

| |
r


|"فواند الدسال الرسل عليهم الصلاة والسلام
俍



| la |
| :-- |

Tr

.
"توت غداً


$$
\begin{aligned}
& \text { فرربت اسلوب 1-2مكي } \\
& \text { r } \\
& \text { صتينة }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ما هى اللاجة إلاسة الى نـاء المستشفيات للفقراء } \\
& \text { •攵 } \\
& \text { or البراكين والزلازلوومنشؤهما }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ولايبقى الـكثرمعا"فساد } \\
& \text { 标 } \\
& \text { 72 الدين أشد أنواع الفةر }
\end{aligned}
$$




على

هو الآن - أو توحيدها كا كا كان
ه
المرية الشرقية والحرية النربيةهل يستويان

19 الاغاء ضروري البشر



|لآ|العدل بين الأجُرام وسائر الأجسام

فهرست أسلوب الحـكم
 عدل الوالىع




倍 فوا
  |lisa| المأة أستاذ الهالم

ف

> صحيفة

$$
\begin{aligned}
& \text { إیالناس من خوف الفقر فی الفقر } \\
& \text { فو ائد صناديق التوفير }
\end{aligned}
$$

فو الفو الد النابتجة عن تأليف الثر كات فى بلادنا من
الأ جانب مشتركة يِينا وبِههم أو عائدة عالهم فقط

وصف مصر ونيلها السعيد IVA
فیا

ومضار هتجرهاواستعالاللنةالعر بيةالعامية كتاهة ولطاها

籼|ial|

国

190
حيث تكره




اس


 |اطلاق سراح اللوسر الذى يفدى نفسه وأسر المعسر
＇بسr＇مدارج الانسان فى هعترك الحياة

 Nro
保

居
仿
إتاريخوفو ائده

仿
｜rat
｜

فهرست الهوب الـــكيم
ص




空
病
انیا屋

4． （－r．


## فهرــت اسلوب الـــكيم

صتحنة
位|
0بr-فى التأّى السلامة ونى العجلة الندامة
الو الوقت كالسيف ان لم تقطهه قطهك الو
 اسr|فواند الــكرم ومضار البخل

|rسr|فواند السكك الحددية

هحه| فو ائد الثناء والشكر ومضار جهود النتموالـلـفر
aسب|وصفحديتةالحيو اناتبالِيزة
|ع |r
|

بورست اسلوب الحـكيم
0000
 |

فا الدى يستخدمه من الليواناتات الملمأمالمصان

- ror
|ros |الطب والأطباء في البئة الاجماعية

㢂
البr|
|r Mr


11 家
هr
a

$$
\begin{aligned}
& \text { (البوسته } \\
& \text { فو }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 告 } \\
& \text { |rva }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع- } \\
& \text { 10 } \\
& \text { فو } \\
& \text {. } \\
& \text { |rar| فوائد الاجتّاد ومضار الـكسل }
\end{aligned}
$$

نهرست الـهو ب الـــــميم

صتحيفة
 ィ

ه 0
هى الفوالد العأدّة الينا منهـ
فوالذ تعلم الأات الأ جنبّة
$\varepsilon+1$
هل الرزت بالسى والمد أُ باللمظ والسعد



位

Ir فهرست السلوب الـــكيم

$\square$
|

庖
艮

场
据

｜



فهرست ا－لـوبالــــم
｜据


を㖕
مهفسدةللمر \＆أىمفسدة
O•r

0．a 0 （لا زصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا صلاح اذا جهالهم سادوا
log $\operatorname{lol} 12$
فكن طالبًأفالناسأعلاالمراتب
|

 |

* "






 بالفو ائد حياضبا . فأهجها حديقة سقيت أَدواحبا كاء اللـكمال


 في المدارس الثـانوية بذلت جهـدى . وجدت . وان كنت قليل البضاعة ـ في هذه الصناعة' و وجل في هضمار






 لأهمل وطى ذخرا ـ ويعقبه النجالح دنيا وأخرى . وسميته


 لعضن الاوواضيع غير ما رأيت وأصح منه فأَ كون قد أَ أخطأته

 فى المبدأ والمتام . وأن ينغ . بها الــَتاب الخاص والعام

المؤف
أهمد الهاشمى




 وتقدّسعن الحدوث والانتسام والتأليف والأ جززاء . أحاط

 اللأعادة ومنه الألِداء . دبر الـكائنات . وأحصى المُنلوقات وأحاط

 وفى كل شى

 الدنيوية ويضى = للنفس طريقها الى معرفة من هــنـه آثا

وعلهيا بَكلت أنواره . والى اتصافه كـا لو لاه لماصدرت عنه هذه الآثار على ها هى عليه هن النظام


 كال قدرة واجب الوجود ونهاية عظمتيه

展 ( انفىخلقالسمواتوالأرضواختكاف الليل والنهار

 وتصريف الرياح والستابالمسخر بين السماء والأرض ولآيات

القو ميعتلون )
ان من أجهال فــكره في هذه الو جو دات . وأدارنظره

 والمِىء والذهابِمع تعاقهها على ذلك عالة منتظمة لا يتغيران.





 يسير حيثشاء السّ تمالى لاستدلّلّعلى كالقدرته ونها وناية عظمته

 اختلافبا فى الصغر والــكبر والنور والظلمة وغي ذلك
 والأودية واللكهوف والسهول والمعادن وخو اصها ومنافعـا
 وأسمى درجات الاح حكام لو تأمل الماقل ما انطوى عليه من العن

 ودقائق صنعها لا نبهر عاله وتحيرلبه لاسيا وقداختلفت أصنافه

V
 الأرض وما يعيش فى اثنين من ذلك ومنه ما يمثى على أربّع

ومنه ما عشی على لطنه فسبدانها تعالت قدرته


 السهو ات والأرض وما بينهما الا بالـق وأجل مسمى وان وان
 ـنظرون الى الألبل كيف خلتة والى الساءكيفترفعت والى اللمبال كيف نصبت والى الأرض كيف سطـجت ) فلاجرم أنمن أوجدهذه المو جوداتالمتقدمةوأحكمها
 وقادراً أنم القّدرة فسبتحان من لا يقدتر قدر قدرتّه الاهووولا

 منافة الهّ هى الشعور بالقرب المزز بالخشية من الذات











عز شأنه ( وخافون انكَنتم مؤمنين )


 وقال وكذلك يختلف حب الناس له بَاركك وتعالى مقـدارا وكيفية • فهنه من يكبه لاحسانه ولانيم
 وهذا هو الحب الحقيق النى هام به أهاهوه الألى أثشرقت

عليهم شهس الــكمة فطربوا البا












 فان الخيم كاله فيا أمـ الهّ والشر كاله فيا نهى عنه

* فو ائد ارسال الرسل عليهم الصالاة والساخ"

 . . كل راغب عند حده ويأسه من مجاوزته وبذلك تّهعطل حركة المسابقة لم تعدل الأ خلاق فى أصـل الفطرة فصارت تلك الأ خالاق السيئة في معرض الطنيان والوصول الى الاحدِيصبح

 والصفات اللعمامة وأطلعهم على مكامن الأُ خلا ق وأسرارهها وكيفية علاجها ودرجة الاعتدال منها اليهدوهم ويرشالموهم وهم الي ما فيه صلاحهم وتقوم أخلاقهم وتهذيبنفو سهم ويبينوا
 فى مثل هذه الأخلاق قال تعالى ( لقد من "الهّ على المؤمنين أذ بعث فيهم رسولا من أْغنهم يتــلو عليهم آياته ويزَكيهم


 لعد الرسل وكان الهّ عزيزآحكيا ) وقـد اقتضت عـكمة الهّ


 ويتركون ما هم عليه من العنـاد والحسد والتقليد قال تعـالى (ذلك بأهنم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فـكفروا فألخذهم الهّ انه قوى شـديد الـقاب ) فهؤ لاء الرسل والألأنياء مهدوا





الباطل كان زهوتا
 الـكهبيرة التى لا بقاءله بدونها مثل الغذاء واللباس والمسكن
,







 واختالل أمور الدين والد نيا فلا بل الهم من قأون متفق عليه -بنى على العدلو الا نصاف بِيدعن الجو ر والاعتساف ومشتمل

على نظام أموز , الانـأة الأزلية وان


 مع تأبك العناية الأزلية الشديدة فى حقه لا يهبـهِ الى قانون.






 حتى يطاع وِنقاد الناس الٍهِ
0






 رإبطة الجنس وان دامت بدوام سبها وهى القر ابة فصصدرها

وهم الأباء أقل مرتبة من الروبية قال تعالى (يأيها الناس

















10
الأ علاحى وانتشاره فی نقاع الأرض فی أقرب زمن
 بِنهم منشقاقو

قلوبهم .وحدة الاسالام

 وغير ذلك مما لا يكصى ولا يكاد يستقصى
 والأ خذ عا أرشده اليه نال من السعادة ما وعد الهّ على أَباعه وقد جرب علا ظهورالا لستطيع معـه الأعمى انـكارا ولا الا الأهم ولم يدع هذا الدين أصلا من أصول الفضائل الا أثىعليهولا أما من الأْمهات الصالـات الا أحياها ولا قاعدة من قو اعد
 الفكر واستقالال العقل في النظروما بهصالا حالسـجاياواستقامة الططب وما فيه انهاض العزائ الى العمل وسو قها فسسبيل السعى












 .واحدة من أهم أسباب السعادة وأقوى دواعى المودة والمَبة
 أوطنا . وأسست مالك . وسهلت مساللك . وقويتشوك

وأمنت غواليّل . وكثر تواصل • الى غـير ذلك من فوائد الاتحاد الذى هو أعظم الفضائلى وأمتن الأسباب والوسائلى من تمسـك به فقداستمسك بالعروة الوثقو وفازبالسببالالأقوى



 دون قراباته وذوى رمهه وبذلك كانت نصـ-تهم على عدوهم مع قلة عددهم
 ومدوا اظلال العمران وشيدوا المالك وسهالوا الما المسالك قاللالها


( ا

 الفساد ومطية الـكساد وداعية الخراب والدمار وداهية الهار

والشنار فـع ش شاهدنا من عائلات كبيرة كانت فی رغد من العيش وبيوت كثيرة كانت آهلة :أهالها حتى اذا دبت فيهم عقارب التنازع وسرى سـهـا فـ قلوبهم وأخخذ مهم الشيطان مأخخه تفرقوا شنذرهنر وأصبحت بيو تهمخاو هة على عروشها وقد هنى اللّ تعـالى عن ذلك بقوله ( و'لا تنازعوا فتفشلو1








 ساعد فياء لـفظ شوك


وبلنون في الحضارة والمدنيـة شأواً عظما تلك أمة لاغيب

 الشقات حتى قضى عليهم بالتشتت والفرات

* فو ائد التعاون والمساعدة التعاونصفة "تجث الا نسان المـمساعدة أنتاءجنسهوالى الاتحاد ممهم قولا وفعلا لالحصول على المنفعة العامة وبعبـارة أخرى هو تأثير الشعور بالوحدة الوطنية والمنفة العامة كامنة ضمن المنفعة الخاصة الما اذا نحا نحوها الأفراد وأخذ كل بيدالآخروحافظوا على أسبابالا ئتلاف




 ويصيرون كا فيل " غغا متبدّدة فـ صمراء قد أحاطت بها
 .
 شــدة الموع بالـكلية أو يغلب فريق فريقا فيصير الفالب




 ,الآثار الصادرة عن الـلامكاء والسياسنين مؤذة بطالبه وقــد قصدوا بذلك لعث الأفراد الى عحبوب واحد و هو الوطن
 ( وتعاونوا اعلى البر والتّقوى ولا تعلاونوا على الانم والعدوان
 وهl كا وحياتها والاحتياج اليـه أهـ فطرى فى الانسان



K
المنازعات الفضية الى تالـ القوى المتنازعة كانت الما ماسة ولا بد الى منع ذالك التغالــ ومن أهممالوسائط في منعه




 وقعدت به عزيمتـه حيث يعتقد من نفسه الهجز عن هع الاردة

 و هذا مناف للهحمة الآلكية التى أودع اللهمن أجطهافِ الانسان العقل
 البعض لالبغ مانهو محتاج اليه ولا يكمنه المصول عليه وتذا

 وهنئت عيشته وقد نهى المولى "بارلك وتعالى عن التعاون على

فعل الثر والضير فار- فـ فـ التعاون على ذلك مفاسد كثيرة


N
共

 غير خاف أن أثرف الخو اصالتى تهن هها الالنسانمن اللميوان







 كثيو من المحجوب والمستور • فعمى البصركعمى القلب وكيف لا يكون العقل أجلنوجود فيالبرية . وأششف

 لأولى النهى )






 جنوده وان هو جاهدهاهاحق جهادها وأحال بيها و بيسن شهو اتها

 هـ سبق الـكلام عليه . والثـانى .ا تحصـل بكثرة التا التجارب
 . كنفصل عن الغزيزى بل هو نتيجته يزيده قوّة وينميه ويشيد أركان مبانيه

وبالمـ

 واحدة . قال وها هى . قال العقل والمياء والدين . قال آلدم



فو فو ائد العلم ومنار الما لا


 صاحبه . ول
 بالعل
 الهّ عز وجل وصفةَ من صفآته وهو عظمبف نغسهوحامالهعزيز





 آمنو ا

 .

 ?





وبابلملة العلوم كثيرة والمهارف جـــة وأنواءها غختلفة











 وحسن الانستاع • وثام~ا حسن السـا
 ونأدته العظمى لمن تو خاه قال السَ تدـالى ( الدّين آيناهم

الــكتاب يتلونه حت تاوتهَ ) وقال عليه السلام ( من عمل . كا



 الذين يعلمون والدين لا يلملون ) وسئل رسول الهّ صلى الّ


العالم على المابد كفضلى على أدنا كرجا







 وغـير . وأمسك وطير . وحلا وركب. وأحضر وغيب
 وسهل . وأ كثر وقلل . فهو الـغتز النى يقى . والثن وةالتى لا تنفد ولا تنیى

 انعاشعاش وان يمت فثناء شائع حسن و ونعاه



 ,الأذهان . .سور الثـرائم, ,الأديان


 لصالح دينـه ودنياه ) هو من لا يصدر عنه أذى ولا سو

74
لأ حد بقول ولا فعل وهن لا ليصدر عنه السوء والأذى فأنا

 اذاأنتا











 اللطائن المو دعة فى الانسان ساذجة في مبدأ نشأهـا قاصرة

عن الِو لان فى الأشـــياء فهى لذلك محتاجهَ لأن تربى حتى

 روحانية - والقوة الأرادة كأية كانـا محصلة لعدة قوى كالهـا مثلها فأنهاخلتيةفىالأنسان "أوتوتد فيه بالا ختلا طووالتدريب
 الناس ويرى من أُس ان قلو.




خلت الحت سبتانه وتلالى الالنسان وقومّه في أحسن


 واللسان الناطق وانتصطب القامة الد الة على استيلاته على

M
.أو جد فى هذا الالم وأما بالنسبة لمو اه الجِمبية فهو فيها أقل من كمير من الحيوانات وأما القوى العقلية فهو متفر د بهاولذا

 لِج
 حيث . اكـس وتتجر"ك فيوان ومن الانيث الصورةالتخطيطية فـَكصورة فـ جدار ها فضاله الا العقل واللسان







عنه عو ادى الحو ادث
 ـكمه وجب على الأنسان أن يستخدم عتلهو أعماله البسميةفى
r

 بنى وع4
 .
 .



