
-0 ,

-

-
〈 Iror




## 



0




 والآثار البليـله * وحضظت شـه عن كل رذيله * وعلى آله الذين ازالوا الها






 الاكمرم


 المدرسة البه:ه *

 والـل خير اولاه * وهذا اوان الثروع فـ التريب * فالقول مستّدا من * القر يب الميبي
— (\% —> طالئس الفيلسوف
طـاليس المبطط ولد فـ الســنة الاولى من الاولمبـاد المامس والامـلاثين الى





















المسماة مليطة اعتكف فى خلوز عظية ولم يشغل ذكعره الا بالامور العلوية والسماورة












 و خیَ








.






















 الآبَّة
$v$ 带






 اسمه میدريت البرينى جا













 وكان يڤول ان سبب زيادة النيل


تاريخ الفلاسفة












 الصوربين وبينما هو ذات يوم خارج من ماله بئصد رصهد الـكواكب واذا









 اءتا

 وثِــاته لان الملك قيروس الذي كان ا"تصهر على اللديين اغار على بجمع المدائن




 وتسهين سنه وعل له اهل عدينة مليطة بحنازة عظية
$\rightarrow$ ه











 (r)















































التى رست بالقرب هن هدينّهم فاخذ سولون تللا السفينة واسهر بجيع هن كان فيها







 وهو

 فی تلا القضغية والـ









 فر












































 هجهة ولا عكن الخروب منهــا بعد الدخول فهـهـا ولم يكن له اقدام ولا رغبة ملى هذا
 واراد سولون ان يصمرف جهعه فى تسكين هذه الفتة اليى وقعت بمدبنة اثينـا
 .













 الى كان ععلها ادرا
 والمشيش .بجـازى عليه بالتل
























 يعانب






 هذا أَّز














 ( $r$ )

سولون ان بيرْستزاتث عل له عصبة عظهية بمدبنة اثينا واخذ في اسباب كونه












 فسولون اظهر ملى وؤوس الاشهاد وابدى ما يتتب على ذللع من الامور الـطرة

 المدينسة الاصلمة وعنم



 بنتسه واخذ سسلاحه وألفـاه المام باب مشسور: الاههـالل الممسـا: السنت وصاع وقال
























## (


 البواب ان تتولى طاغهة وامل انى لست عندلك ازيد من الناس الذين يكرهون الاطلاضية

 احسن من بجيع الطوانى واهِ












 هدينة لديانس طلب من بجيع اليوتان الذين بِلاد اسيا ان يدفعورا له البزي هـي اليونان وسسكنوا بعدينة سـاردس كرمى سلط:هَ ذللك الملك وهــ المدينة


 ويزجها ان يكهرعنده فارسل له سولون هذا البوابِ













 لان جميم ما كـ

 السـرايا فوهز وا جميع ذللا واحضروا هل رأيت احدا اسعد من فغال له نم رأيت طيلوس من اهل مدينة الثينـا وهو





















 فنغتاظون منه فقـال له سولون ان الامه .شخلاف ذلان وهو انه لا ينبغى القرب من

Pr


 اكرسيوس فغضب اكرسيوس لذلاك واخذته الحميسة على جلده وقصد حرب






 الى




 ذلت وقال انه اعظم حكماء اليونان وانا قد الا








 التثهريف واعتّد على مشورته في سارُ الامور المههة جدا









 الـال فان من لا يخطر بـبـالأك عداوته هو الذى ينصب للك الشركُ وذللت لان





 امير مدينة اوبيا وهذه المدينة كات موضوعة في مكل عفيم جدا فاشار عليسه سولون













 ذلا حی حلوا بيزستز اتث على العربة وهو مجر وح ملوث بالدماء في اليمحع الهام







 ( 纟 )

## (






 -ثل خطبب تـتكام وينهى العالم ويداه موصنوعتان فططى ثيابه

ظهر .يتّاقوس فى الاولمباد المانى والار بهين وتوفى فى السنة الثالثة هن الاولمبياد





 صيت عظيم في الثهجاهة بسبب هذه الواقعة وقي وقيل انها و وتعت حروب شُدبدة




 الروتون














 ان يُبْ ههم عن سبـ جنب السبب اعظم عثدى من جثع الاثياء







له سف:ا ويسير فيها لِستولى على جيع جزاُر اليونان وكان بيتاقوسفى ذللك الوقت



 رأتهم ايها الملك ملى ظههور خيولها وعلى الارض لأبت















 يلبون فيه والمع منهم الذى يقولونه واءل به فتوجه الا جل الى ملعب الصبيان فنمههم
 وانتهى عن اخذ التى هى فرقسه فى الغن والنسب واخن الاخرى الى تقاربه










































