

rer المثحث الثالث فى النظر فى الحيوان وفيه مطابان
 الآيات الدالة كلى صانهه بالقدرة والاختيار
on الآيات القرTانية
al al الدالة على صانهه بالقدرة والاختيار
 الآياتالقرT
 أربعة مطالب

 مبدعها بالقدرة والاختيار

ـقتضي ما تدل عليه الآيات القرTآية
 على الصانع المْتار الـــــيم
保
roq r-11
 القرآية

 الزعدوالبرت والصواءت

والصواءق عي مقتضي ها تدل تليه الآيات القرآت~
 .ينّع ذلل
 وما يتّتع ذلك
ه. على مقتضيماتدل عليه الآيات القرTآية




 وجوها ـ أحدها ماروي عن ابن عباس رضي اللّ عنها وهو آن كا كل حيوان الا
 له








 انا الانسانالا خرسدان اخل بطريقالبيان فانهي يكنه ذلك بطريق الاشارة وبطريق اللكتابة ولا يدغلا فيه


 ورابها حسن الصورة وان شئتنتأملم عضوا واحدا من أعضناءالانسان وهو
 البِفنسواد الـالجيين





 وانتهت المباحت المقلية والمطالب الثشرعية الى أقصى انغايات وا كل الهاليات


 |الأرض والماء والهواء والنـار والانسان ينتفع بكل هذه الأربع أها الارض





 |اليالي المظلهة وهى الدافعة لضـر ر اليـد




 |الميوانات بالنسبة اليه كالبييد وكل ذلا

 لانه تهالي ستخر هـذه الدواب له حتى يركا

 هذا الهالم كالئس المتبوع والملا المطانع وكل الما الما





自



 سبجانه وتد ذد

 البهاعَ.والي ما خلا عن القسمينوهو النباتوالمالماد .والى ما حصل النوفانففيه











بّت أن كل ما حصل للانسان من المراتب الهالية والصفاتات الثريفة فهي انما


 ثم انه تقالى عرضه بوامسـطة ذلك المتل والفهم لا لا


 .

 النباتية والميوانية ولا كان الـلم الني هو عبارة عن تركيب الاجزاء وتس المارية










(V)





 , اللکكلى منالبحار ويركبون الادوية والدرياقات النافة ويجمعون بينالاشياء

 غختص بالانسان بل مامف بجيع الليوانات فأعطي الانسان انسانة والـا ولمارهمارة

 تركيبخاص وأودع فيها قوّة الاخذ وخلق الرجل ولى تركيبـخاصوأودع
 ملى وجوه يكصل من ارتباطها بمُوع واحد وهو الانسان وانمـا دلت وهذه





 عن تغيير شعرة واحدة وبعدالبهث الشديد عن كتب التشريى لا يعرفمن
( 1 )









 وجب أن يكون





 أن تكا

位

 فانها مكت . بحيث هى وأحرزت قال الامام غخر الدين وممنى جعل الانسان









 الالستحالات وج
 وسهيعاً وكان أصم وبصيرا وكان أكه وأودع باطنه وظالهره بل كل عضو من
 الواصفين ولا شرح الشارحين * وروي الهونى عن ابن عباسرضى السعنها



 |والالتفات الي الاسمrالمليل لتر.ية المهابةوادخال الروعة والاشمار بان ماذكر


















 فال أقرب الآيات والدلائل نفس الانسان فلو تفكَروا فيها لسلموا وحدانية
 حسـن خلقهم جزا" من ألف ألف جزأ وهو اُن اله تعالمى خلت للانسان




 وينصب الثفل الي ممي مخلو ق تحت المسدة مستقيم متوجها الى الحروج وما


 المذكورة وفي الـكبد يستغي عن ذلاك الماء فيـيز عنه ذلاك الملاء وينصب


 فهنه حكمة واحدة فَ خلق الالنسان وهذه كفالية فـ معرفة كون اللّ فاعلا |





 النبات من التراب فان اللمبة من المنطة والنواة من المتر لا تصير شتجرة الا
(IY)



 |بالمرارة والاطوبة ومن حيث لونه فانه كدر والروح نيـ ومر • هيث فعله الا




 |النار أُقرب لا
 أدنى مراتجـ النبات وهى مهتّبـة النبات الذي ـنْت

 والدجاجة هن البيضـة قريبــة من أدني مراتـ الـي

 تشبه العتال والمال ولمالمالى


 فالد
(1世)
 ققال خرجت ناذا أسد بالبـاب وهو اشالا بكَ








 . عجيب فضــلا عن خلت البش


 |الانسان له أــ لان ظاهـمان الماء والتراب فان التراب لا ينبت الخا بالمـاء فنى النبات الني هو أصل غذاء الانسان تراب وماء فان جهل التراب أصالا ,



ومى أْ كوزالدراب أُصلا والماء أصلا ليس لذاتيتها وانماهو بكسل الس تمالى













 صاحبه اليه وهنا لان الانسا ونا
















 الـتى بهن يدفع الانسان المـكاره عــــ حريم حرمه هـ من عنــد الهة ولا



الد تعالي ولذلك فال الآمون
ما الحب الا قبلة * وغمز
ماالحبعالالهكذا * انتكع|المبفسد

 فانك لا تكاد تسمع منطقين متساويين فى اللكيفية هر.
 يكون ححجو.

 ونا



 قبل أن يفوته الاقبال قليه وذلك قـد | وقد يكون بالسمع نغلتاختالاف الاهوات (ان فـ ذلك ) أكي،فيا ذكر من


 | الما









 الاشياء ما يلم من غيرتفكَر.ومنها ما يكفْفيه بجرد الفـكرة.ومنها مال الايخرج










 (





 جهل المسخر بيـث ينغ المسخر له أمه من ان يكون منقادادا له يتصرف فيه كيف يشاء ويستعمله حسبم يريدكمامة ما فـ الارض من الاشــيـاء المسخرة
(1人)


 V
 حسبا يشاء وان كان مستخرآلـيحسب الظاهس فهو فيالـقيعةمسخر الّ تمالي









 حيوانكاملف
 صلإة الارض النبات والثبات وسالاسة المواء للاستنشثاقو قبول الالنثمات
 فوق لانها لو كانت مثل الماء تُحرلك يمنة ويسرة لاحتوت المالم نملمت طالا

(طين) كِلى وجه بديع وفطرة عيبية حيث كان أول فرد من أفراد الانسان
 سـيت بذلك لانها تنسل وتتغصل منه ( من سلالة من ماء مبين ) هو المنى

 تقالى لـلق السووات والارض آكبر ودلائل الانغس أدل كلا



















 (












病

 |كتاب فنـين أْهه هو القادر العالم المريد ( ان ذلك ) آى ماذ كر من الملات وما بعل
!













 والا ختتيار منـهـ أقرب * وها أْ



 .

## (YY)

و'لبطن'والر حم (ذلى ) اشارة اليه تسالى باعتبار أفعاله المذكو رة ومافيهمنمنى


 على الاطالات ليس لغيره شركه في ذلك
 تصرفون عن عبادته تعالى معوفور موجباتها ودواعيها واتتغاء الصارفع أها



 ويضيق والدليل عليه انا نزى الـاس خختلفين فى سعة اللازت وضيقه ولا بد







 : وعالم من الليوانات غير الانسان ويولد أيضاً فى تللك الساعة عالم من النبات

فلا شاهدنا حلوث هذه الاشياء اللكثيرة فن تلك الساعة الواحدة مع كونrا


 يشاء ويقدر قال الثاعر
فالا السهـ يقضى به المشـتري ش ولا ولا النحس يقضي علينا زحل
ولكنــه حصـي

 متهيشينلمزاولة الصنائعواكتساب الثكالات(ورزقَكممن الطيبات) أيالمذائد

 اليه فى ذاته ووجوده وسارًأحو اله جيعا بحيث لو انقطع فيضه عنها Tالانعدم


 والافراد لا رادة اللنس أو لارادة كل واحل منأفراده ( عَ لتبلغواآشدَّم)



 قبل ) اي من قبل الشيخوخةبهد بلوغ الاشد أوقبله أيضنا ( ولتبلغوا )متمات

## (HE)






 ( ويهب لمن يشاء الذ كور ) منهم من غـير أن يكون فـ ذلك مدنا ونل لاحد

 (ويمجل من يشاء عقياً ) والمني يكعل أحوال العباد فى حت الاو لاد غختلفة


 و•علحة * وتال تعـلي فى سورة الذاريات ( ونى الارض آيات للهوقتين
 وله نظـيو يدل دلالته مع ما انفرد به مرـن الهيآت النافعـة والمناظر البهية
 والاختراعات الغريبة واستجاع الكمالات المتنوعة وتال ابن عبـاس رضى












 ماعولا نطنة ليس كذللك بل هو كانوا شيأ من تلك الا شنياء خلقوا منه خلما










 لاقادر فقال تعالى هو أوجد ضدين الضّهاك والبكاء فى محل واحد والموت

والـياة والذَكورة والانوثة فـ مادة واحدة وان ذلك لالاكون الا هن مادر

 بالفتحاك والب6ء وجها وسببا واذا لم يعلل باسى ولا



 في الابكاء وان قيـل لا كثر


 وارادته ( وأْن هو أمات وأحيى ) لايقدر على الامانة والا لامياءغيده غانغاية







 وال大ود





 وكيف واذا نظرت فيالميزات بين الصغير واللكبيرتجدها أمورا عيبيبةمها بات اللحية فاته اذا قيل لمبم ما السبب الموجب لـلالازم باتبات شمر اللحية

 ولو فوضثا الي حكمة المية لـكان أولي وقوله تمالى من نطفة تنبيه على كمال
 وطباعا متباينة وخلت الذكر والاتى منها أعِبِ ما يكون علي ما بينا * وتال







 تقالى ردآ عليّم هل رأيتم هذا المنى وانه جـم ضمهيف متشابه الصور وة لابد























## ( 49 )

قالت الـلكماء شيآن لاغايةلما الجمال والبيان ولو ثابلت بين الصور المثوهة



















 و"قريب فانهل بمسنى قد والاصلأهمل أتى (على الانسان) قبل زمانقريب




















 |أي من نطفة قذرة حقـيرة ( فجملناه فى قرار مكين ) هو الم الم












 أى قطها عن الاحساس والحركَ لازاحة القوى الليوانية وازاحة كلالهـا



 عنهذلكالتعبفسسميت تلك الازالةسبتا وقطها وهذاهو المراد من قولا



(H)

فشيا مستوليا عليكم فان ذلك هن الامكراض الثشديدة وهنَد الو جوه كلها












 =






 ,

## ( $\mathrm{H}^{4}$ )

ويحتمل أن يكون المرثد من هذه الآية هو المراد منقوله وهديناه المجذين



 جرزآلاسباع والطير كسارً الحيوان يقال قبر الميت اذا دفنه وأقبره اذا أحم
 الـلياة الابدية والنعيم ولانه من دلاتل القدرة فانه ضد اللحياة التى مي من










 قى الاقبال كلى الايمان والطاعة والاجتناب عن الـا









 والثرايين والاعصاب النافذة فيا والخار جهة فـيكل ماني أحد البانبين مساو














ودلالة هذه الـالة على الـانع القادر فی غاية الظهور لان النطفة جسم متشابه
 المتشابه لا يفعل الا فملا واحدا فالما اختلفت الآثار والصفا




 المسيء والقُريب عن الاجنبي و وقال تعالىفى وسورةالطارق ( فلينظرالانسان ) أي نظر تغكر واستدلال مم خلق أي من أي ثيء خلق فاصله مما حذفت الاالف تخفيفا ( خلت من ماء دافق ) استئناف وقع جواباعن استفهام مقدر كانه قيل مr خلق فقيل خلت من ماء ذي دفت وهوصب ويه دفعوسيلان بسرعة (يخرج هن بين الصلبـ والترائب ) أي صلمب الرجل وترائب المرأة










لاشكك لن أعظم اللاهضاء معونةفي توليد المنى مو الدماغ وللدماغ خليفة"ومي


 ثال قد بينا في مواضع من هذا الـكتاب أن دلالة تولد الانسان عن النـا



 لمنه الاحوال نيأولاده وأولادسائرالحيواناتدائعة فـكان الاستدلا



 علي الوجه الأول ومنصوب على المد علي الثاني أي سـوى عخلوقه وجعله



 $\qquad$ مستعدلنوع واحد من الاعمال فقط وغيو مستعدلسايُّ الاعمالأما الالنسان

 ( والذي
(MV)


 المها الي ما يصدر عنه وينبني له ويسره لما خلت له بخلت الميول والالاملمات





 وتقواها.وتال السدي قدر مدة البانين في الرحم


 لالا المراد آن كل •ز ها
 الملىوجه خاص لا جله تستعد لبّول تلك القوي وقوله فهـي عبارة عن خلا


 |
(M)




















 |يره أحد ) يعي أيظن أن السَ مل يره ولا يسآله عن ماله من أين اكتسبه وفيم
(अq)




















 المهكن من الانتفاع .ه * وقال تمالي فى سورة الشُمس ( ونغس وماسوّاها)





 فالمركات جنس تحتـه أنواع ورئيسها الليوان والحيوان جنس تحتـه أنواع






 الفصمل فن الذي يحيط عقله بالقليل من خواص نغس المنل والبعوض فضالا






 ك.









 الس


















 .



 اقليدس الخط هندسة روحانية ظهوت بآلة جسانية.وقال بمضنه لو لم يكن


 نائب اللسـان واللسان لاينوب عن القلم ( علم الانسان مالم يِلم ) بدلا ولا ولانتمال ولا


 من العلو م مالا تحيط به العقول مالا يـني
( \& \% )
 وفيه دطلبان
-
٪ وما فی اختلاف أحواله من الآيات
\{ 'لد
( والالاختيار )

اللميوانات كانّات - ية ذات حركَّ وحس وارادة وادرالك

 وكل يوم يكتشف المـكـتشغون =لى أجناس كثيره منها و•ن آياته تعالي










( 8 §)



 آَ






隹


 $\mid$ |الهواء فسد رمنه مايلقي ذكره مينيه على بيو


 $\mid$



















 - يخرجهم وقت حاجة السمي على القوت ويد الحا فى أوسترالياومنه ذو المخرج الواحد تشترك فيه فضالاته وبيوضه ومنهمهاليس كذلك ومنه ما سفاده فى وقت معين لا يعدوه ومنه ما سفاده لا يعـين فـ



 ريشه وونه مإيو
 والكَبير والصغير وغير ذلك ومنه مايلد الوا حد ومنه مايلد اللكثير حتى يلـغ





 سبتانه ومع ذلاك فقد أَعطى الطيران غسير ذي الريش وهو حيوان مكسـو
 بأنه ذوفم باسنان وأحـ







## ( $£ V$ )


 ذوات الاصواف وان كانت غير ذلك فيكون لـا وتايات غختلفة تقيها نيران اليرودة حتي انّا نرض حيوانا"تنا التي في بلادنا المتدلة الي الهلالك الماجل ان تقلناها الي تلك البالاد لعدم استعداد أجسامـا لتحمل ذلك المناخ وبهضها


 وزصن الـكرة ومنه طويل اليدين قصير الرجاين كالز رافة ومنـه بالهكس المس

 كعغ العناكب ومنه ذو الذنب ومنه ذو الالية ومنه مستطيل الاذنين ومنه مستديرها ومنه ذو الـافر وذو الظلف وذوالــف وذو القدموذاوالبراثنتومنه ذو الـكرش لـزنكيةمن الطها النباتى الذىيمتاج الي كمية كثيرةمنه لـكفاية






 وانظر لوخولف هذا الترتيب فوضمت الاضرابى فى معـدم الغم واخرت

- ( \& 人)

القواطع ماذاكانينشأمن عسر تّناول الغذاء وماذاكان فـ منظرالفممتمالبشاعة



















 عن انتقاش ديش الطاووس بالون الذهبيوالاخغروالازرق والعسلى والاسود والa

## (を4)







 الالباب والسلطة على أ.