 ,
 غو إ. ( ال "


 الققر والفاقة كما قيا






 ويرضى انالالقعليه



 ونواه . فيعسل كاله الد نيوى . مع ملا
 فيتَو
.
 , ههـند مـوّة
 الر ذا


هى و الدج L
 و حـرف =

ro





 لو إ
('











 تنـكشف للخالفين و مخبوء يظهر المالين
تلك آثارنا تدل علينا فـا


 التى منها انتشار السرقة في "باحد و"ا

 وفقد عروة الا وتباط وسوء اللاداز
 فأْ = اذا نغسه وا فی صن دارْ











 $1 \mu$

 "من الملاوم أن الطفل يولد مجرداً من كل الوسانْل خاليا

عن مهرفة الأثـــياء عديم البصيدة فارغ السـريرة عارياعن الوظائف العقلية لا يرِى الا ما يقع عليه بِره ولا يشع الا يشر الا

 ,الحنان فيربو جسمه وتنهو قو اه حتى يستقبل الحياة الانسانية




 أى قالـ وتشكيلا بأة صورة الى وجهة حسنة وغاية الفـة




 ومستطا لنوائب الزمان فيمكث يصارع الحـال ويأسف على
ra








 عادته و (

 , الهـل فيكا





فيج- على الذا با. وولاة أمو; الأ حداث أْ يقوهو الا


 = "لسقادت وأْ نم الآل على المعبادكثيرة





 وينحـ دونها الششقات • وتكون أس حضارة • ورأس ألارة




21

 =

 ;أيتصه
 فيجـ علينا معش, الا م،
 الأ, ود و تصلح البِل
 و, ,

禺:



وشمس الألارف وسلم العاوم وعنو ان الانجابة وتكغة الطالا بو


 عنده استعدادا لأن يكونفى المستقبل رجلا قادرا على القيامـكا




 وبإلمسانة فانُدرسة .
 .
 ,



فو ائد المعارض العمو مية المعرض مدرسة رجالل التحارة وأرباب الصناعة فيه تخذلى

 ساعد المدّ والعزم ويطلمق عنان العناية والحزم • فيه تعر



 تلك آثارنا


 ,"تحتار فيكفيّها الأفنكار نستدل" دلالة واضتحة على تمدين الأمم الأوزباوية واتساع دائرةعلومهاوصنائمها وزيادةتروتها


 جr



 الأععال وعظم الآمال

受 أتعليمه بالرغبة أم تعليمه بالر هبة
 البو ع الانسانى




〔 0

سوى استعمال المهاز وحثه على صرف المها ولمد


صعب المراس فيؤخذ تلطايف طباعه وتهنيبأخلاقة وآخر يكون سهل الانقيـاد شغو فا بالتحصيل ولــنه
 تارة والمساهدة أخرثى كيـا ليضفت جأشه أو ينبعث يأسه




 أخذه بالاصلاح و"التقو م والتهنـيب الى أن تضيع فيه الحيل


تختلف باختلاف استهداد التوى المعلية


 غالبة فان من أغفل تربيتها تفو يضاً الى العقل أو توكا تلا علا "نقاد الم الأ


 و' $ل$ والماطانة

 الى أحد الـأنـا


 والرهبة بكالف مـتّة الاختيار والرغبة فيهـا تشوى ارادة
 والنتايُفيرنىأن أضطر اره الى طاهة البو اءث النفسيهوالجسميه

2V
قد صار اختياريا




准






 وهم

条















$\leqslant 9$

 العدوى بين أفراد الناس فليخش الأغ غنياء من ذلك وليعلموا







 وبا

 النفوس فـ أجسامها وردّت جيوش الأدواء على أعنابهـا
 الأديان ) وفى الحديث عن الرسول صلى الهّ عايه وسلم أنه

قال ( داووا -

$1 \Lambda$
展
الجبـال هى تلك الأجر ام والأ جـسام الشامخة التى لا


 .









01






وقال تعالى ( وتختحون من الِمبال بيو تا ) وبا








 لأجناح النحل

ومن فو ائدها أن جعلت أهالما يستدل بها المسافرون على الطر قات فى نواحى الأرض ويستدل . البحار على المين والسو احل ومن فو ائدها أن الفئة الصعيفة الخانغّة من عدوان الن من
 فتطمنت لذلك

* البا
 الحرارة تزداد وهكنا كما زلا الى أسنل حتى اذا وصـل الم
 فان صادف هنا البخار أرضأ سها





or
منـا كشو اطلى آسيا الشرقية وأـسـيكا الغرية وجزر اليابان

 تتخخالها فتدخل فيها فتبخر ها الحرارة واللخارهن حنجه يتصاعد


 عظيمة فينشأعنه انـكماش الط.







 ولا يُتِ سـدعه على الآذان
 سطع الأرخالم المواد التى فى جوف الأرض فيولد متدارا

 rivo

 يخوّف السّ بها عباده في مشارق الأُرضو ومغاربها

友

 الطرق أمام الهـجالو

 نباحهم و"زوتهم وراحتهم وسعادتهم لم ينتشر صينهه فی الدنيا الا عـا ينوه للناس من الالعازف التامة والفو ائد اللامة حتى

الستنال بهم الـسكون • فتهم هـداة الخلق الى خالقهم ورجال الاسياسة الذين ساسو الناس الى طرق الخير وضبطوا أهمالهم , أحوالهم ورجال العلم الذين رفهوا مناره وأظلهروا عهجانـب












 أهصحابِ الحرف ورجال العمل والتعب سواء كانت أعالهـه العه




 وتلهج .ذ كره الألسنة في كل
 كان تخليد أعالهم لو فرة أموالهم كالا
 وبإِلملة لم بر أدبـبامن الأدباء ولا كـث الناس على جُع



عظيم فى رف الرجال




OV

 الانسان عـا لم يكن فـ الـسبان • ذللت الأرض بالبخار والـكهرباء وسيرتالجوارى الالششآت على
 وتى مع ذلك لا تزال "دأب وتستططلم من الأ سـرار اللودعة

 :أبدعما كان - ويخلقمالا تعلمون

Y 1
晚

 أو يعتمد على •وساعد





 .


 فى كل وقت من يساعده فـ أعحاله كا أن أبعض الألمور لا يانبنى


 ومهما يكن عندام



 .

 تقول الشاعر العربى الـــيم

 في الأععال العامة العظيمة التى تحتاج الى الما

 دماهم دايى النتعاون والتعاضد لبوا انداءه وأجطبوا دعاءه

 وشمر عن ساعد جدّه و دأب فـ عمله واعتمد علي كدّهو تعبـه


 من غمر ات هذه الد نيا الا بسفينة عملك الت تو تو صرالك الى برّ السلامة وترفعلك فوق سلاء العرفانت





المائلات




 صائل ولا يخشى فيه لومة لألم




 تفسه دون غيره ومال الى استعمال ما أوتيه من الهمة والار ادادة

71
والاجتهادو كلنغسكاكسبترهينةوليس لانسانالاماسیى
TF
 لالI



 رفق خير من اكثثار فى خرق ) و الل مهاوية (حسن التقدير

 الال كتسابب والاقتصاد هى الامة الغنية الر اقية مه اققالفالح ومن يكتسب ويقتصد يسى في خيـ أمته ومن لا لا يكتسبـ


 أغغنياء يعيشون بالر|حة والر خاء ومْهم فقراء يعيشون بالتعب

والمناء وليس اختلا(فهم فـ الغنى والفقر ناشـــئًا من الختلافهم فى الاجتهاد والقدرة على الالا كتساببلا الحقيتة ونفس الواق وفع أنمنشأهذا اللا ختلاف الختلافهم فىحسن التقدبر والاقتصاد


 وطرق الا كتساب على أنو اءها وهى من لوازم الليـياة

ومن مسـآتها

 .
 والاحصو افـورالاقطانلا جلا الغذاءو الدفاءـــوالناسمتعاونون في ال كتساب فوـنا




فالا ستعداد المستقبل هو الــكمة العملية ولـكن كثيرين من الناس لا يتمون بالمستقبل ولا يعتبرون بالماضى بل هم أبناء















,
 ,لاتغل فیشى

الدّين أشد أنواع الفقر


 والضیف والراحة والتعب والصّة والمرض ويعترى لعض


 فالسـتنزفت ثروتها وزالت قوّهـا وهو كغيّه مه من الأدواء
 الفتر اء والصعاليك إٌ


70




 لمن يكرمألأنام والدين خدن التزف ومعاونه علي فساد شؤون الناس وتبــنـرِ أموالمهم وهو البلية الثــديدة التى أصابت الرؤساء والمعءوسين والمّل الثقيل النى تئن منه دولالالأرضالمظيمة ركا يـن منه صغار الفلا حين
 التى تحهـا وتُوخى الصعود الى الطبتة التى فوقيا وتبذل لنفس


 الفاضل الـكيس هوالغنى أو التظاهـ بزى الأغ الغنيا. ,لقد أخطأوا فـ زعهم هذا لأن الفقر بِلا دين هو الغنى التام

فليس الفقر عارآولا منقصة اذا كان الفقير حر اًشريف النغس
 الناس أصدق شاهد على صهحة ذلك فان ألسِل الناسو أصصدقهم
 الفقير الا اذا أبطل الـكدح و قصد التعيش بأموال الصـدقة أو التسو"ل

 لا وجع كوجع الهين ولا غم كغم الدين • وقال عليه السلام



 الصادق كاذبا والمنجز خخلفا - - وقال الشاعر
 فثـرده .قـرض دريهمات فانت القرضمقراض الوداد

受
الوطن طينة المر ءالتي نيت فيا أصاله ونمافر عه ونشأت


 ويتو سِ فيه اذا ضاقت عليه الأر راض
 .سلعة ....






 الاكان ) وقال الشاءر

بالادىوانجارتعلِعزيزة ولو أنى أعرى بها وأجوع فن جعل نصب عينيه مبة وطنه العزيزوالـــكو هقد رفع عاد أمته وشثيد ركن دولته ومالم فـ الأوطان سالطان فوق كل سالانان وأثره لا ينمتحى عن



 فسعادة الانسان مـرتّبطة بسعادة بلاده والا نسان الماملى فى

 حتى يبلغوا الالْمل


 المعامع وتشعل الحروب وتّاع النفوس وتقاد الجحافل وتدلـك

79
الحصون وتتسف الماقل • فأرت شیور وأجل الحساس يثيم



 أو أكبر وقصا
الوطن عائة اذا حل بأفرادها نممة تُتو ا بها جميـا واذا
 والفرد يفدى الأمّمة والأمة تمحى القرد ه
 تحت رهة العدو" وسلطانه - فالوطنى الحق لا يرى بالا بلاده

 كما يتمثل فيه آمال المستقبل
 انما تصـل الأممم الى ذرا الحضارة و"تسع مداركها في






 ك, آت رأى وكأن لسان حالهم فـ أُجدأهمه يقول

 دايل المبتدعهين
ور


 من الناس فخر جو من ديارهم يؤهون دورالا ثار ليستغيدوا
V)
-ن دقة الصنع واحكام الوص وحسن الاختراع وجمال المنى
ورو نق اللعنى ها أ يستفيدوهمن قبل


 !! !التشبهون غ بِادئ البدنية

受





 اليقينى الدى هو ترّق العقل الى درجة الا الا الانسان من أسباب السعادة والشقاء أو تنازع البقاء النىى هو


هذه الدرجة من العلم بالتعلم والتهذيب اذا روعى فيهـا جانب


وبنى جنسه بالعلم
وكا"ى من عالم لم يلِّغ علمه درجة اليقين الداعية للشبور





عند الهّ أن تقولواما لا تنعالون )


 هذا على ذالك بالضرورة فنازعه البقاء وغلبه عليه
 علا الا اذا ظهرت آثاره فـ الملارج وانــا تظهر آثاره بالعمل



نظره الى آثار العمل الصادرة عن العلم الت ت"فيضها على أرجاء



ولا يطرأ عليها المُول والــكسل

وبابلملة أن الأأهال هى المطب دائزة الحياة الد نياو مدارج

 الالـايات وتملك النهايات • وهى ثرمرة اللاوم ونتيجة المنطوق

 نغـلا ( الفو نغراف ) المجاد نطق بالقرآن والآذان والغناء والانشاد ما ذالك الا من ثمرات العمل بالعلوم والمعارف FV
 الص:حبة نسبة بين صديتين منشؤ ها ميل طبيىى أوكسىى

ووهى حالة هطلو بة هستحسنة داليـلـ على كمال فطرة الانسان وأصله من اندفاعه بالطبع الى التعارف - بها يكون الأنس الانس




 وقال آخر
وقائل كيف تفارقتما فقالت قولا فيهانصاف
 والس نصلا الصحبة عن القصد والارادة سميت صحبة




 فــيز قرينبالمقارنيقتدى .عن الم علا تسألنوسل عن قرينه
 الشدائد ويغفر الزالة وتقبل العثرة ـ صديق صدوت فـ السعة

 ما يشاء فقدكت عت علي تغسه العناء والشةاء
 . وقال لعض الــكماء( اصحب من الاخوان من أولا



ما بلغمن مكافأتاك القليل )



 والبشاشة
لا تغتر ربالهشوالششرمن فتى وحفـولينمثلمسالأفاعيا

وبالجملة ان الصتحبة الـكاملة تستنزم التعاونوالتناصرعلى

 عن بلـض الزلات


ما مكب أن يكون عليه المعلم بين تلامينه الا وعلاج الأ بدان أيسرخطبً انِ حين تعتلَ من علا جالعقول




 كالقمريضىء ولايدفئفرعاسطع القمر والليلة صقعاء - أوهو

 ما هى الا ذبالة نصبت تضى

قال سبحانه وتعالب ( أتأمدون الناس بالبّ" وتنسون أنفسَ )

 حسن المذهب تأدّب بأدها وصلح بصالاحه جميع أهاله وولده وقال المثاعر
 فيعظمفقالد نيالفضل صالاحه ويكفظ بعدالموت تفى الأمه هل والولد

 مايلزم أن يتركوه وليبدأ باصلا تغنسه قبل اصلا
 بالـكس -- ولا بد أن يكون المعلم هائلا بجانبه الـى تلاميذه



 التلوب ) ومتى فقد الميل القلى خاب الأمانل وضلالماء (المسى غان

الاعلم المبوس الو جه القابى القّب لا لـكسب الناشئة علما ولا أدبا بسبـ نغو رهم عنه وعدم هيلهم الى جانبه ويتطرق ذالك الـا الى أخلاخهم فتسوء وتخبث • قال تعالى ( ولو كنت فظأ غليظا
 ولا السيئة ادف بالتى هى أحسن )

 تكاميذه بأهر يتساهل عن تنفيذه أو يقول قو لا لا برده القول كالبن المكاوبِ ليس اله

 حـر•تأ أسلو هأزمههموأهنهم ومت تقلبت شـردوا عنهو نبذوا طاعته وراءهم ظهريا ولم يكتنتو ا بأْمره أو هrيه وبا

 يعاقب قبل تهديد ولا يهدد قبل الذار ولا ينذر قبل تذ كِّى

قال بیضهم ( العتاب قبل العقاب فليكَن ايقاعكاك بعد
وعيدك ووعيدك لعد وعدك )











فأنال الغاية حتى يكون هصباح !لإلماء ووارث الأنبياء

أعىلى الوالدين أم على البدارس من الملوم أن الانسان يخلوق أدبى لا يكمن غوّ قواد
A.

