

اروتون

4eve
Mix

محيعِيبو


Ma9 - Iriv $\begin{gathered}\text { m }\end{gathered}$


المحد لله رب الصالمين والصاله والهالام على سـيدنا محمد وسوله الامين وعلى



 الانك大يز ية السكسونية بتر بيتهم ونشأ تهم وما الفوه من العادات والا خلات وغرضه هن بيانه هذا حث الامة الفرنساوية عى العـو ول عن تقالاليدها في التربية والتعليم وادخال الاصلاح في المدارس حتى تؤدي الغرض المتصود
 انتسهم ولا يطلبون سعادتهم الا من كده وإمهاده والمؤلف رجل ضال السنين الطوال "ي عزلة لا يكاد يشعر بهـإحد منقوهه

 ولَكنه كان في عزلته يركـ الصعـاب في الـحث عن احوال امته و يطيل



النظل في الحوادث وتاثُعها والهادات واثّارها والا خلات وما يترتس عليها وقسم كتابه الى ثلاثة ابواب بكث في الباب الاول هنها عن نظـام
 امة منها.وقارن خي الثاني بين القرنساويوالانكطيز ي اللـكسونيفيمعيشتها

 والصناءة والتجأرت و وخصص الباب الثالا






 منهاتين الـكKمتينودل على الفر ق الموجود بين امته وبين الامهمالا نكـيز ية
 وارشد الى احسن احوال الاجتاع لتحصيل السعــادة في هنه اللار وهذا


مقدمة المتجمبم
 الى ذكَر الموادث المديدة التي اخذت تبدو في الامة الفرنساوية ما يدل الم




 اصابت وقودآ جانا فالتهته لساعها وسرى لهيهـا غير ان الناس لم يشتغاوا باطفانها بلا بان كل يذكيها ويصليها لانها نار هدى وسالام
 تلاوته واقبل ابلموع على .ططالتـه وقامت لهُ قيامة المدرسينواشتينل بالبحت

 المدارس التي يشير اليها والسبيل الى تربية ابناهنم على غير تربية آبابّانم ولم

 يتهادى في الطاسن بسانيه ورفيع مبانيد هذاكتاب لم يترك مـنصّة في تربية الامة الفرنساوية الا أذاعها ولا خلقًا سيئًا اوعادة سافلة الا ندد بها لذلك اشتد وقهد فيفلوبهم وضربوا
(•) مقدمة:المتجم


 صاحبه جيث يملس المـكهاء واحله حيث تحل المظاه وسألوه ان يكون





 والاخبُبار فقام كل واحد بــا عهد اليهِ واعلن عن افئتاح المدرسة في شهر اكتو.ر سنة
 الـينة الماضية ذكر فيه ما كان من امركتابه الذي نقدمه اللقرا، وضمنه







مقدهة المترجم
ما نشرته الِلِائذ وبعض الرسائل التيكتبت الى المؤلفت قال موسيو ( جورج رودوناذ ) في جريدة ( باتريوت دي .روكسيل ) ( ظهر كتاب في فرنسا عظم اشتهاره وكان لهُ تاثيمكَير فيتلك البالاد عنوانه. سر تقدم الانككيز السكسونيتن ومؤلفه موسيو ادمون ديمولان وقد اشتهـ هذا المؤلف بكتابه دفعة واحدة فانا عرفناه منذ زمان مكباً على الaهل بصبر وستون وحضرنا مجلسه عند (لايلى ) موّسس العلم الا جتاكي وكان آكب تلامذته وهو الذيكان يميي بجلسه باحاديثه ويفيد اللـاضرين بمعارنه
 استاذه عن هنه الدار انزوى هنا الرجل ونسيه اكثر الهارفين بهـ وصار
 ونقول لـل ديولان لم يلك من الناجتين هع ما ظهر هنهُ اولاً" من غزارة


 بالزهو قد انقغىوقام العلاء والآتاب يدلون =لىمواقع الضعفـ و يشعرون

 الصتيحة واحتار المقـابلة بين الماديات فليس كتابه كتاب مذهـو نشره ولك, ناطمة بلسان فصيتح والاحصاء ينتج النتيجة من نفسه ويدل على الاصلا
(v)

مقدمة المتجمم
الالني ينبني ) اه
وقال موسيو ( درومون ) في جريدة ( ليبر هارول )


 ديكولان عن مزاج الامة الانكليز ية وبين اسباب انتشارهـا الانـا المجيب في

 وتال موسيو ( ديلاهى ) في تلا الجريدة ايضا



 يكتها وهو نادر في هذه الايام ثم ننشره بين الناس







معدمة المتجم
قال ( ان كان في ديولان شيء يوجب الايعاب فهو حسنمتص:ده وسالامة-

 كانت نسيًامنسيًا .مالأ کكا

 الا مسئنّ التربية فكا تكون الآبا، تكون الابناه وكا تكا تكون الابنـاء تكون





البديهِات ما ينساه الناس ويجهالو نهُ جهالا كِيًّا

 ينتل عن ذلاك الصصل ما حوى من الــلـئ ولا انتّشرت هاتان الجملان في تلك الجريدة تهافت قراؤها على مطالهت الككتاب ونقلت جرائد الارياف ما كتـب الهاضاضلانوعالقت عليهِمن الثروح
 وقالت جريدة (لاريبوبيك فرانسيز ) ( جاءكتاب ذلك المؤلف الـظيم الثـــن بعسئلة شفلت الانفكار فيـ
(a)

مقدهمة المترجم
هنه الايام ألا وهي السر في انتشــار الامة الانكايز ية اللـكس الا


وكتبت جر يدة (الـكوكارد ) مقالة طويلة ختمتهـا بقولا ( ينبني
لصادقي الوطنيـة ان يطيلو النظر في هذا الــكتاب وارد وان يشكروا موسيو ديولان لحى هديته ) اه

 وتالت جر يدة ( لويو بل فرانسيه ) ( ذللك كتاب يثير الماطر وانكان

 و ( لو ييي) و ( سووثنتيه ناسيونال ) و (لوليبيال ) و ( لوكونستيتسيونيل ) و (ليتندار ) الجّعت على مدح المؤلف ورصفف الـكتاب بانهُ ( مفيد مؤيد
 ونشر موسيو (لوـيـان ديكاثق ) مقالة طنانة في جريدة ( ا.يكودي. هاري ) منها (هذاكتاب شديد الو قع لولا ان قراءته واجبة على
 المسانئل كلها لمدير بالاذاعة والاشتهار فـكلنا في طاجة الى معرفة سر تقّدم
 اجتاعية ولككنياختى ان توت قبل ان تضه حلها ا 'ه اله
(*)

هقدمة المترجم
(1.)






 :مامل الموس في نفسي وقد تكامت عليه قبلا ولا بـد من العود اليه لاتني لا اءرف كتابًا احسن منهُ في الغزض المقصود لمؤلفه ) اهـ اله



 ولم يعض الشهر الثانب على نشر اللكتاب الا وقد طبت صيته الـافقيت
 .والامر يكية وغيرها بلهجة تكجد الالتا وتب وتدح اللـكتاب ولا نشر موسيو ديمولانكتابه الثاني ( التر بية الملديدة ) صدره بكثيو
 تقطتفـ البعض منها (1) را-ع جدول تثكيل ججل النواب في فرنسا
(い)
مقدمة المترجم
كتب اليه صاحب معمل صنايك في مديرية ( سيـن إيواز )
(انا رجل من اهل الصناته وقد انتهزت فرصة السنر فطالعت كتا
ولا جاجة بي ان اذكَ لـع مقدار استفادني منهُ الا انهُ التق الليرة في امري من جهة اني صانع ووالد ابنين في العـانشرة والـادية عشرة •ن عمرها وانا
 .
 فيها الى ان يشتدا فارسلها الى احى المدارس الان نكايز ية ) اه
 ( لا طالدت كتا:يم عقدت العزيكة عى ارسال ابتيالى احدى المدارس التي وصفتموها وهو الآن في النـانية عثرة وقد سافرت لاشاهد ملدرسة ( ارسال ابني الى انكطتره • نم سيكون الاهر صaبً علينا وبالا خص على والدته لانیا نسكن فيجنوب فزنسا ولايتيسر لنا انزراهُ الا وي المساعمات اللكـيرة. هير ان تر بيته اعز وابقى ) اله
وكتبت اليهِ سيدة من (تولوز )
 بعض المعلومات عن المثارس التي وصفتموها وجعلتمكل مشتغل بمستقبل ابنانة يعرف قدرها ومزاياها فكى من امحن النظر في الفوامد التي تنجم عن. التعليم فيها يندب عدم وجود مثلها في البالد الفرنساوية • لي ولدات ولـكن

مقدمة المتزجم
(ir)





 القرنساو بين عن سبل وطرائق يجب على الـكثير منهم ان يسلعكوها وكثير

يود سلوكها ) اهـ
وكتبت اليهِ سيدة
 التربية التي يتلقونها في المدرسة لافـفاري على خط مستقيم • ترى الطفل




بواتتبع خطا تمديل طر يقته بتكل اهتمام





(ir)
مقدمة المترجم
 تلاحده انهُ اشترلك معنا في المديث او تطرف اللى الخرض فيك الا

 يبول عليه ـ أخرس
( وقد اجهتهت في تلةينابناني المبدأ الآتي : ان الاطفال يضايقونـ



( سيديلقد هديتي بيبض اسطر من كتابك الى اتنيضلات الـيليل








 هذا ولم تقتصر حركة الافكار التي احدثها هذا الكتاب على المراند

مقدمدة المترجم

 تامذة المدارس ومن تام الفأدِة ان نأثي هلى طرف
قات جريدة ( الطان ) وهي اكبر الِلِاند النرنساوية وانفذها وأياً ( قرأنا خطـ توزيع المـافآت في هذا الهام والذي الستوقف نظرنا



 ولـكهم المعوا تقريبا على الـططابة في موضوع المهل والماث عليه وامتدال
 عند ذلك بل امتدحوا| المرأة والتز احم
 من تقدم التهرينات الرياضية وتركك تلا الطريقة الوحشية في التعليم التي ما كان يلتغت فيها لنير الرأس حيث يهمل الجمبم اي اهال ( وهذا موسيو ( بو'سـون ) يرفع راية المجد والفتخار لاصحاب الارادة
 بالمنى الصنحيت
 الــلمومة وصية على الافراد بالرداءة والفسـاد ويدعو الشبان اللى اعتـــات
(10)

مقدمة:المترجم
الـرف المستقلة وانكانت نما يقتضي المخاطرة والمجازفة

 لاليد ما يؤدي ايضاً الى زيادة ثزوة الوطن و يليلي شأنه ويشد ازر الما




وخطب موسيو بني دي جولنيل في مدرسة (كوندورسي اي
 الحداً ان التـكافل في الوجود نوعان صيتح وفاسد.طيب وردئ•اما الاول




 وتابل موسيو ( فاجت ) في مذارسة شلر ولان بين الـرف اليد اليدوية وبين
 الا ان الـكاتب الذي اهتزت لقلمه الانـكار وانجازت لصوته الانميال .وتم بقوله النصر لكتاب سر "قدمالانككيز اللسكسونيين وبؤلهد هو موسيو

مقدمة المتّجم
( جول لومتر ) وهو الذي اهداه المؤلفكتابه الثاني ( التربية الجمديدة ) قال





 الاجتاعية وسياستها وتجارتها وماليتها وآدابها واخالاقها مقابل فنسفناومسكنتا
 الوهدة التي بنن فيها. ولقد يبوز ان تكانونافضليتنا الفنية لا فائدة فيها
 حلو لانـا امة اتكالية كل واحد من افرادهـا يمتمد على البقية والانكايز


والنيجة من هذا خطر علينا )

 موسيو ديولان مضافنا اللى كثير غيره كله حق وكله لا يوجب المزاء ولا

يؤدي الى السلوان )
وبعد ان جارى المولف فيمتدمة الكَاب واتى على ذك انتشار الامة الانكايز ية اللكسونية ختم مقالته بما يأتي :
(iv)

مقتدمة المترجم
(ليس لنا الا الرن نحصل ما فاتنا من الفضاثل التي كثرت في امة
 الاعتماد على انقسهم وحلى ذللك الاقدام والعزئة والاهتام ( يلزمنا T T

التر بية بشرط ان تكون حقيقية قو يعة

تحصيل رزقهم بانفسهم في الحياة الدنيا

لا مهرأ جزيلاً
( يلزمنا حكومة توجع اختصاصها الى المد الادنى وتقلر عمالها الى الحد الاحنى وترد بذللك الشبان الى المهن المستقلة التى "قتضي الهـة الذاتية والاقدأم والممل
 اعتبارآ من الز راع والصناع والتجار
( يلزمنا ان نلني دروس اللغات الميتة من مدارسنا الابيتدائيةّ وان نلني
جتعية المارف ذاتها ان لم تلغ جمعيات الملوم وان نلنيمدرسة المندسة وجيع مدارس الـلـكومة وان نلني طريقة مالانتخاب التي يتساوى فيهـا صوتـ
 ارباع الموظفين وان نلغي ذلك النظام الاداري اللدي السستـ، الثورة وايدته الامبراطورية الاولى
(**)

مقدبدة المتجمبم
( اني لا ارى ضررآ من الغاء هذا كاله وان كنت اراراه صعباً
( يلزمنا اقتصاد الاموال التي نصر التمرفها لعل الجيوش فانها تجلب علينا

 لا يزيد عدده على مائة الف او الولايات المتحدة بيكند لا يزيد عـي

وعشرين الفاً
( يلزمنا ان نلني تلك ألماجة المادية الىالدفاع عن الوطن والطهوح الى
الاخذ بالثار من قاهرينا

(يلزمنا ان نبدل نتوسنا




الني اشتد وقه قد بالغ وغالى


من فوائد نصرها عايكم الا (يا قوم لا ينفيك) غير اصلاح سالـكم فاعمـلوا انكنتم في الترقي

ها (اغبين ) ثمكتب ذلك العالم الشهير رسالة اخرى وكانت الاولى قد اجهزت
(1a)
مقدمة المتّجم
على الطبهة الاولى من الكَتاب ويقول صاحب الحزامه انيُ اضطط المى طبع


 ما اشتـل عليهِ من النصالخُ والمادي

هذا هو الكَتاب الذي نهدي اليوم ترجته الى الناطقين بالضاد عيموما

 والافكار التي عني المؤلف بييان جهات النقص فيهـا اللهمَّالا الا ان الصغيرة لديهمكيرة لدينا والاستنياء فيهم قاعدة عوومية عندنا
 واليك نص ما بعثنا بهِ اليهِ بعد الديباجة







مقدمة المترجم
 حسن ظنكم بكتابي وفي اعتقادي ان بالدك تستفيد من تلك الافنكار مثـلـل


 الى اسباب ما نحن فيه من التأخر والانخطاط
 حتى في هذه الايام وان المشتغلين بنشرها اشتق المالمالين فان الوا الواحد




 يبري في الوجود مب. تقدم الامث بترقي المهارف واتساع نطاق التر بية والتهلي !





(r)

مقدّدة المترجم
ثلالسبات المبيت فيذهل عن امته وعن نفسه ويصبحچا امسى بل اقـل عزمآواكثرها
ذلك ما اصاب الانم الشرقية واستحكم في عقولنـا حتى عم الفتور




 العناء من اخلاق تخالف الغرض من الحياة وطباع تبعد باصحابها عن محجة









 :انتشاركتب المجون والمزيان وقلة كتب العلوم الصحيحة فان الاولم الا لا تطلب

مقدمة المترجم
(rr)






 طرح الكَتاب واشتْل عن الممل بالتعنيف والمتاب وربا اوقد النار النار واحرق الكَتاب احراقة ينجيه من وصسة الحمول الذي انتدس فيه
 انحلال الاخلات وتزق الووابط ماظهرت تالمجه في جميع مشاع الامة وتقاليدها



 في هــنها الايام ولكمنـا حول الكَؤوس والاكواب او في ميادين الالاعمي , والالماب وتلا الجرائد ملى كثتها وانتشارها لا يقرأ منها في كل يوم الا بسافر.
(ru)
مقدمة المترجم
.


 والاستماضة عنها با لا يفيد

ويعقدار اعراضها عن النافع ينبني الستى في حملهـا على الرغبة فيه ومن الحقأثق ان الامة لا تهض "من رقد تها ولا ها تهب من سباتها الا الذا خلصت من قيودها وفارقتها الامراض التيتهك قواها وتحط من وعزيتها ولا يتيسر لمامة الـن تتخلص من آلامها وتبرأ من امراضها الا اذا

عرفت اسبابها واحاطت بوجيات الضمف فيها
 الللم بها حتى اذا تم تشخيص الداء بهلت معرفة الدواء


 .عليه مدار السعادة .



مقّدمة المتّجم
اللمياة الادبية وطلب الاكهمال • ونحن لا نعرف حتى اليوم بن اصولما غيز

 والازنماث • واهل الغرب يستحدثون لاصالاح الاراضي كا لا لا لا يوم جديدا




 الملابس وتغذى بأخس المأكولات وقضى حياته في ادنى المساكن • وهو
 احدنا بالجهل انه ( فلآَح )



 ونيكل قـم رئس من الافرنج والـكز بعد ذلك مصريون • هذه المبـاني
 من الا جراك يعملون بمشيئة الاجنبي ولفائدة الاجنبي ادخل بيت عظيم منعظا
(ro)
مقدمة المترجم
رهباننا او بيت حقير من اجرا

 طهام ومهواند واخشابب واطالس وحرا'

 اللِزن الـكبير ويجلس بها في انوته الصنير حيث يفتحه متأخرآ ويقفله قبل
 في مؤآنسته واكکامه بمـا ينقضي بهِ الوقت والرجل ما اشترى والتاجر ما استفاد • وهو يحسـب من التجار ذوي المـكانة والاعتبار مع انه لا يعرف ولا
 الآخرة والاولى • لذلك ضرب الاجنبي على ابواب التحجارة واطاطها إسور


فيها وأستخدم الوطن:ين سطاسرة لا يكسبون من كدو الا اليسير ضماف في العلم اللهمَّ الا علم مداره جهل حقائق الاشيآ = في الو جود الما المفيد منه فقد اقتصرنا فيهعلىما يختص بعلاقتة الانسان هع ربه والابالةي

 المؤ رخ والنباتي والطيــي والـكياوي والمهندس والطبييي والاديب والمنطتي


مeدمة المترجم

 .
 والطاط به الفشل فترلك همله وتقهقر فزماً بسالامته واذا قام اححد منا بششروع
 هرب كل واحد من ناحية واصبح صاحبه يندبس الوقت الذي قد اضاعه


 أولو الهزيعة بثل. .هذه المثر وعات


ضعاف في النخوة والشهور الملي والـالمعة القومية فالaظيم منا يها



 الروح من المسم لانها ستيالع الان خلاق ومرجع صيانة اللادات ومشتخص الاهمة في حياتها وشعورها ولا حياة لقوم لا يشمر ون
(rv)
مقدنمة المترجم

 يقول لا حول ولا قوة الا بالسَ الملي الیظيم وْخـبنا الهّ ونم الوكيل


 عليه ان يمسل كذا وكذا ولقد اخطأ فيكذا وكذا وعاقوبوني لاني قّت بالواجب ,لكثهم قوم لا يعقلون ضهاف في الاعتبار بالحوادث فنحن ننسىكل ثنيء وقد يكون النـيان حاصلاً في زِمن التذكير لذلك نقع في الخطأ بِينه كل يوم
 دمرت وامالاك تفر من ايدي وارئيها فتيلقفها ايد عرفت مـان الضا الضهف منـا وتنبأت .زوال النهمة عنا فتربصت بنا ويب الزي الزمان





 هي التي نطالهـا بتّو يض ما نتص عن ارادتنا وتقويم ما اعوج من سيرنا

معدمة المترجم
 تأخرنا في عمل من تلك الاعهـال باههالنا رميناها بسوء الادارارة واتهمناهـا بكب الآزة والقينا عليها تبعة' خَهوالنا كلها
 الا الا اقتضته طبيعته وشأرن الـلعكومات في الامث تأتيد النظام وحفظ


 لا واجب عليه الا الامر اللام مــأ يدخل تحته بمتيع النـاس ولا ولا ينغرد بالاستفادة منه واحد بخصوصه الا وعلى الامة بعد ذلكا ان تستفيد ـن هذا النظام وتاتهن فرصة الامن والطأنينة لتسـى ورآت منافهها وتطلب الكهمال ني زراعتها وصناعتها وتجارتها
 وهذا هو الذي الملناه حت اضمنار المناه تركنا الزر راعة في انحطاطها والصناعة في تأخرها والتجارة فيكسـادها

 لمييثة تتجدل وان وظائن الـلمكومة اصبتحت آخر الحرفكسبا واشدهـا


(x.a)

معدنـة الميزجم
 .والفخار وغنوان الثرف والاعتبار
ولا قفل باب التوظف في اللهو واللعب ظن الناس كهم ان ابواب الاز وظهرت في الوجود نشأة جديدة نالها في الغدو والرواح جـرا جتمعة في المهاوي


 هكذا انصرفنا عن معالحنا واضعنا الوتت فيا لا يفيد حتى احد الا
. بنا المصائب وضاقت علينا ارضنا .
 عقولنا و.رهنت على بطالانها الا فيخيالنا فـكان من ورآء اصرارنا على التعلق .
 :بصوالحنا وطول غية الصواب عنا


 ماهملنا منافن.ا ـ ولانه رجل ثقفته الملوم وهذبته التز بية الصحيحة فانمت فيه

معدمة'tلتاجم
(r.)

الادرالك واستتارت بصيرته وقويت ارادته واشتدت عزيعته وعلم ان الـيــاة








وبد يهي ان معرفة الدوآء صارت سهلة على القرآ.






 الباطلة والاقاعلع =ن حب ذاته و=دم الالسراع الى النفور من النداه -تى

 بك امين (تحر يرالمرأة ) الني نشره في الثهر الماضيلا ير وت في عين بسض
(M)

مقدمبة المتّنجم
.
 .المولف


 ولسل سرتقدم الانكايز السكسونيـن لا يسلم من مثل هنا هنا الانتقاد ولكنما الاعمال بالنيات وابما لـهل امرىء ـا نوى









في المهل حتى نقوز بحظنا من هذه الدنيا كذلك اريد الـ تميـل الافـكار الى اطالة النظر في 'حوالالالامة الانككيزية التي تحتل البــلاد والى ان عــال الالا الا .البنس الني الف هذا الـكتاب لبيان الـــر في "قدهـه وسيادته في الوجود •

مقدهة المترجم








 باب النجاة فندخل منه ولا نتيتني عنه من ذلك الـيال بديلا








 الالكد والهـل ذهو الذي فيه الحياة ودونه الموت الصحيت

غرضي من ترجة هــذا الالكتاب لقوتي هو غرض المؤف من نشره على
قومه لذلك يجهـل بي ان استعير في البيان عبأرته حيث يقول
(ان الملياة ليست لعباً ولهوآ وانْـا هي منالبة دائية ضد المتاعب والمتاعب_لا تحصىوالمتاعب متجددة فيكل آن ولنتنالوا النصر في هذالالمهاد


 في امورگ الا الها

وانمـا رجل الدنيـا وواحدهـا هن لا يعول في الدنيا على رجل
 زغلول بك

مقدمة المؤفـ
(r)
$\left.\bullet \int^{\circ}\right)^{\circ}+\infty$



الانكليزي من التهيب والمنر والغبطة احياتً
نَن لا نـكاد تخطو خطوة في العالم الا وجدنا الانزكايزي المامنا ولا
 احتل الانككيزي السكسوني الاماكن التي كانت لنا في امريكا الثمالية من
 وني •عر وهو الآن يشُرف عیى اهريكا بكندا والولايات المتحدة وعلى افريقيا
 باوستراليا وزيلاندالبلـيدة وعلى اوروبا وعلى العالم بابمعه وتاجره وصنائعه
 ما لمذه الامة من القوة على الالنتشار فيخيل انها تريد ان تقوم متام المهلـك

الرومانية في سياسة الدنيا
لغير الانك大يز من الامم مستعمرات كفرنسا واللـانـا وايطاليا واسـبانـا الا انها مستعمرات تنخصر منافمها =لى الخصوص في الموظفين فنرى سلطها
 تّتود على الاقامة فيها كاهو شأن الانكاليزي|السكسوني ولروسيا والصين
(r) سرّ تقدم الانكاليز السكسونيين











 مدة سنة واحدةکا يآتي : 17. مراكب فرنساوية
. مراكب اللانية
rrme
وعندي انهُ لا يكي بيان هذه الافضلية والندآه بها على منابر النواب

 حيث ضرورة الاستعداد له'كباحث يرتاض الحقائق بتـأن وامعان حتى

مقدهمة الطبمة الثانـة
يصل الى معرفة اسبابها لان حطجتنا هي في الواقع اكتشاف السر في انتشار تلاك الامة وتقدمهـا في المدنية والدمران لهتدي بذلك الى معرفة الوســاتلّ التي ادت اليه والغرض من هذا الاكتاب هو البحث عن تالك الاسباب لاني ارى ان حياتنا ومستقبل ابنانّا متوقفان عايه


.
ابدأ لشكر الصحافة والقراء على حسرع • قبولم هذا الالكتاب الذي انتهت الطبعة الاولى منه في بضعة ايام وغرضي في هذه الطبعة اللمديدة ان

 الفرنساوية في جميع المهات واضاعت جهيع المراكز التي كانت تشعلها واحيا
 ايضآ على تقدم الام الانكطليزية اللـكسوونة في التجارة ويكني للاجابة على ذلا ان نوضع الفرت بين الاسباب التي توج قوة الانككيز السكسونيين وكنه هذه الفوة وبين علة قوة الاللانيين • والي
(0 هرّ "تقدم الانككيز السكسونيين
اقتصر هنا على .يان مقدمات هذه المسئة وتوضيح عناصرها واثير على
 الصيف الى المانيا ليشاهدوا حالة تلك البلاد بأفسههم
 والجدب في الثمال ولذلك كان اهلها على الدوام من الفقرآء المتمودين على
 البساطة المثهورة عن اللالمانيـن هي فضيلة الملأتهم اليا طبيعة بلادم



 نطاق وسائل النتل سهل الوصول الى البالاد الجمديدة او المتأخرة في التهد
 الـضائع العادية الرخيصة ووجدت الامة الامي اللانانية سوقاً جديدة لمبيع سلعها



 متاجره ومعرفة الانواع التي يكثر الطلب فيها


ـقدمة الطبمة الثانية
 في الشخص قوة الميل الى الاشترالك اكتر مكـا تهيئهُ الى العهل بنفسهـ سنبينهُ في هذا اللكتاب • نال ان الثركات لا لا تزيل النتص وان خفتهُ ولذلك فهي لا تفيد الالانيين الا من حيث تسههل العهل دون ان تحدث

 المانيا عن تجارة تالك الامة في بلاد الترنسفال وبعث سفيرنا المككيز دي نواي
 التاجر الانز大يتزي السKسوني كذللك . قال






 يضاف الى ذلك عدم اشتنانهr بريط المتاجر وتغليفها ( وهنا يدلك على هقدار كيكهم في علم الاڤتصاد المشهور عزهم قدئأ ( وجهلهم بطرت التسفير وعدم 'لتّالهم الى اختالاط الاجناس في السوات تلك البالاد • ومن السباب عدم <جا التجارة الالانية اختيار المال ممن لا خبرة لهم بالتجارة وحاجات الباد
(v)

سر" "قدم الانكاليز السكسونيين
التي يعملون فيها ثم عدم اطلاق صراحهم في المـل كا ينبني ) ويلم القارئ من اقوال صاحب الرسالة وهو الــاني ان الالمانيـين وان توصلوا بالشركات المى توسيع نطاق تجــارتهم ختى خيل النهم يهدودون تلك
 يلحقوا ضررا صحيحًا بهولآ. ذلك لأنطريقةالانكاليزي السكسوني فيالتجارة والصناعة"ختخلف عن طريقة نظيهه . فالانكايز السكسونيون انما استولوا على الاسواق في في الدنيا





 يسبقو الفضل المَتسب وكل انـ انـليزي تاجر كير بنفسه وصانع عظيم بعمله فلا خوف عليم من صناع لا قوة لم الا جتمهين ومن تجــار لا حول هم الا مشتركين




هقدمة الط.eعة الثانية

 لطبيعة الثـركات وهو السبّب في اختلالها وهنا يثبت ان المـل قد يكالف

المعقول وانكاز سديداً
ان الشركات الصناعية لا يمكهها ان تقاوم هذه البيوتات الانكا ولايزية
 متحدين في المنـافع ذي راس مال طائل ولم من الدراية ما يفوق الوصف
 رأت ان الكسبـ قد وقف ليتجه في طر يق جديد • و وبرهانهُ انهُ لما احس الانككايز بغارة التجارة اللالمانية صاحت جرائد الواجب علىكل. هارس اشد تيقظاً من حراسنا وذلاك يدل على شدة حذرم الا





 كا قدمنا الا في السلع الاءتيادية ذات المثن الزهيد ولا ولا
 الى صنسهـا في بلاد اخرى تّقل فيهـا ماجات الاهاليا فاليا فاتخذ في تلك البلاد
(a) سرّ "قدم الانك大يز السكسونيين

بيوتا بجارية ولا يكنى ماللانك大يز من سهولة التوطر ت في البلاد الاجنبية
 ويفضل الالنكايتي الالملاني بامرين مهمين لابد ان ان يتغلبا في المستقبل







 تصدر باللالانية لا تثبت قدمهـا في الولايات المتحدة الا قليلاً لان قرآءها يغيعرون في الملاجرين الوافدين قريبًا من البلاد الاللانية • وبينا طلابِ
 المسكونة وانتشار جنسهم في الاصصتاع الا


طوعاً لا في هؤلاء من شدة المقاومة وقوة التغلب

 بعملها واقتصادها الى بث روح الانتشار الصناعي والتجاري في هذهالا زلا زمان

 الظروف مي اتساع نطاق وسنائل النقل وتسهيل طرق المواصالات. فتقدم الامة الجرمانية في عصرنا هذا ناتُع الالمـانية الجميدة فانها لا تنتج غير انتشـار المنـدية والادارة ومذاهب



 وفيليب الثاني ومن لوازم.تلك النظامات في اول الامه انها تمثل الامة بغطر القوة السياسية والاجتاعية لانها تجمع بسرعة جميع المناصر اللية التي تكوَّنت



 الدمار والانحطاط على الامة ـ واذا استمرت الامبراطوريةالالالمانية في الطر يق



( (I) سر" تقدم الانتكليز اللـكسونيين
الامة الانككيزية السكسونية تمظم وتتقدم بعا لافرادها من الاعمال المفيدة
 القديمة تفقدكل يوم فضائلها الاولى التيكانت الساس قوته الا



 اعترف هو بنفسه الى اعدام اللانيا القدئة وايكاد المانيا الجِديدة بواسطة تنظيم التعليم كلى مثال الامة البروسيانية
البالبّ:تل
(الفرنساويون والانيليز السكسونيون في المدرسة يظّر الفرق بين انيلترا والاعم الغربية الا خرى منذ عهد المدرسة وهو فرق هـيير اذاعرفنــاهُ مهلت علينـا معرفة السبـب في افضلية اللانجليز السكسونيين
كل امة تنظم التربية حسب طبيعتها وعلى مقتضى اخلافقـا وعوائدها
 بعا نقدمه' لهُ هر. الشرح على التربية في فرنسا والمانيا وانبلاترا وبعد ذلك

التعليم في المدارس الفرنساوية

 الاستعداد تناسب الازمانْاللاضرة التي اصبحت تخالف الازمان القديمة من جميع الوجوه
لمصرلّالّوّل