 والوسط قد نبت له رأس وذنب والذ; قـد نبت له رأس ووسط وكل منا





تك




 لومغيرها من الليوانات الادني منها فتتسلت وراءها شوامتخالمبال وتتنل خلفها الى الوديان حتى تتر كا







 الحيوان ثَ يزدردما فتْزل الي المهدة الثالثة
 التي جهل لها أربع معدات يمر اليها الاهِ من مزيد المناية ومدهش الصناعة ان توض
 يْزل اليالاولى كاحصصل أول مرةأماالحيوانات التى تطير في المواه فهي لا تكاد
(0)

 حيث ان لذا مناقِر قوية وأظافيو حادة متينة كالمقاب والنسر ومن هــنـه الطيور ليلية وهذا الصنف يكون لد عينانكيرتان مو جودتان أُمام الرأى

 ال الجمكانى موجود
 الانسان بحيث انها لو فقدت الم يكمنهالـيات بدونها واليلك ما تاللفي شأنها















 ولذلك كان ينادى رسول الآ صلى الآ عليه وسلم وبقول الثي عمساك بحمجز

















 الليوانات

الحيوانات وفيها هن الیجائب مالو اجتمع الاولون والآخرون على الاحاطة



 لنفسها وفي حذقا في هندسة بيتها وف هدايتها الى حاجاتبا لم تقدر على ذللث




 كالسدي اشتشل باللعمة فيمنع اللحمة على السدى ويصنيغ لعضنه الي بمض

 لوقوع الصيد في الشبكة فاذا وقح الصيد باحر الى أخـنـه واكله كان عجز عن الصيدكذلك طابِ لنفسه زاوية من حائط ووصل بـين طرفى الزاوية.يخيطا























 |
 |

(aV)

 الزوايا فتبي فارغة ثَ لو بناها مستّديرة لبقيت خارج البيودت فرج فـائعة فان





 ما تِحير فيه أذلباب والهقول فضالا عن ساءر الحيوانات وهنا الباب أيضـا



 ونظر الى أششكالملا وصورها وا


 والمفازات البعيدة لا كثر الناظر التمـجب من حكهة خالقبا ومصور ها فا نه



 لتهره والاعتراف بـوبوبيته.والاقرار بالدجز عن معرفة جالالد وعظمته-فن ذا


 ( مقتغى ماتدل عليه الآيات القرTآية )
 المانية ومي الضأن والمعز والابل والبقر قال صاحبالـالـكشاف وأكترمايتع

 سارُ الميوانات لاختصاصها بالةوى الثريفة وهى الحواس الظاهرة واليالياطنة


 أنيكون أ كمل وأشرف من غيره ثم نقول والـيوان الذي ينتغع الانسان



 أَتبه بتعديد نلاك المنافع واعلم أن منالفع النم منها الما




 فى الا وساءً الضروويات فعبر عن ججلة هذه الاقسام بلغظ المنافع ليتناول الامكا
 هو' الاصصل الذي يعتمده الناس في معايسثهم وأما الا

 وأيضأ تـكتسبون با كراء الابل وتنتغعون بأبانها ونتاجها وجلودها ولما ولما
 الانعام التي هى ليست بضروبة فقال ( وللـكم فيها جال ) أى زينة في ألمين المين الناس ووجاهة عندهم ( حين تويحون ) "توحونها من مر اعهيا الى مراهـها

 الكالِ وخرجت السرب للنجمة وأحسن ما يكون النم فیذلك الوقت واعلم





























## (71)

 أذ الآية شاملة للكل مالا
 . غيه ضروي .قي القـم الثالث من اللـيوانات وهى الاشــياء الالى لا ينتفع الانسان .هـا فى الفالب فذ كرها على سبيل الاهجال فقالا ويخلقما لا تلا تلمون وذلك لان أنواعها واصنافها وأقسامهاكيثيرة خارجة عن المد والاحعصاء ولو








 ا'وْ•نون نسقيكم مما في بطوها ( من بين فرث ) وهو وفنالة مايبتى من


 نغر الدين ان الليوان اذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف الي معدتَ ان كان |انسانا والي كرشه ان كان من الانعام وغيرها فاذا طبّنوحصل الهضم الاورل

## (7Y)


 الثاني ويكون ذلك الدم غلوطا بالصفراء والـووداء وزيادة المائية أما الصفراء فتذهب الى المرارة والـوداء المى الطهال والماء الي الـكلية ومنها الي المثانة
 كعـل المضم الثالث وبين الكبد وبينالغـرع عصوق كييرة فينصب الدم

 الالبن اذا عرفت هذا فنتول.المراد من الآية هو ان اللابن انما يتولد منبـبض



 واعلمان حدوث اللبنفىالثدي واتصافهترتك الصفات مشتهل على حكم يكيبة




 وينل بنه ذلك الثفل وهـــا من المجائب التى لا يكّن حصوولها الا بتدبير



## (74)













 ذلك النصيـب الي جانب الثدي ليتولد منه اللبن اللّي يكون غذاه لـ فاذا كبر الولد لم ينصب ذلك النصب




 في فاية الصفاء واللطافة وأما الاجزاء اللمثيثة فانه لا يككنها الحروج من


الصغيرة والمنافذ الضيقة في رأس حامة الثدي آن يكون ذلك كالأصفاة فكيل


 الصبي فذلك الصبي في الـال يأخن في المص فلو لا آن الفاعل الما المتار اللمحيم
























 من البشر وبيانه من وجوه *:الاول انها بتبي البيوت المسدسة من الا الا
 بناء مثل تلك البيوت الا بآلات وأحوات مثـل المسطر والفرجار * الثنى

 كانت تلك البيوت مسدسة فانه لايبقي فِا بينهما فرج ضائمة فاهقداء ذلك

 يكون أعظم جثة من الباقِ ويكون نافْ الـا ويكملونه اذا تيب عند الطيران وذلك أيضا من الاءاجيب




|الانواع من الـكَياسـة ليس الا على سبيل الالهام وهى مالة شبيهة بالوحي


 النور المر عسلا من أجوافك أو أناسلـكي الطرت التى آلهمهك في عمل المسل















 تلك الالوالسن بتديير الفاعل المْتار لا لاجل ايباب الطبيمة ( فيـه ) أى

الشراب الني بخرج من بطون النحل (شناء للناس ) أي شعاء الاوباع التي
 الناس وليس المراد انه شفاءعلـهل مرض


 الاصماض اذ قلما يكون معجون الاوالمسل جزء منه وأما السكر فــختص في بمض الامراض وهو عحدث ولم يكن فيا تقدم من الازمان يـمعلف

 في اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والافعال العحبية المشتملة على حسن الصنمة وصحة القسمة التى لا يقدر عليها حذات المندسين الا بآلات رقيقة وأدوات أثيقة وأنظار دقيقة جزم قطعابان له خالقا قادرا حكيما يلهمها ذلك الـا

 الاشـجارفقدتـكون تلاكع الاجزاء الطلية لطيفة صغيرة متفرقة على الاوراق




 بيوتها وونیّها هنالك لانهاتحاول أنتدخرلنغسها غذاءهافاذاالجتمع فيّيوتها

## (. 41 )






 ;













 والمعدلح



 تشاء فكان مقتضي طبيعة الطير السقوط فسخخرها الد تقالي الطيران وفيهتنبيه


 اجنحتهن تارة وبسطها تارة ووقو تها





 |لطيفة رقيقة يسّال بسبها خرقه والنفاذ فيه ولولا ذلك لاكاكان الطيران مككنا








 والاخبيةوالفساطيط وذلك فى بِض النا
















 ", بالبانها ووجه الاعتبار فيه انها تجتتم فى الغشروع وتيخلص من بين الغرث

والدم باذن الهّ تلالي فتستتحيل الى طهارة والي لونوطمموافت للشهوةوتصير














 فان كل موجود من الموجودات المككنة مكبأكان أو بسيطا فهو من جيث

 قوة تلك الدلالة وغاية وضو هبا حيث هبر عها با با يخع المقالاء من التسبيح


(VF)
افراد الاعراض والاعيان عاقل ناطق ومخبر صادق لهالو شأنه ذهالي وعزة سلطانه وقيـل المراد بمن فى السموات والا


 ولا يسبحونه باعتبار آشـرفها التى هي الانسابية ( والطير صانات ) تخصيص









 الاششارة الى انلكل واحد من الاشياء المذكورة مع ماذ كر من التنزيه حاجة
 الموجودات المككنة في حد ذانه بعمزل عن استحقات الوجود لكَنه مستهد
 |ابتداه وتقاء فهو مستفيض منه تعالي علي الاستمرار فيفشض عليه في كلا لا آن


## ( $\mathrm{N}^{*}$ )










 الباقُرضى اللّ عنه فقال لي اُندري ما"تقول هذه المصانيرعند طلوع الشمس

 تعالي لـK





 احتيالما فيكيفية الV

(VE)























الـK لان من الليوانات مايولد لا عن نطغة (فنهم من يكشي ملى بطنه )





 سارُ الاقدام وانما جاءت الا جنا ولا






 | هنا




 والمللد والشُع وكل ذلك حاصل للانسان
(V7)































 كالمقاب وجميع الجوارح التى تّنازع علي الطم لاحتياجها الي الاحتيال لتصيد
 وينفر أخرى والليوانات المنفردةقد تتكون مدنية وقد تك ونون بريةّصرفة وقد تـكون بستانية والانسان من بين الليوان هو الذي لا يككنه أن يميش




 الثالث وهو اليوان النى يكون تارة مائياوأخريبريا فيقال انهحيوانيكون النا
 منه ماهو انسي بالططع كالانسان ومنه ماهو انسى بالمولد كالدرةوالفرسومنه
(VA)


 من اللموان ماهو مصوت ومنه مالا صوت له وكل هصوت فانه يصير عند












 |السويةناختصصاصلى واحا

 |المّعلى

(VA)







 ليس .يجرد الإتالاع بل لا بد من تشبثه باللاعضاء حتى يصير الـشيش عظما





 ذلك ( وهو السميع العليم ) سميع اذا طلبتم الرزتيسمع ويكيبـ عليم انسكتم




 كائنا كذلك أى كاختلاف المُار والمبال المذ كور في اُول الآية فنه ذو ولون






























 لللثرببوالادواتمنالقرب وان قلا انالمرادالمشروبوهوهوالالالبان واللاسكان












(べ)



 من أقرن الثي: اذا أطاقه وأصله وجده قرينته لان الصعب لايكا لايكونقرينة
















 والهداية
 والطبائع والمنافع وغير ذلك (أيات ) بالرفع مبتدا خبره الظرف الـون المتدم آي



 | أخرومن




 !



 |








 غير ثابلة للظهور ـ ولايمكنا أن نغرض هذا الما الزريبة جدا التى تحصل هنا













 وقا'ل تمالى في سورة الفاشية (أفلا بنظرون الي الابل كيف خلقَت ) أى إفلا ـِنظرون



 من الارض بالأوقار النقيـلة ومحل الانقال الفادحة الي البالاد البعيدة ومع


 له لمه وتارة ليشرب لبنه وتارة ليحمل الانسان في الإسنار وتارة لينتل ألمتعة

 فـكان اجتماع هذه الـُصال فيه من الهج ائب


 يك


 لايستقل به سواها






















 lal...
( $\lambda \mathrm{V}$ )




















 | بجراها فاذا صار قرص الشمس فوق رأسها بيـث لا تواها أصابها مثـل

## ( AN )

المبنون فلا تزال طالبة لما ولا تشتر الي جها

















 يتباهى بلبسه نساء الم
 الي ان تصبي في قدر الاصبع ونّتقيّل •ن السـواد الي البياض آولا فأولا

倍

 | قَ






 "




 التى كانت تستهين .


 الفراشة الحروج مر• حبسها حينا يأتي زمن الحروج وأه ثفير يحصل في

الدودة داخل منسوو جها هو تحولما هنا لك الي ذ كور واناث بهيّا تظاهـه





 والبيغي والبيضي المْنـنت الوسط فانظر هديت الى هذا الالبداع البالغنهابة

 :

 المهن بسهولة ( والسلحفاة ) اذا باضت صرفت همتها اللى .يضها بالنظر اليه ولا




 ڤاضي الـاجة من الناس فينطلي ما يخرج منه ( والضفندع ) آول نشئها فيالمـا

 ( وظبية
(91)
 |من السنة عنزلة المواد التي تْصب الي اللاع



 $\mid$





 فسبـجان الذى قدر فهر

المطالب الاول فـ كيفية النظر فى النبات

(







 الشت الاسنل فانه يخرج منه جزء آخر هو الشتجرة الهابطة فىالارضو

 اذا وقع فى الارض النديةواستولي عليه الماء والترابفالنظر المقلي يقتضى ان الا





 '


 |والاخري ثقيـل هابط مع اتحاد الطبيعـة واتحاد اللاء والهواء والتربة ومن
 :

طبيمة تللك الشجرة ان كانت "قتضي الموي في عمت الارضفكيف تولدت منها الشتجرة الصاعدة فى المُواء وان كانت تقتضى العهعود فى الهواء فـكيف


 والالبداع والتكوين والآختراع ش وخامسها ان باطن الارض جرم كثيف




 لا بد وان يكون بتقدير الدزيز الـلكيم *وسادسها انه يتكون منتلاكالنواة
 مخصوصهة وفى داخل ذلك القشر جرم المشبة وفى وسط تلك المششبة جرم





 باللب وتحت ذلك القشر قثشرة أخخرى ف غاية الرقة تمتـاز عها فوقبا حال


وأشـشكلها وطموهها هع تساوي تأنـيرات الطبائع والنجوم والفصول يدل







 لالم










 . نern
(90)






 "تلك الشتجرة أككل وعفت أن عنايته في ;


 والليوان ف هذا العالم ليكون غذاء ودو'ء للانسان يكسـبـ جسده والمقصود


 م تبّةالىما فوقهاحتى تصرف انالمقصود الانير بهنا حصول المعرفة والمهبةنى


 الفلسفةالحمة|انمعلكة النباتاتاتهي المملكة الواسعة|الاطرافـالشالشاسعة|الا كناف



 وكل محول كلى شجيرةخغراء ذات سوق متتاسبة وأورات متتاسقة ويرى





 ذات حياة مركة من ساق وآغهان وأورات وأزهار وثمـار . فهل يوجـهـد


 أفصان متحلية باقراط الازهار ما بين أوراقخخراء ظالالحلا وارفة وأففاؤها
 فى احدي بحلات أوربا الشهيرة تحت عنوان