 استاذ افريفيدس وهو من جعله بعضهم من حكاء اليونا اليان والذى كان موته من اليجائب


 امسهـي




 لسبوس وعاش سبعين سنه وکانت ومأته فى الاولمبياد الثانى والخَّاين
—


































 رملا ووهع فن
















 الهـالم ومحانْفهم


 ( 0 )
 كل وقت انه لا بد لك من الموتو ولا سيل للمقاء على وجه الارض والـا والهافية هدية












 ارصيت الآَّر فا فا






 زانلـ














 ألـكهاء الفلاسةة انهم شيدواله هيكخلخ و هـار وا يزورونه ويعظمونه

- \$

كن هذا الفيلسوف ملك مدينة كور ينّه وهو من الفلاسفة المتهدمين في الاعصر

















 فى بط:ها




 وكـ
 ولده

## *


 لهما جدهما عند خروجها


 بيوت اهل البلد فلم مككنه احد من ذلا

 من يدخل هذا الولد عنده يكون عةـابه الموت فُن خوف اهل المدينـة من من هذا













*





















 خصهوانا فلزم الامر ان السهبنة التى كانوا فيها رست بـهم على جزيرة شامس فلا عضف



































 فاية جهده فی اكراههم
 الاثثين وجمع ما هالاه وما فـلاه منسوب الى واحد
——


 واحدة في الشدة والزهاد واذا جلس كانت مله السكينة والوقار ووكث مدف عره مئكنا










 متلى





 كانت وطنا له وظط اهلها لما ولا نظر شيلون ارض جزيرة قيثير وتأهل احوالها



 (1)

وحسن صرف الزمن وكان قصير القـامة وجيز الكلام لـى "كان به وكان هـ


 من ذيارنهم فى الرظاء وقال الخسـارة خير للانسان من كسب الـانرام والظما وقال





 الحب والبغض لا يدومان فاذا احيبت صديقا فأبق للعداوة موضها واذا ابغض





 فاسسهد الملولك هو الذى يموت منهم على فراشه


 بهج

 فى ذلت علت طريغة وهى انى اظهرت جميع ما يؤيد المدعى عليه المصود قتله





 صورة هن الذهب بهد وفاته

- \$

كان هذا الهيلسوف في الهصر والعمر قريبا هن سولون يعن اله ظهر بين الاولمبياد







 جدا ومن حسن اخلاقها










 الناس ان هذه الـكتابة" هي من عل او ميروس "ع ان ان اوميروس كان قبل ميداس

 ولاجل ابهاد المحق العظيم من جميع المـالا








 فلا






 بالكلية عل غاية جهـهده لاجل ان يكـذه ويكا
 تسزَ



 مدينة لندة حزنوا عليه الحرن الشديد وعلوا له قبرا عظميا مغووشا لاجل تشريفه

一 \%



























 $\hat{\boldsymbol{f}}$





 .



 الطاعون هن ع:دهم












وبينـنا وكلن قبل خروج-ه بن فيها هيكلا عظيا وجهله ميذورا على الفورية










 تَحت القوانين العظية لـا لـا









 بالدبانة








 القدماء بذللت
—佥









 ( V )






















 +


 وهد









 بنسج العثك.وت ولم
 وذهب انخرسيس ذات يوم اللى يوجـد حـو



 لا ي<تع مع احد لانه كان يكره الناس بالطبع ورؤى ذات يوم ابهد فـ مخان المرزلة




















- ه
 الثانى والستين وتوفى فى السنة الرابهة من الالومبياد المتم سبهين و عره ثمانون سنة وڤمل
















 :يـثاغورس باكرامه واحتراهـه
 ذ




 آزَ هن زل



















 واقوال

واقوال

 .زَع ان الهالم له روح وادرالك وان



 يتهق الههـا تدخل فى جسد الانسـان إيضا من غبر فرن كا انهـا






 قوة تذ







صياد يسمى بوروس ثُ الى ذلك المبي الذى هو فيّاغور







 وجع الناس واخبرهم اله هـ






 الا الهيش والفطير وما اششـبه ذلاك لانه كان يفول ان الآكهـة تـكره القربان




 والخـنسوات






















 ( 1 )





 وصـي اني




 من سأر جهاتها فبناء على ذلك يو الا









 خونا










 —






 لزمیى ذنو.