 الالتحاق باحدى المصالح الاميرية






 الفرنساوبين اهمية المدارس لانها الواسططة الوحيدة التي توصل الى تلك المطامع





في الامتحان علة حياة المدارس الفرنساوية ولاسبيل الى تهيّة الطلبة للامتحان الآبانهالك قوى المتسلم حتى يتّصل
 فاما قلة الزمن فلسبيبي • الاول ملاحظة الـي بعض الوظائف وقد لاحظت الـلكومة في تحديده تقليل عدد الطالاب

 ولا شك في ان التسرع في الزمن والا كثار من المواد يكهلان التعليم



 .وخيف ميهم من الخذلان • ولوكان الغرض مـن هذه الطريقة ايداع

التعليم في المدارس الرنساوية.
الملومات المقيقية في اذهان التالامذة وتربية ملاكـياتهم المقلية لرسخت




 لك ان الامتحان اصبح السبب الوحيد في تكايف التلامذة ما لا يطيقون ومن اجله ايضاً وجد نظام انقطاع الابناء =ن اهليهم وسكنام بالمّا ولمدارس يلاً

ونهارآ وهو النظام المعر وف عند وقد احتاجوا الى ذلك لاعتماد الفرنساو بين فيتر وبية ابنانهم على المدرسة توصلاً الى النجاح في الامتحان حتى ينالوا وظيفة في الـلـكومة • وصعوبة


 بع يلهrهم عن الزرض المقصود ان لم يميتوا في المدارس



 منهُ ان يكون آلة في يد غيره و والداخاية من اعظم البواءث على هذه التربية
" سر" تقدم الانككيز السكسونيين
لان المدرسة نظمت على نسق تكنة عسكـية يقوم الطلبة فيهـا من نوهم



 . والطالمة ـ فلهم نصف ساعة في الصباح وساعة بعد ططام الظا ونر ونصف ساعة بعد المصر ومعدل خروجهم من من المدرســة يوم واحد في الثهـر ولا يلا يتيسر


 الممة والاقدام







 عامتك مبادُّا فصرت اليوم موظغًا تَلتق اوامرها • ومرجع الصفتين واحد

التعيم في المدارس الفرنساوية

واول بن التفت الى جهل المدارس اماكن لتر بية الموظفين نابوليون


 اللعكية التي جمعا في يده الالا بكثرة عدد الموظفين ووجب من ذلك الـلـين
 بالطب الى تقرير المبادئ التي توافق هصلتحتها وتعويد الطلبة عليها قبل نموّ الادرالك الحميتي فيهم حتى تّتوصل بذلك الى الغرض المقصصود وهو اضهاف هتهم وتعويد م على الطـاعة والاشتراك في الا
 وقد سرت الـلكومات التي مَّءت بعد الامبراطورية الاولى على اختلاف الان
 عدد الموظفين ولم ينعف جمع الساطة في اليد العليا بل زاد ذلك بن الم اول
 في المدارس
 رجآء الفوز في الامتحان الذي يفتح لهم باب الوظائف في الـلكومة غ غير ان نجاحهم ليس هلى قدر اهلهم فـكا و يصتح الذين سدت ابواب الـلكومة في وجوههم بنطرين الى طلب
(iv)

سرّ "تقد الانـكيز السكسونيـين
الهيش من باب آخر • وهنا يُبـ النظر فيا اذاكارس نظام المدارس الـلالي
 ام لا

الالتمات اليها
ومن المعلوم انهُ لا يتيسر للنسان ان يكعل مصيشتهُ الا اذاكان ذا

 انتظار المراكز المِهزة هن قبل حيث لا يكلفهُ التقدم فيها الالان يكاون صبورآ
 يكصل بالاقدهمية والاستصناع وكل الذي يكب على الطـالب ان يعملهُ هو
 -ن وظيفة الى اخرى • ومن كان هذا شأنهُ قل ان يكون شْجاع النفس ذا









التقليم في المدارس الفرنساوية
(11)

 وليست الشبو.بية بكافية وحدها بل لا بد معها من ان ان يو الا
 اذ لا يصير المرء من ارباب الز راعة اوالصناءة او التجارة دفمة واحدة بلا بلا

 عنها لانهُ يغرس فيهم الاعتقاد بافضلية الوظائت في الـلـكومة ه وكثير ممن




 لا يعملون فها الاعن قهر واضعارار =لى غيتر استهداد ولاميل • فهم يدخلونها
وشروط الزجاح غير هتوفرة لد هrم

ومع ما تقدم فاز نظام المدارس =ندنا يهيي المتخرجين منها الى عملين


 مستخدميها استقالاً في المهل ولا قوة في الارادة ولا اجتهـادا الا اكثر من
(19)

سرّ تقدم الانككيز السكسونين
تلك . وهي مشلها في ضمان المعيشة. والتقدم فيها محقت بطبيعة نظلما وان كان

 بالـرف الاد.ية لان نظام المدارس عن شأنهـ ان يوجد عند الطلبة معلومات عامة لكثرة عدد المواد التي يدرسونها فيخرج الطالـ بنها وهو على اعتفـاد

 الى تاك الحروة فان المدرسة لم تُسسن توريتهُ او انهـا جسلته غيه صالـ لان
 يربي اذهان الذين يكترفون بتلك المهنة على كيفية مخصوصة وهي ضعفهم في
 ذوي الاقتدار التام في التخيلات والـا

 فرنسا اذ ينيين ان المؤلنات التي تقتضي وقتا وعناَح تقل يوهاً فيوماً . والني
 العلوم لا مؤلفات شتخصية وضمها صاحهها بعد اطالة الفكر وامعـان النظر •
 تهـل الوتوف علهــا ولم يعد يوجد في فرنسا من مؤلني الككتب الشخصية


التعيم في المدارس الفرنساوية

 الثرنساوية بدليل الغرق بين ’مؤلفات القرنين السابقين واول القرن الـلـالي

 بظواهـ الاشيآ . . وان لا يطالع الانسان الا فيكتب صغيرة م وان يكون







 الموظفين ولم تعد صالـة لغيرهاوبعدت الشـة هقيقيتن
(H)

سرَ "قدم الا ئككليز السكسونيـن
.30

 . مضى علينا زمن لم ندخز ثمينا الا بذلناهُ في سبيلها حتى بلز اعتناوثا بها

 ورذذنا النفيس حتى اصبحت اماكن التعليم قصورأ عالية وعم الاهتام


 وجارينا


 ي من قبل بمحعيز


التعليم في المدارس الالملانية
المدارس لم تأتِ بالفائدة التي كانت تنتظر منها • وان الاك كثار من موادالتمليمه

 نطـات المدارس كان سبيًا في كثرة من لا صناعة لم ومن لا قدرة فيهمهِلى


 في فرنسا ومنهم الرؤساء العظام حك



 يتن حدي التنر يط والافراط. وناهيك بان صاحب الشكوى الالمانية هو


 شثكواه ويقغوا =لى الذي يريدهُ من المدارس في بلاده وطر يقة التمليم التي يميل اليها ويتينيوا انكان في الامكان تحفيت امانيه

ا هي اكجر .لدرس

(rw)
سرّ"قدم الانككيز اللكسونين









 مدرسي اللغات وجهوا جل اهتامهم الى مادة التعايم والى إلتمايم نفسه منذ سنة -



ان انتدنداه )
ويرى القارئ من ذلك ان الامبراطور شديد على النظالم اشتداده





التعليم في المدارس الالمانية

 الدرجة الرابعة في درسه الالمـاني وهي الدرجة الما



 تلك اللغة =لى انهُ للاكنا في المدرسة الابتدائة ماكان الواحد مناينال المدرجية


لهنا اقول تبَّا للدرس اللاتيني انهُ يضايقنا و يضّيع شلينا وقتنا )




 البروسيا والمـانيا ) وقال بان ذلك لم يعد في الاهـان ( اذ قد آبكةت انظار




(ro)
سرّ "قدم الانككيز السكسونين
العدول عن طريقة التعليم في المدارس المالية المتبـة الآلن .واشتد الانمبراطور

 شيبتا حتى تكون مطابقة للضروروات الحالية التي اوجدنا فيها مركزنا يين الاعم وقادرة على احتمال متاعب التزاح

 الخارجية • وقد اخفقت مساياي المدارس في هذا الموضوع لانهُ لا لا يخرج



 ما اضصف البدانهم وحط من قوَّت الارادة فيهم ها يأتي ( واذا رجعنـا الى الى




 كل صباح شهادة عمدار الساعات التي قضاها في تي تحضير دروس اليوم الثاني


التعليم في المدارس الاللانية
يضاف اليها ست ساعات في المدرسة وساءتان في الاكل والباتي من اليوم
 باستتمالطرق لا تتيسر بلميع الناس الا

وانطات حرًّا في غير تلك الاوقات للاعرفت شينًا من احوال الد الدنيا )



 اذ تُباوزنا الحد الني ينبني لنا الوقوف عنده واتـ الما المدارس البشر وتخرج منها من المتورين ما زاد على المطلوب زيا يادة لا تحتملها الامة
 بقدر عدد المتورين من رجا رجالهـا ـ قال الامباطاطور ( وقد اصاب البرنس






 نعندنا مهنا عدد يحفينا ) . وهذا القول ايضاَ يخالف رأى الذين يزنون
(rv) سرّ تقدم الانك大ليز السكسونيين


 البلاد اللانانية التي اشتهرت بالاجتهاد والتمكن من العلوم والتعمق فيها ردّد الامبراطور الكلام في آخر خطابه على منار طـلار طـلا
 بيينيه فقد قل" الابصار بين تلامذة المدارس حتى بلز الاعـي



 شاكية من تلك الحال وراجية توجيه انظاري اليها ـ ولا كان المر الم ذلك راجها اليَّ لاني ابو الوطن فن الواجب عليَّ ان اعلن للناس بان تلا

 والني يتلخص من ذلك كله ان المدارس لم تنجّح في التعليم المهلي كا حبطت مساعيها من الجهة العلمية
 الجهات التى تلام على النقص فيها • اذ لا يخنى انها كان المان ينظر من المدارس توجيه افكار الشبان الى الخطة السياسية المطلوبة ـ وهذا الامل هو الذي

التـيم في المدازس الالماتية
مال بالاحزاب عمومًا والـكَومات خصوصاً الى رئاسة المدارس والة.
 المقصود فلا يختلف في ذلك اثنان • تلك مي العلة في اشتداد الخصام بين
 البلدين فرنسا والانانا من أو الوسائل التي تستعمل اللفوز




بالمدارس القرنساوية من غير معارض ولا مناز مـانع







 هذا عن خبر وعلم لانيكنت ثي المدارس وعالم عايجرى فيها ) وقوله هذا
 بيدها في البالد ويطابق ايضًا قول الاغابية الحاضرة لانهاكانت ترى وجوب
(ra)
سرّ "قدم الانتكايز السكسونيين
الانستظهار على اللز بين الملوكي والديني بواسطة المدارس وهذه المطابقة تدل على ان الافنـكار واحدة في الإهتين وصثغ القول متحدة والغرض واحد هو اتخاذ المدارس سلمأللتسلط السياسي • ولنجع الى خطاب الامبراطور
 المطلوب منها
 انا عحتاج اليه من المعدات والوسائل فيخدمة الدولة فاتمكن هن الاشراف على حركَ البادد في وقت قر يـ ) موالات يقال ان اللاك لم يسلاك فيخطابهِ




 وليس من زمن نجحت فيه مدارسنا في جتيع ادوار حيانـا الوطنية وساعدت على تقدمنا الا سنة
 الفكر منهـا في جميع الناس وشخص الـكـل الى غرض واحد هو اتادة
 .


التعليم في المدارس الالمانية



 احزاب اللنات وبالاخص اللغة اللاتينية فوجه قوارص الـكانلام المالمدرسين


 لم توصهل الى ابتلاع المانيا كاها وتنظيم القوة المسكر ية التي التي بيدها الامبر في (. بلين ) بوامسطة ذلك التدريب المقلي وانهُ لا يكفيها وحده في حفظ ما التهُ حكمنا بابـ الا الامبراطور مصيب في قوله وسلمنا لهُ اعتبارهُ تدريب

 وعلى هذايكون الاخغاق في المدارس حاصلاً من جّي الوجوه ولا



 منها لقوله (لن اسمتحمـ، الآن بزيادة عدد المدارس المالية الا الا اذا الما الدليل على ضرورة تلك الزيادة اما الآن فعندنا منها عدد يكفينا ) والمدرسة
(r) ( سر" تقدم الانكليز السكسونيين




 وليس من غرضنا ان نطيل القول في اللغة اللاتينية وكونها لازمة في اللدارس 'م لا وني استحسان الطريقة المتبهة في تعليمهـا او تقبيحما وكونها








 لم يصل الم معرفة ذلك الا وهو راكَب جوا الماده




التعليم في المدارس الالانلية
بكان ضيقــ مسدود المنافذ بيت لا تتعر عيناه من خارجه شيئًا . فلا





.ضيع عينا من الوقت ما نكن محتاجون اليهِ في تعليم اللغة الاللانية )

 دخل بينهم شيء اجنبيمن اي نوعكان • قال ( ولقد يفرحن ان الو الو استمهمانا
 لتي نستمهلما الآن فلنتتهر على اللفظ اللالثاني الذي يدل عليها ) والقد يكمل هذا العداء حتى في الالفاظ على شدة وطنية الامبراطور

 بتدى عمعرفة الدار التي نسكها ) والدار التي يمنيها ليست الباداد الالمانية


 ويداً جميع البلاد الالمانية حت يتيسر للشبان الذين يتلقونه ان يتربوا منذ
(r)

مسر" تقدم الاننكايّ السكسونيّن
نمومة اظفارهم على محبة النظام الـالي والاعجـاب بـه • هذا هو مراد الامبراطور


 لا عرفت من ذلك شيئًا ) الى ان قال (مع ان في تعليم ذلك اهمية عظمى ولا موجـ للتصنليل عى شبانیا بتوجيه المام على حكومتـنا والاعمجاب عـا عند الاجنبي )
هذا غاية في الصراحة فليحر زه السامعون • يويد الامبراطور ان لا تشتشل افـكار امته باجنبي عنها فلا نعرف مابَري في الـالد الاخرى وات

 الزمن الـاضر الى احسن منها يشاء الامبراطور • ولا شبهة في الـن
 ي ذلك ابعادآلم عن الاشتنالل باللانيا القديكة وماضيها الطويل • ولـكي لا

 ينتي ادخال نظام المدارس الـربية في المدارس الدـالية ) ولعمري ان هذه التربية لا تجّل الشبيبة الالانية قادرة على احتّال الـيــاة المـيمتية وكسـبـ عيشها اليوي حيث لا موجب اللتّال ولا محل النزال بل الزرض الارتزات

التمليم يـ المدارسالالانانية


 في المدارس • انكا الواجب نمقيف عقولمم وتوسيع نطاق تهني يبهم وتدر يبهم


 الماضية ولا في حركة الامم الـاضرة الا الا ماكان المانيـا • فلا توى من هنا





 وانا نترلك الفصل في امكان تحقت هذا الـيال الى الامة الالمانية نفسها



 ثبت اذن ان الاصصلام الذي يشير اليه الامبراطور عقيم الفائدة من

سر" تقدم الانككيز السكسونيتن


 ونقس الامر الا المنفهة السياسية او ما يتصورهة كذللك بديل قوله ( ومن الواجب علينا الآن ان نعلم الثبان طريت المافظظة على ما الحرزناهُ ولكِنـنا


الميل عندُ )
وعلى هنا يكون غرض الامبراطور من ذلك النظام هو التغلب على


 كانوا يقصدون النايةالتي يوي اليها ومياكبار شأن الدولة البروسيانية واعلا كلدتها وقد جرب ذلك بنفسهِ لذلك ندد ربال المدارس في .رلين على خطابهِ واجمعوا على اظهـار







التهيم في المدارس اللاللاتية
 الحرة . فتضمف فيهم قوة الزاحم في الحياة والانتشــار في الحارح ومباراة
 ومعلوم ان المدارس التي ير يد الامبراطو ر تنظيم طرق التعليم فيها مي التي اليا











 حرج ال:نوس الذي تظأهر عاماتهُ الآن للامبراطور

 واعظم عمل تختص به الامة والافزاد دون الـلكومة هو التربية ـ وما من
(rv) سر" تقدم الانكليز اللكسونيين
 الامبراطو ركا عرفها قوم سابـون





 خصوصيات القياصرة اسلافي على الدوام ان يسبقوا الى معرفة تقلب الزمان ويتّصروا الحوادث المقبالة وينهضوا في مقدمة الـيكل رغبة في توجيه حركة







 غير قادرة على احتمال ذلك التزاحم في المياة الذي طنطن بذكره واطنب في الـكاملام عليه

التيليم في المدارس اللانلانية
على انهُ لا موجب لالدهشة لان القأئل رجل .روسياني وبالاد البروسيا
 في عداد الدول الاوروباوية المظمى صارت امة كيرة الا بعد جميع الامبم الاخرى • فهي اشبه برجل ولد متأخرا




 كا انهم لا يزالون يعدون ما مضى مستقباً يرجونهُ وحيث إن البحث دارٌ على المستقبل واتزاحم في اللمياة و.ساعدة

 واعداده هذا الحرب البميل حتى تكون لما لما الارجهية في جميع البـلاد كلى على غيرها .وسيرى القرآك ان السبيلين يختلفان






.

 المدرسة انـكليزية انشأها صناهبهـا لتمليم الشبان طرت الار تزات في غير بلاده والتمكن مر • اجرآء تلك الاعمال الز راعية التي مهدت للمم
 . ملى بنواله
 حكيمين احدها عن ( جون ستيوارت ميل ) وهو ( ممالا ششههة فيه الآن
 الاموال المدخرة في خزاتّ الامم الغنية القديعة ) والثانيعن ( فوستر ) وهو ( تّداد هاجة الناس الى الهجرةك لا يوم ولا فرت خي ذلك بين الغني والفقير ) ويتّين منهُ ان الغرض مر • المدرنسة تتميم ما نقص من التمليم في
-المدارس الاخرى للشبان النين يحتاجون الى تربية خصوصية • ولا يغين عنا ان التربية في المدارس الانكايزية
 تالكالتربية . وان بين رؤساء المدرسةوبجيع المستعمرات الانكايزية مراسلات
 المر الا وي .ـ هـ مالمون • وقذ افادت تلك التربية كثيرآ منمتخرجي المدرسة

التعليم في المدارس اللالمانية

 وكا ذكر ذلك من قيل تحصيل الحاصل لولا ان جمهيــية الزراعة العلمية

 منترع ـ وهذان شرطان يوّدّان التلامذة على المجرة والاستعمار وتحىلى



 . اما موضوع التعيم فيدل على ان المدرسة عملية مصضة وانه لا الشتنال








(ほ)
سرّ "تقدم الانَكِيز السكسوتينن
 اعتناء خصوصي بتريية النحل لما فيه من الفوائد في المستعهرات اذ يخرجمنه العسل والثشمع وها سلعتان نادرتان في تلك ا"لمهات وقيمتهـــا عالية • وني هذا السهل قـم تغرس فيه انواع الاشْجار ويتعلم الت大امذة كـيفية تنذيتهـا وطرق تر بيتها وهو ممل لازم لمن يريد استيعان (كندا ) او (استراليا ) ولم عناية لا هزيد لانه يبدأ عادة في الاستعمار بتربية المواثي • فعنده سبمون حصانًا وههراً

 منها ويقضون طول السنة في اختبار احوالما وتنويع الستمالما مع المكافين
 تشاهد فيه انواع طريةَ صنغ اللبن وما يخرج منه بحسب البادين الباردة
 الى غيره لتمت يص ماشيته • ويتلو اللم تطبيته على العهل • ويقضون وقتا كل يوم في ركوب الـيل وان لم يمونوا في طاجة هثل المبراطور المانيــا الى
 احسنواسـطة للمواصلة في البلاد الـلميدة وانها احسن طريقة التفقدالالا ملالك الواسعة . كذلك لم وقت لتملم فن مساحة الاراضي واخذ موازينها وطرق اصالاحها ور.يها وصرف المياه الفضلة عها . ولتام استقاللا "راهو فوت ذلك يتعلمون بعض الصنانع العادية فاتخذت المدرسة معـامل ولم

التهيم في المدارس الاللانية





 التلامذة ما يتعلق بها حت أه يعلمهم كيف يكمعون بين طرفي المبلين من دون ان يعقدوها • ولقد يلان لي هذا البيان لانه يدل على شدة التفالهمه المى


غير مفيد
ويجب عليهم ان يعرفوا طرفا من فن الـأب على قدر ما يكتا

 وتضهد الجمروح وتشالم المروق وغير ذلك من الهوارض الاعتيـادية حتى

كيونوا على علم بتمديض انفسهم ومعالجة غيرم ولقد توسع صاحب المدرسة في شرح ما بيناه من الاعهال الز را=

 القسم العلدي في آخر التكراسة واختصر فيه لانهام) قدمنا عبارة عن شرح ما يشتغل به التلامنة من الاعمال . فلا يطلبون اللم وحده الا ساعتينا اثنتيز

في اليوم ( وليس في هذا افراطك) ترى ) يلقى فيهها ناظر المدرسة ومعلووها
 والمساحة والعمارة والطب البيطري وغير ذلك • الواردة من حكومات اللستتمرات ما تهم معرفته
 المدرسة والطلبة يشتغلون فيها بالاءمال التي سردناهـا . واني لآسف على






 الاناس الذين يريد امبراطور اللانيـا اددخال الاصلا التعليم فيتلك المدرسة كافية فياثبات ذلك لانها الفان ومالتّان وتهانسون فرنك

 وقد كان في قدرة اوكثك الشبان ان يطلبوا اللزق في بلد م بلا تعب ولاعناء
 واستعدوا الى مغالبة الصعاب فطوحوا بانفسهم في المستعمرات وزنحوا اللى

التعليم في المدارسالاللانية

وللرسالة مالحت يدل عكى ان اوثيك الشبان انما يیتمدون على انفـهم دور• سواها وهي خطبك كار القوم النـين حضروا حفلة توزيم الجوانّز في السنة اللاضية بتلك المدرسة التي هي مرم كا هو الشأن في اغلب المنشئات الانك大يزية . وقد جعل اولئك الـكبراء هذه المدرسة تحت حمايتهم واكثره


 يزيد فيهم روح النيرة • ذنك لان تصور الصعوبة يشير عزيكة الاقوياءما





 ( جراهام بري ) وهو الوكيل الــام في مستمرة فيكتوريا ( انكم تجدون في



( E 0 ) سرّ تقدم الانككايز السكسونيين
واليوم يومكم . فافتهوا الحطة التي يكب عايكم اتباعها . وتينينوا ما اردتم من








وترأست ثلاث مرات على سلطة التشريع فيها ) هذا واذا ذكر القارئ ان ذلك التعليم ليس قاصرآ على شبا

 التربية القوية الفــالة . تجلت امامه الاحبا ولم



 .البروسيا.ولا من التاريخ الا البروسيا او تاريخ ملوكها. ولا يعرف شيا ولا . جالة الدنيا الـارجية لا ختجابه 'غنا . ولاكيف تكون مزاولا الاعمال الحرة.

التهليم يُ المدارس الانكلبزية




خصائص الملوك بل من لوازم الاعماما قال امبراطور المانيا

 في تشجيع الامة وتحريضها على المهل الذاتي انما هو ان ينسحب المان المالك لان المهة الثخغصية تبتدئ حيث ينتمي تداخل الـلكومات

 لو اردنا تلخيص المسئلة الاجتّامية في صيغة صنيرة لقلنــا ان مرجمها

 بنفسه لان الوسائل القديمة التي اعتاد الناس على استعالمالما صارت غلا غيريمفيدة


 وبين ما تقتضيه ظروفالا الحياة الجديدة ـ فانا لا تالال نربي رجالاً لا يصلدون
(\&v) سر" تقدم الانك大يز اللكسونيين

 شــاع به في نفسي فاحس اني رجلان . رجل درس علم الاجتّاع ورأى











الانككيزية السكسونية
الا ان ما صار صمباً علينا وغير مككن في السن الذي وصلنا اليه ليس






التعليم في المدارس الانكليزية
بالنسبة لابنآَيُي . ولذا اتهزيت فرصة وجودي المرة الاخيرة ببلاد الانكهير واختبرت احوال الترية هنالك مبـ ع جهتها المملية • وها انا اعرض نتبجهج اختباري على اخواني آبآ، الدـائلات الفرنساو بين لعلهم يستفيدو بـن . منه كا افادني
 التزيية الانكلينية توافق الة اللياة الـاضرة الكثر من تر اصيتنا . والنجاح فيها

 فيشعرون اكثر منـا بوجوب الاستعداد لمـا تقتضيه • وهي تقتضي كلى

 لا موظفون او احبيون لا يعرفون من اللمياة الا ما تعلموه في اللكتاب وهو


ظروف التقلبات الاجتّاعية في عصرنا هنا ه الما وتلك الثمرة هي الرجال دار الـديث ذات يوم في ( ادمبرج ) بيني وبين احــد المـي



 عضوصاً : ينمقون لباسهم • ويختارون الالوان الداكنة . ويفضلون الرداء
( \&a)
سرّ تقدم الالنكليز السكسوونيين
الطو يل حتى تلوح عليهم عالأم الاحتفالل والترفغ كرجل هقتتع بانه ذو سلطن
 من القواعد وابلمل التي تليت بتربية عتل الثثبـان ولبهم • وقد بلغت منه
 خلاف ذلك بالمرة • فهو اشبه برجل يزاول الاعمال الشماقة • طو يل القالمن



 متينًا • ولى رأسه قلنوسة صغيرة . وتد وصفته لان هيتّه تمثل المدرنسة الثيُ

ساشرح حالها القراء • فالرجل مثال العـل بالتام
ولان اليوم الموعود وهو يوم السبت حي

 ونظانهـا ويبيبني على ماكنت اسالّ عنه ويسآلني عما يريد • ومما هاله لمي

 وقتهم في درس اللعات المندثوة ولن يستعملها النزر اليسير منهم في حـاته الا قليالُ . وعلى الهكس من ذلك يكادون ان يمروا كالِيال في تعلم اللنات

(v)

التقيم في المدارس الانككيزية
في الحياة الحقيقية اريد استمال الاشيـاء والوقوف على منفتهـا فـا في الميئة الاجتماعية . كذلك تحتاج المابنا الى الا صالِح الا




 ( نفسها ) ولا سألته وكيف حينتذ يتأثى لمدرستكم ان تنير هذا التمليم الجابي



 يقرب بين الطفل وبين طبيمة الاشياء وحقيتّهـا بقدر الامنكان • فلا يتا يتلم


 اين قبلة الاعمال • ذلك لان الانسان ليس عقلاً مجرداً عن المـادة بلا بلا بلا هو
 ومهارته اليدوية وخفته في حركاته ) وكلـا اوغل الدكتور ريدي في حديثه ازددت اللاما بالزرض الذي قصده من مدرسته • غير اني لم اقت عليه تمامكاً

 ولا احرزت جوابه ووعيت بيانه وضح لي المراد وادركت حقيقة نظام تلك المدرسة وساذكره فيا بید • ثم انتهى .بنا الالمئير الى كنيسة ( دونغرملين )
 بيفردج ) وهو من قراء مجلتنا ( العلم الا جتمائي ) ومن المواظي

 الدكتور ( ريدي ) فاجابني انه زارهـا وانه سيرسل ابنها الاول اليهـا بیه

 وفوائدها . ثم قدم الي" رسائلهم واليك نصها سيدي العزيز .ك




 لا تجدون احسن منها التربية يُلكم وهذاكـــاب آخر

التهيم في المدارس الانكليزية
سيدي المزيز
ردآلخطاب حضرتكم المتعلق .كدرسة ( ابوتصولم ) اعد نفـي سميداَ
باجابتكم يلى ما سأتم

لنا في ( ابوتصولم ) ولدان قد حسانت صتمها جداً فيها • وجاءنا منهـا

 كفاية ماجاتهم بانفسهم • وان يكونوا على استقالال تام م الما وارى ان التربية


 باساتذنهم•وقد تقدم نجلنا البكري تقدماَ سريعاً في التمليم الما الثاني فتأخر
 المدرسة ججال فسيح لتر بية اللانانية الشخصية وليس فيها تعليم ديني غضصوص فقط تنلى الصلوات في الصباح والمان المان

 الثالث في تلك المدربة لكَنه لا يزال صغيرآلان وهذا خطاب آخر سيدي المزيز اجيب حضرتكم بكل ارتياح على سؤالكَم عن مدرسة (إوتصولم )
(or)
سر" تقدم الانيكليز "لسكـيونين
 عرفتم شأْن المدرسة من نظامها . وهي لاتهتم بالتعيم المدرسي المثهو ر ـ الالا الها تتتي باللغات المصرية وبكل ما يفيد الثنان في حياتهم

 الالضبط والا الا






.
 . غولت بلى اختبار الامر بنفسي واليك ما وصلت اليه



 .مبـالما في جنوب ابجلجما باقليم ( صوصكص ) في مدينة ( بيدال ) وبين

التعليم في المدارس الانكلبزية

 الوصف صورا تُثّل ما الحتوتا عليه وتد توجهت الى الى مدرسة بيدال مرتين

وشاهدت .نفسي نظام التعليم وحركة الاعمال فيها ليس من شبه بين هتين المدرستين وبين مدارسنا الـكبيرة الـكثيرة
 يشعر فيهما الانسان بالمياة الحميقية لا الصناعية وعيهما سيماء البيوت الصائية
 والخضرةلاالرهاب الضيقة الهصوورة بين المبانيالعالية . وهذه الميئة الخارجية
 يقتضي ان تكون المدرسة في بناء خشن ثقيل • فاذا دخل الا الان الانسان في في تلك







 صنائي جديد بل خرجمن منزل المى منّل مثلهِ بلا تيتير • وصتِح ما جاء
(هر"ّ تقدم الانكليز السكسونين

. واذ قد عرفت الظرف فلنشرح لك المظروفوارى انه ينبني الابتداء بذكر
ساعات العمل في اليوم ثم نرجع بعد ذلك الى التنصيل
حقيقة ساعة
10 10

$$
\begin{aligned}
& \text { ₹ } \\
& \text { 倩 v r. }
\end{aligned}
$$

فطور وهو غذآتح كامل من بيض ولم وغيره يعقبه اصلاح الماكن النوم وكل تلميذ يعد سريره بنغسه
a r.
. بالرياضة المسمانية في الحماء عارين عن الهالبس.بطنا وظهرا

1011 الدرس الثالث so ط
,
(العاب واشغال في البستار. القدم او الدراجة
\& اشتنال في اللمانع والمهامل

التمليم ي الملارس الانكايزية
7 تناول الشاني

人 r.
a
واول شيء يلاحظه العاري" في هذا اليـيان تنوع الاعهال في ســاعات

 بالتعليم اليدوي والتعليم الصنايم . وينتسم الزمن بين الاهمال كا يأتي : دقيقة ساعة
。
r.
r r r r اشهنال صناعية ورياضات عادية
r إن آلم وخلوعن الـهل

فالمجّوع اربع وعثرون ساءة

 يدوي في النيط او المصـانع والمساء ومله الفنون والموسيتى والرياضـانـانت
 لنقف تلى نتائه
(ov)
سر" تقدم الانككليز السكسونيسن


 عليه عكافأة او امتياز ) ومما اشتهر في انبلترا وفي الولايات المتحدة بامريكا
 تجعل الغيرة اساس التقدم بدل تأسيسه على محبة الواجب وهي طريقة تولد خي الانسان احدى الرذائل • والواجـج في تو بية الاطفــال وجعلهم رجالا
 الالمكان وقد اخبرني الدكتور ( ريدي ) ان هذه الطريقـة لا تضعف من

 هو الغرض النالئي من التربية وان اللياة معامرة او ارضا = لشهوة التماخر والاعجاب
واني اخشى ان يندهش الفرنسـاويون من مطالعة ما تقدم لالـ •
طريقة التعليم عندنا منـاقضة التلك الطريقة على خط بستقيم • غير الـن الطريقة التي شرحناها مقول بها من كیثير من معلمي الانكايز الذين وصلوا في تر بية الرجال الى درجة عالية • والامويكانيون على هذا الااني ايضا




التعليم في المدارس الانكليزية
(0.1)










 اللغة اللاتينية الا بعد ذلك . وكذلك اللغة اليونايـــة لمن ارادها من الطلبة

 اولاً وحفظ النحو ثانية على قدر اللازم في الاستمال المال . ومي طريقة جهلا

 اربعة اطفال سن اكبرئ تسع سنين • وكلهم يتعلمون الالمـانية على هذه
 سريعا فانهم بعد ار بعة اشهر صاروا يتكاملمون بتلك اللغة في العابهم• ومن

العجيب انهم صـاروا يستعملونها في خصاهم وه اليوم يتعلمون نحوها
 المثال الحاضر بين يدي لا برهن على طريقة التُليم في المدرسة الجميدة ان




 الـكتابة والمهل الـكياوي والرمم والماكىل وحطبالتدفتة ليحسبوهاويفصلوا

 المنزل • ويتولون ادارة المصنع او المتجر • وهكذا يصيرون رجالاً عاملين

متصفين با "تقتضيه معيشة الآجتّاع الما
ويبنى تعليم العلوم الطبيمية على النظر الذاتي وهو سهل لان الماند



 قوانين حركاتها • ويتوصلون الى ذلك كله بالرياضات التي قدمنا ذكرما •


التميم في المد'رس الانكليزية
 -ن الدرس ميالاً الى الالا كثار من معلوماته حتى بمد خروجه من المدرسة لان فائدته ظاهرة لديه لا كالميل النـي يشعر به المتسلم على طريقتنا اذ يتولاه.