 هي التى تفعلها في الـقيةة ونغس الامر •وقد درس المسيو جران الآن هذ

(4V)
المتاثل هو الآية الحقيقية مأليس الحيوان والنبات يستمير من الـارج مواد









 ماذا نقول فىأن خلية بسيطة تحتوى كلى قوة ابراز كل هذه الاعضاء بكل
 عجيب صنع الباري خلت الاورات على الاششجار زينة لما ووقاية لمَارها من الا



 وأحرقتها




## (4人)

وكيف لامع مايشاهد هنا اختلاف صور قضبانها. واختلان أشان大الما والوانها.
 فانها وردى وأرجواني وسوسى وشقائق وأدريونىوغير ذلك مع اشترالك




 وعجائب النبات من حب وعنب وتضب وزيتون ونيل ورمان وفواك كثيرة



 الى ارض البوادى وفتش ظاهـهها وباطهنا فتراهاترابا متشابها فاذا أثزل






 وهذا يفرحوهذاينوم وهذايقوى وهذا يضسف فلم تنبت من الارض ورهـية

## (94)

ولا"بنة الا وفيها منافع لا يقوى البثـر على الوقوف على كهنها وكل واحد من هنا النبات يحتاج الفالاح فى توبيته الي ممل غخصوص وبيض ذلك يستنبت
 ولو أردنا أن نذ كر اختلاف أجناس النبات وأنواعه ومنـافهه وأحواله



 عديمة الزو واللياة اذز اهها قد دخلات في تركيب النبات فانقلبت جلما ناميا

 اليه من وج4 آخر فتراه قد ضرب بعروقه في بطن الارض لتناول الغذاء فهو


 كشف الاسرار النورانية القرأنية واذاتامل عاقل فـ الاعناء الاء النباتية يتمتجب

 أوعية النبات وكذللك الى السوق والفروع القائمة فـوسط الهو اءالمعدلتغذيته الما
 الايخرة والغازات التى ليست نافعة لغذائه وكذلكِ الاوعية المختلفة الالشكال





 الا بالميكر وسكوب ولو وضعناهف شروط انباته لا نستعيعأن نتظره بالمين













 ثلزث الحُوج فاذاتَلما مذا الصيد تنرز الغدد المو جودة فیالمصيدة سائلل فيه . ie.laz

## (1.1)

حوامض بها تّذيب جسم اللميوان أى تهضمه وتمتص مايوافقهامن أجزاء


 تلك الوائحة ولما تصل اليها وتلامس داخل المصحيدة تنطبت علها أجزاؤها

 الإأجزاء الإرض والماء والهواء نوى منه النباتاتات المنترسة وهى التي تنيت
 ومنها ما احتوت أوراقه على عصار يغري النذباب أن يسقط عليها فاذا سقط


 تقلق جذوره اما فى الارضواما في بنية غيرهمن النباتات التى يفترسهانوي




 نظرته بيني وان كان ليس من النباتات الهوائية بل ينبت من الصيـالات فى الارض نبات يكمل زهرة هى صورة طير أصفر برأس وعينينومنقاروعنق

 منه شياً وهي ذات رأس وعينين وظهر منقوش وجناحين ممتدين من أصل







 الـا


 الذي اذا لمس أو حرلك أحس وازضهت وريقاته وتشنج سائر أورافه ومنه



 وريقات اكبر ما العلياء في الوسط والصـغريان تِحا




 فى الدقيقة فهوماعة حيـة نامية لاتقغت ولا تــكافت صاحبها شـــياً من النفقة ومشركواالهند يقدسون هذا النبات وينسبون اليهةو"ة الميةوماهو الآشماهد











 ساقها وطرحت فــكان الفارس يدخل جوفها منتصبا على صهوة حصرانه فلا


 من ذلك كله شتجرة عندم فى احديجزارُ كناريا فیالاقيانوس الاتلنتيك لا

## (1) (!)






 يظهرتحتالمـكرسكوب كانه نستان أو مسج أو غابة كثيفةتحهل مع صغرها


 أشكاله وأششال أوراءةه وازهاره وأنماره وبزوره وروایحه وطعوهه وألوانه








 التلوب والمستكرهة التى تميت الثنوس ويكني بالتنبيه على اختالافها النا لانجد , الشّة زهرة من نوع تشبه رايحة زهسة من نوع آخر تمـام الشبه واختلان
 ' ' ' ${ }^{\prime}$






 ومنها ماهو مغفت بذالاف أو أكثر ومها هاليس كذللك وهنها صغير وأصله



 ضار أوورقه أوزهـه وه ومنه بالهكس فيجتمع في النبات الواحد الوهد الداء والدواء

 تماما على خاصة أخرى منه وكل أنواع النبات تسقي بعاء واحد وقدتتغنيبتربة


 . د إليل

 وتشعل تيراننا وتحفظ أمتعتنا وتفعل وتفعل الي ما يكيو في بضار الحصانة
 المنافع وظهو هايلك الاسراد مع اتحاد أصل المادة وانفاق جميع الاسباب



 ويفعل ما يريد












 ذلك شـجرة القشدة وهي شـجرة هندية وإفريقية تحمــل شمرآلبـ ـه كالقشدة



 جوزها أوان وصحون وجفان وتشاد من أخشابها أيضا البيوتوتنستعمن








 فتراهم قد خاضو1 في البحت عن كيفية استفر اخهونونوه والتغيرات التى تطرأ عليه من أول زرتها للي أن يبلغ غايته وعن كيفية تناسله وتلتيحه جنينه عادة




( $1 \cdot 1$ )
الي غـير ذلك مما يمير اليقولويدل كلى عظمة قدرة خالقه وحكمة مصوروه جل وعلا فتبارك السّ رب العالمين فهؤ لاء اللملاء يكاد المقل لا يصد
 ودقاثق صنعهالمتاجة الي صانع قادرومدبر حكيم عيم

"
(المرآية )

 مطر ( فأحي به الارض ) بأْواع النبـات والازهار وما =ليها من الالانشجار










 هذه

## (1.9)

هذه الاشثياء وهذا منفصيح اللـكلام الذي ملى اختصارهيجمع الملاني الكثيرة



 المْصوصة













 الامام فخر الدين والمصصود منه أن المى ولم والميت متضادادان متنافيان فحصصول الما


من الضـد فيمتنعأذ يكون بسبب الطبيهـة والڭاصية بل لابد وآن يكون



 من السـاب أو من سـت السماء ماء خالصا هو المطر (قاخرجنا به ) التغت
 ذذللك الماء مع وحدته (نبات كل شي ) من الاشياء التي بن شآلها النمو من







 ! بعض على هيّة خغصوصة وذلا



 أغنى مواد مهكة من أو كسجين وأيد روجين وكربون وأزوت ومواد
(1) 11)

أيدروكّبونية أي مواد مكونة من أوكسجين وأيد روجة وكيون بدون وجود الازوت الحلية التى تستحيل بسبب المياة التي آودعها الـنالق تعالي فيالنبات الي بنات
 بالاشياء التى جعلا الهّ تصالى شردطا عادية للانبات وهي الماء والحرارة
 شجيرة صغيرة ذات ساق وورقتين فیقته فتستمر كالى النو الي أن تلحق





 يسمونها الديستاز وهذا الديستاز قد جعله البارى تقالي سيبا لاعالة المواد
 وحكمة هذه الاستحالة عيبية فان تغذية النبالات لاتحصل الابتشرب خلاياها للسووائل المغذية بطريقة الاسدوز التي تـكلمنا عايها عند اللغار فىالانسان فلو لمتستحل المواد الايدر وكربونية الي جاليكوز لـا آلمكن

 (فتأمل ) وفى الوقت الذي يحصل فيه تشرب الملية البِينية للسائل المنذي

## （1）

 وتنقنع الي أن تـكون السوويق أي السات الصغيرالذى يبرز بهل وصغ البّرة
 الارض ومن الغريب أن الـا






 وتتصاعف حتى تي ．تمام طاجتك ولا يكون ذلا



 أنك لوّ
 تزد بل لابد من أرض فيها ماعيتزج ماؤها بالارض فيصير طيناواليهالاشارة

 أُوض ندية صلبةمتراكة لم منبت افقد المواء فيحتاج الي توكا
(NTH)






 الي حرارة شأن كل كائذ حى فالبزرة تستمد هـنه الحرارة مرو الم المواد
 من المناهر بأ وكسجين الهواء يحدث احتراتا الما ومن المعلومان اوكسـجين الهواء

 وعند مانتفذ المواد الازوتية التي تنـى النبات والمواد الايدروكركويونية التى

 فى خلاياه وخالاياها مادة خغـراءتسمهي الكاءِ ووفالاواليها الاشارة بقوله تعالي



 أو كستجين الهواء بن سطع الـكرة لان النبات ياخذ حمض الـكربون الذي

(1)




 ( ومن النخل من طلهها قنوان ) شروع في تفصيل مال الشجر اثو بيان الانحال



 المجتنى قريَة من القاطف فان النخلة وان كات صغ صغيرة ينالها القاعد نأتيبالمثر

 اجتناء ثمر النخل في غاية البعد فقوله تلالى دانية للتنبيه على نلك الـلـ كمـةوتال
 أيضانذكرالدانية القريبة وتولـ البعيدة لان النعمة فى القريبةأكمل وأ وأ كثر


 الزيتون ا كتنى به عن حال ما عطف عليه وتقديره والزيتون مشتونها وغير

 والمقدار

والمقدار واللون والطم وغير ذلك من الاوصاف الداله على عكال قدوة صانمها















 فثّت أن الحنب كانه سلطان الٍواكه وأمالزيتون فهو أيضا كثير النف لانه





الصفات وأما ماء الومان فبالضد من هنه الصـات فانه ألن الاشربة والطنها




 أ أكثر من آذ تني بشر حها










 والموضة والمغوصة ولى هذا التقدير فبعض حبات التات ذلكا العنقود متشابهة

 !

فيالـازن المتنى انظروا نظر استدلال واعتبرواكيف أُخرج الهّ تلاليهذهالمرة





 الحضرة فتصير ملونة بلون السواد ألوالوبلون المُرة وكانت موصوفة بالمورضة









 اليه وبعد منز لته (لآيات لقوم بؤمنون ) أى لآيات عظيمة أو كثيرة دالة الا



(1)へ)



 |وجوه . الاول أنهها الكرم فان بِض الاعنا
 عهوش وغيد المعروشات كل ماينبت منبسطا لمل وجه الارض مثل الالقرع














 الششفان

## (119)

الشــفعان اذ يطلت الزوج علي المجهوع ولكن أنينيـة ذلك ا"ثينيــة اعتبارية

 كالصغير والكبير أو فى الكيفية الار الار الار والبارد وما أشبه ذلك وذا

 على حقيقة الالفظ من قوله تمالي ومن كل الثمرات جعـل فيها زوجين اثنــين اءكا اطلعنا عليه من ترقى الهلوم الطبيمية والفلاحية فتد تبين بالتجربة والمشاهدة وقرره بميع فلاسفة المتأخرين فیكتهم أن جميع آنواع المثرات بل


 لواقح وبعض الانواع تكون فيه شـجرة الذك مور مفردة عن شـجرة الانثى وهذا النوع الاخيو كان معلوما منه سابقا بعض أفراد كالنخل والتين لكن




 باوضع الممجزات فقد انبأ بهذا منذ ا كثر من ثلاث عشـرة مائة سنـة عند
 لايقرأ ولا يكتب فل火 شاك أن هــذا انغـا هو بوحى من الـالق الذي يلم
 اها















 من ظرفومظاروف فالظرف عبارة عن طبقتين فوق سطح الارض ومنوكثة بزيادات ظرينة اذا كان مائيا واذا دقق النظر
 بالغةسترى الآذ وهذه الطبةة غير مـنة أي غير قابلة التمددوالطبقة الداخلة

## (H)

 صضيرة فيحالةتحرلك مستّر (تامل هذهالدقائق ! : )فلو وضت وت حبة الطلع هذها



 فوهة علوية

 يكون منقـطا من الداخل الى مسكن واحد أو جملة مسا كن بلى حسب عدد الاوراقالمكونة لهويوجدداخل هذهالمساك

 التي في عضو التأنيث * وكيف ذلك وهذان الـنوان منفصنلان عن بعضها

 لـكال هذين الهضوين فالهادة أن عضو التذ كير يكون أطول من عضو
 الـكيس الـاوى للطلع فينزل الي عنو التأَيث وبا وبامتصاصهللمرطوبةالمو الموجودة
 على هيئة أصابي وهذا الذى يسمي .لمّي التناسلى فيمر منوس وسط خيط عضو التأنيث فينتهي الي المبيض ويلامس جرانيها و.نسبـ ذلك يكصل الخصب

، هذا فـ أبسط الاحوال ولـكن ليست هذه كل الحالات الاخصابية فقد
 العجاب لان بعض النباتات تـكون أعضاء التذ كير فيها فـ بِض الاحو الال
 سدى ولـكن في هذه الـالة تري عضو التذكي يقرب من عضو التأنيث
 النباتات تـكون أعضاء تذكيرها مثنية فعند حلول وقت الا الا خعـباب ترى أنها
















أف ماكو زهور ذلك النوع ويو جد نوع أغشب من هناوهو أنهـوجدنبات


 قرب فتهيل النزول الى قاع الـاء فتحمل معهـا الزهرة التي تلقحت
 الاعتراف بالصانم المتتار الـلـيم لان استحالة القربةالى عوامة ليست بـسسب العادة من المنات الهينات بل تستلزم تلك الاستعحالة جلا


 رخوة اللى ثير ذللك ( متجاورات )أي متلاصقات( وجنات من أعناب ) أي


 من القّط والمنات والز رع والنخيل (باء واحد) لا اختالافـفي طبعه سواء








 الطباع والاففالك للاكلى بلى السوية بل نقول هرنا ماهو أيجب منـهـ وهو

 فيستحيأ أن يقال وصل تأنيّي الشمس الي احد طرفيه دون الثأتى وهــنا
 الفلكية وهو المراد بن قوله سبها ها وتهالى يسقى .يـاء واحد ونغضل لعضها










 |والتراب مع توسط الاسباب وهو قادر على ابِجاد الاشياء بلا اسباببوهواد

（170）



 ما ينبت من الارض سواءكانله ساقاولا آو تّبميضة بِازا لانه لماكان سقيه من الماء جهل كأنه منه（ فيه تسيمون ）ترعون موا مواشيكم（

 فاليها الاشارة بلفظ لز


 من النبات قال في صنة البقية ومن كل المُرات تنيها على أن تغصيل الفورل

 هافصل（لآ ية ）＝
 3يا⿻三丨⿰丨丨


























(IVV)



 (لـمه فيها (أَى في الجنات ( فوالك كثيرة ) تتفكهون بها ( ومنها )أيمن



 شهجرة وهى الزيتون وتخصيصها بالذ كر من بين ساؤر الاشجار لاستقالالما

 ولان معظمها هنااك لانه المنشأ الاصلى لما ومنه تشعبت في البلاد وانتشرت





 وهي طرية ومدخرة وبأن تعـر فيظهر الزيت منها وبغظم وجوه الانتفاع


( IFA)


 |,تخصيص انباته بالذ كو دون ماعداه من الاصناف لا لا





 وغاية ونور =لمه وحَ
 يستمر اكثر


 (أم من خلت السموات والارض )ا"تى هى أصول الـكائنات ومبادى المنافع





(174)