 الانسان فی تربيته بالأ حوال الطبيعية الـكـكلة التربيةالحيوانات

 فى قلوب الآباء رأفة طبيمية وعبة فطر ية الى أنــائهم ومن


أول مقاماتات التربية


 بالحياةيعلم بالضرورة أن العائلة مدينة للميئة الو طنية - ونيكمة
 الأفراد من جهـة الخصوص وفى أحوال المجهوع من جها



A)

كاف من الـدارس تّخرج . با الأ نُناء علما وهملا وعفلا وأدبا









 المشتر كة تـتـبر أول أساس التَبيـة العمومية والمصول علي الفضائئل


 ورقة اللالبَ والرأفة ونحو ذلك خرج متطبعاً بتلك الخصال
,الهكس بالعكس - ومنها الأ حوال العائائيةالتى هى المدرسة الأولية الأ أساسية لناثئ فيقف بها عند حدّ مكدود
 هى غاية الحصول علي المصصود من التربية العامة - 'والمدرسة



اللآباء فى الأنّاء
 حقوق المدرسة على المنزل فهى أن تُرسل الآل باء أبأناءهم الم








لو طنية وحب الراتى والـيةية وغير ذلك


أميالهم والذين يِيلون الى حب الوطن وتربية أ أنائه


لا خلاف فى أن القوى العتلية ليست سواء فـ ألما أفراد النوع الانسانى فهذا تزيد فيه قو ة التخيلوذالك قوّة التا التصوّر


بطبعه الى ما يلائكا

فن التل大اميذ من يميل الى عـلم العدد - - وبن يشنف

 وذالك فـ أعال الحدادة الى غير ذلك وبيان ذلك ان للانسانأربلية استعدادات

الاستعداد الأ صلي الناشى عن التخيل النظرى وصاحبه
 والاليـتعداد الأْصل الناثىي عن التخيل التحضـيرى

وصاحبه يمل الى التنتن والانختراع والاستعداد الفر عى الصادرعن التخيل النظرىولصاحبه -يل الى التتسيم والتحليل كالرياضيـين

 ورعا اجتمع كثير من أنواع الاستعداد فـ فـ فرد واحـد


 لماشية خصوه بها ـ- ولعمر المق ان ذلك لهو التبصر إيمينه

 طبائع النـاس مثل بذور النبات تجود زراعهيا اذا اذا هادفت .أرضها المقيقية ولو تبـعـر الناس الىذلك لِادت فـهمه الانسانية

N0
ولـَههم فی غفلة عن هذا الناموس الطببتى فتراهم مخصون اللدير من خلق اللسلاح ويلقون مقاليد الملك لمن خاق اللوع عظا ولما كان هــنا هو الداء اليضال المنبعثة جر اثيمة بيم






 فـكثرت الزغبات وقويت الهمم واثـتدتدت الدزائم



 تصبو اليها النفوس من أحقر وحشىّ الى أرق مدنى -ـيْذل

17







البو اهـ اذا سلبناها عنوة والكا 1 الها


 هى الانساو اة -...



 والحرية حق يقاناله واجـب وهو المسئولية فاذا أساء شخخص استعمال حريته بهضم حتوق الغيريكونمدانا وهطالبًا

AV













وان تناولته يد جهول كانعاعيا قاضيا

 لا يقتل أبدآ والمذاهب الهحيحة والآلآراء القوية لا تعدم

ومنها حرية العمل لأن الانسانمتاج للسسىوراءالرزق طلبًا لقوته وملبسه ومسكنه فيجب ألا يمن ولا لا يحرَم من قوراه

 على الآداب العمومية ومهها حرية الاجمّاع فلاتتم حرية الفكَر ولاتقيدرية البدن اذا لم يمنح الانسان حق الأجمتاع باخوانها





ضرورية لأن „ الانسان مدنى بالطبع " الانِي

 القلب ويسـتصرِخ العقل . وهو الناتق للنغس من الشوائب



19
 دين أهل دين آخر على اتباههم (لا الحركاه فى الدين )








 وليس ث أشد استبداداً وأ كثر اعتسافا ما ما وصلت به
 بن الظما وبهـنده الدرجة من القساوة حيث لا تا تسو"ى بين








 الصادقة أن تقاس درجة الأْهة فى التقدم والارئقاءأوالتأخر








 .وواهب العقل - وتنقسم الحرية بالتعريف الأمم الى حرية

91

 حتى لا يعبث هrا عابث أو تصـرف على غير وجها المقصو دتبعا لأغر اض النفوس وغلبة الاثهو ات عند الـالـا




 يتو صل اليها غيرهم من الأمم الا فـ هذه القرون الأ خيرة لعد مكا نـجي الا نسان

 باعتبار كو غه عضو آك

الحرية الشرقية واللرية الغربية هل يستويان ان اللرية هى استقّلال العقل وانطالحا

 فيها حـ العزة والــكى امة
والنفس الـكريكة تأقى الا حجاموتنشأعلى الاقدامقتطلب جلائل الأعمال وتنبذ طرق الدنايا وتطرح راحة الألا خلادالى الا الاسكنة والذل ولا يصدر عنهأثر من آثار الحر ية الاهسبوقا
 الناشئة عن عزة تغس اذ هن نوابِ العزة الرزانة والثباتو وها

 طر فه الآ خر وهو التفريط الذل والمسكنة والوسطـ بيههما هو
الرزانة والثبات

أنظز الى بلـض الشعوب الأورو بية الذينتّاهى عندهم الآن الافراط فى الحرية الذى دكا الى التڤريطـ بالفضيلةحتى

95





 فى ربوع المدنية وتهـهيدها لبا بالخر اب واب والتدمير




 النغس الداعيـة الى الرزانة والثبات الباءثين على الـمل المهـد


 وقد فرطو















 والنبذ والاسـتهجان لأْبا استعباد تأباه الانسانية والانسان

90
ولا يُطْق على قأون الهرية في كل عدروزمان

究
اذا كانت الحرية عزيزة على الانسان فالمساواة لا تقل
 العالم مستتيل اذأن قوانين الفطرة ونواميس الـكَون أششد


 اذ الناس رجلان رجل عرف كف ئ يسالك أحسن سبيل فى





 وراء اللزق فتّلال أعظم نصيبمن خيرات تيدفقونعمتّتوالى

وهونها من تقطن الأقاليم المثلجة فلا تنعم لبا حياة ولا
 وعناء وأنقصكسبا ورزةا وأقل جزاء وأجرا
 تمع وتعيش فالحاجات متضية والأرزا

 وأعظم بأسا ولطشما من أهـلـ البلاد الستوية أهل الهـ السهول والوديان--وكا الختلافات اقتضتها ارادته تعالى ليس الخنسان
 الا ستواء مادار الشمس والظا ولا والـحرارة والبرودة ماداهت أرض خصبة وأخرى قحلة فان الاخ ختلافات "ّبتق بين الر جال


 !المساواة فى الحقوق - وتتنوّع الى أنواع أِ هنها المساواة أمام القانون فلا تفر قة بين فتير وغنى.يحيث
$9 V$
يكون القانون واحــأ الجميع - والمتأمل يبد أن الثريعة
 وقد كتب همر بن الخطاب رضى المّ عنه الىألمىموسى




 الناس وراثة عن الآباء فلم يكتا


المدثان ولا طوارئ الزمان









الاغنى اذاعدل عنها
 المدة التى يخصصها كلم فريق لالتعليم - انا تكا المعارف الغـرورية التى يلزم كل وطنى الالمام بها



 ذى أهلية واستحقاق

 فالصوت العام وان كان له عيوب وأوجه نقص انماهو



 ولا يككن اعفاء أحد من هذه التكاليف التى تكلفنا بها الطبعِع

و"دفعنا الـهِا الغريزة - وعلى الانسان لوطنه تكاليف
 الواجب حسب قوته وتروته
 على كافة الأه هالى انما يختلف باختلاف أح أحو ال الرعية فن كا

 معاثهمتساوى المِيع أمام القانون


 ويغرس فى التــلوب من حسن الششور وشريف الأو اطن

 التسامح يؤديان الى حب الذات مع أن كمال الانسان فیكم

النفس وطهارة الروح




 الأع عال الخيرية عدّة قرون ولا نصير لا غير أيدى المسنين









هتلف لاله أو وفير أو عحجوز أو مسيض أو أو عامل ضهيف فالصغير للحكو هة الحق فى معاقبـة أ أيه اذا أساء اليه

يكرمانه من الحقوق العائلية - ولهاأنتنصب القو اموالأوصبيا=

 عجزه عن أى عمل يؤدهه والا اذا ألانت كل فتــيـ, تكامـل





العقاب من استحق الثو اب



 وأن تعتى بايواء المبانين ومص اقبتهم ومايتهم والعامل الضعيف نصرتَا محتمة على الحكومة التى مى وصية الضعفاء بحيث تِخذ الاحتياطات اللازمة والتدبيرات الضرورية لمنع وقوع الحو ادث فى المناجم والمامل وغــيرها
 العملة أويفقد أحدهممالحياة -ـوتحديد ساعات العمل وتعينهـا رفقات بهم ور مهة


 وان من أْفس المبادئ الأد دية التى تحث عليها الأديانو ورف
 و " عامله عا تحــأن يعاملا ه4 "
Fo

* فو ائد الت大ا

ان الانسان لا قدرة له على استيفاء طاجياته الضرورية
 لا لد له من معـاونة ومساعدة قوم كثيهى العدد يتمم . بهم . . نـفصه ويكمل ما يكتاج اليه فـ حياته


1.r
 فالاصديقاليه مشتكى حزنى الا ولا أنيس اليه منتهى جزلى وقد قال لمض حكماء الأفريج ( ماذا اتعمل النفس الوحيدة
 ولو ألى حيت الخلم فردا هالانسان لانسان كاليد توس توسل باليد والهين تستعينبالمينبل هو ساعده وعضده ( وان الذيل الذى ليست لا لـي عضد ) قال ابن مسكويه اذا كان الانسان عكاجا الي غـيـر
 والتخلى ولا تِماطلى ما يرى من الفضيلة فـ غيره - وقدخطأ
 العنارات فى الجبال وبناء الصوامع فى الفاوز فقال انه لا تظهر فيه العفة ولا النجدة ولا السخاء اذ الـا القوى تصــير بالطالة فلا تّتوجه لا الى خير ولا الى شـرواذن يصـرون هنزلة الجمادات
 وأنهمعدولو ليسو! !بعدول فائما الفضائل أقفالووأعاللتظهر عند مشاركةالناس ومساكنهمه فیالمالاملاتوضروبالاجتماعات

 عضو من أعضاء البدن وقو آم البدن بتام أعضائه فاذاً الالجمّاع ضرورى وعن الاج
 للتكافل أركان وهى الألفـة بين الناس والعدالة فيا ينهمه

 والاتحـاد وصار التعامل بِنهم على أحسن والته وأهو وأقوم منوال



 وينهضون لاستخر اج الفو امض وابراز المنترعات وتستسلم

 والتناصر يصبح •يِسورا - قال سقر اط حكيم اليونان ( انى
1.0

لا



 بجميع رغائها فان ظن أحد أن أُمـ ألو

 وأما العدالة فالأ نها حيـاة المُتمع وروح العمران فاذا

 ترى أنه اذا ساد العدل استتب الأمن العام وتو طدت أرأركانه






وـينقس التتكافل الى تكافل عائلى وتكافل اجتّاقى














 القوانين واللوأح م والمهندس ينظم • والطبيب يعــالج العلل







 قد أفاد بنى نوعه - - فــــداً لمن كانوا مفيدين لبنى نوعهم فقد
 .



أعلافها وتلمو عا يراد منها
 فيهم التـكافل عت لهم .ذذلك السعادة وارنقوا الى أسمى ذرا
$1 \cdot 1$

 ما الستطاع انحطت مكانتهم وذهبت ريكهم ورمو ابآنغسهمالى
 اليه نغوس أفر ادها الـلكو نين لها
——



 تريد وتختــار فالتُتهر على الخضوع لقو انين أجنبيـة أو أولي التخلق لعو ائد هي ورلية والأمة المستقلة هى وصاحبة السيادة التامةَفى بلادهاوهى



1.9



 تلك أمه مر"ت بها ظا أوقعتها في يد الأجنى وتحت نيره ومحلتِا سوء استبداده ومعلوم أن الأْم التى ;اها اليوم فی هنا العالم الم تـك





 وعل وتيرة واحدة حيث أن لعضها الحسن خلقه وتقويه فسعد




بل على الشثاعر والخواطر الواحدة فان الروإبط القلبية العقلية




 معززة الملانب فتهمل شؤونها ويطأ قدمها باب التعمم والرفاهية فتحيط بها وها ظللاتات تكون نلاء وعناء لا تسلم من مرضه بل برما قضى عليها

 ( تغيرًآيقوم بالأمهة فى يوم كشروت الشمس وغروبها • وأنه قد تَكون الدقيتة الوا احدة سبيًا إسعادة الحياة أو علة لشتائها




い




 واستتاب الاْمُن العام
WV

* , والــكو مة الملوكية الشوروية الــكو مة صـفوة رجال من الشعب يترشتحون لتولى





 الذى هو سياج المُتمعات وهناط راحة الشعوب






وتبابن الأقطار
 ينتقل

 حتى اذا هجعت يتدرّف فيّا بالِ رقيبو'لا رصيد -- وفي يده أرواح أمتـه يـن على من يشاء الحـياة ويقضى على •ن يشاء بالاعدام فال يلبث هذا الر جل حتى يخون ما الئمن عليه فيتنع هواه ويصبح •نستبدامعتسفًا

 أنا الثـر. وأبى الظلم. وأى الأ ساءة.وأخى الغدر ـ وأختى الالسكنة

وعى الضرَّ.وخالى الذلـ ـ وابنى الفقر .و.نتى البطالة ـ ووطنى الخراب.وعشيرتى الملالة
 .

 . وتتوسط ببن الـلوكية الطلة هيئات حكومات تقر بـمن هذه أو تلك




供 نواب الد'. .بسمو نه مجلس النوّاب

 ولا حسب حيث المبدأ فى هذه الــعكو مة هو المساواة وقصارى القول أن أرق الـلعو مات هى التى تضهن


 عمت العدالة أرجماءها وتناولت السعادة أفر ادها


الهلاثة البليلة وهى الحر بة والمساواة والأخاء.
MN

* العدل أساس المبك
 وضix

 الأْيل . والظل الظليل . والشُجرة التى خنى منها ثمارالعوارف

110
 معت الـكروب . وأخذت كمجامع التلوب . ومالأتها سرورا


 وهـ صار المو ات خصــبا . واليابس رطبا . والضـــيق فسيـا ,العليل صحيحا . فهو شفاء الأ بدان . وأصل ولما ولما الحسان . أهـ . . الشرائع . والأس الذى شيدت عليه شريعتنا الغراء . وملتنا



ورام بنفسه فى مهاوى الوبال فالعز فى اقتفاء آثاره . والاهتداء بأنواره . والذل فـ فـ عدم الوقو ف عند حده . حتى فى نغس ضا ضه الده



وتتشـ أعالا الفلاح . وتخصب البلاد ـ وتسعد العبـاد . قال ول تالى (ان الهّ يأمه بالعدل والاحسان) وفى الحميث (بالعدل قامت السماء والارُر ) وقال الشاعر



 استيفاء الحقوت هاديا وأد.:يا -- والـ همة فوق العدل






 العدلقامتالالرُضورالسمواتوتزَينتابأنواع المبراتفالشمس

IV



 لبنى لعضبا على لعض وتصادهت وتلاطمت واختل نظامها ومحى رسهـا وذهبت أدراج الرياح هباء منشورا

* عدل الانسان مع تفسه

اذأأنتلمعرف لنفساكحقبا هو آنابها كانت على الناسأهونا

 والاحسان وألىق تغسه فى مباوى النـل والخسر ان وأهمهل فى جانهّا العدا والوفاء . فياته والمات سواء حيانا كالموت ان لِ تَكن




التطبع عكارم الا خلاق
 ومن ذا الأى يكب لنفسه الدطب وسو \&المنقلبـويرضى بالقعود . عن طلاب السعود . ويرتى . بها في . كمو حة الهوان


 كنا فى غفلة من هذا : يوم لا ينغ الظالمين مغذرتهم ولهم

الlالعنة ونهم سو عالدار )
$\sum 1$
عدل الرأى مع رعيته مما لا يكتاجِ الى برهان ولا يختلف فيه اثنان أن الراع الـى
 السعود ومن أفقه أُشـرقت الأُقار على كل مو جود
 .