البل غالباً
و"قرب طريقة تعليم التـاريخ من الطريقة المتبعة شندنا في تمليم الملم
 وبيـان مدلولات الوقائع لا في تهئة الناكرة بالحوادث والتواريخ الما يكته في بيان النسب بين طبيعة البلاد وسياستها وتقدم تجارتها • ويبدأ بتعلم
 اليونان اصول الام الحاضرة • ومن تاريخ الرومان مـــال حكومة عظمت الما


 مدرسين اومن ارباب الحرف الادبية او موظفين اومن الز راع او او الصناع




 منه تحصيل المارف النافهة في الميلة
(7) سرّ تقدم الانكليز الـكسـونيـين

ولتلي الدروس التي بيناها تلالة اوقات كلا الها في الصباح وما بعد الظهر


 تلميذاًكمره تسع سنين من طلبة مدرسة ( سانيسلاس ) الـارجيين يشتغل طول الهار فيها ثم يذهب الى البيت منكبًا في المساء على درسه اللى الساعة التاسمة او العاشرة . وهو تكليف مضر بالصحة وغير مفيد في تحصيـل
 الذي يشتغل فيه ويقضي الطلبة م. الساعة الاولى والدقيقة المامسة والاربين الى .الساعة السادسة بعد الظهر مشتغلين في البستان والز راءة والمبانع والرياضة
 ( انماالتربية المسمية والا الاطة بالاشغال الصناعية وفائدتها وتشتجيع المزيمة








التعليمزيالمدارس الانكليزية
الطالب غير بيد عن شواغل الحياة المقيتية فيكاد الـ
 التي يتتمون بها فيها ڭ) فعل ( روبانسون ) في جزيرته

 المصارف. وطلوا الحواجز بالeطران . ودهنوا الاخشاب والما ولالات باللالوان
 في المصانع من انواع النجارة • واتقت ان رجلاً مـن رما رجال العزبة مرض
 جواد فاشتروه بن السوق وعلهم المتقدمون عنهم ركو به وقيادته
 ولا يلهي التلامذة باخذ صور الاشيـاء بالـا بوالمطة اللآلة ( فوتوغرافية ) او بالرياضة لى الدراجة الا في اوقات الفراغ • وقد شاهدت وت من صنهرم مائدة
 الحشب ( عنبر ) ومركين تامتين وثالثة غير تامة وغير ذلك



 تنطرة على الهیى المإور لها وعرضه من ثلاثين متراً اله اربين قوائها من.

:البناء حتى تصير متينة وسيقوم التالامذة بڭميع تلك الاعال • وشاهدت .وادكا صضيرا مغر وساً بالاشجار يمتد مو. ارض المزارع الى هباني المدرسة الموجودة علىمتقع عظيم يعلو عن النهر بانّة تذم تقريباً • وفي وسط ذلك الوادي غدير صغير من الماء قد اتخذ التـلامذة فيه حياضأ صنيرة جمعوا بينها بطر ت ضيفة وقاموا بجهتع ما الستوجيته من الاععال • ولم يستهينوا بينّا
 ماعّة تلهيذ وهو اكبر عدد يرى الدكتور (ريدي ) الهكان وبوله ليتمكن .من ادارته ما ينبني • وقد شرع التامنة تهيداً لذللك في مقاس الارض وتخطيط البنـاء • ويوجد على مقر بة من المدرسة معمـل كيماوي ومصنغ اللنجارة يِشتفل فيهما الطلبة تحت ادارة موسيو ( هيرنومان ) الني رأتموهُ خي (ايدنبورج ) باعال متّوعة لانفسهم وللمدرسة • ومن تهتهم في الثلاثة اشههر القابلة ان يعلموا التا(مذة صنـاعة الخشبـ على طريقة (لويد ) التي شاهدتموها مدة وجودمك هنا • وليس في داخل الملـان شيء من الزخارف .التافهة غير ان اساس الغرف قد استحمع موجبات الراحة كالهـا ثم الني شاهدت على وجوه الطابة وهم يتناولون طعام الصنحى علأَّ الهناء والمبشة
 الملمين وانشـدوا دعاء الطلم بهمة واشتيات ورأيت بينهم وبين معلميهم حرية تامة واطمينانا كاملا ومن عادة هؤلآع ان يششوا مع الطابة وقت .التر يض و يعاملوء كانهم اخوة اككب سنا لا باعتبار انقسهم قومآ منتازيت -وهم بيحّر ون على الدوام استعمال الالفاظ المألوفة عندهم وقد ينطقون احياتا

التطليم في المدارس الانكليزية
 يِلبسونه عالمة على النهم من اللملاء•وللد
 الى البيوت المالية ليآتواله بالنقود مها وغير ذلك ونا ولا ولا

 صحتهم واعدادهم الى التغاب على متاعب الـلـياة • وله اعتنــاء في الوقوف
 نقف على تقدم الاطفــال وترعرع اجســامهم حتى نعرف جودة غذانها
 منهم مدة وجودده في المدرسة ومدة وجوده في المساعهة ولو انا رأينا تقدمه







 ومليسها وحالة معيشتها معمل يتخرج منهُ رجال اشدَّاء اقوياء . فالألمراض.
(70)

نسر" تقدم الالنكايز الــكسْونيـن
عندنا قايلة حتى دوار الرأس والزكام اذ من طريقتنــا تُليم الثـبان ان الرجل

 تسويدهم على حـ النظافة والثّسلث بالقواعد الصـحية ) ولـا
 وبي مدارسنا حيث لا يستعمل الماء الا بالتقتير والتدقيت اللكلي كانهُ من
 ( ابولصووم) و ( بيدال ) فان الطلبة ينامون في غرفة فتحت منافذها حتى خي الثتاء الى هنا ييّا كيف يقضي التلامذة وقتهم مره الصبالح اللى اللـاعة السادسة بعد الظهر وهو وقت تنـاول الثاي وبتي ثلاث ساعات حتى ِآّتي موعد النوم وهذا عملهم فيها

 الاو ول وما بعد الظهر لتربية الثـاني • الا ان الاجل يز يد على هنا التمر يف


 اللـاعات الثلاثة اللـاقية لهنه التريية قال موسيو ( ريدي ) ( من غرصنا ان نعود الشُبان علىما ينفي

التمليم في المدارس الانكليزية
من الاجتّاع باكبر منهم سنًا . لذلك يجتفهون كلم مساء في غرفة واحدة
 تستريع لهُ النفوس وانتخب اثثاثها والصور والتاثيل التي فيها لهذا الذارض الما فاذا اقبتلت الساءة السادسة تحولت المدرسة الى بهو ينتـامه فيهِ الـاضرون
 المضحكات ويقيمون المراقص والملامي • جاة في اللكراسة ( ان الموسيتق





 عليها • ولم جر يدة تسمى ( مُلة المدرسة ) ينشرون فيها الخبارها وحوادثها




 ليست تابعة لمذهب غغصوص من مذاهـ ( البروتستانت ) فهم فيها غير

(7v)

ويقتصرون في صلاتهم في المعبد وقبل الطعام على تاوة بعض آيات التوراة ونشيد بعض الال لان والاستعاثة بيعض التضرعات الادبية الدينية العمومية



منهم لسماع القداس فيكيسة قويمة
 فوجب ان تكون مكزوجة بهِ غ غير انَّالا نعلّدُ التلامذة كأنهُ جزءٌ منها بل باعتباره كالَّ منتظاً ينتشر في الذات كلرا وان اختلفت المذاهــ وتشعبت الطرت • فيـجتمون ربع ساعة في الصبــاح ومثل ذلك في المساء ليشتغلفوا

بالدين ويتوجهوا اللى دبهم باشارات ظاهرة )
تالك هي المدرسة وذالك هو نـّامها • وهي تّجر بة اراها مغيدة للغاية لانها تدل على ميل الالكار الى اختيار طريقة في التعليم توافق عقتضيات المئة الاحتماعية في الان


 التي تنتشر الآز في جتيع الخحَ المسكونة




التمليم في المدإس الانكليزية
وبينها كنت ذات يوم اطادث صديقَا لي . بهنه المدرسة قال لي ( انها






 الواجب التحرز من الالفاظ لانها تطلق غالباً على مسميات لا لا شبه بينهـا


 اخرى وهي عائلة ناظر مدرستهم التي تقاسمrم الحياة في الماكمل والمقـام



 ويظلون ذآكرين عوائدها وتقاليدها لكىل نوع من انواع المُميات تأثير خاص في طريعة التربية وهو الني تنتز منه الامة نظام مدارسها
(7a)
سرّ تقدم الانكلإيز اللكسونيـين
فنها البِعيات الاتتكالية العائلية وتمتاز بانضام عدد من تلك الانائلات
 الاسيوية وايم الثرق الاوروباوي • هنالك لا يتمد الاطفال على الما انفهمه
 بياجاتهم او يرجوون اليها ان ادركتهم الـيبية في طريقهم • ومن كان هنا


 مثال التربية المصورة في المائلة والموكول امرها الما الى المائلة

 وهذا شأن اغلب الالم الغر بية الاوروباوية واخصها فرنسا والمانمانـا وينبين









التيليم في المدارس الانكليزية
(v-)


 في تلك الاحوال اككثر


بطرق الزجاح في الامتحان وادراه بطرق المتتحنين واخلاقهم
 والانبليزية السكسونية ـ وتختلف مدارس هذا النوع عن هدارس النوعين

 وهته واقدامه







لا ينغصل الطفل عن عاداته في بيت إيه


(v)

سر" تقدم الانكليز السكسونيين
ومعيشة متازة وتتاُجُ على حدتها






 فلا يجد الطالب بعد الامتحان بآباً يدخل منه على الوظائف بل سوراً منيها

 صفات لاتّتجها تربيتنا الماليةكا مي منثرات تلاك المدرسة الي بينا نظامها


余




كيف ينبني ان زبي اولادنا
(vu)
متى تيسر • وقد قامت العقبات هذه الايام فيسبيل النجاح . بهنه الواسطةه







المة. فن تلك الاسبابالاقتصاد فيالنسل اذلا لا شبهة فيانعدالة الرنساو بين





 فيها عدد افواد المائلات . وهذا من الالسباب التي جهلت في فرنسا الكبر سوق للنقود

 والتجارة فلا يميل اليها الا التليل والكثير يفضل عليها الوظائف الادارية ـوية ـ
(w) (سر" تقدم الانكليز السكسونيين

لهذا الجتم الاطفال كلrه حول مدارس الـلكومة حيث يضيع مستقبلهم في جوانبها • فكَل من كسب درهاً او درهين من الز راعة او الصناعة او
 ضابطاً في الجيش او موظفًا في الـلكومة او من الكِتاب واهل الادب •











 سهل لنا ان نلتي بكميع ما اقتصدنا من الالال في الاسواق المالمالية يبعدنا عن
 والتجارة وقد نسينا ان غيرهـا من المن والمرف دخيل ليس بالالاصيـلـ وان مرجهها كلا اللى تلك المنابع الثلاثة (1.)

كيف ينبني ان زربي اولادنا






بعد ذلك كا لست ادري ما الني في امكانهم ان يفعلوه
 الحرف الادبية والمصال الهومية والوظائف الحربية • ك



 تشهد به التقارير الرسمية وظل اورئك التعساء يتقلبون على جمر الانتظار
 يندبونهالم وينتحبون ولا يكجهمونعن امه الا المتعمالوه اللها الا الا رجوعهم



 الاستخدام يلتحق بالمستخدمين في رأي هذه البـلاد التي سادت فيها
(vo) سرّ تقدم الانزكليز السكسونيـين
الوظانُف وا اسناه وان ذابت مرارته من الانتظار على معاءد الحجاب وصشر
 الصنانع المستقلة لانتر بيتنا الفرنساوية كا بلغت الممكن من تخرئ الموظفيز


 ويعرف الواحد منهم مصيره قبل دخوله في الوظيغة وانه اذا بلغ من العمر
 كذا تقاعد واخن المعـاش. ولا وِبهل من تلا

 يكونوا قادرين على حياتهم في الازمان التي استهات مستعديت لمقاوهة سوء

الـال الاجتاعي الني قد فتحت ابوابه
الارج الا جتماعي اليوم عام ولا بد مهه من وضع مسيُلة التربية موضع
 طر يقة التر بية المستعهلة الآن لم تعد صالمة في الغرض المة بد من العدول عنالانه لا نباج فيها • الا "رى ان الرجل يأتي كل شي

 تربيتهم واستقامت عشرتهم يتساةلون وهم حيارى ولـ

كيف ينبني ان زُبي اولادنا
(va)
ويجهلون لمم مرتزقا • هذا خزلان لا نتخاص منه ومهواة لا نا نتحرز منها الا باللم الاجتّائي • نقول ذلك لان الخزلان موجود
 انتشرت في الالم وان الناس جبنوا فتركوا المبادئ الصـيا
 يبب الرجوع اليه فيخيبون خيبة كاملة



 وغايته وانه حرجِ لا يشابه غيره من بشض الوجوه فن تلك الاسبـاب تنير طرق الكسبـ والمواصلات على الدوام اعني

 اهل قريته وكار

 كانت قاصرة لا تساعد كلى تسفير المصنوعات الى البالاد القاصية وجلب


(w) (w ت تقد الانكليز السكسونيين

الملمين والمتعلمين وغير ذلك • وبالجمةكانت الافكار متجهة الى المـافظة على طرق المعيشة المالؤوة . ومن اجل هنا ها المانت التا التربية موافقة لمقتضيات


 كبيرة بالات ضخمة ويميع سلمه في طرفي المسكونة وكل يوم يزداد عدد الطالاب وطرق الممل تتغير في كل هين تبعاً لتقدم العلوم م وقام المديد


 ومن اهم ماتجب ملاحظاته انه ليس في وسعنا الختيار احدى الـالاتين لان

المالة الجمديدة صارت ضربة لا ما مفر بها
 هنا تولدت المسئلة المبروفة الآن بالمسئة الاجتّاعية وهي عبارة عن البحث خي وسائل الحياة والدبب في ظهور هنه المالة الجميدة ظهور اللاوم الطبيعية التي م





كيف ينبني ان زربي اولادنا
(va)
مر. استخدام تلك التقلبات في فائدته ورفع مضارها عنهُ . والفرق بين الزمنين كالفرق بين البندي الني يكارب من داخل الخصن والبـندي الذي



 والترقي • وما على المر الا ان يكون بـــا بـال تطابق هذا التقدم فان في ذلك مصلحته بل ان هذا صار من واجبه


التي يسوق الناس اليها وهي واضتحة يسوق الإخطاط الناس الى حالة جديدة غير التي و فيها . فلن يتآثى



 في وسط غضصوص حتى صار ييتمد عليه في جميع اموره لا يستط الميع البقاء
 الغرض من التربية تمويد الانسان على الاعتّاد على نغسه في حياته فلا
 كيف يدور • وهي الآن لا تتتج الا التمسك بالوسط الذي نشأ فيد
(va) ( سر" تقدم الانككيز السكسونين

 التي لا تكالفه جدًّا ولا كتًا
 في وسط غضوص كالمائلة او اهل المدنية او السياسة • وانما هي تفيد اذا علمته ان تكون ذاته الوسط الذي يتّكل عليه فيتمكن من استعمال قواه في







 ومثل ذلك من الافـار التي نعرفها كانا وربا وردت الما على السنتا
 :الاصحاب والوظانّف والمهر عامة الناس لانفسهم ولا ولامد م . وليس للانسان

 لان الناس لم يتمودوا ذلك ويكهلون اي طريق فيه يسلـك الـون • على ان

كيف ينينيانزبي اولادنا
الفائدة عظيمة فلا ينبني افلاتها اذ التر بية البديدة التي يستصعبها الناس
 على مقاومة تقلبات الاعصر الـلاضرة • والفرق بيننا من حيث اعتّادنا على
 بجدهم وعملم كالفرق بينا من حيث قوة التغا تلك القبائل المتوحشة التي تدخل في دينا تبعاً لدخول رؤساهنه فيه تلك هي اسباب الانخطاط في التربية وغيرها • وهذه وجهته وغايته ولا بد لنا من تخطلي هذه العقبة طائعين او مكرهين م ولا بلا بد من العمل على

نقيض ما نحن فيه الآن في التجارب هادٍ يرشد الى الطريقة المثى لنوال الغرض الذي ندعو اليه • فيها امان من التخبط والزل .



 اصبحت تنير على الدنيا وتستخرج عجهولاتها وتستعمرهـا وتقا وتصي عناصر

 ما فعله رجل التربية المديدة في امريكا الثمالية وما فعله رجل التربية القديمة

(N)

سرّ تقدم الالنكيزَ السكسونين
! !ص0هة قولنا
 منتهاها وطازوا من الصنــاعة والتجارة اقصى المراتب • وفي اللجنوب امة

 مشرقا وذي الجنوب توى اللاضي موليًا . نم قد تولى ذلك اللاضي واصضع رجال الثمال الاشداء الاقو ياء يهمطون الى امريكا اللِنو بـة التي ساء بیتها وجهلو ا يضنون ايديهم على اعظم مواقع الز راعة التي اماتها الكسل الاندلدلمي

 كنت اتحــادث في هذا ايام المعرض الصموت في باريس مع رئس قتم جهو رية (ارجنتين ) فْخبرني بنارة الانكطيزي واخيه (اليانكي ) وكان
 القول اسهل من حمل النفس على البِد حتى تساوي الاقوياء • على الـنـ اولثاك الذين ينافسونهم لم يتعودوا على غير هذا الا جهتهاد والدأب المستمر فهم الم لا تخاف فتيانها عيشة الزّاحم والتنافس • وما حفظت تلك الامهم


 راجعة اليه دون سواه
(い)

كيف ينبني ان زبي اولادنا
وليس هذا بغريب لان المرء في الجمعيات القديمة كاز يعتمد على وسطه
 وارادته الـاماصة . وذلك الوسط امها ان يكون العائلة او الداخلية في المدارس

 والتقاليد السياسية والوواند الاجتّاعية والدينية خارجة عن ذاته لا مستمدة -هنا • فهو يفكى او يممل على هذا النحو او على ذلك لانه رأنى الوسط









 مر. الملاجئ التي تعودنا اللمياة تحت مايتها كالعانلة والطانفة والـالـكومة


( $\boldsymbol{\wedge}$ )
سرّ تقدم الانكليز السكسوينيـين
الامم التي لا تعتمد كلى غير همة الافراد الذاتية فنقلدها ونذذو حذوها يفعل الرجال
واذا اردت الوقوف على معاهلة تلك الاهم' لابناهُا فاليك اليان : اولا
 مصير الـتم على النحو الاكى ولا •لا
 حاشية يتلنذون بالنظر اليها ويرتاحون لطايها وقلة متاعبها • اما خكن فني ميلنا لا بنائنا جزء عظم من حب الذات وان ونا رأّيت وكنا , أى كثيراً من الناس رغبوا عن الز واج بعد ما رغبوا فيه لا لسن الز وجين لابد ان يقيا في مدينة غير التي يسكنهـا الوالدان وما ظناك بـا
 ولعـري لست ادري ان كان يراد بهذا اللـب منفعة الآباء او مصلحة الابناء ثانيًا من عادة اولئك القوم ان يعاملوا ابناء صو منذ نعومة الاظفاركانهم رجال كل واحد منهم قاءُ بذاتهِ مستمّل عمن سواه • وبهذه الوامسطة يصير

 لاننا تودنا ان نتّبرهم اطفالاً لعلة انهم اطفالنا ثالثً يلاحظ الآباء في التربية سطجات الامة المستقبلة في اللـيـاة غير

كيف ينبنيانزبي اولادنا
( $\wedge \varepsilon$ )


 السنين الانيرة من القرن الماضي حيثكانوا في اول القرن الـــالي ير بون









المجنستيكية وانا و
 مدارسنا لنعتاض بهاعن الجمناس المفر عندنا وليس هو الا الثا الثآمن آثار



 انهم ينظرون اليها كانها وظيفة ادارية يشددون في تنظيمها وترتيب اوتاتها
(^0) (















 الايضاخ الى الكثر مما ياد




كيف ينبني ان زبي اولادنا
(ヘฯ)
 هو وضيع بل يرون كا هو الاصح ان الناس رجلان كفوء وغير كفوء •


 الموظف والمشتغل بالسياسة وهم ينّقدونها من جهتين الاولى انها








المتحدة لاستطلاع احوالها على طريقتنا

 الرجل عندهم يصير مهندساً .الشغل في المصـانع لا بالدرس في المدرسة وليست النظريات لديهم الا متـهمة لنمّل في جميع الصنائع والحرف . ونحن
 عندنا تقيم في مدينــة باريس وهي مع ذلك لا يخخيج منهـا الا موظفو
(Av) مرّ تقدم الانزكليز اللكسونيين
;ظلارة الزراعة وان مر. المتنيـات ان تنتقل ايضـً مدرسة البحرية في تالك المدينة
 شأن الامة التي تهتم دايُــا بالمستقبل وتهـل المـاضي وتلثمت الى الصنائع
 فيها ولا تبديل وتبني آمالهـا في النجاح على قوتهـا الذاتية لا على الوسط بانواعه • وهذا الاستعداد هو الذي ولد في الانككيزي اللـكسوني اشتغ:لا ولا


 يشبه النهـار الليل • لان الغرض من جرائدنا تسلية النفس ما قولون والِلمية منها تتوخى اثارة النزعات السياسية وهي طريقة اخرى للتسلية والنتيجة واحدة هي قتل الوفت بلا جدوى • اما جرأدئ فا فانهـا الافادة ع الا ختصار والا جادة.وهي قليلة الحوض فيالنظريات والالكثار

هن المهوبيات • وكلاه مششوة وقانع تحكي وقائع وتخبر عن وقائع
 ذلك موضاًا الفرق بنيهما اذا علمت هذا علمت من غير دهشة ان محـادثة الرجل لابنه "ّدور عندهم على الامور المقيقية النافعة فلا يقضون وتهتم في ذَكر من يتحرى .اللمديد في لباسه وزيه واعادة ما ملكت به المجالس الباريسية وتكار حوادث

كيف ينبني ان زربي اولادنا

فرد على كفاية حاجاته بنفسب,







 فيجري شليهـا.







 السباب الززق للذي يليه واليك ما يترتب على ذلك من النتأُ
(^9)
سسرّ تقدم الانكطهز الهكسوتيـن





 يـ تفسهُ من السعداء بولد واحد او اثنين كنت اقرأ اخيراً رساتل فرن大لان فوجدته في خطاب لوالدته يتكلم










 (1)

كيف ينبني ان نربي اولادنا
القليل ما استطاعوا ونظن بهنا النا جعلناهم يلى المستقبل أمنين • غير انا

 من الاعمال يخرجون من صفوف الواصلين بانفسهه • اوليك الذين غالبوا
 المجتمع الانساني فنالوا فيه مـكانًا عليً . واذكَ ابناء المـانالات ( وما سمهوا




 وامست لا ربآ. في اعادهها ثم انهم صاروا غير قادرين على نوال المنزلة واكتتساب البلاه بكدهم وعملم فباتوا يرجون البقاء من عدم وجود شر يك لم في المياث ومن المال الذي تقدمهُ اليهه زوجاتهم
 متتودون على مزاولة الاعمال المقيقية وممارسة الاشيـا، المادية • تربوا على


 بالامجة اليها ويستظهر ون عليا ولديهم ممـن وسائل مقاومتها ما يجعلهم
(91)

سرّ" تقدم الانكطليز اللـكسونيين
.يرتاحون لماقاتها ويترقون في مجاهدتها




 اشد بأسًا واكبر فهلاً من الحـكومات المنظهة والجنود الهُتشدة

 وتقدم مذاهب الاشتراكين والةوضو بين تكفينا مؤونة ذلك الهدو وليس. الصبح بيعيد


 الناس لانهُ لا يفد عليهم كلاللالني يجيشه الجرار وسالاحه المصقول بل يأتهم
 ذلك الاجل ومت علموا ذلكعرفوا هن اين يأتههم الـطر ووقفوا على السبيل الذي يسلكون اللخلاص منهُ
(ar ) التربية القرنساوية تقلال المواليد

## البا الثِ

$$
\begin{aligned}
& \text { 寝 } \\
& \text { في خياتها الخصوصية }
\end{aligned}
$$

آثار الفرق الذي بيناهُ في التربيتين تظهر اولا في الحيــاة الٍصوصية
بالغرض من هذا القسم ايراد بعض الامثلة التي اخترناها في فرانسا وانكلترا
 الا جتّاعية وها سبِان من اسباب انحطاطنا بالنظر الى انكلترا بخالافها عندهم فانها هي والوسط الذي يعيشون فيه يؤديان الى اناء القدرة كلى مغالبة الـلماة الى الدرجة القصوى في الامة .تمامها

## 


ليس الغرض هنا ارن نثـت نقص المواليد في فرنسا فان ذلك امـ

(94) سر" "تقم الانكليز السكسونيين
 -مرشد يزديهِ ولا طريقة منتخمة م م وبيان السبي هو الغرض الذي نتوخاهُ مستيهنين فيهِ بنور العلم الاجتّابي
قلنا ان نقص المواليد في فرنسا امر ثابت لا يكاتا الى دليل ويكني لصدة قولنا ايراد بعض الارقام
كانت مالة المواليد لـكل عشرة آلاف نسمة في مدى اكثر مرمن قرن كا يآّي :

مواليد

سـين
من

التر.ية|الفرنساوية تقلل المواليد
ويرى من هذا ان نسبة المواليد بين سنة.VV وسنة IVa7 سقطت.. من •גس الى • بr ئكل عشرة آلان نسمة وهي اكثر من الثلث وقد كان عدد المواليد في فرنسا سنة وـلم يبلغ فيسنة
 هن عدد الوفيات بمقدار حاصل في زمن السلم اعني ان هذه هي حركة المواليد والوفيات الاعتيادية ني فرنسا وهي. تزداد عامًا فعاًا

فنقص عدد المواليد في سنة •ی9ین سنة


وكنذلك ينصص الزو'ت سنة فسنة الا السنـ نقص4 غهر محسوس. كنقص المواليد
(a0) (
كان عدد الزواج فن سنة


 تَّتلف سنة .

فقد بلغ في سنة


التربية القرنساوية تقلل المواليد

 بعدار . . . . . . في تلك السنة فتكون النتيجة وجود ... . . واذا قابلنا بين حركة المواليد في فزنسا وبيها في الباد الاخرى نجد

ـا يآتي :
 وانאاترا في سه والدانيرك في سی والسويد في 9ه والمانيـا في هو وفرنسا

في عس
ولم نأت بيـيان الا حصانيات الاجنية لعدم اتفاتسنيها ولكهنها تنطق
كلها بان فرنسا .تأخرة في مواليدها تأخرآعظلماً عن جّيع الام
 وان ينفعنا الاحعاء في هذا البحث الا يسيراً فقد نأخذ منهُ الا رقا.




الاول الاسباب"باطلة

 استنباط السبـ الـِيتِّ بـد ذلاك
(av)
سرّ تقدم الالنكليز السكسونين
-
منها صنف قوة التناسل الطبيعية في الامة الفرنساوية . قال موسيو ( ناديالك ) (ليست قوة التنـاسل الطبيمية واحدة في جميع الامم فلامنان والاحوال الاجتماعية والاقتصبادية ومدنن الاقليم دخل حقيقي فيهـا وان




وعليه فال( شلك في ان درجتنا احطط من ثيرنا بالظار اللى قوة التناسل ) وهن المحقت ان قوة التناسل اشثد عند بعض الامهم منها عند البعض الآ خر ومن السهل الوقوف على اسباب هذالاتنغاوت بالمحث• في الاحورال

 نوها الهظيم الى قيام الثو رة فقد انتشرت في (كندا) وني (لويزيان ) وني ( الهند ) و ( صان دومنيج ) و ( جزيرة فرنسا ) و ( بور.ونيا) و ( ايتاليا)



 وظـاهر ان ذللك الفرق لا يرجع اللى سبـ طبيحي في الامة بل لا بد لا

التربية القرنساوية تقلل المواليد
-ن سبـ خار جي لم يوجد الا من زمن غير بعيد
 الفرنساوية كاثلم (. بوتون ) قال هسـيو ( ناديالك ) ( بلغت زيادة المواليد
 V\&a9. التناسل في جيع الاقالم بمقدار هنهه النسبة للا حسدنا جيرانا اذ نساويهم في عدد المواليد ان لم تزد عليهم )


 وعلى .ا تقدم يكون الاستد لال في نقص عدد المواليـ :طبيعة النوع
باطلا لان الاستقر|ءيكذبهُ
 المسكرات • نتم لا شبهه في ان المشروبات الر وحية فت تغيرت هنذ ختسين
 استعال العرقي والمستگا عما كانا عليه اذ المقدار الذيكان يشسرب منها في


غير انهُ من المحقت ايضا ان استعال تلا المشروبات لم يبلغ في الباد الفرنساوية مقدار ما بلغهُ في غيرها وخصوصًا في جهة الثمال من اوروبا
(a9)
سر" تقدم الالنكينز السكسونين
مع الـن عدد المواليد في تلك المهة لا يزال ناميأ حتى في فرنسا نقسها

 قليلا ترى بعض الاقاليم يزيد فيها عدد الوفيات على عدد المواليد مثل اقليم


غير محسوس في فرنسا
قالوا ان مو • السباب نقص المواليد ثقل الخدمة العسكر ية.ولكهنا نشاهد ان الدفمة العسكرية عامة ايضأ وواجبة علىكل فرد في الباد الاللانـة وعدد المواليد في تلك البلاد غير متأثر بهذا السبت نم الـنـ الوفياب في الميش اكثر منها في غيرهِ لـكن ذلك لا يؤثر في النتيجة الموومية للامة قالوا ان من اسبباب ذللك ايضاً ثقل الضرانـب على الناس. . ولا شبهة غي ان الصرائت الفرنساوية باهظة جدا فالني كان يدفع اليام الامبراطورية الثانية هو فرنK يؤدي 9 • ا فرنكات وقد زادت الضرانُبالهعارية يّن سنة .
 |r........ . .ل الشتخصية والتي تجبي على المنقولات من ......................... \& ....... . . وبلغت عوائد الباطنطا ( الحرف والعنانع ) ....................家 الا انَّ لو كانت زيادة الضرانُس من الالسباب المؤرْة حقيقة على عدد


 يسهل عليها احتالما. لكنا زی الـال بالـكس فليس لاغنياء بلاد (نورمانديه)
 الزراعة عندو مع ان المواليد آكثر من ذلا (الك في الاقاليم الفيّيرة مثل اقليم

 اقل البلاد مواليد اكثرها غناة وعلى هنا يسقط ديل الي ثقل الضرائب الى هنا تيـن ان تلك الاسباب كها لا تأثير لما لا لمل المواليد او انها لا







 جميع الاسباب التي نسبوا اليها ضمف المواليد في فرنسـا لا لا يصح الا رتكا عليــ الا اذا رجعت هي الاخرى الى سبب اعظم • ومن تلك الالاسباب

سرّتقدم الانككيز السكسونيين (
اولاً قال موسيو ( نادياك ) ( ان لارادة الرجل دخلاً فيضمف المواليد

 .