 اضرابب وانتقال •ن تبكيتهم بطريق الـططاب الي بيان سوء عالهم وحكايته


 على الباطل البين الذى هو الاششرالك * وقال تمالي فى سورة السجدة (آو الما
 ( فتغرج








## (げ・)









 الى وجهي تلاك الورقة نسـبة واحلدة والطبيعة الواحلدة في اللادة الواحدة لا تقهل الا فعلا واحـدا الا توي انهم قالوا شــمكل البسيط هو الكهرةلان



 اذا ثبت هذا فنقول ظهر انذسبة الشـهسوالقمر والانيّموالالافلاك والطبائع
 متي كانت نسبها واحـدة كان الاثر متشابها وثبت ان الأثر غير هتشـابه لان


 هو المراد من قوله تعالي فاخر جنابه ثمرات غنتلفا الوانها واعلم انمدار هذه


 تكالي فى سورة يس ( وآية لمم الارض الميتة ) اليابسة المالماة (أحبيناها | استئناف مبين لـكيفية كون الارض الميتـة آية كأن قائلا قال كيف تَكون الما

 ( فنه يأ






 من الانسان واذا تقارب ذكورها وانانها ما ملت مالا كمثيرا ورعا قطع المها




 الاخشش و'علم ان اختصاص بیض المبال بالميذن دليـل ظاهـ على الاختيار
(ITY)
















 وجود



 Los

## (IM)












 تنبت فيالمستنقعات فيقديم الزمان "ع قال لا شا توجد فى باطن الارض تككونت من نباتات تراكت كلى بعضها ودليل ذلك



 فى طبقاتالفحممالحجري * وقال تعالى نىسورة ق ( وأنّبتا فيها ) أي الارض




 (جنات) كثيرة أي أشتجاراُذوات ثمار ( وحب الـصيد) أى أى الزي الز


 وامتيازها عن البقية مع ما فيه من مراعاة الفواصل (باسقات الات ) أي طوالا




 ثا
































النبات الذي له ساق الـارجة من جوانب الساق كاورات الــنبلة من أَعلاها













 أي تبذرون حبه وتعهلون في أرضه (ií"


 وستي الابذور والز


(IMV)
















 مسجح لان المراد بها شُجرة غضص-وصة كثـجرة المر


 |أسباب الماش لينظروا الايها ويذكروا مأوعدوا به من نار جهنم ( وهتاعا ) أى


 غير ذلك من المنافع ويتذ كو بها ار جهم فيستجار باسة تعالي منها وقال ابن







 ｜التسبيع ．





 بعض＊وثال تعالي فى سورة عبس（ فلينظر الانسان الي طعامه ）اللّى هو
 ربه فيه أى كيف قدره ربه ويسره ودبره لـ（أنا صببنا المأه صبا）بدلاشتمال



 و=نبا ) عطف على حبا ( وقضبا ) أي رطبة سميت عصبدر قضبـه أك، قطمه |مبالغة كانها لتكرر قطههاوتكتره نغس القطع ومن الرطبة البرسيم المعروف










-
*


الفلك المِسم المستدير أو السطاعحالمستدير أو الدأرةلاز أهمل اللفة اتفقوا
(1) \& )






 فالماء على وجهه تنّ


 ثمكرة زحـل غ المابتة مما يقصر ذهن الانسان ءن ض:








 وهمها

ومنها مالم تّت صورته حتى جهل من صوة أخري ككوكب'مُشـترلك منها
 طرف القرن الثـالي من الثور مشتركا بينها فصار على قرن الثور وعلى رجل الا





 صورة





 !竍






















 الر الدلفين وكوا كب عشّرة ميتمعة
 صورة فرس لل رأس ويدان وبدن اليس آخر الظهر وليس لـ كفل ولا رجالان
(1ミW)



 وبعض الفرسالاول داخل فيهن الـادية والعشرون كو كبة! وهوعلىشعل مثلثفيه طول أحد كوا كبه علي رأس المثلثووثلاثة على قاعدتها


 الي المثرق وليس له كفل ولا رجالان تلتفت رأسـه الي جنبـه وقرناه الى


 والمغرب وقد اختلطت كواكب أحدها بكوا كب الآخر * ورابهشا كوكبة

 كوكبة المذراء وهي سـتة وعشرون في الصورة وســتة خارجها ومن كوا كـها وها





( 1 \& )




 و وينهم اني


 |ثنانوعشروز*وثانيها كـك







 آخر النهر * وراليمها كو كبة الارنـ وهي أنا عشركو كو كبا فيالصو رة وليس
 المغر ب ومؤخره الي المشرت


 'كوك:الـة الـكلب المتقدم وها كوكبان بين النيرين اللنين على رأس التوأمين


 المرصودة* وثامنتهاكو كبة الشهجاع كواكبه خمسة وعشرون كوكبافيالصورة


 سبعة وثلاثون كوكا وصور تهصورة حيوان مقتمه مقدم انسانمن رأسهالى



 شمالنالثة عشرة كوكبة المجرّة كوا كبها سبعة فى الصورة




 "نقضت الطبقةالاخيرة ( من الفلاسفة) كل ما أُسسته الطبقة الاولي وأثبتتمت









 المـكانكذلك محتاجة الى مبدع مخصص وليس ذلا الا اللّ تــلا للى والقول
 الا جناس والصورمبطل له مثبت للفاعل المْتار والقولبالطالطبع كذلاع منقوض بالحوارت المسماة في عسف أهله بفلتات الطبيعة لعدم سـريان "الطبيعة على نسق
 بلهاء تصسـدر عنها فلتات لاحتياج النكاوين الى فاعل مختار عليم.قادر حكيم


 أتامة البـهان عليهانتهى
 يشر اليها أحد من الاقدمين ولم تر الا منذ عهن قريب فنها ما ظلهو ملى المكل بمـــ
(IEV)




















 يكون اختا
(1) 1 )






 |خفية في الثابتة واستدلوا عليه بأَا وجدنا الـكا



 | فيمم البيوجـزداد



 ولا شاك أْها متحرك" بسبـ حركَ الفلك الاعظم اليومية بن المشنرق الب

 الما


















 فى



(10r)




 أدلها ظلية وكيير هن مسانا













 الاستقصاء كذا قال الامام و! الا

(104)
















 علهت أْ ما يذهِ فـا


 | وحمل ذلك ملى الؤ مغض الى السفسطة والثيك فى المسوسات وهوباطل




















 داخريت وتري المبال تحسبها جامدة الي أن قالُ من جاء بالـسنة فله خيرمنها教





 أَحوال الـكانّات بالـكية من غيرأن يدعو اليها داعية أو يكون لها كاقبةبل الما



 الارض منوع لوقوع السهم فى موضعه على اسـتمامة ولو صتح ما قالوه من الا
 ان الارض اذا كانت متتحركة الي جهة المثرت وهنألك طير يتحرلك اللى جهة المغرب لغاب عن آعيننا فى أسرع من لمح البع اذاذ الارض تسبقه في الثانية
 الارض فالا يكنه أن يصل اللى أي موضع قصده من الارض اذلايكنهأن



 |الارضوكيف لا تعوقه عن حركته الذآية وأيضاً| انهم يقولونك| يفهم من الا
(107)






 الموجودات فيجب التالـيم اللى •.لدعها على وفق حكمته مع اتباع ماوردت












 من سير الـكواكبانعدامها حتى يقولون ان الكوا كب ملقاة ف الفضاء لان
( 10 V )




















 تلاك الس.واتوجسما أ كبرمنه فوقه يسمي عرشا وأن بينتا وبينتالكالانجسام

مسافات عظيمةوانه خلق جسما كبيـا يسمي لوساوجسطا آخريسي قلا لانبات


 بالما ان الشمس والـكوا كب قاءٔة فـ الفراغ الشاسع بناموس الـلاذبية وفيأقوال







 أُدركناهمن عظمة ذللك الاله وعظمة قدرتهفى مصنو عاته التى نشاهدهالالايبعد



 ثال تعالي ألم تُووا كيف خلت الله سبع سموات طباقا وجهل القمو فيهن نوراً



## (109)




 فلذلك تظهوتلكُالـكوآك فيسماء الدنيا وتلوح منها ولاجل كونالالالا










 بالنظارات المـكبرة قلت يـتـل أنها ليست منيرة تصلع اللروّية بها ويحتمل






به لا نه معصوم عن الـكذب ثبوترسالثه بالبراهين القاطهة
| المطلب الثانى في كيفية النِّر فى الافالاك
( والـكوا كب للاستدلال على )
( مبدعها بالقدرة والاختيار « ها








 |








## (141)

العمانع من الالميات والدور والتسلسل عـالان على ماتقدم هناك أيمنا فثبت

 واحتّال أن يكون صانعا بالا ختيار فيكون العالم حادثا فيحتا
 الصانع الذى نظركك فيه ونظا الفيلسوف واحل وانعاتنغرد عنه بهذا المطلب

 الثالثها


 خصص مثالا عن مثل فتهين أن يكون موجدا بالا ختيار فتقول هيتئذ الهالم |, موقع بالا ختيار وكل موقع بالاختيار حادث اذ اذ اختيار وجوده يستلزم سبق



 على وجود الاله القادر المْتار من وجوهكثيرة جهعناها ولأصناها من كلام



(175)

居
 !




 ' "






 الي كل واحد هن أ جزائه وكل وا وا



 خلتي
(175)







 4i ه








 :





 |
 حركاتها اما أن تكون من لوازم جسمانيتها المعينة لـكنا نري جسمانيتها المعينة

 | هو محرك المتحركاتومـبر الثوابت والسيارات وهو اللـت سبدانه (العاشر)

 | وذلكخلقوتقدير ولا بد لهمن الصـانع القادرالمْتار وقد استقصينا فـ شـرحهـا






 |"


(176)

وما لما من الحركات اليس أَقل من ذلك البناء فثبت أْه لابد فِها من رعاية


 |المستأثر . ويتفكرون فيخلق السموات والارض وبنا ماخلتت هذا باطلاسبدانك


 !






 ’:


 |
 $\mid$ |



















 ومهنا
||


 ثمانى دقأتق وبعض ثوان مع نت الشُسستّبعد عنا ماينوف عن تسعين هلميون ميل ومها الثملى ومهها اللِنوبى ومهنا المتوسع ومها ونا الليلى وهنها النهارى








 الاتقان هو حركة أجزائها اللردة آم يقال ان الذي أبدعها كذلك هو الصالما






(17人)







 نم صنا














## (179)








 كيف تشبه هذه الباذ سيارة لانه كان يلزم ملى التجاذب المتكا


 العامة اذن ليس هذا التجاذب يشبه تجاذب الا جهسام المنعسسة بل هى صناءة تحير الافرام ويهلم دقَتها العلما اللا
 الاقدمين حتى زيفوالهم كثيرا من خرافاتهم وبينوا خطأَّه فهوّلا
 من قولمم الجاذيـية والنواميس الطبيمية وغير ذلك قد صرحوا بانها عبارات

 فى القرذ التاسع عشر المسيحي حتى آن كتابه فى الجنرافية الطبيمية الموسوم

## ( IV.)


 المواء بقوله واذا نزض زوال التثاقل العهوحيمنالمواء فانه يتشتت المتى الفضاء الي أن قال لـكن الـكمة الالهية اقتضت الآلن حفظ الاشياء وضبطها فى

 وتفتيشهم عليه لم يزل مجهو لا الي الآن وعلى المتولع بدراسة العلوم أنلا الأخلا





 وكل جس سوي السـوات بالاضاهة الى السهوات كتطرة في






 الارزات عليه وأضافها اليه فقال تقالي وفى السماء رزتكم وما توعدون وأمي
(IVO)
على المتفكرين فيه فقال ويتّفكرون فى خلت السهوات والارض وقال رسول


 القرب والسهوات صالاب شداد محفوظات عن التنير الي أن يبلغ الكَتاب


 آن معسني النظر الي الملـكوت بأن تمد البعر اليـه فتىى زرقة الـماء وضوت






 الي أن يقوم قتبلك بين يدي عـش الرحّن فعند ذلك ر. تبلغ ر"بة عمر بت الططاب رضي اللّ عنه حيث قال رأى قلبي ربى وهذا لان الان





## (IVY)

السووات گممنه تحباوز النظرالي ربالدرش والكَرسي والسـواتواتوالارض وما بينها فيبناك وبين هذه الماوز المظية والمسانات الشاساسـيمة والمقبات




 حركتَاومن غير تنيد في سيرها بل تجري جميها









 وانظل اليا امالته مسير الشمس عن وسط الـطاء حتى اختلف بسيبه الصيف




## ( $\mathrm{NV}^{*}$ )

 من الـكَوا كب التى بينبه وبهده وقس كلى ذلك ماذذكرناه من أعضاء بدنك
 العالم الارض الي عالم السماء لافى كبد جسم ولا فى كثرة مهانيه وقس التفاوت











 طالوع أول جزء من كوكب اللى تمـامه يسـيـر وكذللك اللكوكب هو مثـلـل
 مة وهكذا يدور كلى الدوام وأنت فافل عنه وانظركيف عبـ هـر جبريل عليـه




## ( IVE)








 لا تّحدث فيه ولاتلتغت نقلبك اليه فــا هنا البيت دون ذلا البي البيت الذي تصنه بل ذلا البيت هو أيضا جزء من الارضالتا هيمن اجزاء هنا البيت




 يديك وإضهرون خبائت الاعتقادأت عليك وان صدقولك فَ مودتهم اياك فلا ياعكاون لك ولا لانفسهـم نفـا ولا ضـراً ولا موتا ولا حياة ولا نشورا

 والارض عَ
 من قصور الملك رفيع البنيار. حصــين الاركان هزين بالبواري والغلمان
(IVO)
 |




 $\mid$




 وتعظيا واحتراما حتى أن كل كلمة من كلإته وكل بيت عيبي من أبيات شمره
 تقالي وتصنيغه وتأليفه وكل مالى الوجو دمن خاق التّ وتصنيفه والظظر






(IV7)
لامن حيث ارتباطها مسبب الاســباب ذقد شتق وارتدي فنعوذ بالد من



(الآيات القرTنية)
 أي جعلها قبة هغروبة عليكم قال الباحظ اذا تأملمت فيهذا الالمالم وجدته كالبيت المعد فيه كلى مايكتاج اليه فالسماء مرفوعة كالسقف والار الارض ممدودة كالبسـاط والنجوم منورة كالصابيح والانسان كالك البيت المتصرف فيه فيه


 هذه الاراءة من الؤِية البصرية المستمارة للهعرفة ونظر البصيرة أى عرفناه








(IVV)

 الالشُـس والenر والنجوم وملكوت الارض البمال والاششجار والبحار وهذه














 في عقول الملاق عحال فاذن لا طريق المى تحصيل نالك المعارف الا بان يكصل






 الالسلام ولهذاكان رسولنا














 من النور والظلمة فاذذا حصل الاستدلا فيصـير الاشراق والمهـاذ أتح وكا ان الشمس اذا ظهرت من المشرق ظهر نورها
(1V9)