 لا اعوف شيُّاث













 هيرقلجطس وتر جاه ان يُهل طريقة لاطفاء هذه الفتنة امام الهالم وينهاهم صنها فو

نصصد هيرقليطس على هنبر عال وطلب كأسـا وملا': ماء وجمل فيه بعضهـا هن

















 يصير بالتكاثف تربا
 انه لا يوجد فى الكون عالم غير هذا وقد
















 عرهاذ ذالك خخسا وستين سنة



 وكان

وكلن من عثــيرة مشهورة فى النسب والغن الشتهر قريبا من الاولمبياد السادس




















 ازكسغوراس هو اول من اشهر علم الفلسفة بطريف جلية في بهمع اليونان دون






















 ${ }^{\frac{1}{4}}$

لا














 كالدولاب الى ان تهف الى نعطة ايا





 ( 9 )

 انمـا هي انيكاسـات صنوء الثمس الظـاهر لنا وعلل ذللك بانه لم يوجد بين هذه


 من جحارة وان سسرعة دوران قبة الفلّت اوجبت بقاء تلا الصنعهة بلا خلا













 انه انهم واشتهرت عليه دعوى على رؤوس الاشهاد بين يدى اليشضاة فبت عليه
 الثى

الت كانوا بعبدونها اليست الا قطهة حديد حامية وقيل انه اذنب زيادة على ذلك



 بقصد مُّالطة العلاء ولثـرف احو ال البلاد













 وكان ذلك في الاولبياد النانمن والعانين



وخهة وعاش مائة وتسع س:وات وشات ولما على ألس:ة الهـامة ان ديموقريطس













 زمن تسلمه ومدة سفره






 \%


 يوجد شیخص واحد بالصفة الت شـرطهـا





 الاسمراف وخشى حكم اعدأه عليه بذللك تلا على الناس كتابا من نأَيفاته يسمى








㐱






 كـا زعوا'
















 ص:فوان






 سيرها ثُ ثح"





 مائة س:ة ونسع! - \$








 الفيلسوف الاله مرارا عديدة على علمات هذا الفن والظاهر ان هذا الفيلسوف
 ان اخصك دون غـيركُ كمارف عضيهة واسرار جسيمة عاهة النفع بلميـع انواع





 اصيكاب فيثاغورس كانوا يمرهون القربان من ذوات الت الدم فلذللا حـو الـين اراد




 قصورهممالهظية ويجالغنون فى اتقانها كانهم جزموا بالخلاود وعدم الموت وكان






 وابلالسون تعظءا له واجلسوه في ارفع المواهن الهظية واختاره اهل ذللك المجلس








 وكان اذ ذالك حـه الا



 رأيه اساس الحر ية البِهور يه



 (1.)

ذلك من ماله واذا بالطـاعون قد ذهب من عنـاهم فاخذ اهل اهل تلك المدينة في








 وقال ان فـ حهظى النى
 ومتشوفا لـكو نهم يولهونه وان يرى كيثيرا من الناس يميمدونه اراد ان ان يقوى تلك





 الاشثهار وغير ها فهيد ذللك ص.