في موضوعنا
ثانيًا قالوا ان من الاسبابكثرة تجزئة المكية. وهنا تفصيل يلزمنابيانه





 ( سو يسره ) وغيرها مع ان اللاملاك في الاورلى عظيمة غير بجزآة الا قليلا






خات الاملالُ الصغيرة مثل اقليم ( شبمانيا ) ثالثًا ابتماد العرنساو بين عن الاوواج وانحطاط عزائهم لما القوهُ من حب
(التر (التربية الفرنساوية تقلل المواليد

 الاقتران بيههم في بجيع الامم كانت فرنسا المادية عشرة في الرتبة من بينهم




 بتي علينا ان نعرف السبب في انصباب القرنسار بين على اللذائد فـأَّة انصباباً





الفرنساوية
خامساً زيادة السعة فيالميشة وموجبات الراحة نظرآلارتفاع الاجهور •
 فرنسا الحصوصية وتد اعترف بذلك موسيو ( ناد ياك ) حيث قال اللا ( زادت

 اقرب الى الصحة واوفى بكاجات الــانالات وتقدم الناس في معرفة لوازم.

سرّ تقدم الانكليز اللكسـونيين






 زيادة عدد سكان المدن بخمس عدد الاهالي ابمعيمن • وحيث ان ذلك الم الم




 واثتان وثماون نسمة وهكذا الحال تي ايطاليا واسبانيا واوستوريا وغيرها ولانيا
 وجب ان يكون هنالك سبب خاص بها





التربية الفرنساوية تقلل المواليد
( $1 \cdot \varepsilon$ )
يؤر الا على طبقة المتنور رين ولا بد لنا على كل ها لال من البحث عن علة ذلك الميل لانهُ ليس ناشئًا عن طبيعة الاوقيم الفرنساوي ثبت اذن ان الاسباب التي بيناها لا تتتج الملولول بذاتها وانهُ لا بد





 والسبب في ذلك ان الاطفال يمدون في تلك المال مـ.
 الابنـاء وعدم الحيرة في تربيتهم طوعا للمرة الميئة الاجتماعية التي يولدون





 .روتانيا واليريني والاقاليم الجلبية الوسطى وعلى خالف ما تقدم زى النسل نامياً عند الامم الاستقلالية لاذ
(1-0)
سـرت تقدم الانكفليز السكسنونـين
معير الاطفال مكفول بمالـكا واحد منهم من الفمة الذاتية التي بلِّت منتهاها ولا ربي عليه الشبان مر • القدرة على.تحصهل عيشهم بنفسهم فلا





 وليس لاولابك الآ باء ان يعتدلوا قد انحات او على همة الا بناء انفسهم لان التربية قف اضاءتها ورجع الا بناء الى ابآهم يطلبون الیيش ثنهم واصبت هؤلآ: لا يقدرون على •ذلك الا اذا
 لديهم من الابنــاء قبل ان يتّوج ثمالي عشرة الى ثلاثين سنة واذا تووج الواحـ منهـم وجاء لهُ بِد سنة مولود ";اهُ لا ينظر اليه نظر من يفرح بشُعرِ الاصفر وتبسهـه الالطيف بل الني يفكر فيهِ الوالد عند ما يقع نظاره عليه هو وجوب تَحصيل المهر لهُ فاذا مغى ثمانية عشُر




التربية القرنساوية تقلل المواليد
(1.7)

لذلك لا يرى ملجبأ الا الهـل على ما يوقف النـلـ




 يجب عليهم ان يكثّروا من قية المهور والناس يقدرونها من قبل فيقولون











 . ومن هنا ينسات المتأمل الى استخلاص تلكّ النتيجة الغريبة رهي ان الم
( $1 \cdot v$ )
سرّ"قدم الانكطليز السكــونين
مدار النسل مع قلته في فونسا على قليلي التبصر وعديكي الكففأة ه ولست
 ولبين حينئذ ان هذه المالة التي اختصت بها الما العائلة هي الـلة الاولى في الاسباب التي سبق بيانها فارادة الآباء في الاقتلال من الابناء وناء معلولة





 الى الاقتصاد ولا ميالين الى حرمان انفسهم نما يشتهون فليسب عنده عائلألة
 وما يستوقف النظر ان طالتنا الا جتاعية تتج معيشتين يغتلفتين :








التد.بية الهرنساوية تقالل المواليد
(1-1)
كل واحد من الطالبين انهُ لا بد له' من الانهمالك كلى الدروس فاضطرت
المدارس الى تكليف اللثامـنة فوق طاقتهم
 سبب واحد اوَّلي وهو مالة الــائلة التي وجدت بحك طـبيعة الاجتماع القرنساوي
 اما الاقتصاديون فير متفقين في هذا الموضوع ايضا فذهب موسيو ( موريس بلوك ) في جريدة ( الديبا ) وني مجلة ( الـلمين البِيدة ) الى ان
 لوازمها • ووافقهُ موسيو ( دي موليناري ) في جريدة ( الاتتصادبين ) التي هو مديرها

 الصين فلا يتخلل امتتا عنصر اجنبي من اي نوع كان لاصبحنــا في معيشة

 الاحوال لا تجري كذلك والنصص في النسل يستعـاض على الدوام بتهافت القصاد من الاجانب فالوافدون على البلاد الفرنساوية كثيرون من بـي
 م

سرّ تقدم الانكليز السكسونيين

 ( va9....)

النسبة واحدآمن الاجانب في كل ثلاثة وسبمين فرنساوياً قال موسيو ( فوفيل ) ( ان کثرة ورود الا وبان الانب في فرنسا امر





 جز يلخا اذ الحعول على مليون رجل كلهم


 والـاصة ولا يشـك احد في انهُ لو جاءنا من البلاد الاجنبية مليون مبـن الثيرارت لنسد بهـ نقص ماشيتنا لكانت فائدتنا منها مساوية للا هرفتهُ
.البلاد التي ارسلتها الينا في تربيتها )



التربية إلهرنساوية تقلل المواليد
(い・)
كثيرة العدد وعدم تعوده من صفرهم ملى الاعتماد على انفسهم في تخصيل.



 ويأكركون من حيث لا يعرفون اذا احتكوا باولكك الاطفال الذين نشأوا



 اقتصادا واتل طمعاً . والواقع ان اولئك الاجانب يقتصدون من اجور لا لا





 يهتر يها من التنير طبـعاً لاختلاطهم بنا
(いい)
سرّ تقدم الانككايز اللسكسونيـن
لوصرثن،

يقول الناس فيكل مكان ان هذا البيل جيل المال ومنهم من يفرح






 الاخرى بل هو طبقات متكاثة فوق بسضها تكاد ان لا لا تانتهي ولانذا طانه


 يككن جعهُ الا بواسطة الثشركات • ولم تقتصر منفعة الذحم على


( التربية القرنساوية مضرة بثروة الامة
 تستدعي زيادة المالل مَ ابن كثرة المصنوعات تستلزم مالاً كثيرآلا يتآتّى ججعهُ في كثير من الاححوال الا بوأسطة الشركات
 الحميدية وجرت سفن التجارة في عرض البحار وهذه الاعهال ايضآ تطلب




 الى الاقتراض فتألف لاقراضها شركات اكبر من التي سبق القول عنها





 التيار فقد ضل رشده اذ لا بد له من الحزلان وليست الاسباب التي جعلت الناس يتهافتون على اقتنـاء السندات المالية اللا السبابً جوهر ية جاءت من مقتضى الاحوال كالتي ذكرناها

فاول مزية في تلك السندات سهولة حيازتها وهي سهلة اللمازة لـكونا


 مثالًا او الصناعة او التجارة وظاهر انهُ لا موجـج لانسان يدعوهُ الى تركّ

هذه المزايا
وثانيتا لالكى السندات امل

 السندات والسهام النين نحصلوا ثزوة طالثة كثير ون وما من احد الا ويْبط
 وشركة الیاز في بار يس وغيرها فقد اتت تلك الثركات وامشــالها بالإرباح
 اليها وقل المتنافسون معها واقبل الناس عليها ولا يزالون مقبلين اقبال الظآن
 بجانب اللكسب الوفيد وثالثها سهولة ششراء هذه السندات في الاسووات المالية (البورصة ) وبيّها وما يتخلل ذلك فيكل وقت من هبوط الاسعار وارثقاعهـا يكمل
 يجدونه في ذلك مر

التربية القرنساوية مضرة بثروة الامة
(いそ)
الحدالاتصى
هذه هي الاسباب التي تدعو الى اقتاء الاوراق المالية بوجه الاجهال
















 والثفادي من سلطة المالين • ومن المشاهد ان ذلك في الامكان بل الـن
(110)

سرّ"قدم الانكليز اللكسـونيين
بیض الامم قد اتخذت من الوسائل ما أتقت بهِ تلك المحن
 اذ من المثاهد ان البلاد التي اصابها الضر ليست مي التي كثر فيها الاخن



فـل الدودة في امر يكا اكثر منه في فرنسا









استولى على الامة الفرنساوية في هذه الايام



والو لايات المتحدة وانما السبب اختلافطرق الاستمال
 بالاوراق المالية فانها اتخذت سبيلاً واحداَ ذلك انهم لم يضموا جيمر اموالمر

التربية القرنساوية مضرة بثروة الامة
(117)

خي تلك الاورات بل فرقوا بين رأس المال وما اقتصدوهُ من غاتِه واشتغلوا




ثزوته كلا في دفتر جيبه
 فيا بفرنسا فهي اكبر سوق للاموال وهي احسن بلد يستفيد منها الملا لي لو

 في تركيا و (هوندوراس ) و( نتزويلا ) ومعادن بلاد الاندلس وجهاورية






 جناها غيرهم وهم اليه ينظارون ثبت اذن ان فرنســا مي البلد الذي صارت الثر وة فيه منقولة اكثر
(WV)
سرت تّقدم الالآكايز السكسـونيّن
-من غيرها
والسبب في هذا اههال الفرنساويتن على تمادي الايام منــابع الثروة .العمومية الثلاثة وهي الزراعة والصناعة والتجارة . ولسنا في حاجة الى اعادة ما سطره الغير من اصرار ملوكنا واخصهم لويز الرابع عشر على حمل الثشرفاء

 الـكبيرة وصارت فرنسا اليوم هي البلد الذي تطول فيه غية
 .الي كان ينيني استممالما في الز راعة وتحسين طرفهـا معطلة لا تفيد الزراعة وكان من المككن استعمالما في الصناعة او التجارة الا انهها معتبران عندكا ملتصت بتلك الطبقة من الاعمال الدنيّة جريًّ على ذلك الوهم المتأصل في
 . او تيارتهم وادخال ابنائهم في المن التيتطلهت اليها الطبقة التي اتفقوا اليوم
 بِّتح بوظيفة في الادارة او اليمش وهي الطريقة التي يكون الواحد منهم . مقبولاًبين الفوم المتازين . اذن فالفرنساوي اما موظف او مترشتح للتوظف
 ششلك انهُ لا يمل الى استتمال ما اقتصد فـ الز راعة او الصناعة او التحارة

التربيةالفرنساوية مضرة بثروة الامة
(い口)


 لاستُلالهِ وانــائهِ او غير قادر على ذلك . النقود المتوفرة لدى العائلات الفرنساوية وهو تلة الابناءمكا قلنا فالمال الني
 هـهـ اتـا تحت طلب الشركات المالية فاصرارهم على تقليل النسل يوجب
 في خزائنهم ولا شك في انهُ لو حصل ههوط في السمار تلك الاوراق المالمالية التي جهت اموال الكثير مبـ القرنساوبين كلابا لـكانت مصيبة كبى ولـُسروا خسنارة لا عوض لال لا وليس هذا حال الامم الانزكايزية اللكـــونية فلا يزال
 وهم يدرونها بانفسهم ومن عمد الى الاستعانة بالنير في استغلال الاراضيه

 الةرنساوي يقدر المال الذي ينغقه احد اغنياء الانكايز في تحسين طرقنـا
 واستمال الاموال

(119)

سـرّقدم الانكايز السكسونيين
عائلات كثيرة تهاجر الى امريكا واوستراليا وزيلنده البديدة وكلبا تشتنال يالزراعة ولا املالك كبيرة فيها لان الزراعة وحيازة الاراضي ها اقصى الا الانيها

 الاورات المالية وعلى الضد منهم لا يهـاجر من الفرنساو بين الا النزر القايل ومن


 بالصناعة والتجارة حتى الـي



 بدرجة تكاد تبلغ حد الاعجاز ومعلوم ان ذلك يقتضي مالاً كثيرآ فنم يبق لـلاوراق المالية الا يسير وما يز يد اوريك القوم رغبة في الز راعة والصناعة والتجارة عدم اعتِ



( ) ( التربية الفرنساوية مضرة بثروة الامة
 تأسيس الاعمال الباقية على, الدوام بعد ماته
 لا يكون عرضة" للا خطار كالني يتّكل كلى تقلبات الاوراق الا المـالية لان
 بالِسب منهاكن يدخل بيت القِار فيري فيه بيبض دريهمات من نفَّة زهته فان اصاب ربياً فيها وان اضاع ما انفق فالضرر محتمل ورأس المال عغوظ مصون ألف موسيو ( روزيـه ) كتابًا سماء ( عيشة الامريكان ) تلذ قراءته
 فقد ورد فيه•مـا يآلي ( رأيت في يوروك وني بوصتون رجالاً يشتنالون في الحرف الاد.بية ومح ذلك يضهون في الزراعة او غيرها قسمآ من امولهم ولهم
 كيرة بل جميات صغيرة خصوصية ومن همهم ان يقفوا على يكفية الاستغالال



 المالية الا التايل منها لان الككثير من قرانما لا يلتّتون اليها وهو معقول الا

(VI)

والعهل فيتخذ الواحد منهم مصنعا يشتغل بادارته او يقصد التجارة ولكنهُ لا يرضى ان ينام على اورات ملالية يشتويها

 في اليوم الثاني ومن اشترىور رقا لزمه ان يَأخذه من مكان ابيتاعه وذلك من

 اليه سبيلا
وعلى هذا يككننا ان نقول بان هبوط الاسعار عند الامه الإتكليزنية لا يضرها استعمال الاورات المالية
ان الانصباب على تلاك الاورات في البلاد الفرنساو ية هو. الذي جهلها عيعة القصاد من ذوي الاموال وما اليهودي الا .ز رة لا تنبت الا ارض تناسبها والا لانتشر زرعه في انكلترا والبادد الاسكنديناوية والولايالتت المتحدة واوستراليا وغيرها ولَنه لم يهبط الى تلك النواحي لان اللال فيهـا غير موجود في الاسوات ولاًّنكل من كان له نصيـ بنه فيها يستغله بنفسه

 تفسه او انه يفقد ما في .زورده من الفساد



"النوع والا خلاق

جاءني في شهر مايو سنة





 الصيف) في المدينة ذاتها وكان يطلب مني ان التي بيض الدروس فـ العملم الاجتاي على اصحابه وني اليوم الثاني •- شم شهر اغسطس س:نة ايدنبورج فراقتي مرآها وهكذا صرت آردد عليها اربع سنوات مثوالياليات
 وهي في الواقع حقيقة بالانكليز وين:ني ان يمرفها القراء لذلك نذكر طرفا -من موضوعها
(irr) سر" تقدم الانانكايز السكــونيّين

اشتنغات الافف؛





 رأيت الناس يكتتبون فيها مئات مئات في انكاترا والوفًا الوفًا في الولايات

المتحدة
ولقد تولاني الاندهاش اول مرة جلست فيها لالقاء الدرس في مدينة





 في العلم الاجتلائي بباريس وقد اصـابوا بمجينهم الى إيدنبورج ومنهم بیض

 لاحدى الململات ان زميلاتها في فرنسا لا تِردن ضياع زمن المطلة المدرسية
(a+8) (a) التربية الانكليزية تساعد حى التزات فيالمياة



 المْر المُروض وليس لذذا اللانصباب سبب غير رغبة كل واحد في الـحصيل لـيكون







 فيا بـد
الها اللزبة فـكائنت على مسافة كيلو متر واحد من المطة ومقام صضاحبها


 والطرقات حتى انتهيا اللى تاءة الاستقالل حيث كان الانت سيدة البيت في
( (

 .













 وتردى رداء الحضر لا رداء الصناع ولاحت واحت عليهِ المارات رب المال الذي


( (ITq) ممن لا فرق في المئيشة المادية بينهم وبين الاجراء بل اترك هؤلا هو الا لاتكلم




 القميص الازرقالتصير الذي يلبس من فوق الالا في ايانم الااسواق والوا لالوالد


 يشبه الساكفين فيه فكلهم يقضي حياته في قاعة كبيرة لما با باب مطل على

 اعمدة تحملها وعليها يألـا




 الإلاح لا يككنه ييش اللا هكذا لان الزراية من لوازمهـا فقد موجبات
(irv)
سرّ"تقدم الانككايز السكسونيين
لكإحة والنظاف
 كذللك كانظني بادى'الامه ولكني اعتقدت الغُنس للادخلت بيوت الفعلة




 بنتان صفير كله ازهار وله طرق في غاية الانتظام ومن الخلف ولفـ بستان آخر








 كن اللمبال لهذا الغرض بمينه ووجود الدهايز في المنازلل من موجباتنظاقتها يراحة سكانها فلا يدخل الانسان في الغرف من الـناء مباشرة "م الدهليز
( (YA) التربيةالانتكليُية تُساعد على التزاج في الحياة يوجب حاية من في البيت من البرد اكثر مما لم يكن موجودآ وعلى الميمن






 نشارة الاصاص وماء النحاس في تظيف المطبخ كا يستمهلنَ الطباشير في نظافة الحيطان والحجر حتى يكيل للانسان ان الطبّآة الانكمليزية تجّو على

 عدة من المصنوعات الدقيقة مرتّة ترتيباً جيلاً وهذا وحده يكني لبيالِ



 الورت وزجاجات المياه المختلة الالوان الوان مصفوفة على آكل نظـا
 لكـل الناس من هذه الطبقة مثل هنذا الاهتام لانه يوجد على مقربة
(1rq)
سـرّ "قدم الالانكليز الصكسـوتيني
من العزبة مصدن فحمم وقد شاهدت اغلـ .بيوت الفدحامين على هذا المثال


 هيـّة رديئة والاطفال يزوحون ويغدون حفاة الا قدام بالإس رثة خشتنة وقت سآلت مدير المصنغ عن هذا التفاوت فقـال لي (ان الفمهة الإراندبين لا يهتمون بنظافة البيوت وموجبات الراحة فيها لذلك يعطون المساكن المتيةَ باجرة زهيدة وهي



الـصوص و يعطيهم منازل يسكنونها كيف كانت لان السكنى.لاتهمهم وهن هنا يتبين الفر ت بين النشأة الاستتالالية التي هي نشأة الانكاكيز
 باستعدادكل فر يق منها الل نظام المعيشة وحسن التوتيـج في المسكن وهو


الميخانيكية بياندة (ينكويك )
ذهبنا في الساعة المامسة بعد الظهر التناول النـايعند ذلك الصانع فوجدناهُ يسكن بيتا هو ملـكه وهو طبتان ارضية وعالوية وقدم لنا الشاي في اوحة مهدة N N و بساط يستر اغلهها وفوقه' بساط اصغر منهُ واقل ثنتا لحايتهِ مما يدل على
(iv)
( • • ( ) التربية الانكليزية تساعد على التزاتم في المياة ان سيدة اليـت ذات اعتناء بهِ ونظـافته اما الشاي فقد تناولناهُ على مالْدة













 النفقات اكثر من اختلال الحال والوساخة والاضطجاع على الملماسل في القهاوي والمانات

 عيش اوسع انا هو على ما يرجوه من زيادة الراتب بانتقالهِ من درجة الى
( (IT) سر" قدم الانکليز السكسونيّين
ارنع منها لا على ما يدخرهُمن اجره اليوي. ولهُ في الواقع فراسة وحذق في





 وفيا "تقدم برهان جديد على ما لاصحاب هذه النشأة من الألا الاستمداد للتقدم والتَقي
 احسسن من عيشة اهل القارة الاوروباوية وفي راحة من حيث نظا
 البلاد في الويف او الحضر الا يسير جداً ليصبت في الظاهـ بل ويجوز ان


 اما عندنا فالفضيلة التكبى مي التوفير والادخار ولا تقدم لانـا الا بالاتقتير
 الـاكومة عندنا من كل الطبقات ادنى من مرتبـات الانكايز ومع ذلك فكثيد •ن الموظفين الفرنساو بين يدخرون جانبًا من مرتهم الزهيد .لكن.
( ( سها ) التربية الانكلبزية تساعد علن الحراحم في اللمياة الرجل من الانكليز ستي في الانغاق على نفسِ حتى يكصل اكبر حظ
 ولقد ظهرت فينـا آثار تعودنا على التوفير والمييشة الضيمة فلا زال


 من تعاستهم مصا كسبوا ان في طبقات المملة منا استمدادًا لتحصيل المال بالاقتصاد والتوفير
 انهم لا يذوقور ت حلاوة عيشة السعة الراضية ولايدركون لذة نظامالمنتل وكال موجبات الراحة فيه
بمد الفراغمن قراءة الدرس ذات يوم ركـت مع :مغهمهربة وقصدنا زيارة عائلة تسكن في ضواحي ايدنبورج حيث اعد لنا لنا طنما الظهر وكنت
 فرصةً اقف بها على تأثير تَاليمنا في اذهان الانكليز • فللما قربنا من الانزل
 كثيرآوالائلة تتألف •ن زوجين في ريمان الثباب ووالد الز وج وثلاثة اولاد

 على الدوام وسكنى. الـُلاء على الدوام حتى في الشتاء عادة منعادات الانكليز


 الها ترى ذلك الذ وأهنأ أذ يخلص الانسان من جميع القيود ويكد مهدات المات








 فنحن اهل النیـــأة الاتكالية نصبو الى الافـكار الموومية والانكطليز اهل





 يشّاهد اهمال الزراءة ويتمرف طرقها والكِتاب في يدهِ والتطبيق بين يديه
( ) (التربية الانَكليزية تساعد على التزاحم فيالـياة






 البادد الفرنساوية
وقد بكثت عن علة امتعداد الانكليز الى الز راعة فوجدتهالالتربية التي تكاد ان تكون ريفية تكثرة ما يوجد من الجنانّ ذلك ما هو لازم لنشأتهم الاستمقالية من الشفف بمعرفة الاشياء التي تقع





 بانفسهم • وقد شاهد احد زمالَّنا موسيو ( بيرو ) آثار هذه التا









 .





 وزوَّار حيث يدور البحث كلى طرق اصلا .الجز يُّات والاستشهاد بالامثلة وكل واحد بن الناس يميل الى هنالالـديث وللنساء فيه حظ الرجال
وعليه فلا يستغرب ان زالن زوجة صاحبنا الني اشـرنا اليه تكون مستعدة بكال الرضاء الى معامتته في سـي .ينغسه وتد مادثتي في هذا الموضوع مليًّ فأيت نها اليزيمة صادقة وانها
(الت (التربيةالانكليزية تساءد على التزامَ في المياة


 واقدامًا .واني اعرف كثيراً من اصدقانيّ في فرنســا يودون ان يتولوا الما المارة







 † فن ظهر السبت تقف حركة الايمال وتقفل المطامل والحوانيت الى صبيحة






(ivv) سرّ تقدم الالنكايز الـكKسوتـيت
اقصر عند الانككليز منه عندنا • ومن هنـا منه على الانزكيزي ان يذهـ كل يوم اللى بيتـه في ضنواحي المدينه وان يسود. في الصباح لانه لا لا يسكن حيث يشتشل كما قدمت الا نادرا • وتد اكد لي بعضهم ان كمثيراT مر.
 مسافةكيرة • اما عندنا فاللاكثرون يسكنون خافـ محال تَارتهم او فوقها لذلاك يسهل عليهم ان يفتحوا ابواب اشثغـالم مبكر ين ويقفلو ها متأخر ين * ان كثير| انهم لا يعطلون يوم الاحد وما من احد يسترئ يوم السبت
 اكتث عمالٍ من الانكطيزي غير انه لاينغي الوقوف عند عدد ساعات العمل بل الواجـ, زنها وزنت عمل الاننكليزي الكير بكثير فهو يعهل كـثيرآفي وقت
 يتناوله وهو على قدميه من دون ان يتخلى عن المهل اتتهزت فرصه الفراغ صيبحة يوم السبت وذهبت لزيارة احد منــا مَ الفحم على هقربة من ملـينة (هاوترندـن ) وهنــالك تعرفت بابن عم مدير المنجم وهو شـاب انهـي ويآتي في كل ستين مرة ليتضي شهر ين في انـكاتره وهو راض عن طالته في

 الاستفلال هي التي تحرلك الالنكليزي وتدفعه الى المهل في جتيع الاحورال :
 (1)
( ( التربية الانككيزية تساءد على التزاتم في المياة













 السكسونيين


 تمثل افراد الايألة والمقتنيات الفنية المثينة وقد يكتوي بعض ها ماتيك القصور على مدخرات تتفاخر بها المدانْ الـكيرة لوكانت في دار تحفها • ومعذللك
(1+a) سر"تقدم الانكايز اللكسونيين
اتصل ارخي ان بیض تلاك الهانلات اصبحت في مالة عسر اضطرتهـا الى بينع ارضها ومنها صاحبة قصر وبستان كنت ازوره وهي مـن اشـراف الا


 الى الارشد وكثيراً ما كان التوارث يكصل بطر يق الا يصاء مما يشبه الوقف
 يكدق بها الزوال والاندثار







 الانككيزي السكسوني فلا اثر لما فيالولايات المتحدة ولا فلا في اوستراليا ولا في زيلانده الجديدة وغيرها . ولا غرابة في هذا لان طبيمة ذلك البنس
 الجمتمعات الانسانية هو قيام كل ولد مستقلاً بنفسه على ما اودع في شخضصه
 من القوة والاقتدار من دون معونة الذين تربى في حجورهو وهي الـالة التي
 ومن المقت ان طبقة اشراف الانم الان الا





الاتكال
دخلت طبقَ الاششراف الو راثية بلاد انكطلتره مع ( الورماند ) الذين

 الطباع ومن لا خلات فلم ولا ارض يطمئون فيهـا • والناريخ يدلنا دلالة





كل الآختلاف

و.ققدر ابتعـاد النورماند عن الاطمينان الى الارض ومزاولة اعمالهــا تمسكواكل التمسك بمـا يرجع الى نشأتهم الاتالمالية وهو الثرف الوراني
(1を)
سر" تقدم الانكليز الـكسونيين
 هذا ناضروا کـ الا الاستقلالي في انكاتره • وليس عن مطلبي ان ابين في هذا الكالكتاب كيف انتمى الـلال باجتياز الانكايزي تالك العقبات وتقلبه على هاني







سيطرة لويز اللإبع عشر واستبداده المطلق في حكومتها
 منها طبقَة الاشراف الورايثة واكتفوا في بابادتها بأن قلاوا من شأنها وجهلوها





 محبة المـل والاقدام عليه سدَّا لتلك الحاجة التي يـرفونهـا ومن وقفت على
( (
حقيeة هنا الميل وضحت لل الفأدة التي يراها الانكطليز في طبقة الاثشرافـ
 وتر وق في نظر النير لاداء وظيغة لا بد منها وهي اللـياسة التي ه لا يكيلون


 وطأتهم كثيراً وعلى الاخص منذ قرن من الزمان
 الاولى انها انتشلت الولد الثاني من البطالة وابعدتهُ عن خدمة البالالا






 ترجع الـى الز راعة والصناعة والتجارة فهم يكددون حياة تلك الطبق ولولاهم لانحلات واصبحت عفاء . ومن موجبات حياتها ايضأ ما يضاف الـا اليها من الاجال السكسوني الاصل الذين ترفع الـلـكومة رتبتهم وتنم عليهم بالقاب اللوردات وما يعاثلرا
(1\&r)
سرّ تقدم الانكليز السكسونين
الثانية انها ما زالت بالاشراف ما فلا فلت بالملوكية حتى انتّعت من
 الاستقلال لا يهتم بالسياسة اهتام رجل الام الاتكالز بها ولا ولا ان يعيش منها







 الثابت في الاذهان ان احسن اليش

 كل يوم سبـ غير ما تقدم
 لا متيازات الشـرفاء منهم وهم الذين كان يكشى من ثقل وطآتهم وصيروتهم

مقوتين بسبيها ومع ان طبعة الاشرافـ الورائة طارثة على انكاترا فانها اضرت برت برجا وانا الاصلي وغيرت منه' كثيرا واذا قابلنا بين منافهرا واضرارها الانـا وجدنا الثانية

ي الراجتة
مدار النشأة الاستقلالية على ان الرجل لا قيهة لهُ الا بنفسهِ وقدرتا








 في الاذهان وكثيراً ما شاهدت هذا الشعور عنده الاهم وهو ظاهـ في في كتاب الهُ مسيو ( شاكيري ) وسماءُ (كتاب المستثشرفين ) في التنديد على الذين
 فيما يفعلون وما يقولون ويتخذ كل وسيلة للتحكك فيهم والالتصاق بمه ولا

 الانسان من انتشار اللوردية والاهمية التي صارت لما في هنه البالماد



وڤِ ظني ان تأثيم .الثشرفاء على المستشرفين كارن تأثيراً عظماً فبقاء هؤلا




وجعل يصفهم بصفات يهرب العاقل منها
واعلم بان الاستشراف بنتشُر في فرنسا كانتشارهِ الا من يكـــ الاششراف و يصبو الى الثرف غير ان الفرق بينا وبينهم ان ان


 اليوم في تلك الباد اذ من المحقت ان تآثير الشرفاء يضنفـ يومآ "فيوما وهو
 الصبع متزعزعاً بدليل انحطاط سلطة مجلس اللوردات شئًا فشيًا حتىانتهى



ذلك النظام
على ان انكطترالن تحدم بفقد اللوردات وجود طلمَة رفيعة لان المنعر الاستقاللي يلد هذه الطبقة وان كا التكوين مختلفًا . وتلك الطبتة موجودة
 المهذب وين اللورد او الشر يف ان منزلة الاول ليست ورايثــة بل هي







 مثال اعلى طبقات النورماند وهناكُ سبب آخر يساءد انَكتترا على التخلص من شُر الاستشـراف



 الصناءة والتجارة وزد عاليها الزراءة لانها تركت بالفهل واختص بزالاولتها


 ذلك المتيز • لَكن لا وجود لهذا التميزي عند الانكليز السكسونيسن او انهُ
 خالصًا من الموائق التي تكتنفهُ في انكلتِا لا يشعر الانســان بوجود فرق





 لقّولها فبعد ان ازوت انكلتا


 فانظر الى البلاد الامر يهـي الا


 الانكاليزية

الصرّا
高
 اكبر العقــات في سبيل ترقية الافراد والهيئة الاجت大اعية هي معرفة
(1\&n)
الإية التي يجب ان تقصد والوسيلة التي تؤدي اليها فالا فائدة في معرفة الزاية



والدلالة على اول مرحلة منه هدى اللقراء الى الطر يق المي المستقيم




 لان الاشكال الموجودة في تلك البـلاد غير مaيمة في الوسط الذي نـالألأت

 حاصل في بلاد جديدة ولا يزالون ساوز ين الى نشأة اجتاعية قد الما المتوات

 عنصر (السلت النورماند) وعنصر الانكليز اللكسـونيين مستقرين في


 وبين هذا وذاك اشكال متوسطـة شتى ثومن آكبر الفوائد ان يتسنى تقسيم
(1をの)
سرت تقدم الانْكليز السكسونين


 :الا جتماعية فيستحهيل السلتي الى سكسوني خاضنـا في استخالته الى سنة ما

 ثبت اذن ان انكلترا هي احسن بلد بـجد فيها الباحث اول مرحلة من مراحل
 .وجه خاص وعلى اول خطوة يخطوها الاتكطلي نحو الاستقاللي بوجه عام
 ولستت اخشى الزلل اذا قلت ان اول درجات ذلك الانتقال هيكية ونية
.الاقامة في المسكن.
جال بخاطري هنا الرأي اول مرة عند ماكنت في ايدنبورجوانهزيت
 .

