة بالذات. فنى بعضا بعضها
 بالذات فى المعقو لات الاربع التى يقع فيها الحر كة بالي بالذا فهـل: الحر كة اما ذاتية او عرضية فان مايوصف بالوا بالحر كة اما ان ان
 الاستبدال والانتقال قائما بغيره وينسب اليه لاجل علاقة لها له مع ذلكـ الغير

 .


 ",
 منافتوربیى

## فمل الحـركـة اها ذاتنيـة او عرضيـة





فـحر كته عرضية فالاولى كهبوط الححر وجرى الفرس، والثانية كحر كة



 مقارنة للقصد واقعة بالارادة فالحر كة ارادية كمشىى الحيوان ان اولا

 !الى الحالة الطبيعة مثلاُ اذاكان جزء من الارض خحارجا عن حيزه الطبعى بالقسرثم زال القسراعادته طبيعته الى حيزه الطبعى و كذا اذا كان كان الماء






 طل


 كر كُ



متستخنا بالقسر ثم زال القسر اعادته طبيعته تستدعى الهرب ع عن الحالة

 مقارنة حالة غير طبعية والحر كة الطبيعته قد تكون على ولى وتيرة وإحدة كهبوط الححجر وقد تكون على جهات مـختلفته متفننة كنماء الشـجر
 المقسور مستفادة من خارج قابلة للاشتدا دوالضعف فاذارارمى رام حجر الالى فوق مثلاُ استتفاد الحجر المرمى من الرامى قوةمصعدة له اللى فوق وتكون تلكـ القوةالمستفادة ضعيفة فى بدء الامر لاجل ملى معاوقة الطبيعة وممانعة الماء ثم يتلطف قوام الهواء لاجل التستخن المسستفاد من الحكـ فيتسرع علم

 المحر كـ فى الحر كة القسرية هو القا سر والا لا انقطعت حر كة الـى المر مى الـى


 Fت

 - طن

我


بهلاكـ الرامى، ثم الحر كة القسرية قد تكون اينية كحر كة الحـجر المِرمى الى فوق وقد تكون كيفية كتسخن الماء وقد تكون كمميته كتخلخله
 كحر كة السهم المرمى وقد تكون بالجذب كـو كحر كة الحديد عند مصند مصادفة

 فوق، وقدتكون الى غاية خارجة عن الطبع غير مضادة لما بالطبع كحر كـر كـر الملرة المدفوعةعلى بسيط الارض، وقد تكون الى الى غلى غاية طبع
 بمـجموعهما تتحقق تلكــ الـحر كة احد هما القوة المستفادة من القاسر ب< ,
届



 بيان

化



وثانيهما القوة الطبعية وقد يجتمع الحر كة القسرية مع الحر كة العرضية

 ارادية عندهم على وتيرة واحدة وقد تكون على طـلى طرائق متفننة كحر كات الحيوانات بالارادة وقد يتر كب المبدأألمحركـ من طبيعة وقاسر فيصدر


 من سقط من فوق بارادته فان شئت سمـها ارادية لان مبدأهـا

 والامر فى تسـميتها بعد وضوح حقيقة الـجال حين هذا هو الكلام فى

ار نابـا


الكحر كة الذاتية واقسامها. واما الحر كة العرضية فعلى نحوين الاول ان يكون مايوصف بالحر كة بالعرض فى مقولة صالحا لان يتصف بالذات بالحر كة فى تلكــ المقولة لكن لايتحر كــ هو بنفسه و يتحر كــ ما يلازمه فيها بالذات وينسب اليه حر كة ملازمة بالعرض، ففى الـحر كة الاينية كالمححمول فى الصندوق المتتحركـ والمـحمول ليس متتحر كا بالذات فى لات الاين لانه لايفارق اينه لكنه صالح للحر كة الاينية بالذات وينسبـ اليه
 الملتصقة بكرة حاوية متحر كة على الاستدار التصاق تو جب حر كة احد هُما بـحر كة الاخرىن ومن هذالالقبيل اتصاف
 بالذات، والثانى ان لايكون مايوصف بالحر كة العرضية صالحي صالحا للحا للحر كـر بالذاتٌ ويوصف بهالاتحاده مع مايتصف بالحر كة بالذات بنـحومن الاتححاد
 حكتز اتيه ک










كما يقال تحركـ الصنم فان المتحر كـ بالذات هو الجسم لكن قد اتفق ان


 فيها للمتتحركس بالعرض تغير بالذات اصلا كالمحمول فى الصندوق المتحركـ المحوى بسطحه الباطن .الغير المفارق له اصـلا واما مايتغيربالذات ماللمتحر كـ بالعرض من اين اووضع ممافيه الكر كة فان كان المتحر كـ بالعرض مـمالا يقوم به الانتقال حقّيقة فـحر كته وان وان كانت
 جالس السفينة وراكب الفرس اذيتبدل اكثر اجزاء مكانهانهما لكن الانتقال
 المححمول فى الصندوق المتحركـ اذلا يتبدل جزء من اجزاء مكانه الا وان كان مما يقوم به الانتقال حقيقة كالمـجرور المشدود بالحبر الحبل فالجزء