 والتوحيد أجيليالا أن الفوق بين شمس الملم وبين شـس الالمالمان شمس العالم






 لا يجوز ان يكون له عن وجل رسول يأتى عليه وقت من الاوقات الات الا وهو
 وكيف يتو






 "
(1)•)
 منهح







 و"قديره أهذا ربي النى تزعمون واستاط حرف الما الما
 النقص فيه طاهـة




 الالـكالم على سبيل الاستهزاء

 وبعد طباعهم عن قبول الدلانّل انه لو صرح بالدعوة الى اللّ تصائي لم يقبلوه !
(1) 1 )










 !"يجب عليه ترك الصالاة والاشتغال بالفتال حتى لو صلى وترك التوال التال أثم ولو
 'أو أمى أششف على غرق أو حرق وجب عليه قطع الصالاة لا نقاذ ذلك









## (MN)

يدعوا الاّة عز وجل ويسأوهان يكشف












 سكت زمانا حتي أفل ( فلا أفل ) أي غاب (تال لاأحب الآآفاين)أى الارباب




 قال والجواب لا شاك أن الطاليع والزروب يشتركان فـ الدلالة على المدوث اللا

( 1 N゙)
 الحركة علي الحدوت وان كانت يقينية الا انها دقيةة لا يمرفها الا الا الا الافانل










 ويذهب سـلطانه ويصـيـر كالمزول ومن يكون كذلا






 في الوبع الغربي يكون ضميف القوة ناقص التأثير فاجزا عن التدبير وذلك




















 |السكوكب والقهر ( قال ) غخاطبا للـكل صادعا بالمق بين أظهر و ( ياقومانى .
(1) (1)






 الآثا, وبطلان اللاحكام المنافيـن للاستتحقاق المذكو ر منافاة بينة يكاد يهترف . الا مبدع هني المصنوعات ومنشهُها فقال ( اني وجهت وجهى ) أى أخلعـ









 علمي حساب فالحسبان بالغمركمنى الـسـاب والهد وبابه نصر أوالباء عحنذونة |وهو حال من مقدر أي يجر يان بحسبان فهو منصوب بنزع الـافضو المنى|





 . بها فظللات البـ والبحر ) أي فـ ظللمات الليل في البـ والبحر وأضافتها اليها













 ولو لاها أيضآ لمالك خلق كثير تحت كلا كل السـغب والظماً كيف لا ولا $3 \div$
( 1 NV)





 [لهتدي الحلاتبها الي الطرق والمسالكفيظلمات البروالبحرحيث لايرونشمسـا




 الـكهواكب غختلفة فى صـفات كثيرةفبمضهاسيارة وبعضـهـا ثابتة والثوابت بعنها فی المنطقةوبيضها فى التطبينوأيضا الثوابت لامعة والسيارة غير لامعة وأيضاً بِضها كبيرة درية عظيمـة الضو وأيضا قدروا مقاديرها لحى مـاتب كثيرة اذا عرفت هنا فنقول انالانج متاثلثة ومتى كان الااه كذلك كان اختصاص كل واحد منها بصفة ممينة دليلا على ان ذلك ليس إلا بتقدير الفاعل المتتار . الرابع انه تقالى ذ كر ذ


 قوله ويتفكرون فى خلق السـوات والارض ربنا ما خلمّت هذا باطالا فنبه
|| ألى سبيل الاجال كلى آن ي وجود

 مبينا ( قد ذصـلنا ) أي بينـا (الآيات ) الدالة على قدرتـنـا وتوحيدنا ( لدوم



 يراد منها من طلوع وأفول وسيـوورجوع ( بامهه ) .قيدته وارادادته اذ ليس
 |


 واحد من الـكواكب والينرات كالمسخر فققبول تلاك القوى والحواص عن





 |الوسطوهي الاجرام الفلكية الـكو كبية فأها مستديرة حولالوسـط فكونها مستديرة

## (1)

مستديرة حول مركزها لاعنه ولااليه لايكون الا بتسخير الثة وتدبيره حيث خص كل واحد من هذه الاجسام . بخاصة معينة وصغفة معينة وقوة خضوصة فلهذا السبب والن والشمس والقمر والنجوم مسخرات وات وامه وأيضا فلمكل وا حد من الـكواكب هدارات غخه وصهة وحركات مخصوصة







 والاستقص|= في تقريره لا ليمق بهذا الموضع فالشمس سلطان الههار والقتر سلطان الليل والشهس منفعهّا فى التسخين والتهر منفعته فى الترطيبو تولد المواليد الها





 وتّظم بالتفرد في اللوبوبية واعلم ان البكك"لما "تفسيران أحدها البا البقاء والثبات


 وأحكامه عن كل ما سواه فهو سبحانه مقطع الـلاجاتومنهي الافتقاراتوهو



 فيضهولا رحة الا وهى حاصلة منه فلاكان الحلّت والام












 aت

## ( 191 )



 بصتهة مضمون الآيات المنزلة والواو للعطف على مقدر يستدعيه سياق الماق النظم
 واللارض) أى فيا يدل عليه السـوات وات والارض من عظم الملك وڭال القدرة

 في ملـكوت السهوات والارض وما خلق فيها من جليل ودقيت مماينطلق عليه اسم الشى



 علي كوة البيت ظهر الذرات والهبا آت فلنفرض الالكلام في ذرة واحدة ولـي من تلك الذرات فنقول اههاتدل على الصانع الــلميم من جهاتغير متناهيةوذلك وكلا لا وكل حيز من تلك الاحياز الغير المتناهية فرضنا وقوع تلاعالذرة فيهكار


 من الر جوع فى ذلك الي الادلة السميمة وقـد تطابقت مع الادلة المقلية على











 وءلوياته وعند هذا يظهر لك صدق ماقال الشـاعـ وفي كل شيء له آيه : تدل على انه واحد









الششس ضنياء ) أى ذات ضياء ( والقمر نوراً ) أي ذات نور وهذا تنبيهعلى الاستدلال على وجوده تقالي وو حدته وعله وقدرته وحكهته وبيان ذلاك

 أن مابه المَالذة غير مابه المثاركةواذا كاز كذلك فنقول ان مابه حع لمت المخالفة

 مايصع على جسم وجب أن يصت على كل جـم فلا صح على جرم الشمس









 كاملة تامة قوية وذ كوصاحب الـ ان النوز ذرات صـنيرة جدا تُنتشر عن البّم وأنه قد رد عليه متأخرو
 عبارة عنده عن حركة الاجزاء المذكورة وأنه قد اعتمد جمهورو الآن على

هذا التفسيو وبنوا عليه الهروح قال ولقاثل أن يقول مابال تلاك الاجزاء الاثيوية تحخرق حركتها لوح بلور بسماكة كثير من الاذرع واذا طلي أحد



 تفسير كم هذا كيتْ قويت تالك اللـركه ملى خرق اللو ح السميلك الصلب
 قلنا لـع بينوا لنا مامعني تشُرب اللون النور الذى هو حركّ أَجزاء بعبارة
 الششمس بیض دقائت أضاءفي الظالم طول الليل فـلم تفسيرك للانور ان قلم ان
 دامت تلا الحرك ناشثة عن الدهان مع أن الـركة الاصلية المنبمثة عن الششمس قد انقطعت عنه وفارقته من سـاعات وهذا خالاف مايهر من الا
 بقوله هو الذى جمـل الشُدس ضياء والقهر نورا بيت حكمته بقوله تعالي




 .
(190)

ولالقعران عنها على تقد رِ مستو لابتفاوت وهى ثمانِية وعشرون منزلا

 وآستقوس نَ يستسر ليلتين آوليلة اذا نقص الشهر ويكون متام الشهس









 |, وباختلاف ماله فيزيادة الضوء ونقصانه تختلف أحوال رطوبات هـنذالالمالم

 |l








 المنتفون بالتأمل فيها * وقال تطالي فـ سورة يوست ( وكأِن من آية ) أي

















## (19V)





 الدلاتل والــَتاب الهمتوي على شـرح هذه الدلاتل هو شرح جّلة العالم الاعلى
 تعالى على سبيل الأهام







 كيفية ذلك الامسـالك تال الامام غخر الديت ان هذه الا جسام الـظيمة بقيت





(191)

 مكان وهوفضاء والفضاء لا نهاية لله وكون السماء فيبهضه دون بعض ليس الا لا لا










 ذلك أو لمدة معينة فيها تم دورة 'منمايجرى كل يوم ملى مدار مـين من المدارات اليومية واعلم أرونـ تقدير حركاتها بمقادير غخصوص




 كeدار
(199)

كعمّار خاص من السرعة والبط ع ومتي كان الامه كذللك لزم آن يكون لـها بحسب كل لـظة ولمة حاله أخخري ما كانت ساصلة قبل ذلك


 أحم ملـكه مره الايماد والاعدام والاححياء والاماتة والاغناء والاففقار










 شياً فشياً المستتبمة للمنافع الجملية فى السفليات على موجب التدبير والتقديو


 لا بد من وصولها وقد بينت ملى ألسنة الانبياء عليهم السلام ان ذلكا
( + ••)





 ? .
 الو العلاء من ذهب الي انه قبل الوقوف علي الدلائل الدقيتة فالفطرة شاهدة











 |l الهاعـبل الغْتار الـلـكيم كانأولي . الو جه الثالاث ان الانسان اذا وقع فـ محنة

 || وماذالك انخشهادة الفطرة بالافتــارلي الصانع المـدبر واعلم آن للسلفت طرقا

 إأيت أهواله قال بلى هـا.جت يوما رياح هـانّلة فكسرت السفن وعزقت














 يدفهها هل بجوز ذلا فـ في المقل قالوا لآهذا ثيء لايقبله الهقل فقال أبو
(F.F)






 النى جهل هذه الانثياء كذللك مع آن الطبع واحـد فاستحسـنوا منه ذلك





 باختلاف الاصوات وتردد النغات وتفاوت اللغات وتامنها سئل أْو نواس

عنه فقال
تأمل فینبات الارض وانظر * الى T ثار ماصنغ المليك




 ع
(F•R)
عـفت ربك قال باهليلج ججففأُطلت ولعاب ملين أمسـك وقالَآخر عـفته
 |عشرها حـا







 فلو لا الغروب لــان الـرص يحمالهم على المداومة على المهل على ماقال وجهانـا



 سـراج يدفع لاهل بيات بعتـدار طاجّهم ثم يرفع عهنم ليستقروا ويستريحوا فصار النور والظلمة علي تضادها متماونين متظاهـهيت على .افيه صاللاح الهالم


 |1
(T•E)













 .
 |واُحآها كلها الي النارية ولم تّتكون المتولدات نيكون الموضم المحلذي لمهر



 .

 برهة من الدهر تمت بذلك المنعaة فسبدان الـالق المدبر بالـلـكـة البالغة

 ولايكني أذ نعتبر الشُمس ذقط منبـا لاضواء التي تسمع لنـا بالبحت عن


 |الارضية وسبب من أسباب البقاء فيها ولننوه هنـا عن خردلة من حكمة |












 واللمارة الشـسسية ضرورية أيضأ للنباتات ولو •نغ النبات من درجة الاترارة

 الا حيوان ولا نبات ثم ان النور هو آحد الاسباب المهـة لا لا بادة الميكروبات
 أَما حكمة غروب الثمس فعظيمة جدا فبدونه كانت تستمر توشت الارض

 ركين جدا لانه بِــد غروبها تبتدى الارض في ارسال الحرارة المـكتسبة


 الثشمس فى اليوم التالي فتحصل النتيجة السابقة \% أما القهر وهو الما


 قال المتنبي



 3, $\leftrightharpoons$

اليك نورا ث أْنشأ يقول
ما ذا أقول وقولى فيك ذو قصر * وقد

 عن الارض مسـخنة للارض فيوقت دون وقت ليحصـل البردعند الـاجة|اليا
 |l















## （ケ゚ー人）
























## (5•Q)







 وتعريغه * وقالم تـطلي في سوره الـجر ( واقــد جعلنـا فى السماء بووجا ) قصورا ينزلما الديارات وهي اليموج الاتُنا عشر المشهورة المْتلفة الميآت
 من بساطة السماء قال الامام غخر الدين ووجه دلالها علما على وجود الصـانع


 يركب تلى الاجزاء والابعاض بحسبـ الاختيار والـلـكمة فثبت آن كون السماء هركبة من البيوج يدل على وجود الفـاعل المَتـار وهو المطالوب







سبتحان الني سخر لنا هذا ونظأئره بل هو تصريضه تقالى لها حسبا يترتـ
 ارادتهم ( والنجوم مسخْرات بأَسه ) •بتدأ وخبر أى سـاتر النجوم
 مذ للات له خلةها ود.بها كيف شاء أو لما خلتن له بايباده و"قد ويره على مقتضي ارادنه ومشيتّه وحيث لم يكن عود منافع النجوم اليهم فيالظهور




 لها تصرف فنفسها فضلا عن غيرها وذلاك لانه لابد لاركالتها واتصالاتها من سبب وذلاك الهبب اما أن يكون هو جبلبالذات أو فاعلا يختارا والاول باطل لان نس:
 "بت أن محرك الافلاكك والــكواكب هو الفاعل الـهتار القادر وذلك هو

 الشثهس والقهر ليقولن اله فآثى يؤفكون قال وانـا




## (H)

ودنلالة ما فيها ملى عظيم القدرة والملموالماكمة والـوحدانية أظهر جميع الآيات

 المودءةفى الهلويات المدلول كليها بالتسخير التي لا يتصصدي لمعرفتها الا المهرة







 الاوسسط بن البنات السّى وهو كوكب خفي صغير كانت الصـا


 الضمير التخصيص كانه قيل وبالنجم خصو صا هؤ لاء يهتّدون فالاعتبار بذلك





(FIV)









 |مع زيادة قال صاحب روح البيان يقول الفصيى أصحاب النظر والاسـتـد لالال

 ويتغكرون في خلق السـوات والارض ولا يك大ن صرفـالتفكى اليالمهول






 $\xlongequal{\text { 隹 }}$

## (YIF)

الشهس والقمر والنجوم وذڭر هذه الامور فياكثر السور وكر رهاوأعادها

 وزيناها ومالها من فروج فهو تعالي حث كلى التأمـل في انه كيف بناها ولا ولا





 انهتعالى مدح المتفكرين في خلق السهوات والارض فقال ويتفكرون فـ الـا
 فـل * وا\$ امس أن من صنف كتابا شرينا مشتهالا على دقائق الهلوم اليقلية



 بلغ أقصي الدرجات في القوة والكال الثال الا أن اعتقاد الطائفة الثانية يكون




















 وفى الـازن قال الملماء اذا طالمت الثمس من المثرق وأنت
 ظلاك خلفك فأذا .الت الثـهس الى الثروب كان ظالك

 تظهر








 | فهـنا هو المراد بن انتقال الاظلال ( سـجدالّة) هال من الظالال والمراد هن الستود الاستسالام والانقياد يقال



 متمنعة عليه فيا سخرها له أو المراد آن هذه الظالال واقعة على الارض ملتصقة (

 والداخرالصاغر الذى يفعل ما تأمهه به شاء أم أبي وذلك لان بميع الأشياء





















 وغوبا و.حسب الاختلافات الواقعة في طول السنة في يـين الفلك ويساره الا |ورأنـا انها واقعة كلى وجه مغصوص وتريّيب معــين علمنا انها منقادة لقدرة
(YIV)






 مواضع تسكـنون فهيا من الـكموف والانيران والسروب واعـلم الن العرب

 البلاد المعتدلة والاوقات المعتدلة نادرةج المدا والغالب الما غلبة المرآو غلبة البرد











 |البينات والعبر ( فانها :ليك البالاغ المبين ) أي فلا قصور من جهتاك لان











































تمالي فیسورةالانبياء (وجملنا السماء سقفًا ) لالارض











 مح آن المراد تقيد رؤيته عليه الــلاة والــلا












 الينا ) عطف على مد داخل في حكمه وثم لاتراني الزمانى لـل ان ان في بيـان
 كلى الـلكمة الربانية ويجوز ان تكمون الاتراخي الوتبي أي أزلناه بعد ما انشأناه |!