 وجه فكرتي الى اههية المسكن من حيث انتقـال الرجل من حال الا الى حال وهو هنا في الواقع اول خطوة في هذا السبيل لان الفملة الايقوسيـين من (الاولاند ) ه فـ الاصل بن اهل النشآة الاتكالية واول شىء يعتازون به



 من ذلك • وكيفية سكناهم هي التي تيزهم عن غيرهم ومن هنا استتّجت الما ان الانتقالل في حالة المسكن هو 'اول شخوص المر، نحو الانتقال الى حالة الاستقالال دل كثير من الاقتصادبين وعلاء الاجتماع وعبي الانسانية =لى اهمية




 اللا انها لا تؤثر بشيء في انتقال الاتكالي الى استقالالي والكبى برهان على
 لاهلالها مستقرة يتوارهrا الخلف عن السافت ووجود تلاك المزايا عند الامتين الانين يدل على انها غير مؤرة في تكوين النشأة الاجتاعية. وقد يتّ الا .



(101)




 كل واحدة هنها الايه • فالاتكKالية تنظر الى المسكن ثن حيث هو هو وجود

 المسكن عند كل واحدة هن الهيتيتين ولا .راد باليت عند الاهم الانتالية مجهوع الاثاش والبنـاء والارض والناس من اهل واحباب وجيان فالفكر متعلق على الدوام بالاششياء والناس .والتعلت شديد لان من خصائصص اهل لا الاتتكال ان يعتمدوا على الاشيـــاء : والناس اكثثر من اعتماده
 كل ثمين فيرضى الاورلاد الثواني باقل من نصيههم الثريعي ويعش الاعمام


 وهذا هو المر في صعو بة تز كه والابتعأد عنه كأن اصحابه قد التصقوا بارضه .والتحقوا بحيطانه • وهو ايضتا السر في حب اهل الريف لبيت اجدادهم

(lor) (lor (الميشتة المزلية تساءد على بياح الانكايز
هو نظرهم اللى البيت من الجهـات الثلاث الستقراره و.لكيته وتوارئه فهم


 الاحوال وما من شيء يستوقف المتأمل مندهـتـ في تلك الـايوت الكا استقرارها وعدم الاستقرار فيها واعي بذلكيكيفية سكناها التي تكاد الـن

تكون على الفطرة الاولى
اذا دخلت بيت ريفي من الروس او البلغـار او اهل ( اوثر اونيا) او










 البلاد وظلت تملك المين الواحدة السنين الطوال ولــا قرابة مع عائلة كذا
(lor)
سرّ "قدم الالتكليز السكسونيـنت



 بيته اكثر منا يعيش فيه ويكبه للتظاهه لا لنتسه . ويو العانْلات المتوسطة التي تسكن المدن المظيمة وان كان روحالا ستقرار في اليـوت ! كثيرة الطبقات متعددة المساكن كالقصور الصاليات اذا رايتها من الـارج
 حسبت العائلات التي تسكها عرفت كيفتنتم بييتها وانها بذلت النفيس حـا
 وارد وجدت المساكن متعددة وكل عانّلة تسكن طّةٌ منها وقد تأوي الطبقة



 الهوآء وتلك الغرف هي مقر الـــائلة ومْادع السـكان • اما الغرف الاماميـــة

 واهل الارياف والاحجاء
(r.)


 تلت او كثرت وان شئت قل انه لا اعتاد له على وسط صناعي بلا بل الاتماده
 الـارجية الا يسيرآ وكل الذي في امكانه موجه الى حيـاته الداخلية فالبيا ولا عنده حصن استقالالد ويسميه اسماً لا يمكن التمبير عنه بنير لغته وقد اودعه


 كل يوم مـــا اختص بـ ذلك الد النصر لا فرق بين الا جير والربيني ومن فوق من الطبقاث الوسطى




جدَّا تمام الكلم باول ما اختلفوا فيه الون



 يختلف في ستـه على حسب درجة الـاكن من الفنى وباعتبار سكنى الريف
(

 كثيراً الى السكنى خارج الاسوار وهي المثال الغالب في داليا
 في عظم المدن الانكايزية بالنظر الى =دد سكانها

 عانلة على انفرادها بل دار


 ادرد

 احدى جهات الفرق العظيم بين النشأَّين





(lon)






 في مسكند كالاتكالي سواء بسواء وانــا الفرق ني الـكيفيات ولتيانيانه يجب





 سويعات معدودة ولو في السكة المديدية ولذلك عرف عنه انه رجل لايتعده مضايقة نفسه في شي: والاستقرار عنده عبارة عن راحته وموجياتها وليا وليس
 للاسوار والبلدران وانها تؤث على الانسـان وحياتهاليومية وانها تفهل فيو وجوده الذاتي ووجوده في امته اكثثر من غيروها تتجّمن هنا الن الاستقرار في المسكن مادي ومعنوي والــاني اهم
(10V)
سر" تقدم الالاتكليز الـكَبونيهن
,وهو البحث الني بي ريليا ان نيبنه


 يبدو لاول نظرة وجب عاينا ان نوضهد
 .التقايُ تؤدي الى تحويل الافراد وجملهم الستقالاليين الاولى طريقة السكن المذكورة تقوتي ني الانسان شموره بعزته . واستقالدال
تخيل ايها القارئ ما استطمت مسـاكن الار رلندين الرديئةالتي وصفتاها


 عبارة عن جهر متوحش دخلى شيء من التحسين لا شك الث الث تقتتع بانه


 زي الجندي وآخر وسام كذا وتلك شارات كذا ولأَكالها تأثير كبير في
 فينبني ان لا يههل ما تحدنث الظوامر من التأثير

الممينشة المنزية تساعد على نجاح لانكليز
(100)

وام تلك الظواهر تأثيما هو البيت لانه يستولي قي يشته الذذاتية وخياته الشخخصية ولانه ثابت مستمر في كل يوم ولا شبهة في ان الهامل الذي زرتت مسنَكنه في ( هوتردين ) والصانع الميخانيكي الني




 الز يادة فيها لانه يكوبـ الا قد اجتاز العقبة الاولى في سبيل الارتقاء وهي الخظوة الاولى

الكَد والاجتهاد

ان الامم التي اعتادت على الميشيشة البسيطة والسكنى الساذجة تكتتي بالقليـل ولا تلد الا افراداً يقفون عند اللكسب اليّ اليسير فاطاءهم محدودة




 آلة طربه ( بيانو) او بساطه الكيبي الني تحكت به غرفة استقبـاله فاراء
(109) (





 هو ايضاً من موجبات المث على المهل والاجتهاد وهو مسلم الا انه باءث الا
 ولغيره وذلك الغير لايكني ثمرة الـيل الا بعد وفاة صا صاحبه ولا يقدم على خلك الا م. . بانغت الشـجاعة من نفسه حد الاستقالال وتلك فضيلة قلمل توجد بين الناس فان ادخر الرجل لنفسهـكي يستغل ما ادخر ادركه المل الا



 المتاعب التي تبذل في سبيلا • انظر الى النظامات التي تختيع كل يوم لانما.
 الالاعل الانكلِيزي السكسوني تره يدخر في تنظيم بيته وتوفير موجبات الراحة فيه مالاً اكثر كثيرآمن دون ان يستهين بالـلكعومة او يكون لهمن

(17.) (الميشية المنزلية تساعد عل نجاح الانكليز

 الا ترى ان ذلك الصانع الذي اشترى اثاث غرفة الطها او الك الة الطرب او





 الرغائب وهي تزداد في كل هين ولا سبيل لهُ في ارضاهئا الا بمهله فيعهل


 بوادر الترقي المذكور
الثالثة .طر يقة اللـكنى المذكورة تهيء الارجل الى ان يصير مهذهاً اني استلفت القراء بنوع خاض الى هذه النيجة الثالثة لانها لانها اهم في

 لانكليزي السكسونب من لوازم النشأُة الاتكالية وجود طبقّات في الامة تمتاز كل واحدة
( آ1) (الا
منها عن البقية امتيازآتامًا . ومن الصصب ان ينتقل الانسان في تلاك الامم من مرتبة وضيمة الى ارفع منهـا فلا يسهل على إلاجير ان يصل الى درجة
 واذواقه وكيفية معيشته فهو لا يترفه بالدهولة ولا يترقق بالسهولة • والبـر
 الاقتصاد وزد عليه ان الاقتصاد لا يتأتى الا لمن يپش في في بسكنه عيشة
 ويقلل من اثاث بيته وينفص مرنـ معرف رياضته والذي يكرز الثروة عاجلاً هو الذي يقتصد كثيراً الي الذي يعيش حقيراً ومتى وصل الى الثروة


صارت .ططلباً
رأيت في الاقاليم رجالًا يمثل هؤلاء القوم بدأ منذ اربهين عاهاً بصنمة






 بار بعائة او خسمايّة الف فرنك قسمت بين ابنـاء اخوته • وعاش هذا
(r)
(r) (المعيشة المنزلية تساعد على نجاح الانكليز

 الاصل ذا لهجة عامية وزي وضيع وهيّة رثة ولا اقول اكثر الما مـا



 المميثة وموجبات الراحة في اللكنى وما يتبع ذلك مــــ الطف الثمائل وظرف الازياء





 وانه ليس في الوجود اقرب الى الطبيسة من مساكن فلاحي (اوثرينا ) ولا اقذر منها ولا ازال اذكَ ما قاسيته مع بوسيو ( روسيه ) •ن الصـوبات

 الا بشدة رغبتنا في استطلاع احوال اولثك القوم ومعرفة كيف يعيشون
( $17 \%$ )
سرّ تقدم الالنكيز السكسونيسن
نشأة الناس في تلك البيوتهي التيتمطل صفاتهم في التجارة وتشوقهم عن الا رتقاء اد.ياً سين الذين يخالطونهم مع ما ؤ عليه من القنــاعـة والتعود على الاقتصاد والتوفير •وهذه الالال ظاهرة في وصف البياع الشـراء الاوڤوني
 حيث جاء فيه ( تنقسم تلك الفئة اللى قسمين اهل الوثر ينا واهل نورمان النديه وكالها قتوع ميال الى الاقتصصاد يهرب من مخالطة المهلة البار يستين خشية من كثرة انفاقهم (ما ابمل ) و يشتري الاوڤرني المالبس البالية وبالاخص القبعات والاحذية التي لم تعد صhلـة للاستسهال ولـكنه غيم ماهر في ذلك كزامهه لذلك يتخوف منه على الدوام اذا اجتمعـا الاثثان في بيت لمساومة
 الموادءة والادب وهو احسن منه لباساً واعذب منه لساناً وبیلارته يتغلـ على صاحبه في ججيع الاحوال على التقريـِ ومن اجل ذلك يترلك الاوثرني مع ما اختص به من الثبات والمقاومة الاتبار في المالابس العتيقة على كثرة
 والدظام وجلود الا رانــ ويعرف القارئ مما تقدم كيفت الـنـ التريـة الـشنـة الناتجة عن حالة سكنى البيت تمنع الاوڤرني من الارتقـاء حتى في تَارة لا تقتضي تربية عالية • ولا شكك في انهم لو حسنوا ستناو لاستفادوا مما يصرفون في هذا
 من تنظم ملجآّه
 ولنرجع الى عمـال ضواحي ايذنبورج فهم تربوا وير بون اولادو ملجبآ يِود







المراتب التي يرتقون اليها الهم ليسّوا من اهلما هذا واني اجد من نفسي دافًا الى القول بان النشأة الاستقالكية لا تلد
 ظاهرة الوضوح والوقائع التي تحضر الناكرة تؤدي الى تلك النتيجة وتبر زها
 المتقدمين نحو حل المسألة الاجتماعية ولى العصوص مسئلة الاجراء واني اكتي بايراد ثلاث مشاهدات للدلالة على قابلية تلك الامب للترقي

 ولا تجــد خدماً من الجنس الانكايزي السكسوني الا من نوع مخصوص


(170)

سرّ تقدم الالنكليز السكسونيين
وَّبةّ كمفية ادارة البيت قبل ان يتّوجنَ
 . بايديهم وارتقوا بكدهم الى ارفع المتامات من غير ان يكونوا فيهــا خارجين عن صفزا بل لا فرت بينهم ويّن المهذ بين من اهل الطبقة التي وصلوا اليها وهذا امر معروف ومشهور وقد تكمامنا عنه في عجلة المـلم الا جتاعي عند
 مجلس النواب ( مجلة اكتو. بر سنة
(1)90

كان موسيو كايفلند رئيس جههور ية الولايات المتحدة صبيا عند احد البقالين بوظيفة ساع يقضي الطلبات من الـارج وكان يكنس الملـكان ويكسر الـشب ويوقد النار • وكان اللورد جلاعكو حكـدار بلاد زيلندا المبديدة
 خرنشKالن الذي طار صيته في الآفات فاءلً • وليس في ارتقاهْم من ذلك




في السكنى

الثالثة وهي مهمة في بابها من المعلوم انه يوجد من فطلارات السكك اللمديدية بيلاد الانكليز عدد ديكبير ليس فيه عربات للمرجة الثانية لان

المعيشة المنزلية تساعد على بجاح الانكليز
(177)

الناس اهملوها ومن جهة ثانية ارى الاحصائٌات تدل على ان عدد مسافري .
 السطـور علهت ان احدى شركات السكك المديدية الانكليزية عرضت الـا الغاء الدرجة الاولى وان اللجنة التي تشكا للمكا للنظر في طلبهـا وافقت عليه محتجة بقلة عدد مسافريها واستدلوا على رأههم بان الدوق (كام المبرلان) صهر



 اذن ان بحث عن علة اخرى ولا اراهـا الا كيفية معيشة الطبقة الا الا خيرة


 اقطع الادلة على ذلك ان شركات اللسكك المديدية وصلت في تحسـين ادارة
 الدرجة الثانية ما دام ساوراً في البلاد الفرنساوية فاذا بدأ السير في البـلاد الانكليزية|انتقل الى الدرجه الثالثة • وليلاحظ ان الانكاليليز باستعمالهم الدرجة

 عربات الدرجة الثانية عندنا وربا ضارعت درجتنا الاولى زخرفا وحسناً في.
( liv) مرّ تقدم الانتكليز اللكسونيين
بعض الفروع اما الاعتناء بها فيفوق الاعتناء بغيرها


 , والازياء وذلك يؤدي على الدوام الى محو الطبقة الــــافلة الورايثة في الامة

التي مي داء الامـم الاتكالية العظيمة

 من وسائل الحياة الطيمية وليست الــكمة الا ما ادت الـي الا الاستغناء عن


 حدته وعلى كل واحد ان يسىى اليهـا • وتولي هنا لا ير وت الا وت في أعين الذين


 يلتفت الى مثل تلك الملاحظات بل انه يكهلها ويسلك الطريق الذي تدل .المشاهدات عليه
 الاتكالية اذا الختلطت بالامم الاستقاليلية وظاهر ان هذا الا ختلاط مفقود
( ا (IX)
عندنا الا انه ليس من المستحيل ان يستماض عنه بمعرة حقالئق الاحوالـ



كذلك نخبة المهاجرين من اوروبا القديمة اللى الولايات المتحدة بالامريكا

 من علاقاتها مع المتظرفين والاصحاب العاديين وتكره الاقامة في الا الاريا


 موجبات الراحة فيه . وهي بذلك تجبل البيت ثقيلاً عليها وعلى ابنانهــا فلا

 فرنسا . والواقع ان بيوتنا اعدت للاجانب لا لا لانتسنا وهذا هو الا الاني

 لكنها عهولة ولا سبيل الى الارتقاء لقوم لايمرفون حتيقة ما ذلكى

 ثالامه بتعذر على طبقة العملة لاستحالة انها تعهل بنور اللم وحده ولان
(178)

سر تقدم الالأك大ليز اللتشكسونين
النــاية المقصودة بعيدة عنها بعدT عظماً ولانه لا مساعد لها من الاحتيكالك
للدم وجوده فهي عختاجة لمن يعينها



 لا يكون الزرض منها جهل المساعدة نفسها فضلة اي اعداد الناس لمساعلدة انفسهم بانفسهم قد تصير بصـيبة عظمى واللازم هو هسـاعدة تلأ الطبäة




 تساوي اكثث من هذه القيمة لانها عبارة عرن عشش او اكوان ابوابها
 وهي على الدوام تقصي الناظر اليها با عالاها من الاوسان التيتغوت الوصفت ولا اذكر شيئاً عن اتاثهـا فانه دون ما يتصور المتّل بساطة وعلى حال لا لا



(lv-) ما يلتفت اليه ولجاورة صاحبنا لاولكك القوم وتفرغه الناثي" عن الاقامة في


 فيه وعلى الخصوص من الهمال الاطفالل وعدم الاعتناء اللكلي بــا احتا وتاجوا
 وزعت عليهن المالابس على شرط الاعتنا، بها وان ينظف الاطفة الالل وتمشط










 كالاعتناء بها ودلالته الشد فـلا ويظهر ان اوكبك المساكين ادركوا هذه الحاجة فتعهد كثيرون منهم بسقيا

الاشجار والاعتناء بها • نم ذلك شيٌ يسير الا انه جمل فيهم همةً وهياً هِم عهلاً يرتاحون اليه وهي فائدة كبرى • بقي المجوم كلى اجهار الوحوش



 رأي هنا الاغير اصالح تلك المساكن وستكون هذه فرصة مناسبة تانتح
 يراقب ذلك ويتّتع حالة العملة المنكورين في التنيير والترقي ويساعدي جهده ويسطر النيجهة التي يصل اليهـا ـ ولا يتيسر للانسان ان يقف يلى ججرى الاحوال كا ينبني الا اذا انحصرت في دائرة صغيرة تسهل مشاهدتها






 انها لا تملك فلسا واحداَ تقتات به وزوجها واولادها . فخاطبا مبة مثل هؤلا: القوم في تحسين مساكنهم تظهر بادئ بدٍ كأُنها سخرية واستهزاء اذ هم
(lvx)
لا يكادون يكصلون قوت يومهم

ثابت ني دفتر المعـل
فرنك
9.

اجرة الرجل
7.
" المرأة
" "الولد الْكري وعمره 19 سنة
" "البنت البكرية وعمرها
ro.
فيؤخذ من هذا ان تلك الهائلة التي تتألف من ثمانية اشخاص اريعة




 جلها بكثرة اولادها الحا ان اجرها زاد ايضاً على هنه النسبة
 الاجتاعية ليست منحصرة في اجور الفملة الما يذهب اليه السواد الـاد الاعظم



"زاهُ من حال تلك العائلة لـكنه ليس كخلك وانما السبب في تعـاسهة اولكك القوم وانتشاب مخالب الفقر فيهم هو سوء سيره وانعكافهم على المسكرات الاذ هي منتشرة بينهم اكثر ما يظن وني ميزاية الفملة خروق تذهـه منها .الاجور



 فائدة هو اتخاذ مسكن مقبول توفرت فيه اسباب الراحة على قدر الامكان وكل الني قدمناه راجع الى بيـان ذلك • والصرف في هنا السبيل هو في



الى العمل واستعداده الى الارتقاء كل من توفرت فيه هذه الصفات الانساسية يكون قد تلا توصل بالنظر


اهل السياسة في فرنسا وفي انككترا
(ivz)
البالثڤثث
 يوجد بين الفرنساوي والانكايزي اللمكسوني في الميششة العموميةمن. الفرق ما شــاهدناه ينهها في المدرسة وفي المعيشة الحصوصية وقد خصصنا
 الاسباب التي تجعل الانككيزي السكسوني في بجيع طبقات الميئة الا جتّاعية ارقى من غيره ارتقاء يككنه من النصر في التزاحم في الحياة ونكون ايضاً بينا السبيل الذي يكب علينا ان نسير فيه لـكي نقاوم انتشار ذلك الجنس الذي يهدد العالم بأسره
لٌصرلّ الُّ

اذا احذنا بالظواهر رأينا المجالس النظامية التشريعية واحدة عند بمّيع

 بان حكو.ات تلك البلاد متشابهة وان نظام مجالهها النيابية يكاد ان يكون.

سرّتقدم الانكليز السكسونيين ( اvo )
.واحداَ وان الخلف ناشى: على الخصوص من جهة تكوين الاخزاب وعدد . دجال كل واحدنمهنا


الذي يهمنا كشف القناع عنه








 البعض وعلى

تختلف بل ربعا تعاروت
تتج من هذا ان عناصر النيابة اللمية تتغير تنيرآ عظياً تبعاً لـالتة الامة


 الني يسود على البقية من العضائها

ولنبين ما نتجل بيلان كيفية تشكيل مجلس النواب عندنا ولا يغيبن" عن ذهن القراء اتي ما وصلت الى معرفة عنـا لاصر ذلا
 البحث الى النظر في ماضيكل الاتب على حدته ومعرفة ما امتــاز به عن الخوانه وتقسيههم جهيماً بحسب صنائعهم وحرفهم وقبل ان نورد ذلك التقسيم نلاحظ اننا لم بجد حرنة ندخل فيها ثلاثة






(ivv)
سرّ "تقدم الانكليز السكسونيين

*تسيم بجلس النواب الفرنساوي

اهل السياسة في فرنسا وفي انكتبرا
(ivA)

*     * 


( اva) سر" تقدم الانكليز السكسونين
ولنترم عن هذا التقسيم بشكل مادي ليتمكن القارى' من الاحاطة
 الجدول الآتي لذلك وقسمنــاهُ بخطوط عمودية جلنالها نقطاً والارقام التي فيها تدل ملى عدد النواب والذي يستلفت النظر اولاً في هذا الجدول هو عدم انتظانمه الناثي" من فقد التناسب فقداناً تاماً يين الاعداد الدالالة على الطوائف وثانيَّ هو ان نصيب الحرف الهامة وهي الزراءة والصناءة والتجارة من ذلك العدي









(1^•) (امل السياسة في فرنساوفي انكلتر|





والصناءة والتجارة في اسفله لانهـا الاساس الاول فهي التي يكمل المئ

 الالنساني لقلة الفذا•
(



وقد يتصور الانسان ان امة تَيش بدون محـامين واصولين ووكالا

 وتجار يوزعون هذا وذالك في الا.الكن المتاجة اليهها
 وهذا الـ لا يخلو من الخطر بذاته ويظهر لنا الخطر عظياً اذا امعنا النظر في كل حرفة على حدتها
 :لانها اشد لزومَا في الامة من الصناعة والتجارة لا لِّرد انها مي القامُة بامر

اهل السياسة في فرنسا وفي انكلتا
(inr)
 ثبات الارض التي مي عللا ولا يعتريها التنير الفجائي الكلي



 حياة الامة لايوجد في مقدمة النيابة اللمية عندنا على نسبة ما للة من الالهمية




لتناول الايراد او الصياح من سو: الحال والكساد





 من النقط اذن لا يوجد في بـلس النواب من اهل الزراعة الحيقمين الا خحسون.

عضوَا وْع ذلك لــت على يقين مـن الهم يستحقون هذا الانم جهيعاً .والاولى ان لا ندقت البحث فيهم وليس من الطبيي ان تكون تلا المهنة على ما قد علمت من الاهمية


 الان هرب كبار اصصاب الاطيـان من الزراعة وهجرئ الريف بسكنى المدن


 ليس من بلد اهملت فيها الزراءة واحتقر الاحتراف الا بها مثل ما ما اههلت الا



 تحط من منتلة سض اعض الماء الجمحية اللاية العمومية فاكتفت بان وصفتهم

بانهم (ريفيون)
اصبت التباعد عن الزراعة وما يتعلق بها المرًا عادياً عندنا حتى الـن
 (ك كيف تك大ف نفسك ان تيش في الريف وني امكانك مع ما انت فيه من

اهل السياسة في فرنسا وفي انكتارا
(1ヘะ)
سعة المال ان تميش عيشة راضية في باريس )


 اقلمم جدارةً واستعدادا . ولا حق لارباب الامهلاك الواسمة ان يلومونا
 من الاطباء والموثقين ووكاء الدعاوي والمحامبين كا سانبينه لست انسى عادثة شهدتها في بلـس (لا بلى المى ) وهي انهُ جاءه في










 ابكنهم سنّوا طول المدى فاختاروا لهم رجلاً اقل صفاته انهم يرو ونه فيكل
(1ヘ0)
سرّ تقدم الالنكِيز السكسـونيـن
يوم وانهم يرجعون اليهكما مستهم الـلاجة لطلب المهونة او احتـاجوا اللـ
 ولا اذكى انتي رايت ذلك النائب الني استولى اليأس عليهِ عند (لانبل )

مرة اخرى
هنا مثل اللكثير مر• اتراب صاحبنا وربعا صاريوماَ مثل اربابب الامالك الـظيمة في الاهاليم الغربية الذين لا يزال الاههالي يرسلونهم الله


اباؤهم يّن اوكتك الاه اللي
واما الصناعة والتجارة اللتان عليهما مدار الممران بعد الزراعة فنصيينها في مجلس النواب أقل من نصيبها لانا لا نجد فيه الا واحدا واربهين صانعا واثنين وعشرين تاجرآمع ان عدد اهل الصناعة والتجارة عظيم والمنافع التي هي بين ايلديهم ذات اهمية كبى ولا بد من سبـس ادى الى ضمف الـيابية عنهم • وهنا لا يككن اتهامهم بانهم توكا الصناعة والتجارة تطلبان مباشرة اصحابهما كل يوم هم العناية والاهمتام واذا ابتعدوا او فترت همتهم ولو قليلا تصهعر وا لساعتهم بتغلب المتسابقين وافضي .
 النياية عندنا لانالساطة في بلادنا بمحوعة في يد الـلـكومة الطالية فاليها يرجع الفصل النيابية لتبدي رایها فيهـا ولذلك تستغر ت جلسات هذه المالس اكثر ايام

اهل السياسة في فرنسا وفي انك大ترا
（Мベ）
السنة بتامها • ومما يطيل اوقات الاجتّاع ما اعتادوا عايه اثناء انمتاد المللسات من مـثرة المقاطعة وحثو المباحث بالامور التافهة والانتقال منهـا الى الشخصصيات والمنوح الى السفسطة والصبيانيات ولذلك اسباب سنأتي على












 الما اهل الصناعة والتجارة الذين يقتحمون اخطار الا



(Var) سرّ "قدم الانكليز السكبـونين
تلك مي الاسباب التي لاجلما اصبحت اللمرف اللماية إلمقيمية اعية الزراعة والصناءة والتجارة وليس لها من النواب الا التاليلونوابها م و فيالواقغ ابعد اهلا عنها
بي عيناينا ان نعرف من النائب =نا


 والتجارة • والینصر الغالب فيهم هم الاطبـاء وارباب المرائد والموثقون





 بين سعادة الامة وعدد الاطباء فيهـا كالنسبة الموجودة بين تلا الا اللا



 بل "تق حركتها با يطرأ على السياسة من الاختلال نشاهد صناعة الطب

اهل السياسة في فرنسا وفي انكلتما
(1M)
 في الانسان لا بكسن هالي الاجتّاع • وما يدهشنا انـا يكا يكون عدد الاطبا

 لا يقوى على الاصطبار ومن هنا جاء ان اغلب الاططباء في بجلس الناب


 ليس اولكك النواب نخبة بني حرقتهم وعليه فايسوا بمضد قوري للنيــابـة الملية ولكي نقف على سبب انتخاب هذا العدد الـظيم منهم ينبني الـن نرف الامبرين الآتيين

 اليمين • ولا شك في ان صنـاعة الطب ليست مي التي غرست فيه تا تلا تلا











 شالثمال وحزب اليمين تقريبـا اذا لو حظت النسبة بين جميع اللاحزاب .
 الالارياف والسر في هنا ان اصحـاب الاملالك الواسعة لا يقيمون غالبالبا في






 إيالها يوجد في الاريالف من يضح له البن يقوم معام اولثك المالك الزانيّين الا االاطباء والحامون والموثقون فلهنه الطوائغ الثلاث نفوذ طبيبي بين الناس


اهل السياسة في فرنسا وفي انككتا
(1a.)
-ن الحدم اما بالارشاد مجاناً واما باقراض الاموال
 ججالس النواب
تلك مشاهدة صميحة وهي الصحيحة وحدها بدليل انك اذا راجمت عدد الاعضاء من كل طائفة في كل حزب في بِلم النواب رايت الموثقين
 عشـر في الثمال وثلاثة في اليمين ووكلاء الدعاوي تسعة كاهم في الثابي الثمال . . ثبت اذن ان اهل تلك الحرف لم يدخلوا مجلس النواب الا لا لمروب الصاب
 اطباؤها وموڤقوها ووكاء دعاو

والايتام وكل الناس هادئ مسرور
 عدد يسير سيبُ انحرفتهم لا تمكنهم بطبيتهاكا لمالـرف السابقة من اجتّذاب القلوب واستمالة الاهالي
 الز راعة على التقر يب واكثر جداً من اهل الصناعة والتجارة ولا وار الا

 الــال في البلاد وهدو الافكار واستتاباب النظام العام والتجار فحياة الجريدة من الحوادث تزداد اعدادها ايام الاضطراب ولذهك
( 191 ) (الاتقدم الانكليز اللكسونين
تكنشر باحرف كبيرة اشد الا خبار اقلاقاً للراحة المبومية وتقل تلك الاعداد "متى ساد السكون على الناس الا ان الجراندُ لا تِّدم سبيلاً للرواج فتختلق


 الـجارة انما يقوم بقتل الصحف وموت الجرائد



 .