 من

 فى اليـار نُ شده حرهـا قذفت فردة من زهـاله غارج النـار فرآها النـاس







 له تمثالا ليقى دامَ الذكر

- \%

ولد هذا الفيلمسوف فى السـنه الرابهة من الاولمباد السابع والسسبهين وتوفى

 حمدة وهو









 والكوا
 اليحث المتعلف بالآداب واللائق لاططوار الانسان وما يليق له هدة حياته فهذا












 بجيع الفلاسـفة من اذهـابهم اغلب أهـارهم فى السـفر لاكتسـاب العلوم والمعارف




 الفلسمة الاديهة عیا اغلبه عليات لا عبارات رتب قاتونا كليا وهو انه ينبخى للهاقل












 ي夫با لم ص:اعته تعايم الاخلا







 الاخخ رأسا









 القربان كظر يقّهم حبث يغرب الاشياء اليسيرة من هلعه قدر وسعه ويزع اع ان





 لـبـ

 ارستدوموس الذى لـا
















 هـي



على الهثة والتباعد عن الملاذ و يفول لهم ان الانههالك ملى اللذات يضميع على












































 (い)















 من الاولمياد الخامس والتسهين وعره ثمايمة وستون س:ة

- الم

 مذهبه بلقب الالهى وكان هن اشهر عشيرة في الثينا التى هى "ميلاده وكان ينسب ن


































 بيهه لافلاطون الفيلسوف كا اخبر بذللا بيض المان افلاطون وبلغ دبنيس الظالم





 باءطاء الحر

 فيرة الاحترام و. يترّى





 وسألوه ان يكون من اهل ح














 زوجة اوريمدون وهنهم ايضا زنقراطس القلسدونى وادسطو الثسهر ويغـنـال








 افلاطون ماعدا الراسلات تلاشت و ذهبت بالكلية ولم يبق من المراسـلاتل الا
 رد شـبه السو فسطايُة الضانى فی ولـي






 قولنى هذا ما لم اقل كا

 ^ن الوحي على لسـان البشر لما تهيرْ عن كلامه وكان بانسيوس يسمى افلاطون اومتيروس














 كو اجب الالوهسية بل ضنو أوقو

 الانسان من عخالطتهم الا بواسطة المُوسطين الساكمثين فى الهواء و يسمون جينـا





وظافُف الملانكهة النوع الثالث السفليون جعل مسكنهم الانهار وسماهم انصافِ














 هاجة الى بسط آراء هــذا الفيلسوف زيادة عن ذللت بل يكفينا ان نسلك مسلك الا
 هر يا با لقب
 سنة ووافف يوم وفاته يوم ولادته
——



 :ن معل تعلهم هـ هـ



 الالفاظ فلذا هرع الناس اليه من سارُ المو اضح ليسمعوه






 يسلا هثل هذه الطريقة مع المرضى وهو اول من لبس المباءة العريضـة المبطنة


 (is)
"




 والـسبب وجمع الصـنات سواء كانت من الفضا لألّ والفواضل ونا وناية الامه انهم











 يـتـاج الى



 الهساد












 هو ا"لـعيم







 وكان اذا رأى امى أة ظاهره فى الـلى والزينة يذهب مالا اللي هيت زوجها وِيطلب










 ذكا يقول هاذا يضرنى فـ ذللك لان الاطباء يخـالطون المرضى كل يوم من فير ان تمسـهم شـاهم



 والغلبة




 بـ

بداء السل والهاهر انه صـكا




 فى الشه, المظظوم عن لسان حال هذا الفيلسوف
$\rightarrow$ -
وكن



 انه من تلك المدنة





 الظـاهر واهـ






















 ذلك















 فلم
















 كونه طبيبا على كونه مريضا


 لا انهـا هی المستولية على

 واتفق ذات يوم ان بولكسيناس الفيلسوف الى لزيارة ارستيب فوجد عنده وليمة
 تلت الزينة فطلبب منه ارستيب مع غاية اللطف ان يــاحبه على السفرة فلل جلس

 je

ملى خصوص الانفاق الواسـع المهدوح اتفق انه وقع .يذهـه وبين اليُتْسِ
 الثخنس وقال










 سراقوسه اخذه سيموس الفروجينى خازن دار الملك دينيس ليريه قّعره الهظم







 (ir)

بالسفيْةُ ولاموه وقاواله شَن مع جهلنا لم نز













 "رى الآن انى غير معتاج للدارهم


 الى|=1


 d|ll








 فرض











 لا توصف بكوزها مألوفة او منفرة وانما تتصف بذللك بواسطة اعتـادها او همرها







 كانت طر يڤd ارستيب والaروانيين وقو اعدهم





 لا ينْنى لـ ان يلتى بيده الى التها وطنه





 محزما

محتزما فيهاناية الاحزام ع:د المير يقال له ماريوس ثر ان اهل تلا



 لا وجود للا لههة ";