119
بل ما يمبم الـكبيي والصغير . عهـلا بقوله صي اله عليه وسلم


زوجها والناظر فـ مدرسته وهلِ جرا



فالدين باللك تِوى




 أهيرا ـ واماما كبير ـ وهكذابعدالمات . تخالدذ كرْالحسنات
 فدار المار علي العدل والانصاف بين جميع الرعية


$k 5$
عدل الرعية مع راعيها
يكون بأطاعته فى صالح الألمّور • فى الغيبة واللمغـور
والتودد اليه . والمافظة عليه . وثـــد أزره . وتقو أـة أَمه

 لا'حدها الا بصاحبه
余

 ( واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبلعهد الله أوفو ا ) وأن

 وحيد الخصال فيرتقون ذروة الـَمال



MT
عقائدهم مجتمهين على انـار الظم بُمعين علي اضراره اذ هو



 والمرج . ولادخلولاخرج . وتُبف البحار. وتذبل اللأثـجار

 ألميا ) وقال عليه الصلاة والسالام ( الظل ظللات يوم القيامة ) وحق النّ ان الظلم شوم وقال آخر
ألم تعلم بأن الظّا عار ج جزاء الظلم عند الهّ نار
فو ائد الأمأة ومضار الخليانة

 والمجد وهى الأِّساس الذى لابدمنه فى اقامة الحضارة وتشييد

性 !!بـاد العمران لِير هدوت واطمئنان فان الانسان ان لم يأمن علي نفسه وأولادده وماله فال يكنه أن يقوم بأى عمل فيقف




مداركها وينتهى ذلك بضتف قوتها وتفريق جتمعها






 علي السهوات والارض والجمال فأ بين أن يكملمهاوأشفقن مها
 لا اعان لمن لا أمانة له ولا دين لا لا لا عهد له

ITr
 بالنعمة وخبث فى الطوية وسوء فـ النية • طال تسالى ( ان اللّ لا يحب من كان خوانا أثيا ) وثال الثاعر
 فابِد هديتعن الليانة كلا فـا أهلا وثال الآخر


 وألا تشش" أحداً فى معاملاتك وأن تحافظ علىمن جمل تحت


20
تأثيح الأخلاق الفاضة فـ الأْم





السيئة القبيحة سميتخلقاسيئأبيما . والكلقى النفس كاللما

 حسن الظاهـ فـكذلك لا يتم حسن الصورة الباطنيةالالا اذا استعكلت وحسأت بها الأخلاق جميمها وأمهات معاسن الأخ خلاق أربِ فضاتئل الأمانة والعدن والاعتدال والشجاءة
 والتبلّه والدهاء والعناد والـكفر والشاك والاثشراك والتطير والغيرة ويدخل تحت الظط النى هو ضد العدل حب النغس والاستئثار والطمع والبخل وحب الرياسة والئرالتسلط والا فتخار وكفران النم والغضب وحب الانتقام والحسد وماأشبهذلك ويتدرّج

والشرببوالشره واللرص والتبذير والتّتير وخلافها
 والـجب والذل والمزع والخساسة والوقاحــة والرياء والالقت


180
كالسخاء فهو وسط بين التبذير والتقتير فال تعالى ( والذين
اذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوا الما )

واشرجوا ولا تسرفو ا )


 وثال الا خر
 فهذه الأ خلاق الفاضلة اذا تعـكنت من أمة وتعككت بها فى غدو"ها ورواحها وفى سرها وجهر ها فاللا بد وأن تكون ألأهة ألا حية راقية أمة مستقالة قوية "هابها الألمّم • قال الثاعر ايسد نيالالدِّنوليس الد

 وشوكتها ونصير قوتها وصولتها وانظر الى الأمّم التى انحطت أو تلاشت تجد أسباب

ذلك طرحهم لأخلاق الفاضلة والصفات الـطماملة






تبعا لدرجة ها حصلوه من كم منـا
\%
قوام كل أمة برجالها ولا رجال الا بالتر التاية لا لاهاهى التى





 أُطلـ رجلا - هذا هو المعنى المراد بالر جال هنا وقليل ماهم

وكل من تصفح كتـ التار خ القديم والحديث يجد أثه ما انكطت أمــة عن منزلتها الا لانها عدمت رجالا .




 السبل المتقيمة والتنكيب .يهاعن سبل النى فكز أمه حية لها فن شأن حياتها أدوار عهر انية تصصد .
 لا السعادة واللياة الطيبة الا اذا توفر حظه من الصنات الفاضا




وبركتها الا اذا تعهدت بالِراثة والثماد الميد والبذر والسقى كذلك الانسان لا تـوق عنه خير ولا نفع ولا انتفاع الا

 -فتقر الى التاديب والتربية الروحانية كا أْه مفتّرالى التـي


قال عليه الصلاة والسالم ( أدنى ربى فأحسن تأديى)

 وهى الڭاصة التى .ها يسمى انسانا أقبل علي الروحفاستـكمل فضائلماهر فأن ومعلوم أن الارادة النفسية هى كعير ها من اللطانئف الو فى الانسان ساذجة فى مبــدأ زشأنها قاصرة عن الجو لان





179
حتى تِسنى له أنيقوم بخدمة متت بلغ رشده و ووى عليها ويكون

 , .


 على أن الاد




 غاذا أهمل الناشئ مه ما علم من سنا
 مع الهمل اُو يفترس ع الـباع الضارية فارى النفوس من


 العلو والافتيات



 تسالى ( والدر, ان الانــان لذ خسر )



 واليئة المجتمهة
*


IW
خلق الهّ سبحانه وتعالى الانــان وتن الياه وها أودعه فيه من الحواس المرشدة والنس المفكرة والمقل المدبروالبيان اللصور
 تصرف فى أنواع العالم وبسط بده علي كل الـالعائنات وكان




 خيرات كثيرة وبركات غزيرة ولم يُبله على ما هو عليه من



فـ مناكهيا وكاوا من رزقه )





فى أعال ششت ولا يكصل الا على فليل من الفائدة . وبعضا آخر لا يصرف الا النذراليسيو من ذلك ويستحوذ على كمير





 الا حسب القو"ة الباطنة وككا كانت هنا هنه القوّة كامالمة كانت قيم أعال الجوارح تابعة لبا والـكس بالجكس قالعليه السانم (الناس يعملون الخيرات وانهم يـعطون أجورهم يوم القيامة

على قدر عةولهم )
ولا سبيل الى الاتيان بالأعهال "المة الحسن عالية القيمة



( ان الهي يكب من الهبد اذا ممل هملا أن يتقنه )

Mr










 التفاوتفىالمالومات - فن يرغبـف زيادة ر.يهو كثرة فائدته
 هذه اللkائنات قال تعالى ( وأن ليس الانسان الا ماسـى الا

 وقال عليه السلام ( تعلموا ما شئتم أن تعملوا فلن ينغنع النة

بالعلم حتى تعملوا ) وفى التوراة ( حز"ك يدك أفتح اك بابِ الرزق ) وثال عمر بن الخطاب رضى الهّ عنه (لا يقمدن أحدم الما

 هلـكهة وiالـكسل شؤم وكابِ طائر خير من أسـد رابض

 وقال Tآر

 وقال Tآخ

(الم فوا لو لاالتزاحممفالأْمورلا"


iro


 عا به يت يتخا من الحقائق أبرزتها لهم معاول البحث فأصبحو آمنين








 الئوع ويتق ألم البرد من نحو الريش وأورات الثنجر وجلود



Ir7
اله فـ جسـه من الانهـات
, الانسان عاركب فيه من أصل الخلةَ وها أودع فيه










ولا بیى بان نـيانا



 ملى مثل هذا الثوب الأرُرق وهكذا حتى ينتهى . بهم الأْمص

Irv
الى ضرب من الثياب يدهش الناظر مـرآهوريوتالخاطر معناه و"م ذلك لا يقفون عند هذا الحدولنمهما كانوا يمعلون وعى هذا المنو ال يرى الانسان جاره فـ عيشة راضية الوانوفرت


 عن ساق الجمد فى سيره لنوال بِيته ان لهّ فى اللـالائق سرّا لا ترى ذرّة منالـَكونالا هــنه دارنا بها زامتا عانتا




$\leqslant 9$



وذويه ولا ديدن لهم الخ التفنيد واللو علي الخطباء والـكتاب





 وترد جاح الضالين وتصلحما فسد من أخلاق الولد بنـوتوتؤر


 الفباهة وأخذتهاللـكنة .- وبدلأنـِ في خطه من كل قلب شهوة حت أُصبحوا يقولون ان جناب الـكاتب له عبارات لا تخــا ركا كة التركيب وجفاء الأُسلوب عن الفصيح الألوف فـ الـكتاة والتأليف الى غير ذلك ولا يعزب عن الأفـكار اندفاع أغلب الصريين الى
ir9
 حينا يسمعون هذا الـكام يِيضدونه وـنصرونه وعيلونعن

الذلطيـ أو الـكاتب

أفبعد ذلك نرجو تأثير اللطباء والــكتاب

 أُغسنهم بالوعظ والزجر عن الثهوات والمرماتاتوالانجكرات



 والهوائد المستحسنة - وياحبذالودامذلك فقدخلفتمن.لعدهم

 غير منقادن لواعظ ولا كاتب فبدلت نمسة العظمة والظهور


 لاغتناملذاتهم ( ان الهَ لا يغير ما بقوم حتى يهيروامابابنسهمم)



 أرادها لا ميص عنها ولا مناص منها ولاراد لها اذا ما أراد اله ذل قيلة رمالا أفبع ذلك ;رجو تاثير الخطباء والـكتاب




 اليه ويسرع اللي محلات اللهو والطرب وبابـلــلة لا عجب فى عدم تآثيم الخطباء والـكتاب
$1: 1$




 الهّ التى قد خلت فى عباده


 على السه لـعزيز
0 -




 وتحدث عن الحوادثالواققة . وتقدم لكْو ائدالفو ائدالنافعة

فتهيك الى مناف كنت بها حفيا . و'بدىى لك ما ما كانعناك






 لارئيس موقظة . ولالمر عوس موعظة . ولالتجار سوت بضا ونائع

 وللجغر افين استڭشثاف خطط والآار

 الامكاز . وما هو صائر في المالكك المتمدينة. ودائر بين الالوك
 هود تجدد . وشروط تؤ كد . وآثار تغير . وصسماب تيّسر
$12 r$
وما بِهنم منزناعومقاتلة . وخداعو وغاتلة . وسكونورهدنة


 وطراهْ اللطائف . ويعرف اليوائد مذمومها ومدورحبا
 ويقتى ماسن الآثار . ويكون كانغاطاف مشارق الأرن ومغاربا.وجربج .

01





 ذلك قاصرا الحلى الأْممفقط - بل الأْمم والشعوبوالقبائل





 اللد الوسط والتاعدعن طر فالالافر اطوالتمر يطفى التصرف







- يطو"قون ما بخلوا به يوم التياهة )




1：0
الاتِ．

 جع天ر（


 وقال آخ

و اذا
 لدى الأقو ا م مصنبة وقدرا تفر＂د فـ فرنب حالوت تؤ ذ．


 وان الوفر فی الد نــــا بـخل وكن فی طالة تزداد فيهـا وخير الناس •عتّصد ليــ وكن فی كزأهر ذا التدال


来来巷䉼

OT
اذا رزقتم أمو الا عظيمة فيم تصر فونها


 وتتصرّف صروف الزمان و"تقام محـالما الأفرالح والأْ حزان وعليه قو المالصنائعوابر ازمكنوناتالمالموموهو وفك طالسم الفنون ونجاح الاختر اعات والمشروعات وعليه
 السعادة وامتدت عليه غصون السيادة والتفت النـاس حولهُ الما وأصتح الـكمل أهله وتشرّف الـهى بالانتساب اليه والسىى في التقرب لد

 فیع هكذا يكون



ISV
العزة فاذا أنفقف الأعكال المبرورة والمشروعات النافة كا








 يشاء والهّ واسع عايم ) وقال تعالى ( لن تنالوا البدّ حت "تنغقوا




 وعلى وجه العموم يصرف فى كمل ما يعرض لك عمـله

ولا يكون خارجاعن حد الشرع والـكمال والاعتدال
OF




 لئس فى استطاعته هم وعلي هــنا القياس قد وزعت الأعالل على الفريقين






 الهد فِهـا بن صغات الصبر والاخلاص ورقة القلبِ ودعـة

189
اللأخلا $ذ$ ذا
 وتشاركه فيجّعمشاغله وتها


 . الذى يكاتاجون فيه المى عنا
 خوفا عا وهى الـل大









 وقدر عهلما فى الهيئة الاجتماعية حق قــدره وطرد من مخيلته


 على الزوج اللازين البائس فيفرج عنـهـك كر به ويطرد جيوش

 سعادةوهن اللـزنمـورآ - هی الت تقول للر جل ألعد عناك ها أنت فيه من الغم واللميرة وأخرج لعملك سهيأوراءرزقك ألك

 المرأة هى الحدى الماملينفىزيادة المنس البشرىوتقوتي

101

 فيأيامالمحل ووقت الر ضاءة ولا يشاركها الل جل فـشى




باهمالهاشؤو ونم و"رَكrم هم وشأنهم بلارقيـ






 لها المرأة هى ذلك المُلوق الذى ملئ حبا وحنـانا تمرف


 =





 "







10r
 أولا







 ! ك كياة ! ال
 تقوْ








 تأثير الأم العاقلة علي أولادها من جهة وعلى زوجها من جهي




 تالك المهمة الشاقة




100
بالواجـ عليها أم مى مقعرة أوجاهلة هنا الغرض • وليس الجواب علي ذلك صعباً لالنمشاغل النساء المرياتمعروفة






 وعليه فان همل الانسان وسعيه فى نظر ها لا كمكن أن بِبلِ








107



 زوجته صبيحة ليالية العر سى وأْا الثانية فنها






 هذا هو حال المر أة النصر الاة وتا



loV
والشجاءة والاقداه ورباذ الجأش والمؤازرة والمؤ اخاة
 في نفو سنا فصار الالعـرون وه وهم يزيدون =
 الفا وهى نسبـة مؤنّة