 .ويقولون غير هازلين انهم ارباب زعامة في الامة واهل المل سيادة على الافكار




 .والاسوات حيث الوسيلة في الفات القوم كثرة البابلة على الابواب وذلك

اهل السيياسة في فرنسا وفي انكتارا
(lar)
هو ما يسـى بالمظاهرة







 مي رسل الانتخاب





 لتصاعف عدد المطامبين في بجلس النواب • وبينه اللسبـ في الغارة الاطباء



(lar)
مرّ "تقدم الانكطيز السكسونين

في الـالين
اكثر النوابب من ارباب الحرف الادبية هو اهل القــانون الذين بلعوا

 جعلنـا نقرد لهم قـطاً غصوصاً وهو قسم الموخفين • وقد ذكرت بين اهل


 الساؤهم في جدول المامبين الزسمي ولا يزالون يشتتغلون بحرفتهم اما عدد

 حاصل عندنا في القرن التاسع عشر فهم غارة حقيقية بل طوفان وهم اصحاب الاكلمة المقيقيتن في عجلس النواب وفي فرنساكلها وقد وضعوا يدهم تمـام

 اليـ, وليس في تزك ضرد برأس مال فعدة المالي مكتبه ومكتبه في الفالب
 فرصة بيان فصاحته ونش .لاغته وفي سراي البور رون منبر ارفع عن منابر المحام م. هنالك يتّكام الواحد من علو عظيم ويسمع صوته من بیيد • اذن (ro)

اهل الـياسة في فرنسا وي انكتتا
(19६)

ثي وظيفة النيابة مزية للمحالي تشطيه زبأن ان لم يكن فلم احد منهم ( وقد حصل ) او تكتر عدده :



 الـالل فيالز راعة والصناعة والتجارة بل الظاهـ انها تستتيد من الا لان قوامها الدعاوي وهذه تكثركما كسدت الاعال فينتولد القضايا السياسية



السياسية بل بالعكس
يقال انهه تعودوا =لى المبـاحث القانونية واختبروا القوانين فأصبتحا

 النيابة الملية الا الهم لسوء اللـظ •يلالونالى تقليب الجانب النظري الذي هو


 فقللوا من تأثير القوة اللميوية الذاتية واضهعوا التأثير الصنائع والفنون البارية الما وهذا الميل هو الذي حمل اهل القانون في الزمن القديم على الدفاع الي دفاع

سرّ "قدم الانكليز السكسونيين
عن حقوت الملوكية حتى اطلقوها من كل قيد اضرارآ بيقوق الرعايا وحرية




 ووقفت حجر عثرة في سبيل انتشار هم الافراد • وعلهم نصيب في في سقوط
 المباحث بكلام فصتح لَكن بغير فائدة بدلاً من المداولات المار الميدة العمالية









 النالب يعرفون حقيقة الاحوال الخبيرون بحـاجات البلاد بدليل ما هو

اهل السياسة في فرنسا وني انكطلتًا
(197)
 في ابللسات العومية فن. المقر ر ان آكثر النواب عملاُ اقلهم كلاماً ونظامنا يبعدهم في زوايا الجُول ويصدر الناظر ين كل منطيق فصيت
 الخصوصية ولكنن لسوء الحظ زاد عدده عن نسبة اهميتهم في الامية فصاروا اصحاب النوذ في المجلس ووجهوا حركته الى حيث تسوء العقبي
 فلا ترى من الاولين في المبلس سوى رجلين اما لانهُ يصعب على الؤّساء
 الـلكومة • والسبب في ان رجال الجيش لا يزيدون على ستة نواب حظر القانون على جـيع الضباط الذين في الحمدمة الدخول في المِلمالس النيابية فلا





 والتجار معاً • واكثر اوئك الموظفين من رجال القانون ولِّنهم زادوا على
 اهمال الــلكومة وعرفوا جميع الطرق التي تؤيد فوزها وتوجب نصرها وقوم
(lav) (

 ولبيان ما في هذا الظن من الحطاً او الصواب نبـث في المنفهة اللامة


 الـلكومة وتتد الاطاع لنوالها • الا ترى في كل سنة ان النفوس تيمل

 النواب وانحرف ذلك الميـل الاولى وتحرلك المالـسة وتسمون موظفاً بيركة
 وقاموا يدافورن عن حوزة البال الذي عاشوا منهُ واليهِ المصير اذا خرجوا



 المال ينتهي الامر بالاقرار على الميزانية وئجل الاقتصاد الاد الم اجل غير مسمى

 استنابوث وهكذا يعظم الـجز سنة بعد اخرى

اهل السياسة في فرنسا وفي انكاترا
(190)





 ويصير التنقيب عليهم عديم الجمدى وبهـنا يصيرون اقوياء مست غير مسـونون
 المتملقة بالافراد او بالقرى كل واحدة على انفرادها الما وان لا تعيق هي الا الا لا






 شيء غختلف فيه هو حبنا بجيماً للميزانية في كل عام يقال ان ک كثرة عدد الموظفين في الشورى غير ميمب لا نهم اد جكو.
(199)

سر" تقدم الالنكليز الشكسـونيـن
.

 الصفات التي لا بد منهـ فيهن تعرَّض لسـياسـة الامه م فان كان الموضّفون من اللزب القّابض على ازمة الا حهِ


 الما الموت او الــــاة لان الـدمة ما تؤهلمه الى
 ان يكولوا وجهتهم الى قبلة واحدة الا وهي خراب بصرَّ الي قلب حكومة

الالاخصام

الـقيقية في الباد حتى تضم الموظفين وتحيطهم بدارّة لا يظهو معهاضررو .
 اصصل الشهكل الذي قدمناه وهي الز راعة والصناءة والتحجارة وقد رأينا ان =د
نوابها فليل وانهم ليبـووا هن الاخيار

هذا هو عيـ نظام حكومتتا ولذلث فالموازنة مفقودة في مجالسنا تدوم حوام اليقطين لاز الاغلبية مؤلفة من الموظفين واهل الحرف الادوبية فقـــد


الحرف البارية الثلاث
رأى القراءان الشكل الدي قدمناه اليهم يشبه الحجارة الهظيمة المتزعزعة لقيامها على الساس ضيت تومج فيمكل صوب لاقل صدمة تلاقيهـا اما تلا تلك
 الاهتزاز وتعر عليها الا جيال وهي باقية ومن سوء حظنا الا الما الـال ليس كذلكا
 وتسقط الى حيث تميل تارة في الثمال وتارة في اليمين فتهثم في سقوطهـا المنافع الثلاث التي رزحت تحت اثقالما وامست عاطلة مع انها هي المنافع :الـمومية الحقيقية في البلاد






 يتأتى من الافراط من جانب اهل الحرف البارية




 اللية التي علقت بالا رض في جهيع انحاء الباد • وواذا فرضنا الانـ ثوروية تكركة اللورد غردون قامت في تلك البلاد وادارتها يد اكثر تباربا



 وكل ولاية عانال ثابتة الدعاء تجتمع حولها عائلات مثلها ورجالاً ذوي
 والتقتد الى الامام وللناس فيهم ثقة فيتمعونهم لانهم ابناء بیبدتها با عا عرفوا بهِ من قبل من عالو المنزلة وسعة المال وسابت الـم من النفوذ ومنهم الضبـاط القواد التي تلتف حولهم اللمنود المتشتتة فيرجع الليش على الفور الى نظامه بحاف الام الامة القرنساوية فان اواسط النـاس فيها والفعلة والثرفاء واهل الار رياف كل يكا
 والذين هم في وظائههم واجفون بؤقتون والذين لا يطيمهم احد الا لا طاعة


 في بلاد الانكايز هr| مي عندنا الموطن المختار فانا اذا استـثنينا المدن الصناعية
(r.r) الانزليز ابعد الاهم عن مذهب الاشتراكيت لا زی احلـا يسكن عواصم الارياف مثل مدينة يورك الا الا البياعو
 المزب والارياف حتى ان مدينة لوندره نفسها اصبحت ملتق الا الهل || لا موطنا لا كابر الرجال )
 منايمِاد النسبة يِن عناصرها في النيابة الملية
لفصرثّنى

受
 الحوادث الاجتاعية كالنبات لـكالم نوع بنها منبت يخصوص فيه والبزرة الواحدة لا تنبت فيجّيع الاقايم بكفيه واحدة بل بلا للوسط عليها كا ان لهُ تأثيرآ ومذهب الاشتراكيتن لُ يشذ عن هذه القاعدة ومن الواجب ار
 اصل نشأة مذهب الاشتراكيتن واول تكوينه كان في البلادالا
 الاشتراكيون والذين كتبوا على مذههم قال موسيو ( دولاثلى ) فيّ

( مذهب الاشتراكين في المصراللاضر ) صحيفة (ه ه نقالًا عن ( بابعبرجر )


 ما هو الآن اذا جرى المهل بالمذهب المشار اليهِ وانهم لا يلا يرون سبياً يمنع


 , والحــافظون هم الذين نددوا بالاختصاص في الامالالك ونادوا بالو يل ملى

 ( لقد حط جيش مذهب الاشتراكين رهاله في البلاد الالمانية وتربىعندنا

التربية الفلسفية واللمية )

 المدارس • وهذا الالنتشار يدل بذاته على ان جو البلاد الالانلانية يلاءُم هذا


 فاذا الضفنـا اليهم اهل الفرق الاخرى كانت الاغلبية في مجلس الانواب
(ع•r) الانكليز ابعد الامم عن مذهـ الاشتراكيين
الالملني للاشتراكين

تخنالف فرق الاشتراكين في مقاصدها ومطالبها الا انها متفقةعلى امر واحد هو بـّ المذهب ورايته التي تخفق فوت رأس البميع وعالا






 ما يؤدي اليهب وتكاد الفرق الاخرى لا تمهل الا لا لأدمتهم اذ من =






 و. وثاني يبنيه على اسّ جديد.ومن رأيه ( ان العمل هو الوحدة الحقيقية الما


ووبضها ) اذن فالمـل وان شئت فقل العامل هو الذي يوجد رأس المـال






في مؤتمر ( غوطا ) واليك اهم ما تقر ر



 ومنذلككان الفعلة هسيرين بامرتهموهذا هو السبب في الشق الشقاء والاستعباد


 اماكيفية الاجراء فيالهيئة الجديدة التي يطلبونها فهو ان يصيركل فرد

 .
(r-7) (الانکكليز ابعد الامم عن مذهـ الاشتراكيين
عخازن عمومية يصرح للموكلين بها باستبدال البضــانع بالوثائق والوثا
 العهل او الوخينة التيكلف .لها فالا يدخر الرجل الا اليسير ولا يتركك ل الا الا كان مالاً منصولا


 العظيمة في بلاد ( باڤْير ) وكان من ضباط الـيش الالماني والميش البا

 بين الاواسسط حتى تصل اعلى درجة في الناس • وقد اصبحت اللانيا متـ


 اعتدالا "وهي التي بتي الـكال م عايها قدمنا انه يوجد في المانيا بين فرق الانشترا كيكين فرقة تسمى بالمانذ


 هو البرنس دي بسمارك =لى نوع ما ـ ولا تذهـب هذه الفئة كسابقتها
(r•v) مرّتقدم الانكليز السكسونيين
وجوب القاء آلات المسل كلها بين يدي الـلـكوـة وانما يصدق عليها الم الاشتراك كين لانها تذهب الم حل جميع المسائل الاجتّاعية بوضع نظـام عُح .الاجور وسن القوايد بلميع طرت الاتتاج والتحصيل • ورجال هذه المئة


 . المبراطور المانيا الشاب الني يرى انه خبير بكل شئ شيء الى تلبية هذا النداء .
 وهو اليوم الرئس الحميتي للزب الانشتراكيتن المهافظين
 رعاة الكنيسة الرسمية وقد قامت كالتي قبابا لتؤيد الملوكية في الاذهانـر


 مقاصدها




(r.^) (الانكليز ابعد الامم عن مذهب الاشتراكين







هن المتوفي )
فاقصى ما يتخيله هذا الحزبب هو ان يهك البـلاد مستّبد عادل تكون سعادة الــكل في سيادته
 اللكتاب الني نشره موسيو (كيتلير ) قس ( هيكّنس ) وسماه ( مســئلة الeطلة والنصرانية ) وكان له شأن كبير في البلاد الالالانية وقد نقل في كتاب



 شماس كنيسة ( ميانس ) واليك بيان المهم مهنا (ان اجور الفقة غير كافية بكاجاتهم فوجب تمان الماني



اصحاب ألمفامل وان تقرض ججميات الفملة ما تحتاب اليهـ من المال ــ وهنــا يظهر ميل تلا الفـة الى الاشترالك - ثال موسيو ( موفأز ) . (لسـت اوافت



 اللغنياء ولكىن اللذي اندد عليه هي الطريقة التي يتّتي بهــا اليوم اولئك

الاغنياء والموسرون )


 عن هذه الغاية لان مبادنهم توصلهم حتما اليها فهم يِطلبون ان يكّون رأس
 كل حال فهم يطلبون جهارا ان تكون الـاكومة هي الرئيس العام في المهل
 تسمية نفسة| بهن الالاسم حقيقية والاخيرة هي طانفة الاشتراكْبن المدسين الا ان رجالما غير متفقين

 ذلك حتى جهر بعضهم كوسيو ( وجنير ) الى القول بوجوب تحديد الملـيـــة
(r.) (الانتكليز ابعد الایم عن مذهب الاشتراكيت

الشخصية والتوسع ني اللـكية المشتركة ولَكهم كلهم متفقون على رأي
 في تداخل الــكومة


 الحالة في تلك البلاد
 الاجتاعية في الامة الالمانية بقيام سلطة الملوكية المطالقة وعام

 ملولك البروسيا بهنه الـركة وكيف ان امبراطرة الاللان يهتّهون منـ
 كالا في قبضة البروسيا والبروسيا كلهـا في قبضة الـا


 يري اليه الاشتراكيون من النظام الذي يودّونه للامة بتامها فيا في المستقبل ومن المعلوم انالـلـكومة البروسيانية تضع يدها على المكل رجل منذالطفو

(rII) سر تقدم الانكليِّ السكسونيين
حسب مشييهها لحى المبادي التي تختارها





 يمكلهم اللكسل او حب البطالة او اي سبـ آلخر من الاسباب الرديئة على





 تقوم بؤونة فقرانها ) - الـادية عشرة • ( وعايها ان تيكث =

الفقر وتحيط به السلطة العليا ليتخذ التدابير الواقية هنه

 رعايتها ويوجب التداخل الى هذا الحد في حيـاة الافراد الخصوصية تكون

(r|r) الانكليز ابيد الاممز عن مذهبَ الاشتراكيـن






 ولدّدانت الطبقات الوسطى وطبقات الاشراف مستعّدة لذبول هذه الاوامر كالطبقات النازلة فان الافقراط في البمندية وبلوغ الادارارة ذلك الالمد






كاكانت تساس ايام اللان لو يز الوإب عثـر

 الغرب الاوربي في سبيل التوقي
 البلاد منها وبواسطة الالانيين انفسهم واثبـات ذلك امه مهل يتوم بتّتمع

.سير المذهـ في البلاد الاخرى
 .















 .ويستقل الا بعد جهد وعناء . وفي ابَّانِ استقالاله رأينا اثنين من رؤسانه في







الالمـاني

رعاة الکنيسة وهو ( دوملا نيوفانهويس ) وقد سافر هذا الرجل منذ ثلاث الان


 كيفية اهمالم في الاتيتاب





الافكار ) فالمانيا هي صاحبة الصوت ايضأ في بولونيا
 المد.يون والعوضيون حت هــنه الـنين الانيهرة غير ان المـال تبدل منذ

(rı0) مرّ "تدم الانكليز السكسونيين
:امدهما ( لاوروف) الثوروي الثهير القديم ومن قوله في ذلك الموتكى ان


 كارل مركس بتمامه واسس حزب الامبا الاحرار الاجتماعيين الروسيين جريدة

 الجريدة الورسية في ( جنيف) سنة الا مبادئ مذهـ الاشتراكين الالمانيين في الروسيا



 و (آنبل ) و(لانسال ) وهؤلاء و اقطاب المذهب الاللاني















 التليانيين الى الاشتراكيمن الالمانيين بناسبة فوزين الما


 كرل مركس وهو ان اللانيا الجميدة وايتاليا البِديدة ها اللتـان يقومان في

المستتبل بكل المسـيُّة الاجتماعية )
 ,وانها هي التي تبثه وتنشـره في الاكم الاخرى



(rıV)
سـرّ "قدم الانتكليز السكسونيـن
احتلها المنصر الانككايزي السكسوني
اماكون بلاد النرويج غير صhلـة لانتشار.المذهـ فثابت من رسالة



 وما من شيء يستوقن النظر كـيرة مؤرخي هذا المنهب عند الـهلام عليه في انكاتره فانهم لا يبدون او يكادون ان لا يكدوا شيـًا يذ كرونه عنه


 ( هندمان ) وها رجلان خرجا عن تقـاليد قوههم فلم يلتفت اليهها احلـ الا ساخر I • وقد اتت الرسالة السنوية التي ينشرها الدكتور ( لودويع ريشتر )
 والسبـ الذي ذكره لذلك هو (انه لا يوجد شيء يقـال ) وهاول موسيو

 يريدون ان يتركوا لانفسهم ليحصل كّل واحد منهـم دزقه بالطريقة التي يرضاما وطباعهم تأبى ان يتجندوا تحت اي لواءكان وان يتنازلواعن استقاللمهم الذاتي طلباً لعمل عششترك وهذا فيِا آرى احد الاسمباب التي تجّلهم لايعيلون (ra)

الى مذهب الاشتراكين ) واذا انتقلنا الى الولايات المتحدة رأينا کـنا
 البلاد آفة اللـب ( فيلوكسرا ) وليس له في تلك البـلاد احزاب الاب الآم مر




 عضوآ في مجلس النواب الالناني ولقد كان كارل مركس يرجو الا النجا








 من بينهم موسيو (ليبكنخت ) واحدى بنــات كارل هركس التي توو
(ria) سرّتقدم الانكليز السكسونين موسيو ( اڤلين ) فضاع كل ذلك سدى ورفضت جمعيـات الفسلة الانضمام
 اللسان • ثم عمد بیض الاشتراكين الى الانضمام في سلك بیض طوانم الافسا الـظيمة التي بلغ اعضاوها اكثئر من مليون من النفوس وحسبوا النهم



 اثنين وتخسين كذلك لم ينغح الاشتراكيون لدى حزب الفــــة المجتمسين اذ اقصيت







 يعمي بصاءُؤ وتنظي شتاتهم ثبت اذن ان التـائين بنشر مذهب الاشتراكيين في بلاد الانـكايز
(r-)
في بلاد الانكليز اللكسونيين هو الالمـانيون وانهم لا ينغحون مهما اجههدوا وثابروا وهو امه جديد لم,نعهده فِيا .مغى وهذا هو ما تمتاز به تلك البالاد


مذهب الاشتركَ
 استقالية محضة الما ان نشأة المنصر الاللانى اتكالية بالمرة و ينيانفوذ حكومة




 التيعاش افرادها مستقلين وحكموا انفسهم بانفسهم • ومن البد الـيهي حينئذ ان الا

 لا تطالِ النجـاة الا من هـم الافراد وترفض الا

الملديد الني يعرض عليها والست في حاجة الى تكرار الاسبـاب التي اوجبت هنا الاختلاف



(rri)
سرّ تقدم الانكليز السكسونيين
ـيتناول الموضوع الذي نخن فيه

 الاشتراكين لا ينتشر في الامبم التي نت فيهـا هم الانم الافراد الذاتية وقل تداخل الــكومات

 هو الال الذي يدخره المستقبل واني ارجو من القراء ان يعتقدوا بان نظام الاشتراكِين ليس بالمديد






 يريد الاشتر| كيونمام| عرفنا الـن تانكون الملكية وآلات المـل وهي وسائل اليش في الدنيا مشاعًا للمجهوع وان المجهوع يكور
 او بحسب طاجاته ولم يهتّدوا تمامكاً اللى الاتقاق على طريقة التقسيم
( هذا هو مثال الجمعية التي يطلبها الاشتراكيون وني ظي الا عندنا فهو الني ساد على الامـم في الاعصر الاولى ومع ما كان الا يوج تلك الامم من اوجه الافتراق والاختلاف كانت كلهـا قأكهّ على 1

المشتركة

 واحد.كذا كان المال اقوام الز بور وقبائل العرب والمناربة وغير











 على ان نظام الروكية ليس خاصاَ بالاهم السالفة بل ظل موجو

سر" تقدم الانكليز السكسونيين (سّا ما




 كالكية الاراضي

خلق الهّ الدنيا ولا يزال بیض الامنم يميش فيها
 حتى زى الاشياء اك) هي وأبدأ باستلفات القاء الهاء الى المشاهدتين الآتيتين








 .مسيّولاً عن نفسه وعن عمله وفيها عرف الانسان انه لا ينتني للُ الاءتماد










اصاب الملد بطرف محراثه يصير ضية هو واثواره لالمة النيران وتلى هذا فانا هـة التي ارتقت وسهت فوق كال الامم في الاء

ال.لميدة عنا كانت اقلهم اتـكالا






 الفصوى ورفعت قدر الانسان الى اعلى الدرجات وجعلتنـا حانّزين

(rYo)
مسرّ تقدم الأنكليز السكسونيـن
اعجابنا قبل قيام العلم الاحتماعي
واذا الجلنا النظر راينـا ان اهـ الامبر امم الغرب هيهة في العـل وارقاو في زرامها وصناعتها وتجارتها واشده وأساً في التنافس الذي تخششاه الاتم الالاخرى الا
 الانك大يزية اللجسونية التي لا تمارى والتي ضاقت بها بلاد انكالتره فتدفقت في المهات الار ربع وترعرع غيامريكا غصنها القوي فـكانت الولاياتالمتحدة وكل يرى هذا حتى الذين لا يبصرون • ومن المهلوم ان الامة الاستمّللية
 النشآة الاتتكالية وانها هي التي بلغت عندها هم الافراد منتهـاها ووصاله ساطة الـل大ومة الى ادناها هـذاكانت الامتـان اللتان تَمكنا مر. الرومان في العهد القديم وامة الانككيز اللـكسونيين في هذا الزمان ابعــ

 ولقد يكKنا اننلخض الموضوع فيكمتين : ما اعتمد الانسان على غيره

 عمله الناتي الا وكبرت همته واشتد على الדكد ساعده ليحصل رزفه ويترقى على الدوام حال الافراد في الامه الاتكالية كـال موظخي النظارات ومستخدي
( ) الانكليز ابعد الالم عن مذهب الاشتراكين






 بطون التواريح لا نستخلص غير نتيجة واحدة هي ان النشأة الاتكا ولاية قد

 النعاس ولكننه ما كان يوماً بوقاً يقوم على صوته من الما رام الهوض



 بل اقول ان فيه وفقًا وح:انًا بالناس وليس فيه عيب الا ان ان ما يطابون معال لـ الاول ان الاسبـاب الطبيمية التي تولدت عنـا النشأة الاتكالية في الازمان الماضية لم تحد مؤثرة في هذه الايا ولا ولا عامة الا وجود تلك النشأة مالة البداوة الاولى التي ظهرت في سهول آسيا الفسيحة
(rrv) سر تقدم الانكليز السكسونيين
ذات الاعشاب الكَيرة حيث بدأت الانسانية في التّقي فلا تفرت الناس استصحبوا مههم نشأتهم الاولى وادخلوها حيث الا استق الا الا على حسب ظروف كل بلد وطباع الساكنين فيه فخصنعت لسلمالها ولا





 ثبت اذن ان السبب الاول المؤز في وجود النــــأة الاتاتكالية لم يمد

 في المجتم الاشتراكي النى يتألّف في خيال الاشتراكين • وبديمي الا

 كان في يده مثقــال ذرة هن الارض او يسير من آلات الهمل مــامـاملك
 يلين لـكلمطلب ولكّن الاشتراكين لا يتحيرون
 الاثتراكي في البلاد التي لمم في هذه الايام بسض النوذ بين سـها
( الانکكليز ابعا الامم عن مذهب الاشتراكيين
اذ ذاك تنتصب امامهم المقبة الثانية ولا غالب لما فتسد فيوجهمه الطر يق سدًا مكينًا ومي السبب الباني الذي بي الـكالام عايه

 بذاتها تنتج المعلول بذاته ابدآ. ويكون فعل تلك النتاعٌ
 عن زمن الفراعنة في الامة المصرية • هنــالك يستولي الضمن بعينه

 يوجد في طريقـ الاثم الاشتراكية خصم اشد بألاً واصعب مراساً وهو الجنس الانكطيزي السكسوني الني هُ بّ بالاستيلاء على الدنيا با اوتيه من ونو


مذهب الاشتراكيتن بين الام
 تشير بهِ علينا الا نظام الثـرت مع زيادة في القيود وتشـديد في الـعاليم وانهم

 على ان ما يجري اليوم كاف للدلالة عليها



او استئذان • يكري اليوم ان تلك الامم الاتكالية اصبجت الا



 باتت فيها الممم مضغوطاًا عليها فتعطالت بل لا بد ابن تستملى الاولى

على الثانية

 من سـانها



 فان الحقيeة التي تبرهن عايها الحوادث هي انهُ يكب



 _دئي الاشتراكيون باطلاً انهم عثروا كلى مفتاحها • والدليل على ما نقول
(.









 او التي تيـيل الى الاتكال وهذا التقدم هو الذي جمل لتلك الاملي الامة افضلية يخــاها البميع في الصناعة قالوا ( وما الذي يفيد هذا في تيكسين هال المامل وهو المقصود اولا وبالنات ) والجواب على ذلك بسيط فاول ثشرط في اطمئنان الفعلة على وجود ما يعهلون فيهِ باكبر ما يمكن من الفاندّة لم ان يكون الرؤساء ذبي اهلية كافية لانجـا شـك في ان النظالم الني يربي في الوؤساء ذلك الاستعداد يكون منــاسباً



( ا سرّ تقدم الانك大ليز اللكسونيين

وصعبت علهم الاعمال
 يقومون بها وقد يكوز لزيادة كسبهم غير ملتفتين اقل التفات الى تحسين حال الم المال ولم وهو اعتراض وجيه غير انهُ يتيح لنا في المواب عنهُ ان نبين افضلية

 للاووساء
النشأة الاتكالية تجّل اللامل غير اهل لا لا حي حركة ذاتية عظيمة داكيّية


 المقلق الاشتراكي الثوروي او المافظ او الانجيلي او الـاناثوايكي او غيرو ولا قوة في الظاهر لزؤساءالمذهب الاللالني الا بهذا الاستسلام فقّد لانت



 الاتكالي الني يصطدم في طريقه مع الرجل الاستّقاللي .لذلك وصف احد
( (rسr ) الانكليز ابعد الاهم عن مذهب الاشتتراكين
 واليك ماكتبه موسيو ( ويزيوا ) احد مؤرخيهم فيكتابه ( الاشتراكيون الا

 وشركات التأمين وجعيات التماونواصبحوا بطريقتهم المسماة ( ترادسينيون )




الذي لا يغفره اولثك المقلقون
والذي يحب الوقوف على ما اتى بهِ الفطلة من الانكاليز اللـكسونيـين

 تاريخ جمعياتهم المسماة ( ترادسينيون ) المنكو رة فلا شي ع افيد منهوُولا اقطع
 وعلى ما توجده تلك النشأة فيهم من الاستعداد للتقدم والترقي وما يلاحظ في تلاك المحميات هو انها متشبهة باستقاللالما كامتها وانها ليست كالحجيات الالمانية التي تتوق الى تعميم نظامها بين الفـلة عند الامم او عند امتها وترمي الى تغيّير الهيئة الاجتّاعية بتامها والما وانما هي شركات


(سیr)

-باني مجدهم بل هي جمهات متصددة هستقلة عن بیضها او لا ير. بطهـا



 (هو يل ) كاتْ سر موّمرات هنه الشركات الني سهاه ( النزاع بين المهل ورأس المال) ومما جاء فيها ( لقد جاءت شركات ترادسينيون لالصناع الانكايز
 النوعي و بعبارة اخرى لم تخرج عن تقاليد النشأة الاستقاللية - يلاحظ ان الا
 جّعية واحدة تدخل تحتها جميع الهمم الذاتية وهـي نغابت بذلك كل المساعي التي بذلت في هذا السبيل ) وقد بلغ اعغت . تلاك


 المانيا عثل هنا
 اللهالم على رفضههم الدخول في مذهس الاشتراكين وما يُـب الالتفات اليه ان تلك القوة الیظيمة لم تَكن قائة في وجه (الهيئة ذات رأس المال) يما يقول الاشتراكيون مغضبين بل الغرض الوحيد
( عسr ) الانكليز ابعد الامم عن مذهب الاشتراكين
منها تحسين هال المال فـلاً بالمارضة في تخفيض الالجور واقتصاد حزنا مما يكسبون لتخفيف البعالة التي قد تأتي عفوًا وكل ذلك من دون ان يمدوا

ايديهم الى طلب •هساءدة اللـكومة ابدًا















 ما لا طاقة لمم بهـ من الاعمال ولا ينقدونهم الا الزميد من الاجور ولا
(
سر" تقدم الانكليز السكسون:ين
يكتاطون اقل احتياط لمنع البطالة ومعونة الشيوخ على معائب الدهـ م ا آلا لا






 الـيالية التي يطلبون فيها قلب نظام الميئة الالجتماءية بتامها والفسلة في خلال

ذلك يوتون جوعاً لذلك نقول ان انكاتره والولايات المتحدة اسبق الانمّ في حل مسـلّة





 الاتتكالية كالارلندين والايقوسبين ومهاجري الاللانيـن والتليــان وغيرمئ
 والولايات المتحدة وو الذين يِد مذهب الاششتراكين من بیضهم ميلاًالى

الوطنية في رأي الانكليز السكسونيين
(ru)







 لسلطان الـلـكور. المطلةّة



يـب على الباحين الذين يميلون الى اختبار الافكــار بالموادث ولا


 تأو يلاً واخرون يلفظونها مغضنين محقرين بلا قيد ولا ميزان فبينا هؤلآت
(rv) سرت تقدم الانكليز السكسونيين


 وان كل الناس اخوان ويعلنون على رؤوس الاشهاد انهم لا وطن لم غير الاني





 وغخطّان من جه




حوادث الارض وما يجري فيها

اول شيء يراه الباحث هو ان الوطنية لا تمنو بدرجة واحـدة عند

 .والوطنية التجارية اي المبنية على التنافس في التجارة والوظيفة السياسية اي
( الوطنية في رآي الانكليز السكسونيـن
التي تبنى على التطلُّع السيابي والوطنية الثخصية وهي التي ترجع الى حريةَ كل فرد في معيشته الذاتية
-
 والاتراك وامثالها وقد بينت في غير هذا الكتاب الاسباب التي التي تحمل تلك الامم التي نشأت في الصحاري على الحضوع لسيادة الطوانفـ الدينـيـة (r) فيوجد في هنه الايام بين تلك الامنمر| وجد في بجمع ادوارها الماضاضية





 الانك大يز على حدود السودان المعري كانها حصن عزيز المنـال وهي التي




 تالكا الاصقاع



تَصدم امامها الامة الفرنساوية في حدود صصراء البزازُ اوكثك هو ملوك الصحراء واسمهم الطوانفـ الدينيـة وانـيم رجالهم



.مثل هذه الازمان





 بعض المريدين في الطر يقة او يهيّون في البالاد ثورة ضد عد
 خي الصحراء
الى هذه الوطنية يرجع نظام العشارُ التي كانت تسكن القليـي اششور ومصر في الازمان الـالية اعني في الدور الاول بن تا تاريخ تلاك الامه التي
 لـع الطوانئ الدينية وقسس الاله ( آمون ) خضوعاً كليًا او جزيًّا واليها

(الوطنية في رأي الانكليز السكسونين
اجتمعت تحت رايته في وديان العرب او الصتحراء واطرافها من بلاد اسيا




 والتفسير • واه شيء يوجب المشية مها هي النـا لا لا تِتصر على اخضاع الاجسام الى سلطانها ولكنها تبسط سيادتها ايضاً على الافـكار والارواح

 خضبت بها تاريخ اجيـال عديدة وهي اليوم تنَشثف الى الإلاحثين مثقلة

بالفظائع والآثام

 حد الاستتطاعة وهذا الواجب انما يطلب من المؤمنين لانها تحط بن قن قدر
 ذلك لان مثل الذين يدعون هـنـه الوطنية كثل ارداء الزنا دقة واخـث



(xis)
سم, تقدم الالنكليز السكسـونيـنْ
$\rightarrow$ -


 ايتاليا والاندلس وافريقيا الشمالية وكلها تطلـ الرزت من التجارة • ولا بد
 متوقفة على, فوزها دون غيرها وليس التاريخ القـديم الا عبارة عن قصص

تلاك المنافسات التجارية
الاتطــار الاسالامية والاقتصار كلى ذكو العرب والترك والتركمان فان كان ير يد








 وايس من الانصاف ان يرميمسيتحو الشيرت بهذه التهمة دون اخوانهم تيالغرب لان





الوطنية في رأي الانزكيز اللكسونيين
ومن اجل ذلك احتاجت (r



 وعظم الاهتام بها وما ذلك الا لانها كانت في الحقيقة مغاهر الوطنية في ثوب غضصوص هنالاك كانت الوطنية محلية اي قاصرة كلى اهل كا كل مدينة او طائنة










 اقيم في ( اولمبيا ) تمثال ( استيلوس ) وهو من تامذة كالميتون المذكور وقد
(r\&r) سرّ"تدم الانكليز السكسونيين
تكت لهُ الغلبة في ثلاثة ألماب متواليات • وتثــال ( فيليب) صاحب



 بلغت انتصاراته ستًا وعشرين يلى اختلاف الالاباب وسارت الركبان بقوته
 وكان لهُ شأن خطير في حروب قومهـ ع ( سيباريس ) وكانت جّيع المداثن تطمع في الانتصار في ألعاب اولمبيا وان تنوقهـا


 ألعاب الرومانيين المسماة ( جالادياتور ) وكانت من افظع الثنالئع اليام سقوط الدولة الرومانية تلك هي صوَر الوطنية التي عظهت عند ام البحر الابيض المتوس المسط

 السبب في تلك الوقائع والحروب التي رواها لنا مؤرّخ تو تلك الالعهر موشاة
 مغالبتهم بالمهارة فيالتجارة والتنتن في اساليبهاء ولم يكن لـب الوطن الـالص

الوطنية في رأي الالنكليز السكسونين

 المداثن وملئت خزائها من الذهب والهـا


 مثل (سيباريس) وكذلك كان شأن ( تارانت) فانهُ بعد ان اشتهر بالشجاعة وسرت بذكر فضلـ، الركبان اضاعها في التنتم والفساد والواقع ان تلك الوطنية التي بالز الناس في الاطرآه هكا ترجع الى الى رواية

 الانحطاط ودمرت بيد متنالب جديد خرج من يجتم يخالف نوعها


مهدهاعند الاممبا"تيعظمتفيها الـلحكومة وانحعرت السلطة فيرؤسانّا واعظم مثال لما الامم الفرنساوية والاللانية والروسية والتليانية والاندلسية












 الو حيد في الاستيثرار برغوب او او في دفع منافس يخـي

 المرء في سعة ونييم والناس يعترفون بهها ويقدسونها












 . على ان هذه الدول الصظيمة لا توافق طبيعة الاجتماع للا يلازمهـا من.