 ( قبضا يسيرا ) آى ثلى مهل قليال قليلا حسبـ ارتعاع دليله كلى وتيرة معينة









(FY)










 زوال الاظلال لا يكون دفعةبل يسيرا يسيرا ولان نبض الظا لا لوا لو حصل دفعة




 - نتصصالآخر وكا ان المتّدى يهتدى بالمادي والدليل ويلاز
 |الينا قبضا يسيرا فاما أن يكون المراد منه انهاء الا الا الالل يسيرايسيرا الاي غاية
 |عند قيام الساعة وذلك بقبض اسبابها وهى الاجرام التى تلقى الاظظلال رقول ينيّا
(FTH)
隹







 ", والمتأخرون هن الفالاسفة على أن جرم الشهس يفوق الا隹

 :
 الا

 المها

 بظلم والتحقيقت أن الظل عبارةعن الضوءالثانى وهو أمص وجودى

## (TYE)

 الالثنا عشر وهى منـازل السياراتت المشهورة سميب باليموت وها وهي القصور الالية لانها للـكواكب السيارات كالمنازل لسكاءها واشتقات البيجمن التبرج

 الثهس والقه, ) لاصلاح الاقوات ومـرفة الاوقات وغير ذلك منالمنافع







 آلا الا من الفراسن * وقال تعالي في سوورة الروم ( ومن آياته )الدالة على تمـام



 الارض لاتخرج عن مكانها الذى مى فيه والسماء كـنـلك لاتخرج عن بـا



 .






 والنبات والليوان والانساذوظهور الاحوال المختلفة بحسبسيرالـكـواكب



 يكسك السموات والارض ) أى يـفظما بقسدرته (أن تزولا ) أي كراهة زوالما عنأَا كنها أو يمنمها أن تزولا لان الان الا

 يكون يوم القيامة (ان أمسكهها )أي مآمسكهها ( من أحد منبعده) مـن بعد



## (YRM)

"











 |منزلته أي ذالك الجري البديع المنطوي على الــكم الرائعة التي تحار فيفههـا






 الوج> الانفع وعلم الالفع فاجراها على ذلك وبيانه من وجوه - الاول هو الي
(FY)
 تالك المسامتة ولو قدر الدّ مورها علي مسامتة واحدة لاحترقت الارض



 ;
 $|\mid$



 'و $|\mid$








 في ساطاه فتطهس نوره(ولاالليل سابقالهار )أى يسبقه فيفوتهولـكن يـاقبه وقيل المراد بهkا آيتـها وها النيران وبالسبق سبق القهو الي سلطـان الشهس
 ( وكل ) التنوين عوض عن الاضافة ومعنـاه كل واحـد ( فیفالث يسبتحون )





 جاؤا ولا يقول كل جآ بالتثنية . وثالها لا قال ولا الهيل سابت النهار والمراد

 السماء وما فيها من الـكواكِب وما فَ الارض من الجمبال وغيهها تالذ طانعين

 الذات * وقال تصلي ذي سورة الصافات ( انازينا الـلاء الدنيـا ) أي القربى



(YYQ)
|زينة للسماء وجوه . الاول ان النور والضوء أحسسن الصـفات واكالها ولو ما






















 تلك الاهززاء حين قصد اللّ تقالي ان يخلت منها السـوات والشـمس والقمر كانت مظلمة فصتح تسـهيتها بالدخان لانه لا مین الدخان الا الا أجزاء متفرقة غير متواصلة عـديمة النور ( فقال لما ) أَسـيه لالسماء ( وللارض ) التى قـدر


 أُمه ومأثور بامر آمه نافذ الـ











 خنى









 وخلل قال الامام غخر اللـينظى بعض المواض
 له






 |الموثى طرائق الوشى قال الامام |من الاشكال بسببالنجوم فان فسـت كوآبها طرقالتنينوالمعربوالنسر



















 الى ان يوجع الي الـىق ويقول حر كها الشتقالي


## (MR)

فالانا أقـم شفذ



 في معرض القسم وقال مواقع الججوم فانها آيضاً دليل الاختـا



 القــدرة وكال الـاكمة وفرط الرحمـة وقوله لو تعلمورس اشتراض بين الصفة والموصوف لتأ








 الاخري مننغير مماسة وكل سماءبانسبة الى ما فوقبا كـلقة في فالاة فسبدهان
(Y゙ミ)

 ولم يـول الا عليـه في كل دفع ونفع وسارع فـ مرضاته ومحابه فـ كل
 والذين آمنوا أششد حبا له (ماترىفي خلت الالمحن من تفاوت ) "بائن وعدم



 من تغاوت فان المخلوقات باسرها ليس فيها تناقض أو زيادة غير عحتاج اليها أو نقصان معتاج اليه بل اللمكل مستقيمة مستوية دالة على ان خالقهاعالم قال

 |







 Sivel,

ولعلك لا تحكم عمتتضي ذلك بالبحـر الواحد ولا تعتمد عليه بسبـب انه قـد




 والـل





 |السموات الى الارض ( عصايسـح ) أي بكواكب متقدة عظيمة جدا تْوت
 ذ كو الهلامة أَو السـيود انهـا نتراءى كان كاها مركوزة فـ سماء الدنيـا




 المباد من كوها زينـة لاهل الدنيا وسبيا لانتُعاعهم بها تدل علي ان صانعها








 ان تكون كلها هناك وانا قلنانان بِضها في الفلك الثامن وذلك لان الثا الثوابت



 في كرة واحدة قال واعلع أن هذا الاستـد






 هتم

## (FTV)

متطابقة بمضهافوق لِض( وجهل القمر فيهن نورا ) أيمنورا لوجه الارض فيظللة الليل قال العلامة أبو السعود ونسبته الى الالمل مع أثه فيالسماءالدنيا
 لاتحجبِ ماوراءهافيريالـكزلا"نا سماءواحدة ومن ضرورة ذلك أنيكون
















 قولهم زغعت الـِيل اذا جرت فمعنى والنازعات أى والباريات على السيرالمقدر
(MPA)









 حركَ من البعض أو بسبب دجوعها أو استقاهمها ( فالمدرات أحهاً أى تدبر

 |الناس فى الماش فلا جرم آضيفت اليها هذه التدبيراتوهنا وجه آخرذ كره







 ( بناها)
|'













 فالقولل الأظهو ان ذلك أشارة الي رجوع اللكواكب السيارة والستمقامتها




 ||

## (YE.)


 نغوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلم وكنوسها عبارة عن عو عوها اليه
 البروج ) يني البروج الاثنى عشـر ذات المنازل والهال والطرق التى تسيرفيها


 بالقصور التي تنزل فيها الآكار والاثشراف لانها منازل الـــياراتيات ويكون







 الطارق فى الاصل اسم فاعل من طرقطرقا وطروتا اذاباجاءليلا والمرادهـنا الـكوكب البادي باليل الما كلى أنه السم جنس أوكوكب مههود وقيل الطارت



(TES)



 كوكبا أو غيره فلا قان تلالى والطارق كان هذا مار الايستغنى سامهيه عن ممرفة



 الالذي يثقب الثى = . وثالثها قال الفراء النجم الثاقب هو النجّم المرتفع على





 كيف خلقت والى السطاء كيف رفهت ) رفعا بيد المدى بلا عماد ولامساك ولا ولا



 خخلوقاته المتضمنة للمنافع المطيمة حتى يتأمل المكلف فيها ويشَكر عليها لان

## (Y\& )























(YE~)






 والارض والمركات ونبه على المركبات بذك أشرفها وهى النفس والغرض






-




 || الافق كان بحرا مكلوأ منالظلمة ثم انه تمالي شت ذلك البحر المظلم بانجأجرى

## (Yミ!)










 وهو المستطيل الدي يكعل عقيبة ظلمة خالصة فهو من اقوي الدلائل على
 تأثير قرص الشـس أو ليس الاعس كذلك والاول باطل وذلك لان مسكز

 كرة الارض وذلك يقتصى انهحصل الضو =فى اللِع الثرق من بالدتنا وذالك






1.4

## (YミO)







 الضوء المغيء * اذا عـفت هذانقول الشمس عند طلموع الصبع غير مرتنهة















## ( 5 〔 7 )

 التي هي دارُ كذلك فالدأرة التي هي زصف الالها في في بلدنا وجب
























 بصباح التـكوين وِالايكاد وفالق ظلمهابلمادية بصباح الحياة والمقل والرشادا




 الحاكذ وذللك هو الليـل
 أُولا والهار مغعولا ثا

准




( Y\& 人)


 نخر الدين والمعني أنه تعالي جعلا فیالدين فالان كل واحد منها مـنا الدوام من أقوى الدلا





 الفيل أي انشأهما كذلك والفاء "قسيرية لان المحو المنكور وما عطف عليـه





 |الي الـكهال شياُ فتيا دلالة على ان ليس لاهبد ئي تحعصيل الرزق ;أنيو سوى



## (4\&q)

النار مبعرة لا باحدها فقط اذ لا يكون ذلك بانفراده هدارا اللعل المن كور




 أي هو المؤثر فى تعاقهها فى الذهالبـوالئيع يخلف أحدها صا صاحبهاذا ذهب





 آحر عer وفي آخر مغرب وفى آخر عشاء وهل جرا الما هذا اذا اعتبر الما البـلاد






 والمريف والشتاء وهو من الآيات الیظام . الثالث ان انتظام احوال المال الهباد
 .ر,










 أسباب المعيشة (أفلا تَقالون ) أى ألا تّتمرون فلا زهقلونبالنظر والتأمل






 سورة الفرقان ( وهو الدى جهل لـكم الليل لباسًا ) أى هو الذى جهل لكّم

الاليل كاللباس يستركم بظلامهـ ما يستركم اللباس ( والنوم ســباتا ) أى وجهل






 | الـال ثال النهار زمان بعث من ذلك السبات والنومكبعث الموتي على حذف المضا واقامة المضاف اليه مقاهه أو نفس البـث على طريت المبالغة وفيه اشارة الي


 |


 الـا




 اللي الـكبير * وقال تقالى فى سورة القصص ( قل أرأَّ


















 at

## (YOH)

منزلة من لايسعوولايْصرقال الـكلمبقوله أفالا تسمعون معناه أَفالا تطيمون

 رحويا لاغروب الششدس فيه فهاره سرمديفالا يعيش الليوان فيه ولاينبت النبات فيه من قوة حرارة الشمس فيه وكذلك يدور فلك الشا











 قد عم الأرضكلا أسرع منالالهع ( ويوج النهار) أي يدخله كذلك (فيالليل)
 مثل الطرف فيميز سبحانه كلا همهما من الآخر بعد اضمتحالاله أو المـني انه
 ونصصانا قال الامام غخر الدين ايلاج الليل فى الهيار يكتملوجهِيت (أحدهها )

 موجودا في زمان كان فيه الهـار \% وثانيهـا ان يقال المراد ايلايج زمان الميـل
 عشرةساعة|ذا قصرصارزمان الليل•وجودا في لالهار( وسخرالشالمسووالقمر )


 الماصة وحركته القسرية على المدارات اليومية المتخخالفة المتعددة حسبـ تعده

 حيز الرؤية فان من شاهد مثل الصنغ الرائق والتدبير الفائت لا يكاد يغفــل

 الاعيعاب وكان لكثرة تككراره قد صار مألوفا فيفل عما فيـه من الدلا





 من السلخ وهو ازالة ما بين الحيوان وجلده من الآتصال ( فاذاهي مظللمون)
|أي داخلون فيالظالم واذا للدفاجأة أى ليس بيده بعد ذلكأَمه ولا بد لمه

 الا وذكر آية النهار معها وقال تعـلي في سورة الز ولم (يكور الليـل ملى



 الانهار ويكور النهار على الليل اشارة الي جريان النُهس في مططالمها وانتقاص الليل والهار وازديادها اهه ومنتهي الزيادة اربع عشرة ساعة وما ومنتهي النمصان

 السهوات والارض والثانى اختلاف أحوال الليـل والنهار وهو المراد هرنا

 وذلك يدل على ان كل واحد منهما معلوب مقهورولابد من غالب تاهـ لما
 ( الهّ الذى جمل لـكم الليل لتسكنوا فيه ) أى ليزول عنكم التعب والـكالول


 قال ابن هيصم جعل الليل مناسبا السكونمن الـركه لان المركة على وجهبن.