السيئة الت كن عليها ":وم




101
L

 زوجة صالمة عاقلة فنكا





-ن العلم والتر بية وليس أغرب من قول الذينَأعهاهم الغرور والاستبداد







109
التعيم فى احدى مدارس القاهـهة أو الأقاليم • وهنابِجبأن
 غتلفان وان القيل النى نلنه من العلم هو قشو رولوأنـهؤلاء



 القوم فن المجتمعات علي آدابهـن فانهن من الطبقة السفلى فـ بلادهن وأ كـْ هن لا يعرفن لمن أبا ولا أما وقدنزحن الى الى
 .
 تربية البنات تغسد آدامْن دعوى باطلة ولا أجدمانعا أبداً . حقوق العلم والتر بية عملا بقول النبى صلى اللّه عليه وسلم (طلا العلم فر خ على كلم.ملم ومسلمة )


 اللـ
 =
 آخذة سبيل الاءتساف لا



 شركة أوطانُنة الذئى فيه



171


 هن الا;زوعات مع ملاحظة مناسبته لِأرض والتقاليل منه أو أو



 البلاد يلحو


 لز
 بكودة التربة عن الألعالِ


$17 \%$






 القيام- وبتفاوت العمل على ها أوجبه القانون بلا تغرقة بين الاعُاظم والصغار ومنها الصناعة وقد تكون كالتجارة مو جهة الى اجادة العمل وتحسين المصنوع مصأى فيه الل :خوالمناءوتوسيعدائزة







باختلاف الزمان
وقد يكىن ادخال بقية الطرق المستعمطة بِلب الرزة التى

 تدخل تخت عد أو يحصيها كتاب لانْ الناس كملـا رأوا منـبا

,لا تنخصر والابدمن وجود تلك الطرق بدوام الزمان
 والموت أحسنمن السلوك فيها المتمقين

 ـيـ



 عن سواء السبيل - الآداب

00
الناس من خوف الفقر فی الفقر

 الناس طول عداد الناي فلم يعطبا حعها من الانفاق وضيق على ذوى
 .و جودهه

 بل الـالجيات والضروربات فا كان أج




 الفقر مسرعا الى العوز والاقلال وضرب لذلك الأْمثال عنـ

170
 بالتخوّف بن مصير هم والوقوع فى عاقبة أَهـ الـم



 -ن يعطى من ماله ما لا يستحق لم لا لا يستتحق هها أن يِبعثر

 القر ابة الشرعيبن فهو معهم فقر اء فیأنغسهم وان عده وهم الفقر |
 البائس ومن ضاقت وه ذات اليد عن ولا وازم اللاياة بهنه الحالة




البسـط فتقعد ملوما محسم_, ال




 الذى يحرف فی غير وجهته وما خلق لاً جله من النــافـ في




 واحدة بال نڭكران


 حسب البعض أن السرف لا _ِكون الا بالانفات فى المعصية
 الى أنه فى الأَخـيرة سرف ما هو فى الير مات وهما رأيان

- ITV

لا بد بِنهمامنوسط كما هو بين السرف والاقتار--والعدل نى







 الر قـة بانسلالخ رمضان وك




 في فههو ولا التباس فانها كالا من الصراحة عـكان يدركا معه حت الأميون






 خوف الفقر فـ القتر وان خاف من نسبته الى الاسـرافـفالح سرف فـ الخير

 عليه نفسه فتعفت عن ذل الما



 ما يُعهل رأس مال لحياته فـ مستقبل الزمان

179
أو كأن رأى من أو ائك من قضى على عائلمهم بالموت


 الالضطرين--أو كأن شاهد منهم نسمات من اليتاتى تدور فـ




هـقتـين و ومن يخافون العقر وهم فيه
النوال والسخاء في هذا السبيل وأثمثاله خير وفضل أما

 :بين مناز ويستجلب اليه البهار فان البيت فى القلوب قوى الدعائمهتمن




أما ذلك الييت بيت الو اساة والا حسان فهو قرّة عين الفقير
 زخرفه ليدوم بدوام الناس فى الوجود وهن الناس من تجله يسهل عليه الانفاق فیالا ستطالة
 الأفزالح والآتح وغيرها فينفق ملاله وراء الناس ويجّع الى
 هن عشرات - ينفق هذا وهو مرأالح القلب غير متألم مكـا

 فى الطالب ازداد تقاعداً وتباعدآوكان هذا حاله فيك كل دعوة
 .
 وأن غيره من طلاب الشآ; الباقية عابث مضيع للال فی غيه
 الوجود بقليل ودأب على تخ كيره بالشريعة وتمثل له بآيا الها

MV
وأعالل أَهلها فعدل



التربية فى الصغر فانها أقرنـ اللمنفعة وأدنى الى الانتماع يعد" هسرفا شرعا كل من صرف هاله أو شيئًا هنه فـ





 كـلا تِـَا



07

* فو ائد صناديق التو فير ان من أهمرما يجـب أن تصرف اليه العناية هو غرس
-بادئ الاقتصاد والتوفير في نغس الأولاد من الصغر حتى
ترّاك اليه نغوسهم عند الــكبر

ولا شاك أن صناديق التو فيرعظيمة الفائدة في كل بلاد أنشئت فيها وعلى الخصوص فى البالد التى تكونفيها أبواب

 من قلتها فان القليل مع القليل كثيـ

 الأعظم هو عدم وجود مالل متو فر لد هـه عم شـدتّة حاجته اليه

 رعاياى يٍ.
 فقد أَناع الألصل ومن لم يعرف للغنى قدره فقد أذن بالفقر وطاب نغسأ بالذل وأسباب الاقتصاد عدِدة وـن اياه بفيدة وفو ائدهجة.
$1 V M$
وعو ائده عامة فان الأمو ال المتصدة تّفم صاحبهاعند وقو عه
 وقال الشاعر


 ما زاد ويسر ما تعسر وششرح صدورا الانت منقبضة وساعد

 النفع • المليل الوضع ونم








 بذخر النقود عند مسيس الــاجة اليها - - وذخر النقود فـى


 | الماجة واقتضت الحالة وضع صناديت التوفير لذخر ثلاثة أو



عن الثـرور وجعلهم هن الذين يحسنون صنعا
oV




 وأطوارهاتأنمل وافتقاد بَجلت له في أحسنجلباب وظهرت



届
 والسكك الحمدِية والأسـلاك البرقية وما أفادته من تسهيل المواصاتات وتقريج المسافات فقطهت الفيـافـف والفلوات , اخترقت المبالوالا كاموالصجر اوات وكثرانتقال الالأفراد الى كافة المالك والبلاد على أحسن أسلوب وأتم نظام مـا



 -ن النصـوعات التى عمرت بهيع البقاع









 ويكسبون وفى ذلك فايتنافس المتنافسون

O人
وهِ روه
 وملل وصدأتمرآة الجنان وسئهت القوىوالألأركان وبند





INV


 طلولها وديقة وأغصانها وريقة ذات ألوان وأفنان وأ كا ألم وأ كنانوثمراتحسان قد فاح الطيب من مبامه أزهارها وصا الديدانفَايل تايل النشوان أو القيان الدسان وقدهمئتمن

 وربزأريزها وحسن تطريزها وأبدت منسوت ونترت على الزمدد أصنافالدر والياقوت عاليها •ن
 الانغس وتا الاعين منأنمارذات بهجة وأزهارتنغش المهجة
 وعبقرى حسان



 قدروا الهّ حق قدره ) وانشرح صدرى بالوقو ف علمعغانيها
 نورا وانقلبت المأهمل •سرورا
09
区

 مدنـة ذات معاسن فيها أنهار من ماء غير آسن روض








وتدريس أفنـان وقضاء أو طار وضربأوتار كل نفس


 .

 وكم من معـلم اللعـلم فيهـا ونا ونا فصلان شئت فيها من يصل ور واما شئت فادن من الدنان






 زرعها أصفر كالذهـ

فن الناس من يسكن هصر ليعدّ ها عو ناعلى تقو اه وهنهم
 الميوم وهذا يخفل ليله الى الصباح أو يقطعه عا هو عليه ملوم

!ِس له منها الا الاتِكاج . نضضارة الزهـة
 مناظر ها للناظرين مشارق وفيا وفيا وجوهكالبدورالبوادر


 من الأ, وارغيلا




 ويركب اليه الالك والمنود ويكون النــاس من مانه ولونه

1A)
المهر ورود
ذلك يوم بمحوع له الناس وذلك يوم مشهود وله فيكل سنة أُحل هعدود

 7 .
فو ائد النور ومضار الظلة

 والفـKر جودة - ألذظرالى الیصفور فانه يُصفو حاله في النور


 الشمس يزوره الطبيب ) وقال آخر (لا بد من طبيب للعائلة والأفضل أن يكون هذا الطبيـ نور الشمس ) والظطر أيضا
 السعادة وأصل الوجود وسبـب المْوّ والصعود وعليه هـــداز
 الاعتناء بوصو له المى علات النوم واللطالعة

71
 ان للغة العر بيـة من الفو ائد خزائن لا تُنفد وكنوز الا


 ووهادها وراد مـوجها ووردد مناهلها - - ومن الثزايا التى


 طباها وأطو لبا في النر باعا فيمكن أن يؤتقفى القام الواحد


 لأهن زنل فيها كتاب عربى ميبن تلاو"ته من أعظم العبادات

NA



 أردتم أن تكتبوا فـكـرآ تأمنونعليه كرورالألهأجيال فا كتبوه






 في هذه الأعصر: كثيّية وليس فـ اللغة الهر بية كمات اللدلالة




 . الأ خير اصطالحاتات صناءة ) وعـدد مواد العر بية . . ع ألف الف


 فى التعبير اللنـين ها آفة العلم والأدب 75





 فلهجة الٍ
 فى مبادلة الأففكار المْتلفة عليه هو اللسان الدستحيح الشريفـ

1N0
لسان التحرير والتأليف --- أجل ان اللغة الـربية.مفتاحالهو

 الى أبناء جلدته فيستجلون ضياء أنواره ولايبَدون فـلاطريقهم



 ويندمون ولا ينفع الندم حيث زلت القدم





ما صارت كذلك الا لمجرهها
 U كان السواد الأعظممن الشرقيّن هم المسلمون وكازهـا الدين الاسلاقى قأمأ بالقرآن المهيد الذى هو باللغة العر بية لزم

1ヘ7
 الاسلالى وهلاك السواد الأعظم من الالعريبن دنيا وأخرى الألا

 أحبه أحب العرب ومن أحبهم أحب العر بية ومن أحبهاعنى ．


 الأْ خـلاق ولو م يكن فـ الا



 فـ الدارين ثره
*) فو ائد تهتد الشوارع ونظافتها وانارتها


 المّدين قطبنر كـكالشوارع والأزةتضنتكة معو جبة رديئةالتبليط والتخطيط مظلمة الأرجاء قذرة الأنكاء بل يطلب منهم دأكأما

 امتداد النور الى مخازن الناس أو حواليتهتهم فيجعلهم مستعدين رلخاتات الليمغاوية والدرنية كالسر طار والن والخنازير والسل والأورالم ونحو ذلك -- واذا كان مهو جا فانه يعسر انطالاق



 فضاللا عن المؤذيات التى تِّم من الشتاء فى تالكا الطرق الوعرة

 الأُشغال وتيّبرع الفقراء الأس الذل والهوان ولا يبتى سبيل





الرديئة ومىالاة لحقالمدنية
72

علي كل



 الدئب وعرف قبل اتتشاب الحرب طريق المرب فقد باللزم فان النفس أقوى ما تكا لانون اذا وجدت سبيل النجاة

119
,



واذا اتسع للانسان البنج فليحذر أن يضيقعليه اللمرج






 ويرميه بالةصورد والتقصيد وبابلماة ينبنى لانسان أن يكون الحزم قائده والتبعر







ويعمل فی حياته تيتعقل وتدبر وتيصرفىالعواقب





 مدارك الوحشية ان大ا تستعمل الطيشوالتسـع عوالتساهل وعدم

النظر فق اليو اقب




 .

اذا|لالر علم .يحتل قدجدّجدّه
 فالتدبير يفعل مال لا تغعله القوّة والنظر فی العو اقبمن

70

* انْ الما


 -ن ساءت خطاته



 ذو قه كأس المامام- فـهما أن المجوم

 . صفهة بيضاء--وان كانت طالحة فقد صبت عليه رها صو ط عذاب وأهحبهةومهباللعنات وصاراسمه لايذ كر الامه الا



والفخار أوالخسة والاحتقار








 هـنقمته ويسجل لنفسه الخـلـزى واللعنة الـي يوم الدين وحقت

حياتنا كالموت ان لم تمكن





 نافث على الخيراتأهل الملا وثال آخر

 فترى الـكر,
 اختلاف مطالـهم ومشر.بهم - وينقسوون الى فرق متعددة
 والقضاة ينظرونفالقضايا وما كـة المجرمين - والبندسون


 －ن الالال يساعده فى الحياة أو ليؤدى والجبامفر وضاعليا وليه وهو
 با كيا علامة له علي شقائه فيها وعذا الها الدائ النى لاين النتهى الا باتهاء أجله ويموت باكيا من شدة الألم وينتقل من داره التى يسكنـا الى القبرالذى يُعله مأواه ومسكنه ويصير جسمهالنى النى









اذا قعدت وأنت صغيرحيث تحبَقعدت وأنت
كبير حيث تكره
 النفسا نيــة المُتلتة كالتفكَى والاحساس والالارادة صادرة عن
 أو الروح - وبا أن شعورنا بِّقى على حالة واحدة من الصغر

 ولـكنها والصحة والمرض كا أن المسم مصتبط بها ويقتسها أحو البا كالفرح واللان وخلالافهما

 حالة من أحو ال النفس تُتو لد من أتر ظاه اله
 عن أثر باطثى فى النفس تحتبر تْفاءلا سببه النفس

وينتج من ذلك أن الأُحو الالجسمية الظاهــية تكون
 وأقرب أجزاء الجسم من النفس هى الأعصاب لألمها


 الأعصابT آلاتلمنس والأعصاب تكونففالة امابواسططةالتآثيرات الظاهــية
 والـكهربائية -ـ والباطنية كدورة الدم والأُحوال الصالـا الصادرة عن النفس -- والأعصاب منها ما "ترسـل الآلا ثار من ميط




 غريب وكحر كة الدم عند الحياء والمجلو كحر كةالآعضاء

الصادرةتَغظا كتغميض الميناتقاءخطر . والحركاتالتقليدة

 وان كانت الختيـارية فالمرن عليها يُعلها كالاضيا فالنى يتربى بأخذها تصيراله عادة وطبعا لآتحتاج فیصدورها الى ارادة منه ولا كانت النفس فى الانسان أمارة بالسوء هميالة للشر طلاهة اللر احة احتاج الناثئ في صـغره الى الى مزيد عناية • فن ألهم الهّ والده ألن يرضهاه ثدى الألمأدب والجمد من هـغره
 صدره وذروة المجد هـى نظره وخدهة الو الوطن كل أهله فلا فلا

 مقاما وأرفع منزلة من أرنـ يدنس سمعته أو يلوّث صيته بالانكاباب علي اضاءة الوقت فيما يضرّولا لاطائل تحته فيمقت
 ومن أَّهلاه والداه شبَّ والـكسل قرينه والاوايةقطينه

والفقر أليفه والعجز حليفه يعيش ليأك كل ويقتل الوقت الثمين
 وافترسته يغالب الزمان واذا كانت النفوس كبارا تما تمبت فـ مسادها الالأجسام




 ششق وهالك وكان الوزر فى رقــة التيم عليه ) وحينئذ فلا بد


7 V
屋


 عالم عليم وامام حكيم فيسمع قواله ويخثى لومه ويتقبل انتقاده

199



 المالمهور وبذلك تقوم الصلحة العامة علي قدم الأمأمانة وتسير

 والكاتب والتاجر والصانع لبذل جهده ف اتقان عهاله فتّقدم


 طهروا الططوعات من الثغر والتافه والساقط فلا بـسـر على

 ولا تلبث أن تبور ويضرب بـا عرض الحائط


 لمن يقدر علي تلبينها واجِبة ندائها والاصا واخة لمطالبها وتخفيف ويلانها ومصائهِ
 الغرض منه الارشاد الى الصواب والتنييه عن الخطاًا والِض على الصحتح • والا صار مجلبة للتقاطع والاح الا وقاد و همارالتنافر

 ارسال ما فـك كنانة غيظه من سهام التشفى والاتْتماص



 مناصمن الانتقاد
 الصحتح حق قدره وينظر فيه نظر من يريد الصو الصواب وينشد الهداية ويبحث عن موقع الخطل ولا يتحالى وتيغطرس شامغاً.