 والحرب تعطل الاعمال غير ان صوت الامة ضهيف في في مثل ها ماتيك الدول

 تزاول الايمال النافعة وتكب كلى الامثغال التي تاتي بالمثرة وتمكنها من اداء






ومعلوم ان هــذه الـلكومات المظيمة التي جهعت من العدد والعدد





 او في تههيز معداتها وتهيثة لوازمها وتلكا الاستيا










 الاطريت وقفلنـا راجمين ) ومن المحقت ان الوطنية مي التيكانت سبيا في



 سهام اللوم والتنديد ولذلك فاني اخصرم بمقالي واسألم ان كان كانوا حقيمة وطنيتهم صادقين • واريد بالوطني مر. بيرهن على ادعانهِ بالاففال لاني

 ليس فيه
انا الوطنية تقوم بامرين مهين دفع ضريبة المال وادآء ضريبة الدمآ. ولست انكى انهم يؤدون الحراج بالمّام ولكن رأس الـا لـك


 الضرائب والاقتصاد في اللصروفات اقبلوا عليهِ واهدوهُ اصواتهم مهاليا
 لست ارضاها كاذبون لانهم لا يكهلون ان النظام الني يدافيون عنهُ خالانا لرأيي يقتضي المال الكثير فلو كانوا في ادعانهم الوطنية صادقين اي لوكانتا
 يتظاهرون بهِ من الحركات التي لا يرضاهما المقآكَ للا ساوموا الـلـكومة على المال الذي تحتاج اليه في تذية تلك الوطئية وصيانة دعائها • انهم اذا
(r\&a) نسر تقدم الانكليز السكسوزنـين
صدقوالدفعوا المال ولم يشكوا اذ ككا دفعوا اتتصرت وطنيتهم وكما انتصرت استبشروا وفرحوا • اما انا فلست من المبتهجين لالني غير راض عن نظـام الهيئة الـاضرة القاءُ على تلاك الوطنية ولا حت فلم ان يغضبوا غضبي لانهم

ان غضبو! فقد خالفوا انفسهم وتناقضوا

 الفرنساو ئن حتى غلاة الو طنية منهم موجه الى التخلص من الخدمة الصسكرية مدة ثلاث سنين Fو واولادهم وانهم نظهوا حياتهم السعي في هذا السبيل • فان كانت الـد مة ثللا
 مهنا • انا نشاهد المدارس التي اعفيت تالامنتهـا من البمندية هدة سنتين عقتغى قانون الصسكرية المديد اصبحت غاصة بالطلاب وكان الالـثير ثنها في درجة سيئة من الانزواء لقلة الراغبين فيها فاقبل اليوم اليها الهدد الـديد

 بالمدسين وقد تبهـوا الى الهم Tآ خي الوطنية . وارجع الى النواب والاعيان في الملِسين فلا يَبد عنهم عشـرة يؤدي ابناؤهم خامة الميش ثلاث سـنين • هكذا يصوادق الارجل منهم على

جعل الـمدمة ثلاث سنين ولكِنهُ لا يقر ملى دخول ابنه فيها


$$
(r r)
$$

( الوطنية في رأي الانكايز الـكسـونـين
اللحروب وتوسيع نطاق المصـالح المهومية غير الها وطنية صمبة الاحتمال




 ونابوايون لان اوكثك المسيطرون على الدوام موجودون في مثل الا ذالك الا:ظام




 وان الرجل لم يخلات لوططن خاصة الـا وجد الُدمة الانسـان فهو لا لا
 ان يكون وطنيًا هنه وطنية تخالف وطنية الام الالاتينية وكان اول ظاهو رها في في غرب القارة الاورباوية نخو القرن الخامس من المسيت فادخلهـا قوم ( الaرنك )
 من هيئة اجتاعية واحدة هي التي سميناها بالامى الاستمالالية لانها خالجت
( ) سر"تقدم الانكليز السكسونين
المحميات التي ترجع في اصولما الى الامة الوهمانـة القدئة فِّلات الشخص
اي الفرد الواحد راججًا =لى الدولة









 نذكر طرفاً من الموادث التي يعلهها الـكمل لما فيها من الدلالة الواضحة اولاً سهولة هجرة الرجل عن وطنه وليس بعصدنا ان ان يهاجر منهُ على


 (1)

لاتزكن
 وبُب البلاد فايها ارضّاك فاختر: وطن
( الوطنية في راني الانككيز السكسونينين






 وراس الرجا • قال احد السواح الانـكايز وهو موسيو ( مكس اوريل ) (
 الني يغني ذلك الاحساس فهـم اذ الا


 تشتغل بها اللـلـة ورجال البيت اللاوكي
 ( ادوارد ريكوس ) فيكتابه ( تخطيط البالدانالمديد ) ( ان انكلتره هي اقل

 وهو سدى الجيش الفرنساوي والاللاني والروسي اعني بلاد الوطنية الثالثة
( سمرّ تقدم الانكليز السكسونيين
.وهو ربع الجيش المنساوي وثلث الليـش التاياني في حالة السلم وهو جزء من.
(1)

وهنالك امر اخر يوضع جيداً ان نظام تلا الام الم لا يوافق الخروب


 .سنوية ولولا ان المجالس النيابية تقغي في كل سنة بالاستمرار العساكى مجندة لانیال الِيش في كل عام • ومن مبادثهم انهُ لا حق الوازع في استبعـاء


 كالعساكر البرية
وعدد البيش في الولايات المتحدة ايام السلم قليل جدّا • فلا يزيد
 :تلا الـلا
ومن هنا يتبين للك ان تلك الامم الميـت ميـالة الى المنـنـية ويزداد




( الوطنية في رأي الانكليز اللكسرو:نين



 سادسة تسمى جمیية الـلام تألفت سنة









 ترى ان الوطنية الدينية آخذة في التقهتر من جمع المهات


 وجين واصبحت تدل باطلالما او اضمتحلالما على ان تلك الوطنية التجـانرية


 بكبي الحراج على المتاجر في مرافء بلادها با بل نشاهد ان الا المقبات آخذة في










 والنصركل النصر للامم التي وطندت اركان نگا) الما


الانامية التي استقر لما الامر وامست آمنة على مستقبل الايا الايام

 .عن كل قيد تريده الدولة ولا منفعة لهُ فيه • ثم هو لا يكتاج
( الوطنية في رأي الانكايز السكسو'ثين
على هذا الاستقالال امام الـلـكومة والتخلص من تلك القيود الا ان يتّع وجدانه الـاص فتراهُ يجري على هذه الوطنية بطبيعة الـلال

ويشرب وينام
 وهي تحمل النفوس على اللكد والاسترزاق ما استطاعت ولا لا مشا ماحة في


ثرة اتعابها
ثالثًا لانها تر بي الاحساس الادبي في الانسان وهنا موضع تأمل لان غلاتنا افسدوه في الاذهان طلباً لمنفعتهم فقـالوا ويقولون ان الالارب منبع
 لو انعد الحرب سقطت هم بني البشر وذلوا • وربعا كان القول مفيدًا في

 مستمر منذ قرون على اماكن الصيد والاقتنـاص وئ مع ذلك في احط درجات الانسانية ـ ولو صح قول الغلاة لكنانوا اول الانم فينمو الا الادجي منذ قرون • واذا راجهنا التاريخ رأينا ان الرجل لمانسقط آدابه ويفقد


 , المْاز
( m ) سـرّ تقدم الا:نكليز السكسونبين
 فانه متى ثارت ثورة اللمشع في فلوب الرؤساء اقيليوا بكاياتهم وجزئياتهم كلى الا


 الليوش • نم .يرد الـن نظام البيوش في هذه الايام لا يقتضي مثل تلا ولا
 ليس الا
ومن حسن الـظا في هذا الزمان ان صار الحرب نادراً وصارت مaيشة
 .يقضي حياته في الحروب اجيال طوال واصبح جندينا يقضي حياته في

 الاحساس الادبي ولكني ارى فيها ما يدعو الى النقص فيه لا لانهم يعيشون

 النغس ولا تني الاحساس لان اول الدلانئل كلى غو الاحساس الان الادبي


 (rr)

الوطنية في رأي الانكليز اللكسونيـن
(ron)


 كذلك يتأَّر الضابط من ذلك الوسط تأثيرآ ليس حميداً ومنهم من يشتنلون فينجون من عدوى التكنات بیض النجاة ولكنهم لا يفضالون
 ويكتفون بادآء الواجبات الـسكرية دون غيرها وأولثك تراهم يقضون

 الادبية فوق درجة أقلى الناس
 منزلة في الآداب من الذي بسطنا الكهلام عليها لان شبانها لا يُمدون في

 اقداماً اوفر وعزماً اوفى وفيها الــرآك والضراكِ وتعتهها آكبر ولكهنه في كدهم

من تِيسر رزقهُ وعاث كسولا •
 جهي انحاء المسكونة • فبينا نحن الفرنساوبين نتهـد في احياء المواطف الوطنية التي تولاما الانحطاط في ارجاء البـلاد كلا باستراض البـا
(ron)
سرّ تقدم الالنكليز السكسونيّن
واقامة الاحتفالات العسكرية يعخر خصمنا في عرض البحار بسـنهن الديدة

 متأ خرين باعتقادنا ان قوَّة الامة من قوَّة حكومتها لانه اعتقاد باطل اذ لو لو


-صغر خكوماتها وقلة جيوشها
اذا تبينا هذا منا لاننا اذ ذالك لا نطلمب' بالافراط في حشد اليليوش وتعبيّة الصلاح فان


فهي القوة الحقيقية لان قوامها المهلوالستقالال الافراد فيه و الم وليالاحظ انحطالة الـربس او حالة السلم المسناع ليست من الضروديات الازلية بل هي نتيجة آشكال الجمعيات التي. استولت على زمام الامهم المى هذا اللين وكنت كلهـا راجعة الى الافراط في تعظيم السلطة الیـومية وتوسيع
 الاقتتال وصار الحرب عندها نادرآ وهم لا ليستبقون جيوشههم كلى قلة عددها
 اللتي لا تزال ترى كا شـى ولنلخص :ما تقِدم فنقول :



 استّقآ ع قوة الوطن وتحصنيل سمادته

النص⿱⿱亠䒑十纟
痤
为
 احد رؤسآ عالوزارة السابقين وهو موسيو（ليون بو رجوا ）كتب فيهي رسالة



 رباط طبيي من الـكانل بين كل فرد من الافراد وبين الـيةه ）ولو اقتصروا






 ورلَكنهُ يحتاج الى النظر والتنقيب واكبر دليل في رأي موسيو ( بورجوا ) على صحة المذهب هو قو قوله ان
 مدينًا للنوع الانساني باكلهِ ) ومنهُ الا جيال الناضية (لانه يأخذ حظهُ مبا
ترك آباوْْ وَباء الآَ خرين )

ويرى المتأمل من ايراد هذا الدليل على هذهِ الصو رة انهُ يسهل على


 الحقادآوبیضهم مع البع الآخر يتنافسون فليسوا حينئذ متّكافلين قال ( اذا ولد الانسان رأيتهُ يتمتع .رأس مال عظيم جمعتهُ الاجيال

 يتركوا من الارض الا يسيماك' يستغلوهُ فصيروا التنازع في المياة عنيفا لذلك يكون الفرد من الدائنين وهكذا يسهل الاسترسال في هذا البحث على هذا النحو والموضوع




دانُونومدينون وهنا عقدة الاشثكال الا ان موسيو ( بورجوا) قد سهل حلا برسالتد









 القوى بحرية أوفى واكبر أي لتكون الانسانية أحسن في الحال والاستقبال


اطمئنان الضارُ أوجب)






سر" تقدم الانكليز الـكسونيين ( سרץ )




 واذا غهد هنا سهل علينا البحث في مون ونوعنا من الحقائق التي يعرفهاكلم واحد الـ الما الامبم الطالية ساعدت على نو التقدم اكثرمن الامبم المـاضية وان الامم الغربية نقضل في ذلك الامم الشرقية
ومن الواضن ان الامم المالية والامبم الغربية انما فضلت غيرها بتغلب






 نأو جهورية مستبدة الى ملوكية أو جههورية حرة نيـابية • وبابلملة نشاهد
 .لالى امم الغرب وحدها رأينـا ان التي تغوت غيرهـا منها في التقدم وسرعة

الاخئلاف في ادراك مسنى التمافل

الذاتي • ذلك كاله وانتح حـسوس فلا اطيل الثـرح فيه

 على غير الناقدين • بل عرف يقينًأ انهُ يؤدي الى اماتة روح المهل المل في الافراد





 ويظظم عملها في سبيل الترقي والنحاح )




 وعايه فارقى نظام في اللجود هو (الذي تحصل بهِ الموازنة يّن الافراد


(rıo)
سرَتقدم الانكليز السكسونيني
كل فرد في حياته وتقدم الامة فيحياتها) ومزج النظامين الفردي واللـكا


في هذا المزئز ومن الذي يتولى اهر المزج بين الهنصرين وهل يوجد مر.


واكبر استعصاء من علم تحليل الاجرام •
 منهـه التكافل الا جتاكي عملاً ) اليلك اهم حديثهُ فيه
 وغايته والظروف التي تكتنف كمل فرد يوم ينضم اليه وحظه' منه' واوجبه'
 من افراده حتى يِّبين بذلك ما لهُ من الحقوت وها





 الاافراد باتبا=ه الزاماَ بل يكون ذلك القانون عبارة عر
 (r!)
 ويرى الأقارئ ان موسيو بورجوا على رجآ م من وصول الناس - بعد رمن طويل ـ الى درجة من التنور والمرفان والـــكة تمكنهم من الاتناق


 بناء هيئة اجتماعية جديدة كمادها السالام وقوامها التراضي والا خئيار ) ولا شثك فيان هذا مطهح لا يري اليهِ الا هـيميمحكيم وهو الغرض


 على وجود قوتين في الـيـاة الانسانية وهــا قوّة



هيئة جديدة عهادها السلام وقوامها التراضي والا




 ككل آن ولن تنالوا الظفر في هذا الجهاد الا اذا جهلتمكل اعتّادك كلى انفسى
(rı) سر" تقدم الانكليز السكسونيّن













 عرفوا متاعب الانسانية وكانوا بها هشفقين الا نم يكفيذلك لتأليف الاحزاب وجمع الصرآَ ولكنه لا يكني الهانوض
 اكثر مما هو حقيق واليك البيان بالايبا
 للبمضواجبة لايكين لايماد التكافل اولاً جكام روابطه بينهم وانا ميل الافراد








 فتور المهة وضهف الارادة وسقوط الهزيمة عن المـلى • وما لتأخر الشـرق عن الغرب سبب غير هذا

 ذلك الوسطمن الحمول والانخطاط • ومن نكد الطالع ان الدكس هو الواقع


 التكافل يزداد ضهعفَ بقدر اشتداد الحاجة اليه . واني اسأل القرآ، عفوآ عن نقرير هذه الحقائق التي مي ين الواقع بديهات
 الامة افرادًا لا املية لمم في شيتٍ من الاعهـال ويساعد على كثرة عددم
(r7a) مر" "قدم الانكليز اللكسونيين


 هي مسكن كلملدرات تهدى ثورة الالم حينًا لـكهـا لا تنيم اللالم الا اذا
.أنامت المريض
كذلك يحتأج في تطبيق مذهب التكافل هملا الى اتفاقجميع الافراد على قبوله أي الى تحرير ذلك المقد الاجتّائي الذي ينشدهُ موسيو بور وجوا








 الالانسانية وفيه نجاتها وهو اعتراض فخيم الالفاظ يخاف منهُ أناس كثيرون ،لذلك وجب ان نفصح القول لنملم الــ كا كان حب الذات فيما نقول او في .المذهب النـي يقول بـِ غيرنا قلت ان مذهبِ التكافل خيـالي وأزيد عليه ولا آخشثى معارضًا انُ
(lv•) صورة منصور حب الذات المُجل حتى انيكنت وضعت لمذا الهصل عنوانَا
 لا بجرد تالاعب بالالفـاظ • ذلك لانهُ باللحث في التكافل زاهُ يشتـل


 ذلك الهير • ومن المشاهد ان الذين يميلون الى مساعدة غيرهم يؤدون تلك
 يقولوا بان عملهم هــذا مذهب الازم رؤوس الاشهاد.وعليه فيل المرء المى مساعدة غيرهِ ليس هو الاعتيا





وباطنه الاثرة وحب الذات



 اعئبار التكافل في منفعتهِ من اعُبارهِ واجباً عليه .
(rv) ( سر تقدم الانكليز السكسبونين



أخذناهام من طريقة الانستمار عندنا
 يجلة الفلسغة المقلية يصف بها مهاملة الاوروباو بين للاهالي في مستمبراتنا






 طريقة الاستبداد وبالبملة فان عيشة المستعمرات لا تلا

الى مكارم الاخ






(TVr) الاخنالف في ادراك مبنى التكافل
 توحش الاستمار في هذه الايام باقل من توحشهِ في غابر الازمان ) ؛




 قسمين من يستمملون التـكافل في منفتهتم ومن يترقونون الفرص ليستأثر
 رغباتهما ان يميشوا كالً" على الـكَل اي على المجموع اي على الامة



 حتى كل نهنم واستجار وقرب من الهدم

 واياه هتكافالان• ويحصل هنا الترقي بعقد'ر ما عند كل ولا واحد من الاعتاد
 الشخصية • ومحنىما تقدم انه ينبني الاهتام بتربية القدرة الشخصية اكتر
(rvr)
مر" تقدم الانتكليز الـكسسونيـن
من الاهتمام بتمظيم السلطة الا جتماعية
علمنا ان تربية الناس على الاعتكاد على الهيية. يضسفت من قوتهم الذاتية



 ولياحظ أْني لا اقول هذا اعتباطًا من غير ان يكون لي سند فيه غاية
 ودليلهُ ما كتبهُ الليَّ صدبيِي وزميـي الفاضل موسـيو ( هول دوروسيه ) في
 في تلك البادد ثال ( رأيت في امريكاكتزآ للسنقراء لا يفنى فهي بالد يأتيها
 الاجناس التي فيها قابلية لاحتمال الیيشة الامريكية والتي لا تقدر عليها وفي ذللك فاثدة كاية لا تختى واغرب ما شاهدت هنا هو تقدم الا رلند بين منذ
 لا ترى الارلندي اليوم يكنس الطرقات ولم يعد هو ذلك الهامل الـمير الـاها الذل الذيكنا نسرفهُ من قبل بل ذلك شأن قد اختص بهِ الآن ( البولوني ) والايتالي وغيِره
 توهنيع مسألتنا الاجتاعية التي نبحث فيهـا وعلى القراء ان يقابلوا (ro)

وبين ما نقلناه عن موسيو (لالي ) و(لانسـان ) ليتبينوا الفرق ويقفوا على حقيقة الموضوع ويهتدوا الى الصواب فيه






 ، الحد الادنى • فاذا وصل الاوروبي الى هذا الوسط المي سرت فيه





 مضت الاجيال الطوال على ذلك الرجل وهو في وسط اتـعالي حتى .
 مالتد التي نشاهدهُ عليها في اوروبا من الانحطاط السيامي والصفـف
(rvo.)
سرَ تقدم الانڭكليز اللكسوونين





 .لادُ



 واكبرهم هدة اسـبقهم الى الترقي ثم تايهم الطبقة التي دونهم فالتي من بیدهـ وهكذا الـك


 الوسع الاستقالالي رغهاً عن تعدد وسائل الــ



(rvy) (الاخنلاف في ادراك صمن التكافل













 وهو الني يسير بالانسانية الى طريق حل مششكلاتها وتلى الخصوص الى


بمحو مالة الفملة الـاضرة من الوجود وذلك هو مستقبل الدنيا

 'خذت في الانزواء والزوال وان يلتفت الى الاوضاع المديدة التي تظهر في
(rwv) سرّ تقدم الانكايز السكسونين
الوجود هنا وهنالك غير ان علازَ هذا الانقالاب بادية جلية في الالام المتقدمة في طر يق المستقبل ومي واضحة تمــامَا في انكاتره والو لايات الالتحدة فانك
 ولم يمض عليهم زمن كاف ليتشبهوا باهل تلاك البلاد والصنائع الرفيهة تدار









جديد فيها الو لايات المتحدة الآن ني طليمة الالم من حيث التقدم الاجتماعي
 لا


 .يبعد عنا كل يوم ولا مرد له ابدآ

احسن الـالالت تتحصيل السـادة
وبنيا الهالم الانساني يسير مظفرآ خحو هال جديد نزى رجالْ كوسيون
 الترقي في البادد الفرنساوية يعرض علينا ان نرجع الى مذهــ تقادم المهـد


(1)

察 الفـ الــير (جوز لوبولك ) كتاباً ع:وانهُ ( سـعادة الـياة ) وقد انتشر انتشارا عظياً ذي انكالتره حتى ان الذي عني بترجته الى اللاغة القرنساوية الم






 وللدلالة على صحة رأَيه جهل يسرد موجبات السعادة التي يشاهدها

(rva) سرّ تقدم الانکكليز السكسونيين





 امس يوجب الاستغراب أو يدعو الى القول بان صاحبئُ رجل من البـيطاء
 عن شدة رغبات الناس في الـكسب والاستحواز وبیفنهم يكسد كبـار


 والطرقات والسكك العهوهية والجسور وشواطلمي: البحر على اختالاف صنوفها





 'الذي بسكنه' لا لأَنْ' كان يملكها حقيقة بل اعتبارآ بالمعن الذي يجسل
(ra•) ( احسن الـالات تهعصيل السعادة
الالوف من البشمر مالـكين للشيي" بيينه )

 تلك الادلة الضّيفة اما ان تلك الادلة ليسـت هي السبب في انتشار الـكتار بينهم ذلك الانتشار

 لسرد أدلتهِ
 في موضوع تلك السعادة التي شعلت الانسان طول الزمان -
زيد بهذه اللكمة (اللسادة ) حالة ارتياح "تقوم بنفس آولئك الذين
 والغرض من وصفـ المتاهب بالمـادية ,لالهدبية ان يتنـاول التعريف طاجتي المر المظيمتين في الدنيا وها راحة الجـمّ"وراحة النفس فوجوده كاله راجع اليهـا

 فاما الطبع الحسن فهو الذي يميل بصاحبهِ الى آلخذ الاشثياء باحسن

(rAl) مسر تقدم الانكليز السكسونـين

 التسليم بهاكان اليأس أشد وقعأ وعليه فان تؤي عدم وجود الضر ر لا يـافيه واما الصحة فانها تَكفينا شرك كثير من الآلا م الحسـية وتجعلنا بذللك قادرين على مزاولة العمل اللازم في تحصيل اللأ كل والملبس والمسكن و غيه انهـالا تمطي الا القدرة وقد تتعطل القدرة بسبـب من الاسباب فيجو ز ان يِّون المر: بالغاً منتهى الصحة وهو مع ذلك في اشد مالات الصنـك

والالحتيانج وما ذلك من موجبات السـادة في شي



 رجاء اللصول على المرغوب فاذا ملـكت ما رجوت ضالع جزء عظيم من
 المراد وذلك يؤدي الى ضعف لذة الاتنظار وهنا هو السابـ ثي أن الاغنياء


 على الاهتام • وخطاءنا في المـال آتٍ من اعتبارنا اياهُ بالنظر الى الفقر او التوسط في المعيشة والواجـ ان ننظر اليه من حيث هو ونقدره حت قدره (ri)

احسن الـالات لتحص.يل السعادة
(ynt)

 التغلب على الصبوبات المادية التي ترض لـر لـُ وان خيل إميضهم ان ذلك من

 الصرف من غيرحساب والىفقدان التهوٌد على المـل فيختل التمادل وعندو
 عالّة كانت ذات بسطة كبيرة من اليسار فاصبح ابناؤها بائسين • فان دام




ماديًّا وادبيًا من الثروة لانهُ ادى الى المـل والاجههاد




 النفوس من جهة اللياة في مثل تلك الاحوال • فيرى صاحبه انها دار عار عناء وبكاء ويمل الى الاعتقاد بان السعادة ليست من هذهِ الحياة الدنيا ـ والواقع




 ولا يغيبن عن القراء ان بعن المتصفين بالتقوى يخطئون خطأ فاجـ








 الانسان خطاياه وآثامدُ الى الهة وحده اذا ثبت هذا فلنـا ان نقول بان الاسباب السالت ذَكرهـا لا لا لا تكـي


 لايكـاد ذلك الارتيـا النـي يشمر بهِ من تمكن من التغلب على •تاعب

احسن الحالات"لتحصيلالسعادة
(r^z)
الحياة المادية والادبية تنلباً حقيقيًا واذا نظرنا الى الامم وجدناها لا تسيي في طر يق واحد نحو السمادة

بل "فتّت الى ثلاث
الاولى مي التي سهل فيها تحصيل السعادة لسهولة وسائل المييشة الثـانية مي التي يصعب فيها الحصول على اللسعادة لصعوبة تلك الو الوسائل الــالثة مي التي تحتصل فيها السمادة رغاًا عن تلك الصمو الـا
 كلنا يمرف المثل المثهور ـ ليس للامة السـيدة تاريخ معروف ـ والميل

صحيح علـاً اما الامم التي لاتاريخ لما فهي التي تحيشمن الرزقالطبييكيكالمشارٌ



 فعند المشارُ الرمالة الحقيقية تجد صعوبة الحـيـاة المـادية والادبية مهدة

هذللة من ذاتها


 الاثثقال وأمن الموت جوعاً مثل أولثك القوم فلا يهتمون كل يوم بتحصيل

 وحدهُ ولا يحتاج النازل فيه الى حصده او تجفيفه او اد ادخارهُ • و بذلك نيا
 لانهم ليس فيهم رجل أجير
 ايضاً من حيث الميـاة الادبية • ولا ينبني ان نقيسه بنا فان لنـا طاجا
 بينه' وبين ما هو فيه • وتلك الـاجاجات التي استحدثناها أو التي ولدها فينا

 وأصهب ارضاء • لذلك قالوا ( السعادة في الاقلال من الاغبـات ) مكا قالوا ( ينبني للمرء ان يكتي بالميش الوسط المني ) وهو قول حسن غير الـا
 تلك الــكمة الا لان المهل بها نادر في الوجود • واقطع دليل على ان ذلك











 الحضارة والتدن ولا يزال يقدر السعادة بكثرة المـاشية لا بسعة الارض

التي يفلحها
وقد كان القدماء يِرنونتلا السمادة في الششارُ البدوية فكان ( هومير )
 ( ثو أولئك القوم الانفاضل إلهدول ) وقال ( استرابون ) ( أنهم يِيشُون




في هذهـ الدنيا كانهم ليسوا منها )

ذلك هو مثال الرجل الذي يقلل من رغباتهِ ويرى السمادة في عيم وسط ليس بالمثبوط عليه • ومرجع هذهِ السعادة هو الوسط المادي النادي الذي

 من النفوس كا كان عليه اسباط التو راة • فليس الرجل بكمزل عن النـاس
(rav) ( تقدم الانكليز السكونين

 ولا مسرضين لتلك الـالة التعيسة التي تقاقَ خطبها بين القوم المتمدنين




 فهم ايضاً فيمأمن على النقر يب منصروف الحياة . وأولثك الاقوالم طبقات بيضها أحط من بعض في درجة السعادة ومي تبتدي من تلك الطبمة التي

وصفناها لك حتى تصل الي حالة الامم الثانية التي سنتكام عليها تلك الامم الثانية هي التي فقدت وسائل الحياة المادية لفقد الاعشاب

 .السبب في هر به هذا ما فطر عليه المرء من حب الا الابتعاد عن الشقاء وهو



 .الاقدمون ييشون في تلك البقاع ذاتها ما تنبت الارض بغير عناء

احسن الـالات لتحصيل السعادة
( Ү ^А)
فامم اليوم ســلالة امم الامس والفرق بينها ان الارض لم تعد تنبت

ورجل اليوم من تلك الامه تعود الاعتماد على ما يسـوت الاّ اليه من

 وكن ذا عزيمة ومضاء ولا توكن الى غيرلك اذ ليس من سبيل غير هذا في تحصيل رزقك وسعادتك ) وفطرته الاصلية وما شب عليه من الهادات




 اللمادي في طلب المعونة من الناس شأن الزنبو د مع النحلة

 من مكارم8ا
زنبور ذلك الفتى اللدي بلغ الماهسـة والمشرين أو الثلاثين ثم هو لاينظر
 ههل للمعيشة على نفقهـا زنبو ر ذلك الفتى الذي يحتق المهن الحرة والصنائع المستقلة ويرى الشرف.