## (FOY)













 فى وقت الوم سبب للراحة فبيانه من وجهين . الاول ان الالحركات توجا
 والثانى ان الاحساس بالاشياءانما يكمنبايص.ال الارواح البِماية اليظاهـ

 وركزت وقويت وتخلصت عن الاعياء وأيضا الليـل بارد رطب فـبـرودته



(TOV)

 :الاعهال تصرفات فى امور وهذه التصرفات لاتكمل الا بالضوء والنور حتى






 أن أنتقد الر جل أن هــنه النم ليست من الهَ تعالي مثل أن يعتقد آن هذه


 الليل والهار لما داهت واستدرت نسيها الانسان فاذا ابتلى الانسان فققدارنـ








 |اليون اذا أراد هـبا من عدو أو اخفاء مالا يحب الانسان المان اطالاع غيرهعليه ثال المتنى
وكم لظلام الليل عندي من يد \# تخبر أن المانوية تكذب













 |لد الليلوالنهار ث-

 ( للاستدلال على الصانع المْتار الـلـيم )

اعلم أن الري هو المواءالمتحرك وكونهذالالهواء متحركاليس لذاتهولالاوازم
 وهو اللّ جل جلاله قال المتقدمون من الفلاسفة هرالـنـا سبـب آخر وهو أنه يو "فعمن الارضأجزاعأرضية دخانية لطيفةتستهنا الشمس تسخينا قوياشديدا فبسبب تلاك الستخو تة الشديدة تّرتفع وتّتصاعد فاذا وصليت الي القرب من
 المستديرة التي حصلت للطبقة المو جودة هنالث وهي كرة النـار فيمنغ هــنه


 حركة فكانت الرياح أفوى وأشد هذا حاصل ما ذ كـروه ويدل ملى بطلانه وجوه.الاول ان صهود الاجزاه الا رضية انما يكون لاجل شـلا شدة تسخينها

 ووصلت الى الطبقة الباردة من المواء امتتع بقاء الحرارة فيها بل ترد جـالا جدا
 الفلك فبطل ماذ كروه *الوجه الثانى هبـ ان تلك الاج الا





 اللمبال فتلكالا جزاء الدخانيةعندما تحركتحركتها الطبييمية التى لماوهى الحركة











 وجبـ أْن يُخرك هواء المل الهـالم وليس كذلك فبطل ما تالوه قال المتأخرون

 كان الـِّ أسكن وأهدأ فاذا انقطهت الموازة بايه سبب كان









 ｜．




䂙



 سرايهة فيه من سم

السـاعة مانة وعشرين ميلا أو ا كثر لكنه نادر ( الثامن ) آن منا الاعصار الا


















 والمراسي والموارد مهول أيضا وبابلملة فالظاهـ أن مالا تّتلفه المياه والنـيران


## (MAH)

المهولة في اجتيازها عليها بعضساعات قليلة( اللاديعشر ) أن منها الرياح
 التى ليس لها اتجِاه غخــوص ولا مــدة معينـة بـل كثيرا ماكنشامد منـا









 من المرض المنوبى أما وراء ذلك فتـتسلطن الرياح المنتظمة والرياح المْتلفـــة

 الشرقية فى شمال خط الاستواء وبالرياح الثالية الغربية في جنو.هيخنالافـمدة
 اختلان الرياح فى الصفات المنذ كورة مع انطبيعة المواء واحدة وتأثيرات



(TME)

 |














 |




كثيرة منها حغظ السواتُل الو جودة فىالاجسام اللية منانتندفق وتنغرزا الم الخارج بدليل ان جِض علاء الفلاســفـة صعد بالبالون الى نقطة عالية جدا



 الا رضية ولاقطرة ماء وما كان يـــد الانسان منها الارواسبها المْتلفة وبيان








 كبير حتى نراهنارغا وموجودافيقاعه جلة رواسـت عـتلفة هي المواد التيكانت











ربطط الاسباب بعسبيا بها ظاهـ افق فقط
( المطلب الثاثى فى كيفية التفكر فيالرياح
*ا







 منهايذهباللىجانب آخر فنقوللاشلك أن طبيمة المواء طبيمة واحدةونسبة

 يسرة وجب أن لايكون الا بتخصيص الفـاعلى الْتار وقوله تــال بين يدي
 (ومن

## (FMV)

( ومن آيآن أن يرسل الرياح ) أي الثمال التى من شمال الـكمبة والصبالاليتي




 المطر المسببعنها وما يتّع ذلك من أمور لايحميها الا خالقها والبحمة مسطونة


 الباثية ( وتصريفـالرياح ) أيوفى تحويل الرياح من جهة الي أخري وتقلـيبا


 .
 اللظيم فى الانسـان والحيوان والنبات وذلك من وجوه ـ أحدها أنها مادة



 المو'ء فالاجرم سنل أيضا وجدان اللاء ولـكنوجد ان المواء أسهسل لانالماه
(F7N)


 |الي تحصيل الادوية النادرة قلية فالا جرم عنات هنه الاشياء وبا وبمد الإدوية



 عن هذا الممي فقال
سبتحان من خص المزيز بِزة \% والناى مستغنون عن أجناسه




 متبايني الـواص أحدها الاوكستجين وثانيهها الايدروجين







## (F79)

ولاطم له أخف من المواء لايصلع للتنفس ويوجدنىالمواءمنالاولواحد
 فىآى ققعة من . قاع الارضوحكمةوجود الازوت فيالمواءمههة جداولو لاه لاحترقالانسانفيطال التنغس لانه يلطفففعل الاوكسيجينووجودهضروري
 في المواء وقد مضى على الانسان الي الآن وهو يتنفس مرــ الاوكسجين





 كوبونه لتكوين انسجها ثم ثخرج منها على حالة الز الزفير الاوكسججين ليستنشقه


 أى اختلال أليدت هذهحكمة ثقفـددونها الفحول وتدا






## (TV•)

 الدين الاققرب ان هذه صفات أُربع للرياح فالذاريات هي الرياح التى تنشيء
 السيول المظيمة ومي آوتار اثقل من جنا


 كان جبريل سبب ظهوره اضاف الهية اليه واقـم باللاياح لشـرفـذواتها ولما











 الثـديدة الهبوب ( والناشـرات نشـراً ) أي الرياح تّتشر المطر أي ڤفرته حيث


## (PVI)









 بيع صرصر وذلك سبب لظهور الفرق بـين أولياء الهة وأعداء اللة( وثآلها )
 والبحار وتخريب الديار تصير الحلّت مضطرين الي الا جوع الى الهَ والتضرع ولم





 !بعضهم الاعذار محو الاساءة والانذار التخويغ ألي لانجل الاعذار اللـحقين.
ا,ولآجل الانذار للمبطلين
 (\$ والمطر وما يتبع ذلك وفيه مطلبان
(TVY)
》 المطلب الاول في يفية النظرفى الستحاب والمطر وما يتّب ذلك «، \} من الرعدوالبرق والصواعق \{

 أن يخلق أجزاء السدحاب والمطر كيف شاء سواء كان ذلك من مادة الا معينةآو


 بذلك القدر من البرد واجتمع وتقاطر فالبخار المِتمع هو الستاباب والمتقاطر











 أشعة من ستة اليا اثي عشر وتسـى هذه البلورات المبيضة المضيية بالثلج وقد

 ونقول انالطبقة الهالية من الهواء باردة جدأ عندكم فاذا كاز الـوم يومآ بارداT







 |وأيضاهـبـ ان الامه

 انهلا بد ان يكون حـدوت السـاب والمطر من دلائل القدرة واللاكة








## ( $\mathrm{HV} \mathrm{V}_{2}$ )

 ثقله وتأمل في أسبابه القريبة والبعيدة حتى يلوح لك شيء من المّ الثار نور اللّ



 .
 وقال وجعلنا من الـاء كل شى


 والرعد فقالت الذالاسفة فيهما ان الستحاب فيه كثافةولطافة بالنسبة اليالمواء




 المتأخرونان الحركة تيحول اليقوة كهربائية والقوةالالعهربائة تيّول اليحرارة والحرارة تيحول الى نور وســـنذكو في المبحت الاول من المقصد الرابع ونى


(YVO)
ونقولهنا انحدوث البرق والرعد دليل عيبعلى وجود الالد الةادرالقاهـ








 وعند حصول هذا العارض القوى كيف تحدث النـارية بل نقول النـيـران



 من أين حدث ذلك اللون اللاتمر فثبت ان حدوث النار الماصـلـة في جرم




 فهي نار لطيفة قوية لاتمر بشي: الخ أتت عليه الا انهامع قوتهاسريهة المخود

## (YVY)























(YVV)
بل تنزل كل ول واحدة فىالطريق الذي رسم لها لاتعدل عنه فلا يتقدم المتأخر



 |من طير ووحش وجميع الحشرات والدواب مقــدرة تلك المطرة بيسبا التقدير الالمي آثها وزت الدودة الفلانية التى فيناحية البلبل الفلاني تصـلـا
 |اللطيف وفتناور الثنوج كالقطن المندوف من المجائبالني لاتحصى كل ذلك



 |






 |
 الى سارُ أجزاء الو رقة ليغنيها وئيها ويزينها وتبقى طراونها ونضارتها وكذلك


 عليمن اول الامر فهاية الباهل بدايةالعاقل
















الـاجة ويرده عنـد زوال الـلاجة . الثالث ان السـحابِ لا يقف في موضع

 اللتفذيمرا وكيف أى في كل واحد ما ذا كر في ألآية آيات عظيهة كثيرة دالة
 الالوهية به سبحانه ( لقوم ليقلون ) أى ينظرون بـرفاء عقولمم ويتفكرون






 كان في غـير مكانه وزمانه ويطمع فيه اذا كان فى مكانه وزمانه ( وينشيء )
 السم جنس فی معنى المُع والواحدة ستابابة ( ويسبح الاعد ) أي سامعوهمن




 على













 تحماله فى جو فبا كا من الساء ) ! (

 لِنابه بقوله وان من شيء الا عندناخزائنه كانه قيل نحن القادرون على ايباده


 السها

الالـماء ماء يقتضي تزول المطر من الـهاء الي السجاب ومن السحـاب الي






















ظاهـا وباطنا وتال مقاتل لطيغ باستخراج النبت خبير بكيفية خلقه وتال






















## ( YAK)

.
 منها محل الرياح للسداب الثقال * ومنها سووت السحـاب الي حيث ينتفع
 آن كان قطها فيجهات غنتلة " ومنها جعله ركاما وذلك بتركب بعضها على البمض وهـنا مما لابد منه لان السحـاب انما يحمل الـكثير من الماء اذا
















（テヘミ）


















 والنار والنور والظلمة من شيواحـ



## ( Y 人 0 )

 . واحياؤها بإبات النبات وتذكيـ ميتا باعتبار المـكان ( ونسقيه ) أي ذلك الماء الطهور عند جرياه فى الاودية واجتّاءه فى الحياض والمناقع أو الآبار ( مكا






 نزول المطر وذلك قوله لنحيي به بلدة يريد لمض بالاد هؤ لاء المتباعدين عن










(Fヘ7)
 ليغكروا ويعرفوا بذلك كال قدوته تشالى وواسع رهتـه في ذلك و قوموا

 مطرنا بنو كذاولا















 في انزال المطر وانبات الشُجر منافع كـنـلكفيتقــدم البرت والرعدعلى المطر

## ( FNV)


 وأيضنا العرب من أهـل البوادي، فــلا يعـلمون البـالاد المعشبــة ان لم








 اذيقع .بلدة دون بلدة وفي وقت دون وقت وتارة تكون قوية وتارةت التكون









 أُعجب علامة للقدرةومايفضي اليهمن انبات الزرع وادرار الغرع حكمية بالنة







 |أن عهد




 |, |, والـلحكة ( فسقناه الى بلد عيت ) أي لانبـات فيها والموت يقال باز الماء الموة














 ث
 ورحتّه * وقال تّعالي فیسورة شورى ( وهو الذى ينزل الإيث ) أى المطر ألما













 وتذكيره لان البلدة فیمعنى البلد والمـكان والالتفات الي نون الـظمةلاظهار









 في سورة الملك ( قل أرأيتم ) أي أخبروني ( ان أصنح ماؤكم غورا )أى غائرا

 |المـآخذ أى لايآتي به الا السّ تـالى

## (YQ1)

## * المبحث الثامن فالنظر فيالالارض ومافيها


委
اعلم أن الذى انكط عليـه رأى الناظرين فیطبقات الارض من الفــلاسفـة

 من الفالاسفة فى كيفية تكونها انما تولدت هـنذه البمال لان البحاركاتت فىهـذا الباانب من الهالموكانت تّتولد فيالبحر طينالز جا وبوالمطة قوة الشُس تنمّلب حتجرا ثم ان المان كان يغور ويقل فيتحجر البقية فلهذا السبب تولدت هــذه الجبال قالو ا واناكانت البحار ماصلة فيهـنا البانب من العالم


 فيجانبالثمال كانت البحار فىجانب الثمال والآن لمااتقّل الاوجالي اليانبا
 هذه البمال فیجانب الثشال هذا حاصل كلا•هكم فيهذالالباب وقد ذكر الامامام

 والثاني أن أوج الشهسا لآنقريب من أول اللسرطان فـلى هـنامن الوقت الذى انتقـل أَوج الشـس الى البانب الثمالي هغغي قريب من تسعة اللاف

سنة وبهـذا التقديريجب أن اللمبال فيهنه المدة الطويلة كانت فيالتفتت



 حصول هنه الا حبجار والصخور من طين البحار اذاكانت الشُسس هيالمؤثرة


 الارض بطبهه وحقيقته لم تكن البمال متولدة بعتغى الطا





 سـع الارض ويندر كونها منمزلة وانما الغالب ان تكون مهـاحبة السالاسل متوازية أو متباعدة مطيمة لا لـكتلة الاصلية التي تقلب وتّتسلطن على غير هاوقد





آراء كثيرة ولم يختر احد من المشتغلين بالاكائـات الطبيميـة الدن دوسوا الجبال على رؤس جبال الالب والبرنات والانده شياًّهنا وعللوا" ذلك بان الوقوفعلى أصول الجبال عسر جـدا كالوقوف على معرفة تكوين الـكرة




 حوادث غـيبة كالمبال البزلتيه الملكونة من عواميد منشورية مكردسشة على
 حتى تقرب لان تـكـون كتال عظيهة تحنى فيأقطار الستحاب من المو ومن





 الابيض الذى هو اعظم جبال الاوربا يتكون منه على سـطح الا رض تُو يقرب





من ارتفاع تلك المبال فیالجا آلافا كثيرة من الامتار وآن الـكاتنات التى



 ذابّةفيبدو مها اذ ذاك بمجوع حوادث وحركاتها المجيبةوقد اعترفوا بان أسباب تلك الموادث فير غير معروفة ونوروة






 ثورانه دوريا فيتجدد








وبكثرة طفحات الميـاد والوحل وبغاز المض الادروكلوريالذي ينقذفمن الاراضي البركايّة ومن المواد البركانيـة الذي ينسلطن هوفيها ويحلا توكيهِا




 كان مصورها من .بورتها الي خروجها سريعا وقـد تَكون تلك الميـاه عارة فى دوجة الفلي وسيولة الوحل وحرارته يختافان قلة وكثرة والمادة الفخارية تتسلطن فيه ولا يتأتى حسبان قوة اندفاع الثورة البركانية بل تارتير تغع ئمود
 وأرجل هذا الفطر مغهوسة في فوهنة البمل ويبـق الغطاء الذي من الاعلى




 الناسفة ان أسباب الـبـراكين وأصل المواد البركانية فـا عند الطبيعيين فيها الا آراء فرضية غير مؤسسة على أصول قوية مع انها تظه لأحس نيرةمقبولة لـكناذا قوبلت بالمشاهدات والامور الواقتيةذهبت ساقطة مــتروكة والذي
 وقـد ذكروافي كيفية الاستدلال بالارض علىوجود الالالمإِدر المْتار وجوهـا

## (Y97)





















 أحسن الاشجار وجيى الازهار والاثمار ومنشأ السرور وانشراح الهـدور

## (FAV)

ومع ان منها مايمد جنة نيم لانّى فيه الاظلاظيلا وماء سلسبيال ولاتسىع




 ويمالمه الموت الاتمر ولايرى فيه الا الا عم الباليةنمعظالمالحيواناتاتوهووالك



 التى يـ مادة الاخشاب والو قود وانها المواجز للبقاع المسكونة تيفظها من











## (ran)






 .