الذى يـجويه سطح الحبل متحركـ بالعرض ومالايحويه سطح الحبل
 وحر كة قسرية ويمكن مثل ذلكـ فى الحر كة الطبعية ايضا والامرفى كر كل ذلكـ بعد وضوح حقيقة الحال هين • فصـل فنى الـمـيل الحـركة: التى هى خرو ج من مبدأ الى منتهى انما تصدر بـحالة ابنعاثية نحو الخرور لمايعوق الجسم عن الخرو ج وتلكـ الحالة هى المسسماة بالميل وهى ربـى تو جد مع تخلف الحر كة عنها ويحس بها كممايحس من الحـر الحرالمسكن على اليدوالزق المنفوخ المسكن فى الماء تحت اليد ووجو

 وعرضى ان لم يقم به حقيقة بل قام بـمايجاوره ويلازمه على قياس ماس ماع المرفت
 ذ نـرレي









فى الحر كة الذاتية والعر ضية. والميل الذاتى طبعى وقسرى ونفسانى ونى لان حدوثه فى محل ان كان من قبل امرخارج فقسرى والافانكان الوان مع قصد


 والقاسر بل النفس لا يتفاوت بالشدة والضعف فلا بد من توسيط مبدأ

 ولايتحدد مرتبة من مراتب السرعة ون والبط ء الابقوة محر كة تكون على على




 ك ع




 والحاصل انهه يوجـد حركـة هن دون ان يتجـده هرتبـبة هن



حدمعين من مراتب الشُدة والضعف وبكؤن المعاوق الخار جرى اعنى قو قوام


 بحد من مراتب الشدة والضعف وكون المعاوق على حدمن الضعف



 واقوى فهواخرق للملؤ المعاوق فهو اسر ع ، ولايمكن ان يقال الان ان ان طبيعة


 الحر كة بالعرض من جهة ان الحصول فى الحيز الطبعى لايمكن بدون




 , נתرا,


 ,ونون


 رمى رام ذينكـ الحجرين بقوة واحدة يكون الثانى اطو ع للرمى واسر ع ع فـى الحر كة القسرية ويكون الاول بخحلافه وما ذلكـ الالان المعأوق الداخلى الـى وهو الميل الطبعى الهابط فى الثانى اضعف فهو للقا سر اطو ع والى الصا الصعود بالقسراسرع وفى الاول اقوى فهو اعصى والبى العأ فاختلف الميل الميل القسرى الذى افاده القاسر فيهما بالضعف والقوة فهر فهو فى الثانى اشدل وفى الاول اضعف فبتحدده فيها بـمرتبة من مراتب الشدة والضعف يتحدددحر كتهما القسرية بمرْتبة من مراتب السرعة والبطء كما ان فى حر كتهـما الطبعية
 ميلهما الطبعى بمرتبة من مر اتب الشدة والضعف وهذافـى الحر كـر كة الطبعية
 الجائزان يحدد ارادة المتحركس بحر كة ارادية حدامرامعينا من السرعة والبطء من دون ان يكون هناكـ ميل نفسانى وتمام الكالام فى ذلكـ لايليق بهذا المختصر .
*



فهـل: فى ان الجسم الذى لاميل فيه بالقوة ولابالفعل ای ليس فيه مبدأميل طباعى لايمكن ان يتحركـ بقسر قاسر بل كل جسم يمكن تحر كـ ان الو على الاستقامة اوالا ستدارة بالقسريجب ان يكون فيه مبدأميل طباعى معاوق للميل القسرى

 ذلكـ الجسم القاسر القوى ويمانع القاسر الضعيف وماذلكــ الالان فيه قوة تقتضى حفظ الحيز او الوضع وتمانع مايزيله عن الحيزا الطبعى اوالوضع الو الوا

 هى مبدأالميل الطباعى. وقد يستدل عليه بانه لوتحر كــ بقسر قاسر جسم

الافصل فى ان الجسم الـذى لا هيـل فيـيـه بالقوة ولا بالْمـل:


 , ,ئنْرا6ام


 چק


 "

## IIF

ليس فيه معاوق داخلى فى مسافة فلنفرض تحركـ جسسم ثان فيه معاوق داخلى بقسر ذاكـ القاسر فى تلكـ المسافة فيكون حر كته فى زمان





 كنسبة المعاوق الضعيف الى المعاوق الداخحلى فى الجسم الثانى ای كنسبـة زمان حر كة الجسم العديم المعاوق الى زمان حر كـ كة الجمسم الثانى فيكون الحر كة مع المعاوق كهى لامعه، واللازم ظاهر البطلان، وهو انما لزا لز مر من فزض حر كة الجسم بالقسر بلا معاوق داخلى فتكون حر كـر كة الجسمه بالقسر بلامعاو ق داخلى محالة وهوا المطلوبـ.
فْصل: فى ان كل جلمسم لابدمن ان يكون فيه مبدأ ميل مستقيم اومستد يرو ذلكـ لان الجسم اما يجوز عليه الانتقال من حيز الى حيز آخر