-
ولد هذا الفيلسـووف فى السـنة الاولى هن الاولمبــاد الناسع والتسسهين ونوفى


 امنتـاس وكان ارسـطو ثن ذريه ماكسون وهو حفيد اسقولاب ولد عمدينــة
















 الا بهد حر اجهتـه وان ون انـ




 اكسينوقراط مملا عكتب افلاطون ورأى الــكتب مكتفيا ع:ه فرأى من الهـار مكثه ساكتا مع اشتغال الـِ





 $\stackrel{\hat{F}}{ }$




















 باليثنُوس ابن عته الذى هـ























 السررJ

السمير يمنى انه يُبب قبل \&ل السرير ان المادة الي يصنع منها السمرير لا تكون




 جوهر ذلك الشى ولا المداده ولا عـا








 .




 وغير ما فى الغرس ايضـا من العفول الحيوية التى هى اصول الـرسـيكات ( ik)
"تاريغ الفلاسفة








 ور








 ثيُ آخر ولا تزال الدنيـا بهذه الـا ايضنا ان الارض فـ وسط الهالم وان الموجود الاول جهل حركات الاففلاك حول

 انأنى






 السبب فى نسيان الاشياء الماضية وذه وضر ايضا ان هنالك عوارض اخر ايضا













 علا-فى عسباتها لما ان المسسبيات ليست ذاتبة للانسان وزيف ايضا رأى البخلاء

الزاعين ان السهـادة في الامو ال قائلا ان الاموال ليست حرضوبة لنفسهها وانها





 بالبكث عن ظريف الاشـياء ولا استهــال الفضائل مثلا من لا مال معه لا يقدر


 الدنيوية كالةن وطيب الاصل وقال ان الصلاح وحده لا يكنف فى سـعادة المر،



 ,الرذائل ليست هتباينة الانزاد على هین انه اذا وجد احدهـا عسدم الآحا




 اولىّ متصفة بصفة القضاء والهدر وكان يقول ان سارُ افـكارنا اصلها الحوابن. واستدل

واسستدل لذلك بان الاكه لا يفرف بين الالوان والاصم لا يغرق بين الاصوات
















 ان ردهـا سيخر به ديوجينس الذى كان كثير الهرزل فاخذها ونا وقال متبما ضيع


 المثـدة ومن احسن تز.يسـة الاطفال فهو اولى بهم من آبائهم لانهم لم ينغهوهم


 دونه سمع رجـلا يفخر بكونه من مدينة عظيهة فقال له الاولى للك الافتخـار بتأهلك لهذا الوطن المظم
 يسرنون فيها هـ


 انهـ

 بعالم من سكان يهودا فعله ذللك الهالم علوم المصريين ودينهم فبذللك لم يفتـهـ






 اسكندر بسنتين صنع له اهل مدبنة استاجيب حنارا وقربوا له الفربان كالآلِيم وكن

 -

تولى هذا الفيلسوف بعد اسبوسيب الـاكم فى مكتب افلاطون فى السنة الثانية من



















 اسكندر بعث له بجله من الدراهم فلم يأخذ م:هـا الا ثالاثة وردّ البا























 التص














 دخوله مكتب آكسينوقراط لغرض من الاغراض وهو سسكران وعلى رأسسه تاع
 زادت هيته وقوته فی الهكلام اصهبي (10)







 وعشرين سـنة وكان ابِداء ظهوره فى زمن لسيـاقوس فى الاولميـاد اليـانى بهد الماكّة


توفى هذا الفيلسوف فف الســنة الاولى من الالبياد الر ابع عشر بعد المائة وعره تسهون سنة فيلى هذا تـلـي












 لا يتو كأ على الهصا الا اذا ذهب الى الفناء او وقت المرض وكان يقول ليس







 للتبذر و يقسول تيكـان الملولك سمريه-ه الهطب







 منى بالاشياه التى يدرلـ الخَلى عنهـا واخر















 بان الاولى لهم البداءة يتوفيق احوال عقولهم تسليهم .ر صـد الثمس والقّر والكوا


 ف



























 وعلتها بين هي













 الاهِ

 "تحادثهنها


















 لمشَ




الصراع والمسـابفة على اللميـل والصيسد والت:ص وضرب العـي





 اسيرا عند من يطعهه انما المطم للسبع هو اسيره ديو













 وطنّ

وطن وانقوت يوما يووم هانى جلد هلى هعاومة صروف الدهر اتابل المال بالثبات



















 المحام نم (17)