كل الشرف ني وظانفـ الـلـكو.ة حيث لا جهد ولا عنـاه ولا بمة ولا
اقدام فيميش كالَّ على بيت المال
زنبور ذلك الرجلمتوسط الـال أو الاجيز الذي لا يرى فرجاً مرع


 فتحبـ اليهم بوعدهم ما يشتهون حتى يیيش على نقفة أولثك القوم الذين يخدعهم ويلحت بهم الفقر والدمار
 اللاشتراكين فيهـا وسرعة انتشارهم بين طـةاتها اذ في مذههم وعد الناس .
 من الاولى الا اذا ضوعف عمل اللــانية وهذهِ ضرورة يؤسف لوجودها

ولولا ها لـالا بالطبع لـا ورب معترض يقول اجل ان مالة الزنابير مما ترتاح للَ النفوس والهم
 فلتحي الزنايير • غير ان الامة التي يكون هنا حالها لا تساعد على تحصيل السعادة كثيرآ لان من المعنالوت ان يكصرّ الانسان سعادته باتل عمل مككن ثي امة لا قوام لا لا لا باكثر نعمل مككن • وطالـن هذا شبيه بالمجل .الذي يطلـ حاجتهُ من وراء نهو جار فهو مغطر اللى مقاومة الماء على الدوام

احسن المالات تتحضيل السمادة
(ra.)
 تهذر ان يكون خلي البال سعيدآ هنهِ هال لا يأمن الضيم مسها أوكلك الذينصاروا منصفت الموظفين انفسهم عح انهم قد خلموا بذلك من متاعب كثيرة في اللياة لان غالبهم
 .رزذ قليل • ذلك هو الشقاه تحت اللـكسوة السوداء وهو اقتى شقاه في






 ـورجون من آمالمب خائين




 قومنا الـ القيام بهذا الواجب متمذر لم يمدوال لمم بدًا في المرب منيدُ الا
(ra1) (

 اقتصاد الفقرا، والمساكين وذلك مــا يكتّر صفو الـيـاة ويعطل السمادة

في الانة
 يرجع كل واحد منـا المى دور مر. اد ادوار الامة التي ظهر فيها وقد عينت باخنيارها في بلاد يخنلفة
فالاول هو يأس النفوس الني امتازت بهـ الايم المندية وهو مذهب


 السلامة وببارة أخرى السعادة التي وعد بها الهنديين صاحب المذهب

 ومن الموصالات اليها السبات المستمر والتسليم المطلق وهجر المـل وانكار فضله حتى يكاد المدء ينسى انهُ موجود • وهو عبارة عن انكار المسادة في اللحياة الدنيـا فترى الرجل منهم قد استولى عليه اليأس منتحنصيل سعادته

 لـكل جايُحة على الدوام والاستُرار
(rar)






التخريب والابادة • وأولتك قوم لا سعادة له مَ في هنـه الدار ايضا






 الاموال ونشأ عن هنالالجنون بؤس هال الــا اللذين أصيبت بهـا الانــانية منذ قرنين كاملين فكـدرا صفو الـيـش عليها والمهل هو السبب الفمال في فساد افكار الامم التي سـاد المـال فيهـا وهو الهبب في تشويه الاجسام وتركيب الانسان ) ثم أُراد المؤلف ان الم يستدل على افضنلية التكسل على المـل فذكر المثل الاندلـي ( الراحة هي الصحةه) (")
(1) ولو كان بمرف المر بية لمّمل بقول بعضهم

ان البطالة والككسل اسلى مذانكا من عسل
(rar) (
وعلى كلنانْ ظهو ر ذلك المذهـ يدل دلالة قاطهة على ان املدِ لا يجدون
 والرابع مذهب التطير وهو الفكر الذي استولى على طبقات المتور ين
 لتي سادت بين الامم الالمـانية والسلتية وبنوا عليها نظرو


 التي ذكرناهـا وقد يميش المدد الكَير منهم من جني الثمار ولا يعملون الا الا
 الامم التي تسكن جوانب الـحر الابيض المتوسط بالامم التي ترى سعادتها الهظمى ني سهولة معيشتها ويتيبن ما تقدم ان مسئلة السسادة مفصلة في الحالة الثالثة غير انها مي




 |كا ينبني ثم يبتازها بمزم واقدام ويخال في اول الامـر ان طلب السعادة من الِكد والهناء امـ يشبه

احسن الـالات لتحصيل السعادة
(ras)







 على الصيوبات المككنة وعادة الانسان انهُ لا يقبل المهل المطلوب مينهُ اذا




 اعيننا فتتجلى لهما في بهاء وجال لذلك كان مذهمهم مذهب رجاء وآمال وحسن ظن بالاسيُقبال


 وتقدمها على غيرها فانها هي التي تميل بالانسان الى تحصيل اوف حظ مككن.
(rao) (
من السعادة في هذهِ الدار اذا اتفقت في جهيع الظروف مع الامبم الآخرى شرحت فيا تقدم نظام مدرسة غرض القاكْين بها تمليمالانسانكيفت بقدر على تحصيل عيشد بنفسِ وقلت الهـا تربي المزيعة والآرادة والبات





 لا يخافون من مسمياتها وما عدمخونهم الا من ان تا تا بيتهم جملتهم قادرين على هنالبتها



 نعمل كالم وقف على حقاثق الاشياء ليس الا بل كمحب لوطند يلاحظ المسئقبل ويأخذ بالاحوط الا ان غرضي الآن ينحصرفي بيان ان تلك التربية تجهل الرجل مسيدًا
 بالمتـاعب واستسهالد كل صعب في سبيل وجودهِ واليك مثالً لا يخلو من

احسن المالات لتحصيل السمادة
(ra7)









 واتفقوا على انه يتوجه في اليوم الثاني والمشرين من شهر يناير الما الما
 طوافه حول الارض وكانت الصـوبة عليه انه يبدأ بسيـاحته لانهُ كان عرياناً







( Yav)
سرّ تقدم الالنكليز اللـكسوز'تين
الفرنساو ية والالمــاتية والتليانية وتوصل بصنته ترجاناً اللى السفر مجاناً على
 ما




 عودته من سياحته و يظهر ان انتتشار هــنا الروح في جسم الاثريكانتين حرم الاننكايز لذيذ المنام فقد قرأنا في جريدة ( بتي جرنال ) ان اثنين من شثبانهم تراهنا على الالم بعينه واجتازا البـلاد الفرنساوية للفاية نفسها حتى پبرهنا انهـا غير هتأخرين عن اخوانهـا
 من التْلـج على متاعب اللمياة المادية والاد. يساعد الانسان على اجتياز تلك المتاعب ليساعد من غير شلك على تحصيل السعادة اكثر من غيرهِ ولست أدري ان ان اله

 الفكى ية التي دبت في اذهانهم وتلك الهمة الذاتية التي يدل عليها عملهمْ ولا (rA)

احسن الحالات لتحصيل السمادة
(ran)




 الموقن بالنجاح • ذلك رجل قد تولى بيدهِ زمام السمادة على قدر ما يــر

النّ للبشُ في المياة الدنيا





L. الالّ





 مدوا الاعناق بحو النير يرجون مسونته' . وهـنـا الشـو ر هو السـر في بيالح
(Yロ9)

كتاب موسيو (جون لو.ولك ) وانتشاره ذلك الانتشار الغريـ مما لاندرلك






 لان المؤفت .!اتَ انكاتره بانكاكتره المتهجة ويقول (اذا أرددت ان تعرف
 عمر الـيـأ او شـعر ديواس (1) قالا (الزمن الذي يقضيه المرء فيهذهِ الامياة الدنيا وتصير وهو لا ينال بهنا غير هزن واللا ولا يدرك من حقاثت اللاشيـاء اللا اليسير وبّد اصبتحت

 الراحة فالا نلا نلاقي الا عواصف تهددنا وحربآ نقيّل فيه ) * اتفت رآي المؤلفت ورأينا فتـال ( واذا صصح هذا وكانت الحيـاة
 بهذا المهن ولذلك سقنا الترجمة نثرًا
( احسن الـالات لتحصصل السعادة

 وما يشصرون ) ونيهذا الا قلنا بيان لوجود مذهـ التطير فيكتب المرمانـيـن


هوجود في فلسنة الشـرقيتن واششعارم كذلك اتفق معنا في القول بان الانكايزي اللهكسوني لا يهاب الالهد ولا يرهب المهل ولا يخثى الصعاب وايد قوله باقوى الحجّج قال في اول الفصل العاشر الذي عنوانه ( الراحة والعمل ) ما 'تا بجتهُ ( انني بالطبع لا لا اعد







 المشتغل وان الاوتات تثقل الملى الـكسالى

 نـب الشغل ونهوى المـل )

وقد مدح علماء الاخلاق عندنا الهـل واجهتد اساتذة المدارس في


 يشيرون الى ان الاهـ يكريكذلك في اللالم بطبيمة الـلال ولا يعدون المـلم



 من عهل فام الم يكن لديهِ من الاششال الاعتيادية ما يعمل فيه عمد الى








 .
(r.r.r (r.



 الوقوف سبيلاً لـكن ليس من السهل ادخالههذا الروح في الاذهان فالا يكني لذلك




 والواقع ان السعادة لِيـت في الدمل بل هي في القدرة عليه وفرت









بقار الضرورة لتشتجع النـاس بذلاك على اعتنات اللمرف والاشتفال
 وبالاختصار ينتي ان يقل اعتبار الموظف والسياسي والبطال الذي لاعمل لهُ عن ا=تبار الزراع وذي الصناعة والتاجر وظاهـ ان ذللك كله' ليس


الستالة الرجل الى المسل اولاً وغرس محبته في قلبه ثانيا ومها بحثنا عن حل صحيح لالمسئلة الا جتكاعية لا نجد الا هذا

لفصرَرستا,
农

ظهر في هذه الاوقات فريق م, ـــــ الناس يطاس من علم الاخلات الاخذ بنـاصر .ني الانسان للنوض مـا الوا اليهِ من الانحطاط ويسى
 الذي اصططلحوا عليه ويقولون ان الطريق الىغرضهم هذا هو تر بية الانسان


 .واحم بتغيهر نفسهه وان ( يولد من جلـيد ) ما هو قولمم وقول انجيل يوحنا

نهوض المئة الاجتماعية

 هال البشر ان يعيدوا (زمان الاخيـار ) واهل التحميق والا والاريار ) ويقولون


 بالمافظة على تلك الينايع والاكث الار منها











 تضحية المنفة الذاتية وترك محبة الذات واماتة الثهوات واغفال الاميالـ.

الشتخصية ومحبة الهيه ويقولون (ان الانسـان يؤتر بارادته في نتوس الیيـ




وايِاد النظام الاجتّاءي المطالوب
 المؤثر الادجي مهم) عظم فعله لا يكفي لاليام بحاجة الهيئة الاحتّاعية ولا أباليه
 "ن اليانَسين النـين خرجواعن بجيع الاديان وتلكي هن المؤمنين التابعين

 "
لنا في البحث طريت مهل حقيق وهو ان نقيس مراده

 لا خالات حد الاعجــاز و.رهنوا على تضتحية الذاتيات ورد جهـاح الثهوات
 يـيمحون آمنين على صسـلاح النوع البشري اذا تيسر العود اللى مثل تلك لا وقات وظهو ر مثل آولثك الاقطابِ ورجوع ذلك الينبوع الى مجاريه


نهوض الميّة الاجتّاعية
جرى ذلك الينوبع وناض حتى فار الماء واستوى على جانبيه وكان
 حبًّا في ذلك الدين وأهله فــا ازهرت رياض الاولياء في زمن الكثر من تلك الازمان وما بلغ الانسان في الادب والكمال درجة ألعّل من التي بلغها فيها

 أردأ الـلكومات التي تولت زمام النـاس في جـيع الازمان المان وافظهما وهي التي سبقت غيرهـا في اساليب المظالم وانانين المنارم وليس لمـا استوانـلى على الانسان من الذل والموان والـسف والحرمان وفساد التر بية اللامة وسو.









الموسرون من ظلم الظالمين بل زادوم بلاءة وشعاء )
 حتى قيست الذرات منهـا وجرى تمداد قوامُ مكمبات الكَروم وأصول

الاششجار وسجلت انواع الليوانات على اختلافها في الدفاتر والاورات ولم



 الاموات سجلوا في دفاتر الصيارف وضربت عليهم الجزية أي على اللا حياء

من أجلهم )
و والرهبان والاوايـاء لنعرة المظالوم ورفوا الموا التاتهم بالتنديد على المتمدين






 بينهم الام الـاضرة التي تحالف الالام الغابرة كل المالفالفة وتفوتها من حيث الاخلاق والا حوال الاجتاعية
 لانهم نشروا في الا.مة الرومانية بساطتهم في الميشيشة ولانهمكانوا اقل فسادًا

نوض الهئة الاجتاعية





النشأُة الاسـُقالاية )


 قوة من فهل المؤز الادبي
 تلك بلجزيرة في القرن السادس بجزيرة الاولياه والقديسين وكانت مشنخونة






 الجتاع من احسن الــالات واكثرما دوامَا وارضاها ولكنها لسوء المظ

(r.a)

سر "قدم الانكليز اللكَونين
.




هذا المقام حقه لانهُ مفتا حلما الموضوع الني ابحث

 (الدين كالقديسين ( فرنسواد داسيز ) و (كاير ) و ( انطوان دي بادو ) والسميد

 و (كلاريس ) التي ادهشت الدنيا بفقرها وخضوعها وها الفضيلتان اللتان

 لينصحوا الامة وه




 كان شاقاً كم) قدمنا اذ يجب علينا ان نعكس سلم احكام المقل ونجهل الفوقي

نهوض الميية الاجتّاعية
(rI.)






 حتى تمكن من ارسال هسسة آلاف مريد الى المحمية الموومية في (آسيز )
 وذلك غير اديرة النساء وعامة الaوم الذين مالوا الى ذلك المذه بـ وجر وا عليه.



 التنيانية بين فوضى سياسية وفساد اخلاق تحمر هنها امة الرومان اليام عبادة


 ينن عن ذلك سيي القديسين والا خيار وماكان لمم من النفوذ ولم يقتد الناس بهم فيا كانوا بهِ يتظاهر ون
(HI). (
لست ابني الاكثثار من ايراد الامثلة فتاريخ تلـك الازمان مششوٌ بها .
ذهب الناس في هذهِ الايام الى تـظيم آداب الديانة البودية واحلوها ـمكاناً عليًّ وهي خي الواق شديدة الاشفاق كلى الضمفاء والبانّسين كثيرة


 الى أوج الــــادة والهناء
بلى ان انحطاط تلك الامم غير متاج الى دليل وما على الباحث الا


الامم من الحفيض الني هـ فيه




الحوادث والمشاهدات وهي اكبر الدوافع وألزمها بياناً


 ولو كان بجرد قرل الثيء وساءه من المخاطبكافياك للعمل به لاصبح فتح

نهوض الميّة الاجتّاعية
(mir)
 الكنائس والمابد والهياكز، انتشاراً عظياَ ويدخلها الكَير من الاطنفالل
























 يسلك من ذالك الطر يت • وكل عالم خابت تجربته لا لا يغيب عنهُ هـ هـنا

 ينمصه شي أخر فقدانه هو السبـج في تخلفـ الالرض المراد

فلنبحث حينتذٍ عن ذلك الثيء الذي يعوزنا
 واظن اتني .هينا التشبيه لا اغضب اصحاب المؤث الادبي يككن تشبيه المؤثر الادبي بيز رة تنبت ان غرست في ارض صطالمة




 الظلام ثوباً فاخغاها اذ حسبوا انجوددة البزرة تولد جودة الارض وتقتضي

نهوض الهيئة الاجتاعية
(Mと)
الانبات وتالوا ( ليس من ارض غير صالحة وما الفساد الاَّ في البز ور ) وظاهـ انهُ لم يبقَ بين هنا القول وبي الون اهمأل النظر في طبيمة الارض التي

 معرفة ما اذا كان الزمن الماضر أرداً من الزمن الماضي لانه ليس في استطا لماع
 المبث البحث عن طبيعة الارض المراد غرمهـا ـ ادعوا هــنـا بـير دليل





 هو • ومن المستنربات إهـا الناس ان تدعوا القيــام بذاك المعصد الالامجد

 ليس من هملـع • انـع اذن قوم تحبون الفنون لذاتها ومكارم الاخالاق لـكارم الاخلاق
 مسبب عن ذلك الاعتقاد الفاسد بانه لا تأثير لطبيعة الارض التي تلتى
( $r>0$ ( ستر تقدم الآتكليز السكسونبين
البز ور فيها وبانه من (العبث) الالثقات اليها • انهاطيمة سبـ من الاسباب الموهرية الليفلا التأثير الاهعظم في نبالح المؤثر الادجي وخيتّه • ولا اريد الاستدلال على ما اقول الا بتجارب موسيو (بول دي جاردان ) صاحب الدعوة الى تأليفـ القّلوب حول المؤز الادبي فقد النقينا في ايدنجورج ايام قصدناها لالقاء بعض الخطب هنالك هو في مؤتره الادجي وانا اخبرني (ان الارض صhلـة جدَّا والواقع انهُ لقي من اهل تلاك المدينة قوما يصنون اليه بكهال الالتفات ويسهعون حديثه' بجد واهتام وعلى افنـار
 الالفـكار في هذه المدينه وبين حالة الافـكار في فرنسا اذ يوجد بين اصيابد
 شي
 على ألسانهم ذلك أظرف واحلى ذلك احك وادق ذللك هو الرأي اللاخيز ذلك ميل من الاميال وهكذا هن الالفاظ الذريةَ التي درجت بينهم • فاذا
 يتقرجون غلى الإي المطل جما يترلك الاجل ردأ الصيف ليلبس ثوب الثتاء . ونيكل هنهِ الادوار ترى عامة الموم يقلبون ذالك اللما هزلاًا ها هي عادة
 تلك ارض ليست صالمة لوضن البزور فيها والنشأة الا جتاعية الماضرة

نهوض الميئة الاجتماعية
(rı7)



المزايا ولا با آرادوا ان يكون لهُ منها وجب اذن ان يبدأ بتغيـير النشأة الاجتماعية ذاتها انكان المرادالوالوصول

الى فا يُدة صيحة اعني انه ينبني البد ني الاصالا






 همونتك والتوصية بك حتى تنال مرتزقاً . وتوكل ايضاً على الــلـكومة فلديها
 الئقلبات يقبض راتبه في آخركل شهر على التوالي ويتقى بطبيمة المال لمرد



 المر: ويتعب • ولـاكان إيـا الولد المزيز راتب الوظائف زهيدآ وماكل
(riv) سرّتقدم الانزكليز السكسون:ينين
 "زوجتك وعليـِفن واجبك قبل

"مها الولد الزذيز مي النصيحة التي يمليها علينا حبنا الك وميلنا اليك) هذا هو القول الذي يسمعهُ الولد كل يوم في بيت أبيه ومن جيرياني

 وتستلزم المسة والاقدام وقد يصيب فيها او يخيبكالزالر واعة والصناعة والتجارة ويجّه ميالاً الى الحياة المستريكة ومتى صار هذا نظره في الحيـاة جمدت ارادته وها ومات همتهُ وارتخت
 لا راغبا في مغالبها يبحث غير قابل لتأثير ذلك المؤر الادبي الذي يطاب الكـد ويوجب على الانسان

ان يقهر نفسه لميلكها







نهوض الهيئة الاجتّاعية
(H1A)
(الحياة الحقيقية)
يقولون ان هذا امد بيد ولكَن اقرب الطرق هو الذي يؤدي الفن
الغرض المقصود والمو"ث الادبي باعتراف اهل لا لا يوّدي اليه

 الى ممرفة هذه الحركة ونساعدها في فلها ونستبطها لا الــنـا نقاومها ونيقــا ونوخرها

 لا يككنا ان تتلص من تلك المزامة والمنافسة فانا نتانتي م ذلك الجنس



 للا امتازت به من عزم القأكين بها وثباتهموخبرتهم بالمسائل المهلية وتوودهم

 من المواقع التي يحتلا ويستفيد من التمثل بخصمه ويتأثر بـ به في احواله والها واءماله
 الذهاب الى لندره لكي يتلقوا ذلك الدرس الميـد بالمبر واليـيارن فيكا اذ
(~19) سر تقدم الانكليز السكسونين
"يجتمسون هنـالك باهل تلك الامة ويتعلمون منهـا المزايا التي تفضل .هـ
"من عداها
غير ان هــنه العلامة لا تكَين للدلالة على ان الترقي بداُ فينا اذا
تقترن بغيرها مما هوكانّ في الامة نتسها
 خيبة التمليم ظاهرة بلميع الناس لذلك يزداد عدد المنددين يوما فيوما


 يشاهدون سقوطه وانخطاط درجته على وجه العهوم •نم تعلم المدارس شباناً


ولـكنها لا تر. ودليلنا على وجوب ادخال التحوير في طريقة التعليم عندنا ما فقأ ناه ضهن خطابِ ألفاه في هذا الموضوع على احد النوادي موسيو (لا فيس ) رئس فريت من وجال التعليم عندنا يسعون في الوصول الى تلا الغاية حتى
 (انيأذكركمة قالمالياحد الشبان الانكطيز ) وهي (ارجولك انلا تظنتي من

 في المقال ولا شلك عندي في ان زاؤي ماكان ليرضى ان يستعيض عن علم

نهوض الميئة الاجتاعية
(~r.)
السير في الليـاة بمارفنا المدرسية ولو اني عرضت الماورضة عليه لاجابني انم



 على انفسنا ) فان ادراك الحطأ اول خطوة نحو الحا الحقية

 وكلنا يِرف مدارسنا وطول دروسها وقعر اوقات الاستراحة منهـا وعدم









 ودارت اسماء الالعاب المختلفة الانكطليز ية على ألسنة الفرنساو بين ودخلت

خي لغهنم وخصصتکك جريدة قتماً من صفشاتها لنشر ما يتملت بتلا الالهاب وأنشتئت فيهـا جرأند مخصوصة نطبح' بیضها ما يز يد على عشرة آلافب نستة ني الاماك ع ما ينوف على العشرين النـ نسـة وقد يذص المـلـان فيرد الزا

 وتلث احسن الوسائل النحجاح في ما تقتضيه اللياة من الاعمال واصبحت

هذه الثبيبة محل الامل وموصن الر الرجاء
 غصت وظانف الـالكومة والـارف الادبية باهلهاحتى ضه الناس كلهم وامسى على باب الوظيفة او اللحرفة الواحدة عشرة طالوب وعشرون وما لان الادارية وضاقت رهابها وتهافتوا على ملز ولا اشتد الالا ظر ظه
 التي يقاسونها للوصول اليها وبدأت اليون تشتخص الى الحـرف المسندقلة التي
 موجود فلنترلك الااح لفعل الزمان اذ لا بد لمذه الحركة من الظهور تحاماً وقد ظهرت من قبل في الشبان الذين ثو آكبي.استعدادا وإبد نظرا

نهوض المييّة الاجتاعية
(ryr)

 ثلاثة في هذهِ الايام بل ان نا اندة احسن القراطيس اتل من ذلك ووجب حينذذ ان لا يِتمد الانسان على ايرادهِ أو مهر زوجتهِ وصار من الصعب
 ايرادهِ الخاص أصسب واشد حرجاً اذا اكتتى بيِ وركن الى البطالة وتلك

 النداء لانهم بعد ان يطرقوا ابواب الاقتصاد كلهـا لا بد لهم من دخول الو ذلك الباب
الهلامة السادسة فداحة الاحة الضرائب الى المد الاقصى



 والاتقان با أوتوا من المقل وما جمهوا من الاموال ـ الما ومن هنا نقا نقص ايراد




( س سرّ تقدم الانكليز السكسونيين
الدخيلة التي اتخذت لما موطنا غختارآ في الميزانية العـلامة اللسابعة ميل النانى ثانية الى الملميشة الـلماية والاحتراف بالهن المسينقة والسبب في هــذا الميل هو الازدمام على ابواب الوظأفـ وهبوط
 احتقارم تلتك المهن التي هجروها لمجرد الالستحسان لا بالبرهان ولتو ولموز انها

 على الحصوص في الزراعة فقد التجأ اليها اضططرارآ عدد من ارباب الاب الاملالك الذين خسروا بانحطاط الزراءة وهبوط فائدة الاموال والتزالما الوظائف الادارية وئ مع ذلك يودون اطالة مدة اقامتهم في المدن ولكّن الا



 الحركة ايضا انتشار الشركات الزراعية وكبرة البِانُّد إلزراعية والجميات





نهوض الهيية الاجت大عية
(rys)

 لانحطاط الزراءة فككفوا ملى مشترى الاراضي لان غلة الاططيان ما مألة الى الئربب من فايُدة النقود
اللامة الثامنة التشتجيمات على الاستمار ان قوة الامة في الاستتمار من ادل الدلائل على قوتها الاجتاعية


 لانا لا زال نجمث بالسساكر والموظفين اكثر من المان المناهد حصول التشجيع على الاستعار والاجتهاد ين يلما بيان مزاياه وقد






تلك الـركة الملامة التالسعة سقوط منزلة السياســة والذين آشــذوها حرفة شوطّآمستمرًا

(بر (
بإلسياسة والمترفين بها برهان على ضمها وانحطاطها لــا في ذلك من الدلالة


 المنيمة أعي الوظائف في الــلكومة فالاسلاب لما لم ظلم


 بدأوا ينفضون عن افـكارهز غبار هذا الحيال نصرنا نعقل ان السياسة لم









 .ابلمربدة قوةكبىى حتى كان اعطم ربال المصرمن إصحاب البحرا بُد ومنهم

نوض الميئة الاجتايةي
(ry\%)
 و (كونستيتيسيونيل ) و( الديبا ) تقلب الرأي المامكيفما شاءت وتا وتوقد نار الثورة في بضعة اشهر ان ارادت ولم يكن في الالما


 الطر يق التي ازوت السياسة الى ركن صغير واعتبرتها تشد الحناق علا



 السياسية لم تعد وحدها صاحبة المنزلة الرفيهة والمـكانة العالية في نظر الناس الما



 اشبج بقديسين بحصنوا فيالوظائفت وامتنعوا في حصون القضاء .لقد اصبتا ثـاعرين بان تلك الوظائف اقل ثباتاً واضمف مكا وانة ماكنا نظنه من قبل


(rrv)
سر تقدَم الانكليز السكسونين
"هن السياسنة نفوس الذين مم اقل الناسن نفورآ منها

 .

 ان انتشار البمندية عقبة فيطريق الاصصلاح الالجتماي فانه يضر بثروة






 .حربيتها • ولا تزال المانيا وفرانسا تقومان باعباء جيوشها بغاية الصعوبة وان الان

 .



نهوض الميئة الآلاجتاعية
(rys)
مهرباً من ذلك النظام الذي يِولون المام الناس بضروروتهِ وفوائدهـ • هذهـه هو السبب في اقبال الناس على المدارس التي يمنى طلبتها من سنتين في











الملامة اللادية عشرة سقوط هنز لة المشروغات الـيرية


 من قيل المسكنات لا الادواء فهي تحدّر الام كا كالمورفين ولا تشفيه •
 المبونة اليه ومن هذه الجلهة كان البحث على حل المسئة الا جتاعية بتلك
(rra)
تقد الا نكليز الـلكسونيين
اللوسانّل لا
 أخذ في التناقص لان المسايحي التي بذلت في سبيل ذلك ذهبت ادرات




 المشروعات في تحسـين حال ڤوم تشتتوا فيكى صوب وهم لا يعرفونهم

وليس بينهم وبينهم اقل رابطة طابيعية فعلية
الهلاهة الثانية عشرة تدفق المذاهب الاششتراكية
 الاشترأكين لانها تساعد على نو المهة الذاتية وحصرالسلعة العمومية.وهن


 مر.

 الاجل متعودُا

نهوض الميئة الإجتاعية
(rr•)




 اللتيق الذيكان يكتضن الانسان بينجوانبه واصيح الزإرع والصانع والتاجر




 افرادها واتداممم ومن ذلك الحين اخذت تنتشر في ارجاء المسكونة وتهدد


 استسهل النحيب اولا وعمد بعد ذلك المى مناجاة وسطه المتتزق البالي من

 واحد فاحتشدوا تحت لواء مذهب الاشتراكين وما مذهب الاشتراكين الا صورة من صور روكية الشرق التي أدت بايمهِ الى الضمف والانحالال .


 جهدها فاكثرت من اللوأَّحُ وشددت الميود والاحكام التي كانت تحفظ



 .الاعوام وجماوا يصادمونـ الحوادث الطبيعية التي تدفع الـالمالمالانسانياني


 وليس لمذهب الاشتراكين فا يُدة تنتظر الا زيادة الضهف في ني نفوس اوليك الذين عهيت بصازُ و فاصبحوا يرجون السلامة من منتّ لا وجود لا لا الا في الـيال
 .قلبنا الحوادث وغيرنا وجهة البحث فيها لا نستفيد منها غير ان العالم متقدم ونخن مسه نحو انمـاء الممة الذاتية في الانسان ولا سبيل لالنجاح في هذهِ الايام الا بهذا والآن اسأل ان كان واجبنا اليوم هو تي الا كتفاه بفعل المُغثر الادبي وابنداء بن نداء مبهاً أوفى اننا نقف على حقيّة احوال الميشة البمديدة التي

نور الميثة الاجتاثية
(rur)

 دار السلام


 الاحسان وحب البار فيه فاني لن افوغ من كتابي الا الأ اسكنت روع القرا. ما بيّاونون









 الاخرى ذلك لان الالامال تدعو الى الممل الكثر من الانقوال


سر" "قدم الانكليز السكسونيني (سهس )
اسى القوة الاجتاعية ومبنى الآداب وبها تمَكن. الا خالاقوما من امة هربت
 المبل الا انحطت الخالاقها وتأخرت الآداب بين قومها .كذا المل الملاود
 والجرمانيون المام الانكليز الـكـــونـين

妾安
an


صحيفة
...
مقدمة المؤلف
ع ع ع ع
ابابلأُول

الفرنساويون'والانككيز السكسونيون في المدرسة
( الفصل الاول )
ri فيا اذاكان نظام التعليم بالمدارس الفرنساوية يربي رجالاً ( الفصل الثاني )
( فيها اذا كان نظام التعليم في المدارس الاللانية يربي رجالاً ( الفصل الثالت )
فيا اذاكان 27 ( الفصل الإبع )

كيف ينبني ان زبي اولادنا W

84,

الانككيز ي السكسوني في حياتهما الحصوصية
صحيفة
( الفصل الاول )
ar.
( الفصل الثاتي )
(I
( الفصلِ الثالث )
rr. النوع والاخلات
( الفصل الرابع )
I\&V
البالثِثر

الفرنساوي والا نكليز ي السكسوني في الميشة المهومية VE. ( الفصل الاول )

امل السياسة في فرنسا وزيانكلترا

الفصل الثانز
محينة
 من الالانين والعرنسار يين . (الفصل الثالث )
 ( المصل الرابع )
-ج. حقيةة التضنامن والتكانل
(الانصلالمالمس )
 (النـطل الـادس )