فصل فـى ان كل جـسم هلا بـد هن ان يكون فـيـه هبـدأ هيـل

نصن
 , وينْما-6ط

فلا يكون ذلكـ الا بميل مستقيم فان كان عن طباعه فقد ثبت ان فيه مبدأ
 معاوق لماثبت آنفا وايضا فقد تحقق ان ان لكل جـر انم



 الجسم فوق جمميع الاجسام اوبالنسبة الى ما فو قه والى ماتحته وليس.شئ








،










 اؤمتستديز－هو بامدعىى．
和

 الطبعى على أُرب الطرق و الڤعرها والمْستدير يصرِ عنه فهمامتنا فيان

ك芜隹 ． ب共隹












 يكون

的



隹

 -
 -




تحركـ متتحرك حر كة مستقيمة الل منتهى يكون فيه ميل موصل اليه ويكون ذلكـ الميل موجوداً فيه فى آن آن وصوله الى ذلكـ المر المنتهى
 فى آن ولايكون ذلكـ هو آن الوصول لامتنا ع ان يجتمع فى آن الو الوصول فى


 يكون ذلكـ الآن تلوآن الوصول بلا فصل فيلزم تتالى آنين وهومـحال

 الثانية لم تبتدأ بعد لعدم حدوث سببه اعنى الميل المزيل فى ذلكـ الز الزمان فثبت تخلل السكون بين الحر كتين المستقيمتين وهوالمطلوب. ومن

 ?


 كُوريانز حكن بوج



خالف فى ذلكـ يستدل بانه لو وجب السكون بينهما فالخر 'لة المرميته اللى فوق اذالاقت فى صعودها جبلا هابطا لزم ان تو الو لوجوب سكونها وأستلزام سكونها وقوف الجبل واللمزم صريح البطلان، والجو'اب ان الخردلة لاتسكن بل تتحركـ بالعرض بـحر كة الجبل، والسكون انما يجب اذا كانت الحر كة الثانية ذاتية لان الحر كة الذا الذاتية انما توجد بحدورث الميل ولايجب اذاكانت عرضيةلان الـحر كة العرضية لاتستدعى حدوث الميل المتحر كـ والسكون انما كان يلزم لاجل حدور الـا الميل المزيل فى آن غير آن الوصول وهوهُهنا منتف، على ان وقرف الجبل
 فقد تحقق ان الحر كة المستقيمة لاتتصل الي غير النهاية لانها اما ان تكون











## 











路 ب－ب－ 825806
 غيرت大ا次 قُ تمن نْ

 بيانتُ ريت：0 میفيت ب＜ －با多 ي





 1 ك
局

## 

隹 بالقيا ：كمك
名促

ا
 كا

## تـى

 يان

تقبلان الشدة والضعف فلايكونان فصلين مقومين للحر كة لان الاجناس والفصول لاتقبل الشدة والضعف عندهم. ثم سبب بطء الحـر كـر الحة المعاوقة الداخلية كمافى الحر كة القسرية اوالمعاوقة الخارجية اوالارادادة لاتخلر كالر

 بطئية غاية بالقياس اليها فلو كان بطوئها لاجل تخلل السكان الـيات كان نسبة
 ولاشكـ فى انه يزيد عليها فى قطع المسافة بالف الف مرة فيكون سكنـاته اله ازيد من حر كاته بالف الف مرة فيجب ان لايكون حر كاته محسوسة

لأِكضولاوراجنا










 ب<

وهوصريح البطلان، ثم ان السرعة والبطء لاينتهيان الى حد ای ليس حر كة
 كل حر كة انماتقع فى زمان والزمان يقبل الانقسام لاالى نهاية فكل زلـ زمان تقع
 من ذلكـــ الز مان او اطول منه.

البحث الاول فى تحقيت ماهية الزمان. لاريب فى ان فی نفـ نفس الامر امرأ يقع فيه التغيرات والنحوادث والحر كات والتقبليات والبعليات وات والمعيات هو المسى بالز مان والعلم به ضرورى حاصل للبله والصبيان فان




 زـ

 ا- ا-






 ن عشها فينجق الاولى
 وبيان ذلكـ انه اذا ابتدأت معأ حر كات مختلفةل لى السّرعة وآلكطء





 ○ ز

 كمصن:, $-4=0$ -路人 ك -


وهذاالمّتسع يعبر عنه بالامكان وهذا الامكان لِّس هونفس الحِركاتِ ولاللّرُعة واللط و ولالمسافة ولاالمتحركـ اذ هو امر واحد اتفقت فيه الدحركات المتعدذة المنحبلفة بالسرعة والبط الوافعة في مسأفات متفاوتة
 للانقسام اذذيقع انصاف الحر كاتت في نصفه وانلا ثها في ثلكه واربا عها في
 ایى ذومقدار فان كان كحما كان مقدارا لانه لابد من إن يكون كما متصهل