والهّ وحده هو الذى تغرد بالعe_مة والـكهال

 الاز انتة والتؤدة والتفكر والتروى من الــكمة والعقل فلا يقدم العاقل على أى عمل الا اذا نظر الـا
 هن الفكر الصائب ومن لم ـنظر فى العو اقب فليسالدهـ له




 قد جــع اله العدة فى أسرع مدّة من الفيلة المعدّة للاحروب
 والحراب اللوامع فلم يقدم ذو القر نين على فور بل تهمل وددلته


يجنعو اله خيلا من النحاس يجو فة عليها "عاثيل من الـ جالل علوءا







 والعويل ورفرفت يح:احيها على رأس الفيل وأقرَأَهَ السلام
 ذلك سخِ


 الاستهاتة وأشارت عليهن بأن تسير معها فئهليفقأن عينى الفيل


الضنادع وشكت ما حل بها من المور وظلم الفيل وأخبرتهن
 هال ك
 الضفادع ونقنقن فأسرع الفيل الى الحفرة لشدة عطشهفهوى






 القوّة
78

* فوائد ومضار التقليد

التقليد التشبه بالغير انخيرا فخير وانْشرا Tفشر والعاقل


T• $\varepsilon$


 عن العرب أحسن العادات وأفضل الصــفات وكال العرفان وأصبحت هى التى تضى العن الع والعمل على أرجاء المثرت الذى الدى
 الغر بيون بنا ألاعيهم ونحن أطوع لهم من خيال وتبعناهم تِّع
 الشرت فن قائل لاسبيل لنا الىالخرو جمنربقةهذا الانخكالا الا تقليد الأمة الفلانية واختار أمة من الأمنم الأربية أشري


 على سواها وهكذا حتى كثرتالالأ حزاب واختلفت الأمّالمال وصار كل حزب عـا لدهه فرها • ونسوا أو تناسوا الدواء الدواء
 ودينهم - هؤلاء دجال الصدر الأُول من الاسلامهم يبلغوا
r.o

 أو لأنهم كانوا مستكملى العدد والــدد بل لأ بهم اجتمعوا




 مشهورة وأعالهم تهضية اذ كانوا لايو الون الأْمور الاأربابها


 ليْيروا ما بأنفسهم ( ولا تتشط أمة من عقالنا أوتنقوم من رقدتها أوتستيقغ
 وتقليدهم فقأعالهم وأفهامبا أن لهم الستعدادا للـكهال ورجائهم الخير وتوسمهم اقبال الزمان وتبّم الدهـ فى وجوههم

وبالجملة التمليد غريزة أودعها جل شأنه فينفس الانسان لتكون داعيـة العمل ورائد الرقى ومبعث الحلر كة ومططلع

شموس البدنية والعمران
 موالما تقليد أمه وأبيه وسائر ما تِع تَت حو الا

 أتوه من جليل الأعال فان شاء فليـكن مرشــــأ حكما أَو







 ضالال المتون وكان تقليده وبالا عليه وضررآعلى من التفوا

حوله وحذوا حذوه فضل وأضنل

الربا ومضاره
رغد الهيش مبنى علي تَبـادل أعهال البـ والاحسان بين
 فلا مدنية - وان تجــد من دين نزل من السطاء الا وهــنـه

 التجرد من الانسانية والمدنية فلا يكسن ولا يكسن اليه ولا يؤاسى أحداً ولا أحداً يؤاسيه وهى خسارة كمبى يحتسبها




 الوجوه وكنوز الضمائر بِبارج الظاو الـاهـ , وان من النفوس نغوسا تؤثر الـكثير الـظنون من المنافع
r•^
على القليل المقطوع به منها وانغا ينشأ ذلك من بعدالهمة أومن الطمع الانئل - وما تلأك الأنواع من النفو س بكثيرة العدد


 ومتى هان علي الناس بيع الدرهم .در همين أخلدوا اليه

 على ما فيه من الجمد والعناء مظنون على العكس بما يجى
 والنهوس أكـثر ميلا وأشد ولوعا مـا كا كان من هذا







- 7.9

يتقتى أخذ ملل العير وهو القدر الزائد بدون عوض وههـنا

 النـين دخلوا بلادنا بأمان وعهود شـا











 قال تعلى ( يكحق اللّ الربا ويربى الصدقات )

象 العألئة وان كانت أخص الم 0





 ذلك الا عن تابت عحبة بين الزو جين لذآهها



 دونها دمامة الخلمت


「川
الأَ حوال ومتى نفدت الثقة انكات عرى النسبة بينها وعاثـن







 الجلمبة من الـكرم والمبد والشجاءة والعفاف








TIT
واستئثاره بها نفسه ولو رضيت الزوجة


 وحقوق الآباء علي الأنّاء وحقو ق الأُ الناء على بعضها فأما حقوق الأنـاء على الآ باء فهو الاعتاء بالتر بيــ الا

 والتودد لا بالقسوة والتخويف - والتسوية بين الأنشــاء


كلى ذلك كاه وعدم التفريطـ فيه

وأما حقوق الآباء على الأُنــاء فهى الطاءة وخفض

 , الخـية لا لا لخوف منهر وأما حقوق الأُناءعلى.بضهمفالمبو الا حتزاموالشفةة

والعدلفىالماملة وصفاء السريرة والمساعدة وغير ذلك - وما
 الاضرار به فوكول لهقاب الآباء متبعبن العدل والا نصاف
 أَه أدنى درجة من أشقائه أو من له الحق أل أل لـ الفضيلة علبد
 وتعليههم العلوم والآداب عن أول وانجب على كل أْهة تريد



 لِّداب بيعثانها فی أُنائهم وتكون العائلة مثالا للمجتمعات


 وكا تتكون الآباء تنشأ الأُناء فالا يستخر جمن الحديدالذهـ ولا بیجى من الشو كـ العنـب

نَشو الصضيرعلىما كانوالده ان الأصولعليهاينبتالشنجر
VF
.
حـ النغس فطرة فی كل انسان ولـهنه يختلف قـالة

 !




 ولـكن هنذ اليوم الذى اتتـأ الا نسان فيه أن يعيش فی
 .



فالـعكومة التى ترعاد






 الحـي


 ا
 شیى يـيل "
 جهيعبا على هذا الاحساس !لطبّى حت أضعغه أو على الأقل

رسم له دائرة محـدودة لا لا




 العمل اذا كان يكتوى على منمعة عهو مية رضى الناس أجهعون











أقرب النان اليه
وهانحن نميش اليوم كا وأحد فـ جانـبالآلخر بدون



علي خلاف هذه الأخ الاق
 كا أفرادها علي قلـِ دجل واحد
واذا ذ كر الم الوطن ألفيت هذا المجموع العظمبمؤلفًا





 VF
فوائد الوقار ومضار الاحتقار الا الوقار أو الاحترام هو عاك التربية فـكلا كان ناميًّفى

PIA
أمة كانت تربيتها جيدة واذا فقد كان فقدانه انذاراًابانحـلا



 أو جّيل أو ناف

 التيار القوى الا بخر قليل


 فـ الحمتية لنا

 ويرهبونها أشد الرهبة حيث كان مبدأ معاملمها الظما والقسوة ,اليوم اذا اعتدل مبدأ السلطة أنقلب الموف بنـاء على

819
حر كة رد فعـل طبمى و.متحرضات أخرى الى الـــتخفاف




 .





 ما تينغ عليها هوى النغس فليس بالنادر أن يتزوج الـ جل الـوأة وتلد اله أولاداً



عائلات وهدمها بدون أن يتعلق بو آحدة ويعيش فيهـا مع







原 يتضاربونو يفترقون وأيضاًا






KTI $\qquad$




أقرب اللفضياة من الحترالمالفضياع
وبالأُست نرى شُـيو يخنا يكتمرون الشبان ولا يثمقون

 من أصابها ويزاهمو نهم فى الأثقوال والأع عال ولا تأتأخرون
 على مصأكزهم


بلم ولت






يكصد رءوسهم وانهاك لـرماتهم وصبت اللمنةعليهموالمزى والهـذاب المين • واذا قأم الهداة بارشاد الرعيـة وأوالمفوا الأأ-ساعندحدّهم اذا ظلموا وعلمو همماذا جهلماو اوذ كروهم


 .
 مدافعاً عن أبناء أمته الضعاء فـمنزلة بين المنز لتين اما استقامة



, الحكماء ومن معهم


 التعذيب ورضوا بالموت كا وقـع ( لحطيط الزيات ) اذ قال

الهمجاج انك من أعداء الله في الأرض تأتهاك المارم وتقتل
 انما وانما أنت خطيئة من خطاياه وسيئة من سـجاياه -ـفأمى


 ولا



ووءظا وزجره لأْمهـ الؤومنين والذاره








TrE
 ليسيروام الأمْم سيرالأستاذ مع تلميذه وليأنوا البيوتمن


 "بديلا - ومن غيزرها فقد هاد عن العراط الستقيم
vo


 .


 الأولبي لأركار - الادنية الأر بعة الأمارة والزراءة . والتجارة والصناعة الثانية للرياضيات من فلك وحساب وهندسة وجبر

الثاثة للطبيعيات وهى المعدنوالنباتوالحيوانوالالسان ث القو انبن الهامة والــكِياء الـلرارة وقوانينها
 الضوء وتقلهالبريد


 وداره وحصنه فرجعت الحياة وان تعاظم شأنها وكبر شـكانلا , اتسع نطافها الـيكسرة خهز وثوب وأمن وأم


 شهوات الأ جسام وقوى العقولفـكها تِسابقذوو الشهوات


 - 10 -

اذ خلةت عاجزة دبرتها العقولوجعل احتياجهاسبياللا ستنياط اللميل والدقائت والنظر فى الــكثائفـ واللطانئفواستخر الج
 بها حتى سارع الانسان اليوم الى درس الطارئ فـى حركاله وسکناته فيسكن معه في جنته العالية التى لا تسمع فيها لاغية الا










 العلوم والمعارف ما يتاوم هذه المبكيات المِزنات
 والاحسان فـ المعاملات -- والمراد بترقى الألفكار انتقالها

 واحدة حيوانية والأخ المى روحانية - فالأو ولى مى الألأمارة
 الناهية عن النـكر - - والأصل فى الانسان أن تُغلب عليه

 تملكته الفضائل وصار بعد أن كان لا يسير الا حيث يقوده
 أما ما يظنه الناس أن المالدنية والمّدينحسن الثيابو الريئة جيل السمت أو من يأ كا أطايبالطمام وأشهاهويلبس أحسن
 عدم المـافظة على الدين والشريعة أو التـا


 أو اطلاق سراح الالوسر الذى يغدى نفسه وأسر_المعسر الا مسلوم أن الانسان لا يكمل حاله الا باله بالشجاعة والعدل .والعفة والــلم فهذه أمهـات الان ألان الا ورضوان الحياة بل هى الأُساطين التى عليها بنيت الاستقامية والـكهال والمدنية
 با قو"ة تنفذه

 والسنان والسلم والصلح فتربعوا فـ دستها أيام الدولة الأمأوية

 اللحم وأذابوا الشتحم وأهلـكو الحرث الحـر والنسل ظل القوم فـ ديارهمصرعىمن الجور والدسفتلاسلاح ممههمفنسوِامنشدة .الفزع الالٌ كبرحظهم من المندية مدّةمن الزمانو هم يتقلبون
rra
على جمر الجالة ويسبتون فی بحار الضلالة ويرصفون فقيود المبودية والاسترقاق-ـحتى اذا جاء (محمد على باشا الـكمير" خرر هم وأعتقهم وأطلق سراحهمه وعلهم العلم المققودودربهم على الحرب والضرب فضربوا بالمدافر والسيف وألفوا رحلة الشتاه والصيف فيوما تراهم للروس مهابنمين وآخرفىالمجاز







 وكانهم يساقون الى السجون ليت شعرى ما هذا الجمل والضالال المبين الديى أضرّ


rr.




 الفداء _ كالا ـ فان كلا المدرستين ( مدرسة الثشجاعةوهدرسة

 الأ جدر أن يحشر النــاس فی صعيد واحد لا تعرقة بين غنى





 وتصلح شأنها حتى لا تكون فـ أعين الأه هالى قذى بحيث

rr
والرياضة وترخص لهم اجازات أسبوعية وسنوية يقضونهايبن


 عليهم . كا رحبت - وكانت قبالا المدارس خاوية على عرو الما


 عإهما يتهافتون وفى فضيلتهما فليتنافس المتنافسون

VV
屋

 وناب • وتكتنفه الطبِع كصـأتب وأوصاب • فيدب معاطا




أتكلهما له - وليس هذا هال الانسان باعتبار الطفوليةفقطبل

 من القو"ة الطبيمية والالالامات اللفطرية ما عند سائر الليوات اليدفع بها الآفات ويصد الهجات اللهم الالا مستحة من العقّل



 بالا حتکكا البشرى -ومن ثم كان بدء صسوده من الما حضيض البيميمية المي


بترق الحاجة وتنو .يْوّ وسائلّ التربية والتعليم


 من بواءث انضطامه في أول حلةَ من حلقات الإجتاع

TM
وقصارى القول أن الانسان بعدأن كان يِسَّن الغابات



 التى توى
 تشتشب طرق الميشة حتى تولدت فيه قو"ة الاختراع وقوّة

 فى الالدن طلبًا لزغد العيش وهـ بابمن عناء البداوة فخططط المدن

 . وأوجد من المنافع فى المواليد الثلاثليسخر منهالمصلحتهاهماشاء
 الانسـانى أن جعل له من العتل سلطانا اذا أطلقه من وثات














ـهبهي نوره الى الصراط الم المستيم




Tro
.