 كالذهبوالفصنةوالنحاس والرصاصو,الـديد وغير قابل الانطباع كالفيروزج











## (Y99)





















 خاصية ذلك الجذب ودامت فيه ولو انقعل عن المناطيس وكذلك اذا دلك

 والفولاذ أتهيرت أوضاع أجزا'عها ولوكانا بطول عمتد واذا كان الامر كذللك
 قضْبـ الفولاذ أُم اللال غير ذلك واو ضتحوا




 فى الطرفين وكيف قويت فـالطرف المفصول بهد القطع أبا لقطع تضيـ وضا











(*•1)




 مى المُشد الامين والهادى المبين فــبحان بن هدي الانسان سبيل اللمشاد . ان هنا تُفْجى الميون والالاه















شيأ فشيأ الي أسنل الجبال بوندسة بديعة جدا وقد حسب علماء الفلاسفة أن

 حكدتّا لاتّدر فلولاهما لما وجدت أنّهار الدنيـا المظيمة فمي كَذزن للمياه












 |الارض
 اذا اشتملت فتتحركو

 ata

 شُجر ينبت من الـاجر ثم تأمل ماعداه من المنبر وأصنافـالنفانس التى يقذفها البحر وتستخرج منه ثم انظر الي عجانُب السفن كيف أمســكا





 حياة كل ما على وجه الارض من حيوان ونبـات فلو احتاج المبد الى شربة








 كام الالمام حمجةالا الا

(T•E)







 الاول ويوجد ههيرات لا مصب لـا فتفقد مياهها ني الرمال وفى الاراضى

 الارض قبل أن يصل الي البحر • واما البحيرات فنها ما يرتفع فيها المياه حتي

 وهذا لعظم شأّه وخفاء أصله و جهل منشأد أدهش أفـهار ذوي الالباببولم
 ومع ذلك تخرج منها مياه كثيرة وبحيرات تأتيها مياه ولايثاهاهد فى الظاهر خروج شيء منهاومنها بحيرات تصبـ فيها جميع أنواع التيارات ومع ذلك


 | قولد تعالي في وتصهة طوفان نوح علميه السلاموقيل يأرضا بلمى ماءك وياسماء

أقلمي وغيض الماء وقضى الامر وقد يشاهد فيالبحيرات حوادث حخصوصة تستغرب غاية الالسـتغنراب من اشهرها جفاف بحيية جينورة والانتظام


 تلك الاححواض . وأما البحار فح ان طبمها السكونوعدم الجري يوجد فيها
 الانهار والهيرات وغيرها فنها تيار البحر المحيط المسـمي أوقيانوس ويديمي
 الاضطراب ويعتد هن التيارمنعرض ست عشرة درجة الي ثالاثين من كل




 سـت وعشريت وسبع وعشسين درجة فـ الرض الشمالى وهنالك يكتسبـ




 جهة الشمالتناتصت سرعته حتى لا يكونالا ميلا في الساعةونىعرض الحى

## (r.q)

 .





















## (H.V)

فى العادة وتشاهد تالكالتياراتأيضاني النصفا لـنوبى في أرض الناروزلنده

 غسقو نياتياز يتجه الي الثمال الثـرقى ويوجد فى ساحل الالافريقية الغربية بين





 الستة التالية وتيـار السواحل يكاد أن يكون مخالفا لتيار الالباحة وتيار البحر












كثيرةشاهد فيها الملاحونووالمسافرون تيارات مندوجةتأعنى تيارآ سفليا وتيارا


 وشوهد ذلك آيضا فى جون غينا ونى .بحر العين واليابونيا وغيرها ودوامة




 التيارات المْتلفة السريهـة في أوريب قرب جزيرة أوبى المسماة بالتركيـة أي
 أرسطاطاليس كا اعتوف به مشاهير علاء المتأخرين من الفلاسفة
-
*
ثال السّ تعالي فى سورة البقرة (الدي جعل لـى الارض فراشا ) أثي جمل
 واللين صالـة للقعود عليها والنوم فيها كالبساط المفروش وليس من ضروروة
 قال الامام غخر الدين واعلم ان كون الا رض فراشا مشا مشروط بامور $\mid$ الاول كونها سا كنةوذلكلانها لو كانت متحركذ لكانتحركّبا امابالاستقامة
|'و بالاستدارة فان كانت بالاستمامة لماكانت فراشا لنـا على الاطالاق لان
 هاوية وذلك الانسان هاوي والارض أثقل من الانسان والثميلان الا لا نا نلا لا لا














 |وها باطل لوجهين . الاول ابــ البحث عن سبب وقوف الماء والمواء الا كالبحث عن سبب وقوف الارض . الثانى لم صار ذلك البانب من الارض منبسطا حتى وقف طلى المـاه وصار هذ الــانب متحدبا . وثالهـا الذين قالوا سبب سكورن الارض جذب الفلك لما من كل الموانبفلم يكن انجذابها





















 لاحتاحت

## (M)

لا "ّتها فعلدنا ا انه لا بد من مسساك يسسكها بقدرته وانختياره ولهانا قال تعالىان السّ يساك السـوات والارض أن تزولا واتن زالتا ان أمسكهما من أحدمن



 الشرط الثالث أن لا تـكَون في غاية اللطافة والشفافية فان الشغاف لالستقر



 كذلك لما كانت فراشًا لنا فقلّب النّ طبيعة الا رض وأخرج الماه كالجزيرة البارزة






 السفن فلو لا خلته لما لمأّأَكن ذلك . وثانيها لولا الرياح المعينة على تحريكها

## (HIT)

|l











 مافي البحار من هنا الالهـ الهجيب وهو قوله تقالي سج البحرين يلتيان بينها برز







 البحر وظلمة السداببويضاف الرياح الصعبة والامواج المانيألة اليهافلم يمرفوا
 والـوف الشديد من هجوم الاعداء والـوف الشـويد من عدم الا هتداء الي طريت الصواب (تدعونه) أى من ينجيكم منها الال كونكم داعين له أو من


 أيالراسخخين فيالثشكرالمداومينعليه لاجل هذه النعهُأو جهيع النماء التى من





 لـكنه ليس كذلك فانالانسان بعد الفوز بالسلامةوالنجاة يحيل تلاكالالهلامة الا

 وغـيرها من الغموم والـكرب (
 أي اله ( الذي يسيركم ) أي يمكنكم من السير تمكينا مستمرا عنـــد الملابسة


## (M)

 الـعصول فى الفلك كان كذا وكذا قال الهلامة أبو السعود وغاية التسييرليست
 المؤذن بالدوام ملى الركوب المشهر بالمدوث ( وجرين ) آى الـفن (بهم )
 عنه كانه يذ كر لغير والتقبيح ( بويع طيبة ) لينة المبوب موانفة المَصوده






 اليه الاذهان كانه قيل فاذا صينموا فقيل دعوا السّ ( مخاصين لها الدين) من غير








## (H10)



 واقعوان ال:نجاة ليسـت متوقّة ولاشاك انالانتقال من تلاكاللاحوال الطيبة








 يتد فقوله وهو الذى مد الارخ اشارة الي ان الله سبحانه هو الذي جهل
 عليه انكون الارض أزيد مقدارا ما هو الآن وانقص منه أمه جائز مككن فى نفسه فاختصاصه بذلك المقدار المهين لا بـد وان يكون بتخصيص وتقدير


 به ( وجعل فيها رواسى ) أى جبالا ثوابت فی احيازها نير منتقلة عن مكانها


الـحكيم ( وانهاوا ) بجاري واسعة والمراد ما يجرى فيها من الميـاه وني نظها



















 الحركات القوية فيها ولولا انه وسع الانهار وجعـل فهيامن العبق ما يجوز

 وأضاف ذلأك التسخير الي أُسه لان الملك العظيم قلما يوصف بانه فعل وانما
 لشيء اذا اردناه أن نقول اله كن فيكون وتحقيق هذا الو جه راجع الىماذكرناه






 ومبناهالالسكني ( وألقينا فيها رواسى )أي جبالا ثوابت شبهالبلالل الروالسي





 من الارض قدر غخصوص ومن الماء والهواء كذلك ومت الـارارة والبيه
 |الزيادة على ذلك التـدر المخصوص اوالنقعان عنـه لم تّتولد المعادن والبـبات
(HN)


 في الارض ذلك المقدار وقيل المراد مايوزنمن الذهب والضضة وغيرها|'ومن |l

















(*)


 تشــكرون أي تعرفون حقوت نممه البليلة فتقومون باداءها بالطاعة والتوحيد والعل تخصيص هنه النيمة بالتعقيب بالشثكر لانه أووي فى باب الانعام من خيث انه جهل المهالك سبيا للنتفاع وتحصيل المعـاش ( وألتى فى الارض



 |والتغريسات لصارت بحيث تيّركك بالاستدارة بادني سببأنا لما حصل


 اللدى ينع كرة الارض من الاستدراة فكان تخليق هذه المبال علي وجـهـ
 . مالمة للارضعهـ الميد والميل وقال ابن عباس رضي اللّ oزها ان الارض .
 الم



## (NT.)

 الطرق * وقال تمالي فـ سورة الانسري ( ربكم الاني يزبي لـكم الفـلك في












 زيادة الجانب تنبيه على تساوي الجوانب والجّهات بالنسبة الى قدرته سبجانه







عنوان

## (YY)



 جعل لكم الارض بهدا ) أى جملها الكم كالهد تمهدونها أو ذات مهد وها وهو






 الانسان من عِبل أوصيرناكل شيء










(FYY)


 الـيوانات أيضا حتى ينتفع بها من حيث الا الا




 والرياح ولولا ذلك للا جرت بل كانت تغوصأو تقفت أو تـوطب فنبه تَالي
 سورة الذرقان (وهوالني مرج البحريت ) أي خلاهم) متجاورين متلاصقين







 فراستخ لا يتغيو طعهـا وind

ونصفه حار فالايختلط أحدها بالآخر ومثل النيل المبارك والبحر الاخذر









 جمل الارض قرارا ) اضرابوانتقال من التبكيت عا قبلهالى التبكيت بوجه



 فليست فى الصالابة 5 لالجر النى يتألم الانسان بالاضططجاع عليه وليست في






الـامس انه سبحانه وتعـالى جملما سا كنة فانها لوكانت متحرك لـكانت اما








 أَ أدها السن
 عر• هذا الدليل الواضع * وقال تمالى فن سورة لقان ( وألق في الارض


 ووصن عخصوص اه قال الامام غخر الدين واعلم ان الارض



 أي سكون الارضفيهمصلحة حركَ الدوابفاسكنا الارضوحركنا الدواب

## (MYO)

ولو كانت الارض متززلة وبعض الاراخى يناسب بعض الميوانات لكانت





 كالرمل لما حصل الثبات ولا كل النبات والالتفات الي نون المظهةنى الفملين
 قد يقع لـاهل انه بالطبع وبت الدواب يقع لبعضهم انه باختيار الدابة لان لها احتيارا فيقول الاول طبيىى والآخر اختياري للحيوان والـكن لايشك أحد فـ أن الماء في المواء من جهة فوت ليس طبها فان الماه لا يكون بطبمه نوق








 صبار شتكور ) تّليل لما قبل أى ان فيا ذكر لآيات عظيمة فى ذاتها كثيرة

في عددها لـكل من يبالغ في الصبر على المشات فيتهب نفسه في التفكر فن










 تالك الشدة قد يبّق تلى تلك الـالة وهو المراد بقولي








 :

يوجد في المتشابهين الختلافا ومن المتتلفين اشتباها لايكون الاتادورا مختارا وقوله ومايستوى البحران اشارة الي ان عدم اسستوايمها دليل على كا





 طرائت ظلاهرة من قوله طريق جمدود أي مسلوك وقطوع ومنـــه جادة







 فى الجبال فى نغسها دليل الeتدرة والارادة لان كون المبل في بعض نواحى الارض دون بعضا والاختـلاف الذي في هيئـة اللبل فان بعفنـا يكون

 لف نغسها دلاثل واختلاف أنوانها دلائل * وقال تصالى ني سورة يس (وآية
 |الذين يستصحبونهم فانالذرية تطلت علهن لا سيما مع الاغ الا بالذكر لما أن استعرارثم ني السفن آشق واستهساكّم فيها أبدع ( في الفلك

















 |رالانقاذ وتتيع باللياة مترتب عليهما (الي هين)أى الي زمان قدر فيهآجالهم ونال



 الا الارصلى سعهاوعظهـها (فى يومين)نى مقدار يومين أو في نوبتين فان اليوم


 أى وتِّملون له اندادا ولا





 على خلق هذه الاشياء الصظيهة فى هذه المدة الص:يرة كيفت يليت بالهقل جهل

 ( (رب المالمين ) أى خالق جّيع الموجودات وصمبيها دون الارض خاصـهـة
 للطالابوليظهر للنظار ما فيها منو جوه الVا ستدلال ووماصهد الاعتبآر ومعارح





俍














 | قدر فيها أقواتها لا جل السائلين أي الطالبين ها المتاجيت اليها من المتّاتين وقال
|'وقال تعالي فى سورة شوري (ومن آياته البوار ) السفن الجارية (فى البحر
 |آياته هذه اللاعنن العظيمةالتى تجرى على الما

 ف:تْول فيه هذهالسغن العظيمة التى تكونذ كالجبال تجري على وجه البحر عند







 رواء





 |





















 as.

## (MT)

وجه البحر وخلق الرياح وخلق جرم الـــفينة على وجـهـ يتمكن اللانسـان





 هذا ) أى النى ركبناه سفينة كاتتأودابة ( وما كنا له مقرنين ) أى وططيقين




 فركوب الفلك والابابة يوجب تـريض النفس للالاك فوجب بلحى الرآكب أن












 الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحر وذلك لا يكصـل الا الا بسبب











 (




والنبات ومن المدرك الناطق والصاهت ( لa لمم تذكرون ) أى فـلنا ذلك كاله


 بينهـافي مرأىالهين وقيل أرسل .يحرى فارس والروم يلتقيان في المحيط لانهما









 الارض بارزة تخــنهاا'لانسـان مكاناوعنـد النظر الي أحس الارض ويـار






















 مجاورتهما فلا بد من الامتزاج فقال تسالى مسج البحرين خالاهما ذها





 من البتي .كمی الطالب أى لايطلبان شياً وعلى هـنا فيه وجه آخر وهو ان
 يطلبابـن شيأأصالا بخلاف مايقول الطبيى انه يطلب المركة والسكون في
 الهذب أخف من ماء البحر الملح فلذالك يطفوا ماء البحر الدـذب على وجه
 المذب والآخر من الماء اللاع وصببنا أحدهلا فـ الآلا





 ألموار ) أى السفرن الـا


















 ت~

 لا لاتنظم





(ruq)








 "الها






























 استمارة ( والجبال ارساها ) أي انبّها وأثبت بها الارض ان الما تميد باهلها وهنا
 |بالتمير عها بالرواسي ليس من مقتضــيات ذواتها بل هو بار.بايُ عز وجل







 الثمس ( والارضووما طحاها ) الىوهن.لسطها من كل جانـبكى يـيش أملها قالل الليث الطحو كالدحو وهو البسط وإبدال الطاء من الدال جاءّ والمعنى
 والمحد للّ رب العالمين وصلي السّ على سيدنا حمحد وعلى آلد وصحبهوجيع النبيين والمرسالين ومن اقتدى بهداء •ن المؤمنين آمين


ومنكرى الحُوارق . ويليه المجز الثالث
أوله المقصد الرا:ع فى ماوراء
الطبيمة
(Y6Y)
-

（＊゙\＆゙）