 ك ك مبَ







原 م ? ب ، كنَّ

لانطباقه على الحر كات المتصلة المنطبقة على المسافاة المتصلة فهوعلى هذاالتقدير كم متصل وهو المطلو لماعرفت وعلى هذا التقدير يكون المتسع الذى يقع فيه الحر كات هوذلكـ المقدار وهوالذى كلامنا فيه اذلاندعى الاعان هنا هناكـ مقدارارا بالذات هو متسع للحر كات مغاير لها ولموضوعا وبطئها وقد ثبت ذلكـ. ثم ان هذاالمقدار غيرقار ایى ليست اجز اجزا اؤه التى تفرض مجتمعة بل جزء منها سابق وآخر لاحق اذلوار الوار اجتمعت اجزا اجزاؤه


 فذلكـ المحل اماامرقاراوغير قار، والاول باطل لاستحالة•قرار الشئى







ثم ان هـذا المتمدار غيـر قار:
 طا
大弓


بدون مقداره، وعلى الثانى يكون مقدارا للحر كة اذ هو الامر الغير القاروما سواه من الامور الغير القارة انما عدم قراره من جههة الحو كة. فتحقق انه مقدار للحر كة فتحقق ان هناكـ كما متصملا غيرقارهو مقدار للحر كة وهو

المعنى بالز مان.
الجبحث الـثانى فـى الآن : لما استبان ان الزمان كم متصل


 لافصلا بين جزئيه مثلا الفصل المتوهم بين ساعة وساعة لو لو كان منقسما لكان اماجزء من تلكــ الساعة اومن هذه الساعة لاحدلأفاصلاُ بين الساعتين







آنكاكتحيف:زا كـ!اتواضح هو

 جـヶ.




فهواذن امرغير منقسم نسنبته الى الزمان نسبة النقطة الى النحط، فكما ان لـ النقطة 'المفروضة فى منتصف الحُط حح فاصل بين نصفيه لا فصلا بين نصفيه وليس قابلا للانقسام اذ لوكان قابلا للِنقسام كان جزء مُمن الخط لافصلا بين نصفيه وكان التنصيف تثليثا فكذلكـ الآن المفروض فى منتصف النهار مثلا حد فاصـل بين نصفيه وليس قابلا للانقنام والا كان كان جزء من النهار لا فصهل بين نصفيه وكان تنصيف ألنهار تثليثا له ثم الآن لماكان طرفا و نهاية لجزء من الزمابن وبداية لجزء آخر منه والزمان مبصصل واحدفى و الاعيان ليس له فى النحارج طرَ ونهاية وحد وبداية كان موجوداضفى الاعيان بوجود منشاانتزاعه اعنى الزمان موجودا في الذذهن بنفسـه بعد الانتزاع كماان النقطة الممفروضة الكخاصة بين اجزاء الكحط الممفروضنة فيه موجودة فى النحارج بوجود منشأانتزاعها اعنى الخط وموبجودة فى الذهن جヶ.



ثـبت





品

 مركجّة من أجزاء لا تـ冖ق :





 لا لا
 "
 \% ت بك
 ,
 ، ؤالضزم كو


كماان بعدكل آن زمان لا آن، فعدم الآن السابق على وجوده وعدمه اللِحق بعد وجو ده يكون فى الز مان لافى الآن. ثم لما كا كان الحا لاض
 يكون حاضرأُ والالم يكن غير قاربل اجتمعت اجزاؤه فى الو جود فلايكون زمانا لانه عبارة عن المقدار الغير القاريتخيل من تخيل الوا آخريكون حاضرابعدزمان لطيف بينه وبين الآن الاول ثم آن آن آخربعد زمان لطيف آحرو هكذا آن مستمر سيال كانه راسم للزمان كمايتخيل من القطرة النازلة قطرة سيالة ترسم خطا ومن الشعلة الجو الة شعلة سيالة ترسم دائرة. فان قيل اذا لم يكن الحاضر هو الزمان انحصر الزمان فـ الما الماضى
 فلايكون الز مان موجو داً.

ثم لما كان الحاضر هو الآن لا الزهمان:






-






قلنا ان اريد بكون الماضى والمستقبل معدومين انهما معدومان فى


 ممنوع. وهذاكماان النصفين المفروضين من خطِ موجو فى حد النقطة المفروضة الفاصلة بينهما. لكن لايلزم من ذلكـ ان ان لايكونا مو جو ؤين مطلقاً.

 القبل مع البعد فبى الوجو د، و لا يرتاب فى تح تحقق هذالنحومن القبلية والبعدية




وهـا كهط ان الـنمیفيـن المهزوو فنيـن هن خـل موجوه:



## 

نهـايهة:




رهى

فيمابين الحوادث وليس معروض هذه القبلية والبعد ية بالذات ذوات الحوادت لانها قد تجتمع وجود او ينتفى عنها وصف الثقبلية والبعدية





 فيكون هناكـ امرغيرقاربالذات ويكون موضوفا بالقبلية والبعدية بالذات


 تبيت اور.بعريتان












فلايكون مافرض قبل وبعد بالذات قبل وبعد بالذات، هف. فاستبان ان هناكـ امراغيرقاربالذات يكون قبل وبعد بالذات وماتلدات وانداه انمايوصف



 انما كان قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم لانى

 قبل وجو ده قبلية انفكاكية ولو كان لوجو الوده نهاية لكان عدمه بعدو جو ده
 كـ



 ،

 لثثقبديت


 پ.