وما كنتم تكتمون ) ولقد بُبت بالأدلة القطهية أن آدم كانرا اقيًا لأن المالق
 وحو ادنها أنست أولاده مدنية أبهسم خصوصاً لـا انقرض مـظمهم فى حادثة الطو فان وتشتتمن بتق •نهم بعد رسو سفينة نوح علي الجودى يطلب أقل عيش فـ الأرضو الذينتّاسلوا










 حظاكيف يكون للحيوان سلطان على وأنا أعمل وأختارولى قو"ة على الاختتراع - وأنتبه من ذلك الوقت ودقق البحث








 وقويت مداركه ووجدت عنده من التجاربحقيقةسطهاهالعلم

TrV
وفرع للا فروعا عديدة وأغصانا كانت ثُارها نجاحه وفلاهـه
 التى كانت أمامه واتخــن له مو طنا يدافع عــنـ وعرف كيف يكتشفوكف يخترقوالبحاروالميطات وكيفيوجدالروابط
 بعد الآلاف من السنين فالانسان الآن يغضل العلوم واتتشارها ليس ذلكا لالذي كان لا يعاشر غير الوحش بل هوالعالم الراقالمار المرك واجباته "العارف مقدار حياته
V
*
 عي ركن لسمادة الششر دكين ذلكأنعروج الألمأمعليمعارج الحق الأعلي وتدرج الشموبفىمدارج اللمإلألمجلى وصيود الأجيال على مساق الفضائل واشراف طوائنف الانسانعلى
 الحقيقية كل ذلك مشروط بامور لا يتم الا بها

هنـ صناء العقول من كدر الخرافات وصـــأ الاوهام
 بِنه وبين حقيقه الواقع وينعه من كششف نغس الا خرافة قد تقف بالعقل عن الحر كة الفـكرية وتدعوه بِـــــ
 وتصديت كل ظن و هذا ما وِجـج العدهعن الـكمال ويضرب
 على النفوس من الوحشة وقرب الدهشة والخو فـو الا
 رجفة واضطر اب يتطير من طيران الطيور وحركات الما البهاء ويسلك بهـ الوهم طرت الليفة مما للا أثر له فى الاخ الافة وبهذا يسجل عليه الحر مانمن أغلب أسباب السعادة - ثـ يكو ألعو.


 الفو اعل والأفعال وان من الواجب طرح عكل ظذفى انسان
rra







 . ودين (زرادشت) فى نقايا الفارسيبن وكثيى من أديان ألخر ومنها أن تكا




 والقالع بان آباءه كانو اعلى مثل عقيدته فأولى به أنيكون عليها

 ادرا كه فلا يذهبون مذهب الفـكى ولا يسلـكون طرأتق
 عليهم البلادة حتى تعطل عقو بِم عن أداء وظائفها العقليةبالملمت
 .

 سوت أوروبا الى تمدنها ظهور طائفة في تالك البلاد قالت الت الت الا
 ولو كان دينا هو الدين المسيتى وعارضها كشير من رؤساء

 نصلت عقول الا وروبيّن من علة الeباوة والبلادة ثمثركت
 :لاستجصال أسباب الدنية
re)















 عليه ولا مششد اليه يريدون أنه لابدمنتنـكـب طاريقالعقل



 ويقف دون سرادقات عزته وأما الثـانى غطرو
 وهو قاطع .بعده4
事





 عترمٍ أنحى الانسلام على التقليد ومهل عليه مهلة لم يرددّها عنا


「EM
فـ المدارك ونسفت ما كان له من دعأم وأر كان فى عتـاند

 خلصتاليه هينمة منسدنة هيا كلالوالوهم" والطريقوعرة واللاية بهيدة والراحلة كايلة والأزواد قلياليلة ،




والى طريق البحث هادون صرّح فـ وصف أهـل الحق بأنهم ( النّن يستمبون




 . عن التعلق با كان عليه الا باء وما توارثهعنهمالأنّاء وستِل

Y22
المق والسفاهة على الآ خذين بأقوال السابةين ونـه على أن
 على عقول ولا لا'ذهان على أذهان وانها السابق واللحاحق فى
 واستعداده للظر فيها والانمقاع . ثا وصل اليه من آثارها في





عاقبة المـكـذ بين )
 وسعت كل شىء لن تضيق عندائب - مابأرباب الأد ديان





rio
والوقوف عند شريعته ولا حد للعمل فى منطةة حدودهاولا






 والنظر الا لبد أن عرف العدد الـَثير ألغسهم وأن لهم حمًا
 اليهم هذا النوع من المرفان الا فى البيل السادس عشـر من



$$
{ }^{*}{ }^{*}{ }^{*}
$$

الاسام رفع بكتابه الثنزل ما كان قد وضـهسه رؤساء



 الـكتب لـكن على شريطة أن لا يفههوها ولا أر أـن يطيلوا


 تاووة الألفاظ تعبدآ بالأصهوات والحروف فذهبوا بـــكة الارسال جفاء القرآن يلبسهه عار ما فعلوا فقال (ومنهمألا ميون



灙

الاسلام جاء والناس شيع فـ الدين وكانوا الا قليلا فـ جانب عن اليقين يتنابذون ويتاعنون ويزع ونمون فى ذلكأنهم
 ذصريكا لا يتمل الريبة بان دين الهّ فـ جهيع الأزمان وعلى
r£V
ألسن جيم الأنْياء واحد قال تعالى (انالدينعند الهَالاسلامم وما الختلف الدين أوتوا الـكتاب الا الا من لعد ما جا جاءمم العلم





 .








rin

الناس فى المدنية






 في الشرت والغرب|انتقلت تعالمّهسر عة الى أهالي آسيا وأوروبا فآدركو المبادئ الدستورية وقاهوا ا هـّة واحدة يطالبون بها

حت منحو ها - هذا





r:9
عن المرب نــاذج الـهران وقدسوا فلاسفتهم كالملامة ابن
 ولقد تواترت الأْ خبار ودلت الآلآ الار على أن الناس فـ

 تذ كو من أخرى وكانترحى القتال فـدورانمستمرتطنحن
 حقيقة تخطل بِالهم وبقيت تلك الـال آلا الافا من السنين الى أن



 =


 يخترع هذا

والمرب بفضل ذلك الدين قد تركوا ها كا كان عليه •ن




 صف واحد فى الصلاة وفى صعيد واحد فیالحجوجعل اللثانى


 ويعمالون بيد واحدة حتى صاروا أول الناس لعد في اللضارة
 القتل والزنا والظم والا سراف وعقوق الوالدين وشرببالحّر
 المفاسد فنى القرآن ( ولا تقتلو النفس التىحرّماللّ الاباللم )
 المحر والميسر والأُنصاب والأز زلا م رجس من عهل الشيطان

Yol


 الحيـاة فأزّزل الهّ تعالى فـ ذلك ( ولا تقتلوا أولادَمك خشية
 ( واذا الموءودة سئت بأى ذنب قتلت ) كل هذا ملا مع الما








 وغظظة وانكا كان دين لين وعطفوشففتّوهنا هوا هوالدين الذى جعل نفوس معتنقيه تيل اليه وتشفق به قال تمـالى لوسوله
ror
عيه الصالة والسلام ( ولد كنت فظا غليظ القلب لانغضوا






,الألفة وهذا من أك كبر الداعيات اليهِا





 أصاهِ من الطنيان
 خرج ذات يوم بن المسجد ومعه أحد أصصابهواذا بامص أمعلي
ror
ظهر الطريق فسلم عليها عمر فردت عليـه السلام .




 فقد أبـيت أمير المؤمنين . فقال عمر دعها أنما تمرفيا قال لا


 التى نسمع بها الآن وا عا عندنا منها شی فان الحرية هى أن يتمتَ كل فرد هـا يِّح اله الشرع أن

 وحبذا لو أصانحنا من أْنسنا وقوّمنامن اعو وجاجنا الذى أودى
 .
ros
 ضربت يا سيدى وأهانىى فالان فقال له السيد معنفا ألم أدلك على سبيل كنت تأمن كلى نفسك من الأخطار لو سلــكـها


الطرق التى وضْحه نا المولى رمة بنا بنا




 قوانينه على التسامح فانه أوصى بأهمل الذه



 لـك من الذـن أوتوا الـَكتاب ) وقد أوصى بهم حت فـ الجدال

لاظهار الحقائق اذ قال ( ولا بَادلوا أهل الــتاب الا بالتى


 القلوب وأخفها علي الأسماع وهكذا المان أت سنة الالسلمينمن
 اذ كانت الأُوامه تلقى على القواد هكنذا „لاتقتلوا اشيشخاولا
ا-د أة ولانطفالولا تقلعوا شهجرا مثمرآه

وفى ارشادات أمير المؤمنين أبى بكر الصديقرضى الهـ عنه لبعض قوّاده ( وستمرّون على أقوام فـ الصو المو المعرهبان
 ولا تقتـلموهم ) وحسبك ما هو ملو مهن أن المسلمبن كانوا







 الاهتيازات التى يلاكسون بها أميرالمؤهنينالا ن - فأوأوسع



 وسفاك الدماءلأولى أرــن يكب ويعض عليه بالنواجن وهل الدين الذى يعلم الناس كيف يعيشون ويأـمس وهم




 الناس المى الرذيلة وهل الفضانّل التى ذكرت وأمثالابا كانت هطلو بة فـ
rov










 فيه كل واحد اليسرور النى يوجد عادة من جها الاني الأولاد
 هو واجب شـر عا اذا病 يــيد بك الدسر ) ذلك وان المههمين لهذا الدينبالوحشية وعدم


 بِداً قدرأوا أههل عليه فى الأزمان السالفة والأععـر الخالية

Va
*



 الا مادة واحدة عهلت فيها عوامل القدرة فنصنها علا على هذه






roq
المبط فى مهنته والنوص فى حرفته فذهب يعارك المجادات كل كثيف . ويباشـر"الصنائعكل خليف فيف ويارس العلاقات
 الموجودات كل دقيق غنترع وهكذا قد انخرط البحيم فـ،











 أواعتراهوهن الشيخوخةوضعفـالقوى - ولهذا جاءاءلمديث
 شبابك لهر ماك ه ولبعارة أخرى . سنة النه في خلةه هي أن

 ورأس الدنية واليمران --- وهذا أها يدعو الانسان الى أن









 رأس مال. ومالك محراث اللحر ثا أومسطرين اللبناءأومةص اللخياطة كل من هؤلاء صاحبرأس مأل
77)
 فى استتتاج أرزاق أخرى أو مؤونة أو ألة بل الادرالكرأس
 وحب الوطن رأس مال بل جتيع الأعمال فالسابت منها رأس



 فى الميشية الا عليأن يكون عاهلا صادق أمينامؤديا لوالجباته






 لا خحوال العالم وضروريات أمته . ورأس الّال هذا يستعمهل

 بزيادة زورتها ورفتها ورفاهيتها انسبة رأس ماله اله
 عنه والا فكميف يكون الاستنتاج اذا أُعوز النجار القـــدوم والمداد الـكير والصناعة الفوريةة والبناء المسطرين والمياط


 من أنواع الليوان

 بين أفر ادها التضافر والتهاون والتحابِ ويكور ن لا لأمة




rir




 صارتالأْمة أك كثر عددا وأعز شأنا زادت الثروة العهومية .




 يشتت ثمرة العمل السابقالذى استجمعبالـ ــى والحرمانفيكون فى طريق الخراب طريق فيه يرى رأس ماله انتقل من يـد

 تههك والمــازل "تشعب انْ لم تـدار كا العمل كذلك الأعهال

السابتة لا سبيل لفظطا والانتفاع بها الا اذا أمدت بأعمال

 بالعماة ويستـجمعو
 مقرونا بالعمل في الحال بَدّد وانتشر واستولى عليه آخرون


 الذى يكون فى صورة متّتحات لا تحصل جميم فو ائدها الا



 ，الثارِة عليه－الآداب
(النا من غرائب تنائُ الأففكار وعجائب مناهع الانتـا

 فياله من غخترع أرانا مجانب المدور وألخرجنا من الظلاتلات






 ونطةت ألسنة أواره
 وهأ كان يظن أن الأحجار تنتـج أنوارا ولا أن الأنماء تأد


الفـكر الا شعاع نور العقل وهالة نبّاس الفضل واذا كانت


 .كنون الــكمة ها أعلمنا أن النور كأن فى الظلمة وهن تأمل

 .نجنبِ اليه

要 بِيها أنا مشتغل بالدرس اذ حصل فتور وملل فی النغس سفغرنى أحد أصحابى وصديق أحبابى فقالههيانـا نخرج الى
 هناكالأ لـان وضرب|المثالث والمان وتْزهالأ !ِصار وتقتطفت الأز زهار فقلتله أى الىتزهتلمنى لا



57V
النشاط من كل وادى فذهبنا نستبق اليها سراها ومددنا في

 أششجارها وتتنت قيان أطيارها والروض قدجالاللهينزبرجده



همدن لؤلؤ سائل هن أفواه فضية والـيُجَى

 الصدا عن الألباب فرؤيتها تسرّ النفوس الز كية وتزيد ويد في
 النواحى والأرجاء مزينة المهات والأئحاء زنانت بالنقوش فهى عروس
 وغصون المنى بروض الّالنى ألثم كاُناليل فيهانهارمنكترةالأْ ضواءوالأثوارعتفتةبكوا كب

「ฯ
من الناز يستضى . وأنية شاماتات

 لو رآها رب الخورنت والايـــــوان بل والسديرأصبتمكمد
 وقال آخ


 ,الأعحينسترى

 يروحمنهاصريعالمقل حينيرى على محاسنها دارت زجاجات

 وسرور وصفاد تُجاذب الراح بالراح حتى •طلع جفرالصباح






 أقوى ومنهم سبات غايات فيقلد الفريق السابق زمام الـا الساطن فيفتاك بالـك





 عدلا فلا يكون مصتكبأ للـكباءٔ ولا هصرآ على الصغائروأن

يكو ن عارفا بالناسخ من الأُحكام والنسو خِ والمقيد والمطلق , اللماص والعام قادرآحل استنباط الأحكام بالقياس وينبى أن يكون شديداً من غير عنف لينامن غيرضا .ستشيرا أهل اللزم والاجتهاد وأن يكون مكانهـه تنفاعن
 فان أبيا أصدر الـلى عليهما وأبرمه وأن يت يتّع من بيع وشراء
 النانن ويكرم عليه قبول الرشوة واذا وضر وخصمانفلايستقبل بالتر حيب صاحب الشرف منهمابل يسو"یى بينالوضيعوالرفيع والجليل والحتير والغنى والفقيت والصغير والأأمير - وينبنى
 أو داخلي كالسرور الزائد والمزن الشديـد والبرد المؤلم والحـر اللى يكاد يذهب بالحقل والموعوالعش والم وغلبة النعاس





TVI
. بحجز عنه ويدافِ عنه عا ما يملمه ويشهد له با ما مـيخطر على باله




 جهعلوا نصر الحق نصب أعينهم وان دخل فيها المجاعة ليسو المن


 نجاحها ويقفون ضــد الحات وان كان جليا فأو وئك اليسوا من







قيادها وتعطيه زمامها

ومن يرايى حكمة الششرع واحنر من النفاق واللـانه
 وهو اليالتحقيقمناكيهتدى اذا ثشرحت وأريد استمعو وصنه عن زور وعن . هتان لمظهـر الفساد في العبـاد يأيها الشهم المـاتى الألمى عليك بالهــدق وبالأْمانـا فأنت خعم في القضاياوهحم وأنت القاضى أجرل مششد
 فانظر الى قولك سایى الشان واعلم بأبـ الـا بالمرصاد
 .
 الأشقياء بل هو الدعاهة الوطيدة التى يبنى طيها أساساسالعمسان


 يَّولاه واسّ الوفق لبداه

TVr
AT
 الصدق أفضل خصال الانسان وأوضحدلانئن الاعيان








 وقالْ !الشاء

 وأ كبر ها ذلا فى الد نيا وأكـئثر ها خزليا


TVE


 الـكنوب) وقال الشاءر

 ن،











TVO
 قدر الانسان بل بالعكس يسقط المرو هة ويذهـ .الـاء الوجه


 كارن دئيسا من الرؤساء أو ممن يفهم فيهم النـاس أنهم








 "







وحسن اس





 مدديك وان أه...ته )
人


rvV




 وكازهما لا يسد مسد الآخ خر فـ التدابير






人o


 منـا الحواس وتسلط ف قلوبنا الوسواس من هول عـفل
＂لاهتحان ومأَدرالك ها الاهتحان ان هو الا يوم لا ينفع فيه خل ولا رفيق ولا ．ال ولا صديق الا من أتاه بقلب علم وذوت سايم（ ان فی ذلك لذ كرى لمن كالا له قلب أو ألقى

السمع وهوشهيد ）
فدخلنا الى الميام وكأنا سقيناكا



 والمبان فی هذا الميان الا انى تسابقت تسابق الفرسان في



 وأصبت المرى فنهياة الامتحان الدى يكرمفيهالمرءأويهان
rVa
$\Lambda 7$


 التاريخ مرآه الأعهع الغابرة والحاضرة به يني العقل ويحي القلب ويلجم الار ادة ويدعو الى المقاصد الحسنة وهو نور المق وحياة الذك كو ومدبر اللمياة ورسول القدم - فبه

 .