 الة:






 -

## Ifr





















 المسكين أى مسرور بذلاك جدا حيث حـي


 فقال لاعود نفسى على ان لا الجاب فيا اطلب









 وتجاسر عله رجل وسأله ما اشيد الميوانات عضا فقالـال الما من الناس الماتوحشين

 انسان وسأله ما السن الذى يستهو الانسـان الزوانج فيه فقال له ما دام الانسان




 الظلمة بيمأ افلاطون ذات يوم يوض
 ولـكن

ولكن لا ادرى شكهها فقال له افلاطون صدقت لان معرفتهما بالمشاهدة لا يلزم
























 انلاعب بلإمع النـاس ووتّ شُسبى

 ولا كانوا يعيرونه بالاكل فى الطرف والاسو'ف يفول لهم ان الجوع يعرَين هنالك
























 ديوحينس ذات يوم فسمع زصـويت الاولاد وظز دينيس انه جاء لِيسليه على ذهره














التلذذات والشهوات












 صـور عظهِة مكتوب عليها

- 婎

كان عصريا لبوليون وخليفة اكسيذوقراط فى المـكتب الازللاطونى وكان موجودا













 وي











 (iv)
 .



 يقول يستحيل ان يجد الانسان احدا لم يذنب اصـلا ولا يقدح فى ظرافة الرمانة










 ماذا اهـيكتسبت من الفلسـفة يفول مهرفة انى اتعود على الاكـتفاء فـ الغذاء



 فابغ




















 فيهدعها ثانيــا





 يعرف ان الناس الذين يسسوسون الجيوش لِيسـوا الا كـا





 الذى علم ه زينون ه الفيلسوف رئيس الفالاسفة الشاكين

وكن





 $\checkmark$

له وانه لا اصوب من الشك فی كل شى " وعدم الفطع بشى"
 الا بيكسب الهادات ويمـارس كل الاشياء على حسب الفوانين والهواُد المؤسسة فـ كل بلد من غير ما يدرى ان هذه الموانين جيدة او رديـة


 بالجهه الى يريد التوجه اليها وكان يقاسى الشدائد والصعوبات الهظميّ هن ضير

 طر يق مشـيه فلذا هـي


 يعامل النـاس ويخالقهم.بـالة واحدة لا يميز احدا في المهـاملهة هن احد



 حريته وخلوه من ههوم الدنْــا والـكبر والاوهام وقد حكى طهيون الفيلسوف






 .


 يصل فى قوة الفلب والس













 جسده

## iro

## 重 委

 وبعض الاشياء يعد فى بلدمن العدل والانصاف وبعد فـ غير ها ها من المور والابحساف وكذلا يكون الشي" ؤضيله عند ام رذيله" عنسد آخرين فان الغيّم يتزوج الرجل
 بالوحدة وباقى الامم يغبذون هذا المُول والسيرقة محمدة عند امة تسمى پ الميلقيهة"





 والشىئ الذى هو على يمـين انسـان هو على يسار آخر وبلاد اليونان شرقية










 توفى و عره اكثر من تسهين سنـ
—
 الفلاسفة المشاياين قريبا من الاولبياد الرابع هثر بـد









 حكايات تتعلق برداءة اصل هذا الفيلسوف فا تلتأر نفسه من ذللك بل ولم يظهر ونر



 وصهکانت بلدنه على شـاطى' نهر بورثينيس زوقعت المعرفة بينه وبين ا'مى بشادع








 الشيخوخة مورد الاكلام واليها ";












 ( 1 A )
 والهرم لان بلوغ ذلا امنية كل احد



 هاستبق صحبته على ای هال كـ الا









 الناس على عدم عله




 الب





 لمحة بدنه وبقاء عره ومع ذللت فِّ تِّد مهالجاته اصلا بل بل مات بعلثه التى تو الدت له هن فساده

ولد هــذا الفيلسوف فـ السـهة الثالئة من الاولمبياد التاسع بعد اللائة وتوفى










 فى البستـان وكان هـفظهم جميع الـدكم التى يغدهم الياها من ظهر قلب وهرعت























 سيهد الا ارباب الصالاح وان الفضيله لا تضـارق اللميـاة الهنيمّة لا يسـأم من هـ الـا
 الهقل او البدن الطارىُو وكان يفول ينبخى رلانسان تهويد نفسهـ على اليسير لإن
 الهِ نفس الاططهة كانت اقوى لبدنه فلا يتكدر رأسه بل يستنير عقهل ويخلو عن الثثغل









 .