بعدية انفكاكية فيكون المعروض بالذات بقبلية عدمه السابق على وجورده

 الزمان زمان هوصريح البطلان، فتحقق ان الزمان مبدع ليس له بلدايلد ولانهاية وهوالمطلوب.
فهـلـ: فى الجههة اعلم ان الاشارة الحسية وان كانت حقيقة فى فعل


 له من الوجود اصـلا، وذات وضع ایى قابلة للاشارة الحسية لانهالو الوا كانـانت من















غير منقسمة فى امتداد ماخذ الحر كة لانها لو كانت قابلة للانقسام فاذاوصل المتحركــ الى اقرب الجزئين منها فأما ان يسكن فلا يكون ابعد الجزئين من الجهة او يستمر على حر كته فلا يكون اقرب الـو الجزئين من


 منتهى الاشارة لان الاشارة ان جاوزت اقر الا
 وجهات الاشارة لاتتناهى. وقد تضاف الى الكر كة فيقال جهة الحر الـر كة
,יيُ:يـج





اورثغجمّ




 الخكتياباليـالخكت كr

ويراد بها مامنه الحر كة اومااليه الحر كة وقد تضاف الى الاجسسام وسائر الابعاد من السطح والخط فيراد بهانهاية الجسم اوالبعد فالخط الخط اذهو الحو امتداد

 المخخروطى الطولى، وامااذالم يكن له انقطاع كمحيط الدائرة لم الم يكن لم له




 وقديكون له نهاية واحدة كمحيط الجسم البيضى فانه ينتهى بنقطة واحدة









 اكي



و كسطح الدائرة فانه ينتهى بخطط واحد، والجسم اذ هو ممتد فى الجهات
 ينتهى باكثر، لكن المشهور ان الخط له جله الهتان والسطع له اربع جهات والجسم له ست جهات والسبب فى شهرته امران عامى، وخاصى، اما العامى فهو فى السطح اعتبار ذوات اربعة اضللا ع من السطوح لكـ الكثرة وجو دها كسطوح اللبنات والكتب والبسط وفى الجسم مع اعتبار ذوات

 و.سائرالحيوانات اولاوفى سائرالاجسام ثانيا بقيا سها على الانى الانسان















هذه الحدود الستته فوقأ، تحتاوقد امأ وخلفأ ويمينا وشمالا، واماالخاصى






 مايلى قدمه بالطبع حين هو قائم، واثنان منها الامتدادادالعرضى ويا ويسميهما



## واها الخاص:

فا
 هو







 مس

كان شماله اقوى يمينه امابحسب اصل الخلقة كالاعسر او العارض كمن


 والخلف مايلى ذنبه. وقد يطلق الجهة على مايلى النى النهاية، وبهذالميلى المعنى يتناول اربع جهات اعنى ماسوى الفوق والتحت فيقال لمن تو جه الم الميلى المشّرق قدامه والمغرب خلفه والجنوب يمينه والشمال الشمال شماله. ثم اذا تما تحول الى الى
 يمينه. واما الفوق والتحت فلا يتبادلان فان فاذا انتكس انسان الوان لا لايسمى راسه

وقـد يطلق الجهـة على ها يـى الـنـهايتة:

1, بكّ :
 بخز
 ثن لَ


الفن الثلنى فـى الفلكيـيات وفيه فهول:

 والحر كة، وان الجهات ست، ثنتان يتبدلان هما الفوق والتحت فاعلم ان

الفن الثثانى فـى الفلكيـات فيـه فمول
فصل في اثبـات الفلك:

?



مغز؛ :ينز






الفوق والتحت قديستعملان بالاضافة الى بعض الاجسام دون بعض فيقال زيد فوق السرير وتحت السقف ثم اذا صعد السقف صار السقف تحته وحار هو فوق السقف وبهذ الاستعمال يجوز ان يكون ماهوفوق بالقياس الى جسم تحتا بالقياس الى جسم آخر وبالعكس، وقد يستعملان بمعناهما




 والتحت بالاستعمال الذى تختلفان' بحسبه فيكون ماهوفوق بالقياس الى

## فاعام ان الڭفوق و المتحت قـد يستعمهلا بالاضفافتة الكى بهغ

اصل


 آ工،ان


## 






 فوق، وما هو اقرب الى التحت الحقيقى تحت. واذا القرب متفاوت المر اتب، فمايوحف بالفو قية بالقياس الى جسم يمكن ان ان يتصف بالتنحتية


 بالطبع يكون احدهما مطلوبة لبعض الاجسام بالطبع ومترو كة لبعضها
 على ماعر فت، فلابدمن ان تكونا متحدد تين اذلولم تكونا متحدد تين لم








 - ع

,ون':انرو?