ك

 ان الايلام منوط بوجود الاحساس والموت اعدام الاحساس فاس الاذن لا نا نسبة بيند



















 $y$










 النعيم
 بشؤون الهالم او ادخلات انفسها فی سيا سته وتدبيره :


















 ما جرت به عادة الطبيعة لا يصدر موجود عن مهدور ولا ولا يؤول موجود اللى الهدم











 الیصود
















 الا بواسطة نار كا اذا دنت الثمس جدا من الارض فاحرقتها واما بهزة ههو وهة



 لذلا (19)





 فى الهالم فانه يبت هلينا ايضا الما







 الاماكن الرطبة التى تولد هنها ود






 الذـ





 تولد من الارض ايضا غا غابات الثمارها

















فى ذللا الوتت لا يدافهون عن انفسهم الابيديهث واظافرهم واسنانهم وباللاجهار

 سهر صغيرة فيتجمد فيهـا فتجبوا من بهجهة هذا المهدن واستّتْهوا من ذللت انه









 ما رآه ولا الاجتهاد العظيم فی الفلاحه





 الاطعهة يلذندون انفسسهم باسمّاع افانى الطيو د ويبذلون جهدهم فی تُقليدهـا ويؤلفون


 ث



 الـلال واما كون الارض الآنَ لا يتولد عنها آدميون ولا سباع ولا كلا







 توسط ذذر وانی
 شيئا الا باخبارها ولا شى
 .


الغابُب مطاضرا بل ربما نصور ما لا وجود له شيالاف الحواس فانها لا تدرلك الا





 والـر والصوت والنود وغيرها من الاوصاف اليحسو سة ليست مجرد ادر الك للروع










 ابيقور و من احبابه الذين كانوا يتعلقون به دائما وان


 ابيةور

 على اللذات ليثبت قوله بالفعـل


 نُحو ستة اشثر






 بهـده وهـي








——




















 سنين






















 (r.)

البلد فلذا لقب بالنخلن المصرية و كان رأسه مائلا على كتفه وكان غليظ الرجلين




 طلق الوجه بشوشه ويكظ الـلاضرين ولما كان يسأل عن سبـ هـر هذالالغير يقول ان طبيهة التزمس المرارة ولكنه اذا نقع فق الماء مدة حلا كا كان وجيز الهبارة واذا








 ضيرل




 ا"

احد الثمست بالفضيهة لذاتها لا للا يترتب علبها من ثو ابِ فانها بذانها
 لا نافع الا ماكلن صـلاعا ولا نفـع فى الذنب







 ولا يضر احدا ولا يپعب من شى
 سـأرُ ها وانه لا واسـطة بين الفضتهل والرذيلة لان الامور حيث القسكت اللى معوج ومعتـدل فكل عل اما


 ما ذالك الا لالنى مع

 واكَر اهل الحلِ والعهد هدهوه هلى دؤوس الاشهاد بهد موته ولاجل ان يكون
 بين الانس ما صورته
الـكا




 بغرميف من بيت المال وقد استخسن نظر الاهالى انتخاب خخسة انفار من اهـالى










 على اقراطيس الكلى فكان قبل وفاته بثانى وستين سـنـة
卷

ه

\$ \$
( افضل التحية في مطبة الموائب

طبع بخصة نظارة المlارف المليلة"
تاريُ الاخصة ع ذى الحجة



صفئه
ع

- $\quad$ سولون 9

D > $\quad$.
D D $\quad$ rl
D J ro
D $\quad$ ش
D اكظيو. $D$ \&


- $\quad$ E9

》 © or

* > 09
- انكسغوراس IT

D د دموزريطس DV
D V V

* سو غراط vo
> Ar
D 19
2 $\quad$ ar