تكونا مو جو دتين ولامتمايز تين بالطبع. فتحدد هما امافى خلاء او فلى ملاء.
 فلا يمكن تحدد الجهتين المذكورتين فيه لانه أن كان غير متناهٍ فلا يكون فيه تحدد بالفعل بـحد يكون جهـة والحدود المفرو وضة فيه لايتميز بعضهيا



 ولامتميزابعضها عن بعض حتى يمكن فيه تحلدد الجهتين المذكورتين.














وعلى الثانى فأما ان يكون تحدد الجهتين المذكورتين فى ملاء بسيط غير


 باطل لان الحدو






 ان يحدد جهتين متخالفتين بالطبع لانه وان حدد جرد جهته القرب لايمكن ان ان الم


هلاء بسيــ غيـر متـنـاه:









يحددجهته البعد لانه امأان يكون خارجأعن ذلكـ الجسم فلايتحدد





 الفوق فلايكون الجسم الغيرالكرى محدداً الجهة البعد بخهلاف الجا الجسم
 البعد عن المححيط ولايمكن ماهوابعدمنه كذلكـ محيطه غاية البعد عن
 ?
 نْ











مر كزه لانه وان-امكن بحسب فرض العقل ان يوجد المـحيط اعظم مما

 واما ان يكون تحدِد الجهتين المذكورتين فـى ملاء مر كب غير متناه وهوايضا باطل اما اولا، فلانه على هذالالتقدير لايو جدل فوق لايكون لايكون فوقه فوق ولاتحت كذلكـ، فلايكون تانكـ الجهتان حقيقيتين متخالفتين
 فى ملاء مركب متناه فيكون هناكـ عدة اجسام مـحددة للجهتين المذكورتين فاما ان يكون تلكـ الاجسسام بـحيث يحيط بعضها



 ب،ال


 يبا
 بَ



الاجسام اماان يحددجهة واحدة فقط اعنى جهة الفوق مثلا فيلزم ان تنكون تلكـ الجهة أعنى جهة الفوق مثلامتعددة لامتعينة بالطبع، وقد بالد بان بططلان
 اما او لا فلانه يستلزم تعدد الجهتين المذكور الما



 لان جهة الفوق لماكانت مقابلة لجهة التحت فاى بعد

 آخر مبائن لذلكـ الجسم، اذ يمكن ان يفرض من كل منها بعدلاينتهى الى




 پ.







الآخرو لا ينطبق على الامتداد الواصل بينهما فيكون الجهتان متعددتين لا لا


 محدداللججهتين فيلغوسائر الاجسام المسحاطة فى تـحديد الجهتين فتحقق وجود جسم كرى محيط بالاجسام محددٍ للجهات وهات وهوالمطلوب والحاصل ان جهتى الفوق والتحت موجودتان متخالفتان بالطبع فلا بد من
 تخالف حدوده بالطبع ولا فى ملاء بسيط لامتناٍ لعدم تخالف حدو حل








## 

 تيّن بونا نْروى




يحدد بمـحيطه جهة الفوق وبمر كزه جههة التحت اذ غير الكرى لا لا يمكن ان ان
 تحدد الجهتين بها او باجسام يحيط بعضها بعا بعضا و المحاط الماطة لغو فى تحديدهما فالمحدود هو المحيط و يجب ان يكون كاد



 اللمعنى، وقد يطلق البسيط على مالايتر كب من اجسام مختلفة الطبائع




 جبات كِيْمد










بحسب الحس فيدخل فيه مايتركب من اجسام مختلفة الطبائع بحسب الحقيقة لا بحسب الحسس كالاعضاء المتشابهة نحبا نحو العظم واللحمّ. والفلكـ بهذ المعنى ايضا بسيط، وقد يطلق على مايكون جزوزه المقدارى المى


 والاسم وقد يطلق على مايكون اجزا اؤه المقدارية بحسب الحس مساوية

اعضاءتشابهم:

جزمقرارى:


 كل بی,






 يـبك,

لكله فى الاسم وإلحد، والفلكـ ليس بسيطا بهذ المعنى ايضا بخحلاف





 محددللجهات فينتج ان الفلكـ لايقبل الكحر كة الاينية، واما الكبرى فلان انلا

## 


عركبنּט
و"



يـ





مالايقبل الحر كة الاينية لو كان مر كبا من اجسام مختلفة الطبائع بحسسب
 مرمن ان الشكل الطبعى للبسيط هوالكرة فلايلتئم منها. جخسم كرى فلايتر كب منها الفلكـ اذقدثبت انه جسمـ كرى اوعلى انشكال قسرية فيجوز عليها العود الى اشكالها الطبيعة فيجوز عليها الحر كة الاينية فلايكون الججهات متحددة بمايتر كب منها فلايكون الفلكــ المر كب منها محددد اللجهات، هف، فبطل تر كبه من الاججزاء المنحتلفة الطبائع حقيقة،

وتحقق انه بسيط وهو المطلوبر. فهـل: فى ان الفلكـ قابل للحر كة الممستديرة وان فيه مبدأميل مستدير ، وذلكــ لانه بسيط لما مر فاجزاوه المفروضة فيه متساوية فى المى


 ك.كوء.
 ק

 لليات،وثا ثا:ت





الطبيعة والحقيقة فكل جزء منهالايختص بوض

 فانما يكون ذلكـ بالحر كة المستديرة للفلكـ فيكون الفلبـ قابلا للحر كة المستديرة وهوا المدعى.
 مبدأ ميل مستديراذلولم يكن فيه مبداميل مستلبير لم يكن قابلا

 القسرية فاذن فيه مبدأميل مستدير لاستحالة انـ ان يكون فيه مبدأ ميل مستقيّم .

 ، ،



ريّ الدؤنَالثنذ:


 ين "ن": آ آ

فمـل: فى ان الفلكـ لايقبل الكون والفساد والخرق والالتيام. اما انه لايقبل الكون والفساد فلانه مححدد للجهات لما مرو لانشئى من محدد
 المستقيمة لان كل مايفسد يكون له قبل فساد اله اله بعد فساد الصورة الاولى و كون الصورة الاخرى حيز طبعى آخر الو ، لان كل
 لما مر فى الفن الاول. فالصوره الكائنة أن حصلت فـلـ فـى حيز هو للكائن
 فسادها ميل الى حيزه الطبعى فيكون قابلا للحر كة المستقيمة، وأن حصلت

فمل فب ان الفلك لايقبل الهون والفساد والخرق والاكيتتام:

ريّالارل:



 ای اس




فى حيز هوللكائن غريب كان له بعدكون صورته الكائنة ميل الى حيزه


للتر كة المستقيمة.
فلا شئ ممايقبل الكون والفساد بمحددللجهات ولات فلاشئى من محدد الججهات قابلا للكون والفساد، واما انه لايقبل الخر وا والو والالتيام


 والذبول وانه ليس خفيفا ولاثقيلا لاقتضاء الخفة والثقل ولارطبأ ولا يابسا


 كُم



رويلووىاشثن:








لاقتضاء الرطوبة واليبوسة جواز تغير الشكل المستلزم للحر كة الاينية المستحيلة على محدد الجهات واجزائه.

## 






 لما سبق من وجوب السكون بين كل حر كتين مستقيمتين فيلزم انقطاع

##  <br> 

 ليّنمركاورازلـ


 بغ




الزمان بانقطاع الحركة الاولى، وتد بان استحالة انقطاع الزمان فتعين



 يجب ان يكون تلكـ الحر كة اسرع الحر كات واقدمها واظهرها لان

 والاعوام، ويجب ان يكون الجسبم المتحركـ بتلكـ الحر كة بسيطا










 غنرىی اجام عركب:
 كاوراج1:

اذلو كان مر كبامن اجسام مختلفة الطبائع كانت مقتضية لاحيازهاالطبعية



 كروية الفلكـ المحدد للجهات وبساطته من سبيل آخر غير ما ذكر سابقا


 كالعناصر قديما بالنوع بتوارد الاشخاص وتعاقاقبها وبعض منا منه قديما بالشخص كالافلاكـ الاخخر .
 هوپ

 ،rצْ


 التثنّ بيا

فمل: فى ان الفلكـ متحركـ بالارادة وذلكـ لان حر كة الذاتية اما ان تكون طبعية اوقسرية او ارادية والا ولان باطلان الان فتعين الثالث ولا وهر


الاول واما بططلان الشتق الاول
فلان الحر كة الطبيعة انماتكون من حالٍٍ منافرةٍ للطبيعة الى حالى حالة


 للمتحرك لايكون كمالا ثانيا له حتى يكون حر كة اليه كمالا اولاوُوايضا قد

فمل فـى ان الفثلك متحرك بالار ادة:


 حر كته الذاتيةولولم تكن اراديةلكانت طبعيةّ وقسرية لكن الثانى باطل والمقدم مثله -

تيرك ثابتوبا

 هالتُّب ينْ



تحقق فى العلم الاعلى ان الطبيعة لاتكون دائما محرومة عن كمالها فكل



 التغاير الاعتبارى بان يكون شئى واحلد الحد باعتبارٍ مهروبا عنه و وبا باعتبار آخر


 باعتبار آخر فلما تحقق ان حر كة الفلكــ مستديرة تحقق انها لا تكون

وايضًاً فالحركة المستتديرة هسكلة:


 ،و








طبيعة. وامابططلان الشّق الثانى فلما سبق من ان القسر انما يكون على خلى لان






 متناهية وهى النفس الفلكية المجر دة وقوة مادية سارية فيه هى المـي المحر كة القريبة للجرم الفلكى وتسمى بالنفس المنطبعة اما بيان ان للفلكــ قوة

اهـا بـطلان الشّ الثشانى:






فصل فنى ان لانجاك نفسيـن:
نكل
, ,ي次






مـجردة محر كة له فهوانكـ قد عرفت ان حر كة الفلكـ غير متناهية




 الملر كة المـحر كة للفلكـ تحريكات غير متناهية اما ان تكون قون الا
 باطل . لان القوة الجسمانية لاتقوى على تحريكات غير الـير متناهية اذاالجسم
 المقدارلماتبين من استحالة لاتناهى الابعاد، بل يجب ان يكون الـون متناهيا،
نكّكركتفنكي




 وورک!







فلو كانت القوة الحالة السارية فى الجسم توية على تحر كه تحريكات غير
 نصف الجسسم يقوى على شئى من جنس مايقوى عليه كل القي القوة، وهذابراباطل لان القوة سارية فى الجسم فيتجزى بتجنج
 جزء القوة يقوى على شـئى من جنس مايقوى عليه كل القوة لم يكن القوة سارية فى الجسم. اويكون جزء منى منهاكنصفهاالساري فى نصف الجـي الجسم يقوى على شئى من جنس مايقوى عليه كلها فاما ان يكون اني ماني


 والمدة بان يكونِّ مايقوى عليه جزء القوة من تحر يكريكاته انقص بحسب العدة




 كلؤتانج.

 لاعالج
 كلّ ق ج\%


والمدة بالقياس الى مايقوى عليه كلها من تحريكاته فاذافر افنانا تحريكـ
 جزء القوة اياه فى الجانب الآخر فيكون تحريكـ جيك جزء القي القوة اياه متناهيا







 القوة اياه متناهيا بحسسب العدة والمدة فيكون تحريكـ كل الحل القوة اياه ايضا


 متعلقة بالجرم الفلكى تعلق التدبير والتصرف وهر وهى المسماة بالنفس المجردة الفلكية




 اروكّ نكسك゙

واما بيان ان للفلكـ قوة مبادية سارية فيه هى المحر كة القريبة له فهوانكـ قدعرفت ان حر كة الفلكـ ارادية والحر كة الارادية انماتو جد بارادة تابعة لشوق، والشوق انما ينبعث عن تصوراما جائى الـى كالتيا
 جزئية وتلكـ الارادة انمايتصمم بشوق خاص والشوق الخاص اما ان ينبعث
 السراء فلاينبعث منه شوق خحاص والارادة جزئية الى حر كة جزئية فكيف
 جزئية ودورة خاصة فيكون للفلكـ تصورات جزئية متعلقة بـحر كات جزئينة



 باوراراروثو بع








ذوات مقادير جزئية والتصور الجزئى والمتقدر الجزئى انما يحصل بقوة جسـمانية على ماسياتى انشاء الله تعالى' فيججب ان يكو الـي ترتسم فيه صور الجزئيات من الحر كات فينبعث من تخيليها اشواق خاصنية

 الحر كات، فالتخيل الخاص يكون معدالشوق خاص وارادة خاص
 لتخيل خاص آخروهو لشوق خاص آخروارادة خاصة اخرى وهى لدورة

خاصة.اخرى وهكذا لاالى نهاية. فقد تحقق ان للفلكـ قوة جسممانية شاعرة بها تدركـ نفسه المججردة الجزنيات وبواسطتها تحركـ الجسسم الفلكى بـحر كات خاصمة
 هـ
 ثم القوة الخيالية اوالوهمية الانسانية والنفس المنطبعة اللادلية الفلكية ثم قوة






الشوق المنبعث عن ادراكـ الملانم لطلبه اوعن ادراكـ المنافر للهر الـب عنه والشوق غير الادراكـ اذا لاداراكـ قد يتحقق بدون الشوق الثم الار الارادة


 لايريذ مالايرتضيه ففى الصورة الاولى الوا تلتحقق الار الارادة دون الكر الكراهة المقابلة


 والنفرة عموم من وجه بحسسب الوجود. ثم الغرم وهو ولر توطين النفس على احدالالمرين بعد سابقه التردد فيهما. ثم القصد المقارن للفعل ولتحقيق ذلكـ مقام آخر

位 ك


 ارارهك زريمن

تَذْيِ: قالو الافلاكِ تسعة. واحد منها غير مكو كب ولذا يسمى بالاطلس وهوفلكـ الافلاكـ المـحدد للجهات المـحيط بـجميع


 متحر كة بالحر كة اليومية من المشرق المى المغرب فاثبتوا لها فلكا لالكا مـحيطا

 الكواكب الثوابت متحر كة بـحر كة بطئية من المغرب الى المشرق فاثبتو
 קراطلـن




## وذڭلك لانهم وجدوا جميـع الكـواكبب هتحركي:

هيا


 وبَ


الها فلكا آخر وهكذا وجدوا السبعة السيارة متحر كة بحر كات مختلفة

 والالتيام وغير هامماسمعت فيما سبق من الكاملام وجز موابما وابما سولت لهم


 داء عقام والعلم الحق عند اللة العلام ولنخختم الفن الثانى سائلئلين الله سبحانه حسن الختام.

،