 عمرت مع أولهم المآخرهم فعرفت صـفو ذلك من كمده

ونغسه من ضر ره فاستخاصت
لك جيله وصرفت عناك عجهوله )










NV

* الالا


rA)
 الظافرة للا يرهبون خطر آ ولا يقدهون حنرا

 الجسور ولا تِغلب علي عقباتها الا الحر "الصبور



أقرب من ح:بل الوريد
 فلا تِلْ النايات من دونها



-ن طبعه الـكسل

 الاعاعب وتاج اللى علي هام المِدّ المجاهد - قالعليه السلام
rAr


 وثالّآخر

 ودراية واستقامة وبنبات وصبت وحسن أخلاق


 ；كب الامُمل الواسع ما يستبعد المِل الشاسِ

 وثال آخر


入

- ـضار الحرب وفوائد السلم
 والـكرب والطعن والضرب أولنا شكوى وأوسطنا بوى وآخرها بلوى وهى خدهة يو يو لك ويوم عيك
 حتازاميتوشبششرارها
 كيف يفعل الانسان فـل الوحو ش الصنـارية فيقتل النفوس




 -ن الآباء والآباء من الأنّاء . وترتق البلاد وتغنح المِيد والاسعاد وينشر العمران وتوطد

「ヘを
دعأم الأمان وتنتظم سلوكك الوفاق وتنغ
 والفر تمثى الجنو د الى ميدان الحرب وهى تّبكىوتّودِّعمن











 وأقدمت الرمالح على الخطط الصعاب وتلاصقت القنا والقنابل وتعانقت الصوارم والماصل ولينت القّوبالحناجروأدركت
rao
السيوف الناصر وناق المجال وتحـعهت الآلال فلاترىالا


 دمأُم تستع الواحد الديان



 a فا أرخصصالةتل في سـا





$\Lambda 9$
فو ائد المشورة
تأن وشاور فان الأْو
 المشورة وإِبة علي لب و فهم وهى حصن من الندامة وأمان من الملامة وأمد






 فالمشاورة لقاح العقول ورائد الصواب ولابح ومنشاورعاقلاأخذ نصف عقلة ... وهى عين الهداية وقد خاطر من استغنى .برأيه ومن أ كثر المشورة لم يعدم عند الصواب مادحا وعندالخلما"

rAV
أهل الهقل والرشاد وذوى الرأى والسـداد فان المشاور قــد
 جنح الى هواه ومال الى ميله والمستشار انما يعطيه لباب عقاله
 أهل العقول أدركا النأهونـا
 فالعين تنظزمنهامادناونألى ولا وبالجلمة ان فى المشورة سعادة عظمى وحياة طبـة - قال

 الجمل عتل غيرك كلك فيما تدعوك لك الحاجة الى فعله فقال ابنه
 णلأحنف بأى شى -ن الأْمور وتباششرهدن الوقأع قال بالمشورة لذى التجارب

و خغض زندة الآراء وقد قيل لرجل •ن عجس ما أ كـثر صو ابـي قال نحن

r^A


 استن.ـاط الجواب واك كتساب الرأى والتحع-ن •نن السقطة
 (1
 وبخيل وذىهوى فالمر عاذا شاور اخوانه فـ شؤونه أغناه ذلك عن كثرة التجارب ووفر هليه جز

 والسالم

 ولز
rヘ9
. عليه وسلم فان عهر بن الخطابر الا

 المتبدينالطاهينالا الشورى التي قيدت كلمطالت --و ها مهى


 جبدهم ولا سقطتدولهم
9
الز الزراعة وفوالئدها


 .




 الأرض ) وقال الشاعر




 فى أول يوم من أيام السنة تنويr|
 وقيل لعمُان بن عفان رضى الّه عنه أتغرس بلعد الـَكبر



 وقيل فلاح الميثة فى الفلاحة
(9)

91
(الا من النم التى لا تحصى ولا تاتكاد تستقصى النباتاتاتالتى
 والريى والمطب للوقود والأخ الْشاب للعارة وانشاء السفن وغير ذلك من الأعمال التي يطولتعدادها والما والورقورالالأزهار
 وقد أودع الهّ فيها من البركات ما صير اللبة الواحدة تخلف ولا







جفافها وانفصال وقت نضارتها
ومن حسنات الأرض علي بـى الانسان التى أبرزنـا النراعة تلك الأشجبار التى شابهت الالنسانفىأطوارهو نـأته
rar
حت اذا انضتجت واستوت علي سو قها وتفرّعت غصـانها أمدتَ الالنسان بكثير من الفو ائد وجزيل من المنـافع يجنى







 ا'لخ غصان تیطرت الأز






rar
في البحر وتثش .كيزووهبا عباب المـا. وتكاد شراعها تصافح السحاب فتسير فی البحار وهى الجوارى المنشئات فـ البـر




9T
البخار وفو ائده ان قو"قَ البخار شاملة أهم الصنائع والا ؤشغال و ونـاهـد

 فلاستخدام البخار فى السفن وحده ها قيمة لاتعدلاناقيمة اذ أغنتا اللسن البخارية الآن عن الرياح واختافلاف الفصول





.بعضها صلة مونوقة العرا وأراح الناس من أتساب لا حد


 وليالاذا غذيت بالو قود وتقو مبواجياتها فياما دقيقأوقدأمست
 فلابدع اذا قلنا انالبخار رقبالعالمالمالمدندنالىذروة المجدوالفخر وبابلمــة ان البخار هو القو"ة العظهى التى ظرترت منها




 والطو! الحين وآلات البخار التى تدار . بها معامل الما الصنو عات
 تحار فى وصفـا الأفنام وتمجز عن حصرها ها الأفَلام

QF
التجارة وفوائدها
التجارة تاج الأُمارة وينبوع البر كات والأرُّبا .

 وحرَّم الربا ) وقال عليه السلام (أطيب ما يأ كا كل الرجل من



رفيقا ) وقال عليه السلام ( تسعة أعشار الر زت فالتحبارة )


 فار بالتجارة الأناما نالوا الانى وحصالوا الراما

 لاسيما مع العفاف والشرف وصونرأسالالالمندائىالتلف

597
, الحت ان التجارة لـــديرة بعزيد الاعتبار فان فيها غنى لأُولى الألبصار ولذلك الأمهم التى فـ مقدمة المّدين حريصمة


 تلقينها لألنائها فى مدارس خصوصية أنشئتـت لذلك







 ولا يستدين أ كثر مما يككن أن يقومبوفائهقمو اءيدسداده


rav
فهى الشهامةوالركرامةفىالورى والر• فـ دار الحياة كرامة عند التاول فى المقام سلاء. لا خير فـ عيش اذا لم برع وبها يعيش الرء حر1 سالا لايعتريه من السخيف ملامة

92








 فى كل زمان ومكان - وقد قيل صناعة فى اليدأمانمن المقر وحر فة المرءك
 أفادتى الصناعة كل عز

 ودقة أصولا وسسو" درجاتها ولها من طول الباع فی اسعاف

 لمآرومه الاعتناء بالصناعة
ان الصنائع والفنوز كالاهما ما ما بها الانسان قـدرا يرف




90
(5)



 "الهواء فلا يستطيع ملما فتجتمع دقائق هــنـه السحب منضما
$r 99$
بِضا الى البعض الآخر فتتكوّن مها قطرات المرفتسقط



أو تصب ما فيها من البخار مطرآكلى رءوسها وجوانبها




(الاء وفوائده


 السلء ماء مباركا ) وقال الشاعر
 وأخصبالمدبتولىوارتحل حت اذا أْرى الثرىمنوبله ومن حيـاة بحياه اذ زلم كأزَل الدّ لنـا من رمهة

فهو الذى أغاث الأنام وأروىالهخاببوالآ كاموأحيا
 عن الثياب والملـكان


 وتصلح هِ المطبوخات وغهي ذلك من جهي المو جودات تلك انك







 وباق الافرازات
$r \cdot 1$ $\qquad$
9V
اللعة العر بية والتاريخ












 بفداد والمو صل وفارس حيت كا أقساما كثيرة ينّا الــكردستان وأذر بيجان وهدان
 تشاكل أغذته واحساسات تضاهى مؤثرآه وشعور يو افق

 اتساع الاجتّاع الانسانى يتنافلاقو مويزيدفيها آخرونحسِ تجدد الأمور ومقتضــيات الاع حو ال حتى بلغ كل قل قوم من لغتهم مايكتاجون اليه



 والأفر نســية والانجلمِ


 . ولم تـعكث العر بية أن أخذت تانتشربا أتشارأهلهالف شبه
$r \cdot r$
جزيرة المرب حت أصبحت أك كثر اللفات ألفاظاً وأوسعبا
 عليهم دهـ طويل لا كتابة عندهم ولا رابطة بِينَماختا














.


 في الطرى فى محود وطريق ومنهم •ن .يكسر التــاء واليــاء والنون من أحرف المضارعة اقتداء عا كان عليه قبِلة . بهر اء

 'الجات لِض وصارت أغلب القبائل تستعمل فـ تأدبة المئى



 وانتصhاراتهم فی الحروب وغـير ذالك من الأْمور التى كا تا
 المحافل وانشـاد القصائد يظهرون بذلك فضلمه وتقـدمهمه على








 بالمفاخر وهن الأشعار والقاء الملطب يقدمون من يكسن انشاده وي


 دون غيرهم لـهون لغتهم أفصت لغات العرا




القبآلّ وساداتها وعرفاؤها والـم الغفير من الفر سان وغيرهم م




 الى بالاده وقد استظهر ما وق الا ختيار عليه فيلِتنه عشيرتَه





 و مجحفين طاسدين يبذلأقصى طاقتهفى اختيارألفاظهوتراك كيبه وجعلا هألوفة متعارفة للسواد الأعظم من شهود المِمم بیدر جهده - فتقدمت اللغة بواسطة تلك المتديات تقـــنـا حسنا
$r \cdot v$
وبلغت من الـود مبلفاعظيا



 القيس وطرفة بن العبد وزهير المزنى وغير هم ***
وللا جاء الاسلام سنة تغلبت لغة قريش على سـائر لغـات القبائل لفصاحتها ومچى القرآن بها وأصبحت لعد الهجرة بنحو ثلاثين سنة هى اللغن المتداولة في أكثر الملهات التى فتحها المسلمون فششبهجزيرة العرب وخارجها ولـكن لــا اتسع الدين الالسالا
 فى المناطبات المتادة بسبـ الدخلاء والناشـــئين حتى خيف
 مؤ لفات لفظها وصياتنا من أيدى التلف والضياع فاستنبط (1) وبهد بيـيّه بهتم سنواتابتداه التاريخ الهجرى

سارُ أنوأع الـكام














بلددهم فی صدر الاسلام
$r \cdot q$
 مناولة إلماد ومدواأِلدى الفتو التات فوفروا العدد الخر بية ودر"ّوا الجنود على القتـال فخدمتهم الآقدار وذلت أعنات الـبابرة لسيفهم البتار وعلت كلمهم واتسع نطاتملــكهمو هابت
 يمدون أَيدهم الى البلاد فيقتصو نها بلدة فبلدة الى أن كانو
 من ذلك كال شواغل تشغلهم عن طلب العلوم والمعارف حتح

 تحرم مع هنا الالهمال ظرو فا وأحوالا أتيحت لبا حفظها من

 والفرزدت وجرير والأ خطل فى عهد عبد الـك بن مـوان , والحماج الثقنى

* . الثورات والماوف وبات كل من الراعىوالرعيةهادئا مطمينا












 لالنبات اذا لم ينعشه ماء مطر السماء - فلذا لم يوفروا نبا فـ فـ

T1

 5 كل جهة وأكرموهم ووسعوا مداخل رزقهم وأثما
 ترجتها الى لغتهم فانتشرت روح المارف بين الالمهة وجد
 غهير •بالين يشق النفسوعناء الدرسحتى لو تعلت علما الاً كناف ! .أدجنت بِنهم سلاء العلوم وهطل ملدرارها وجرت أثهارها (1) الرشيـد خا.和






وزخرت بیـارها وتْنت القوم فى إداع المؤلفات حتى جاء

 آذنت بالغروب وأهل أوروبا أصبحوا غارقين فى الحروب
 نبر اسها حتى أنهم لأَأفاقو ا من غفلتهو همو ابالخمرو



 مدرسة هجن:






 . . . . . . . . .

وترجو كتب عاومهم الى لناتهم فـكان للشرق بذلكالفخر
على الغربِ ما بت النيران








 .






 91
 نهر النيل من أعظم أنهارالدنيا طولا وأعذهِا ماء وأعها

 معـه من الزبد وطين الطمى وهو مكورّن من أمطار غزيرة ;لولاه لا هاش فى معر انسان ولا حيوان يزيد عند الـاجية , الهو اء وجهافها فيسقيها ويرطـ المدر الهو ال


 عين احسانها اذلولا وجوده لا كا كز لا وجود ولو لاجوده لا الخضر للا عود

rio

 لا يزيد عليه ولا يخرج عنه ولا يطنى على البلاد بالفسادويأتى من جهة اللِنوب الى الثمال فيكون فمل الشمس فيه دالًا وتأثم ها على اصهلا


الراحة والهناء حتى صارت منبع اللمهات واُمالمَرات 99






 يِهو بلجَينه وعسجده ويفخر بياقوته وزبرجده فلبس ذلك اليوم حـلة السواد وتسربل .ثوب اللـداد عبوس قَطرير

كثر عن ناب الزمهرير أرضـه مفروشة بالقوارير اللاممة
 وأســبلت الستور على النجوم ووضع عليها آعظم غطاء من الصباح لغياة المساء وما نشمر الا وقد الغرورقت مقلة اللـماء فأرسلتالأْمطارأمواجاوالأمأمواجأفوابا
 وأصبتنا بين ماء غامر فلازمنا النازل ثلاثة أيام بلياليا عادت المياه الى يجاريها






 اللههب والفضة والمدن نقود ولا زينة ولا منفعة • قال تلالى

MV






 اذا الحتى


النار من مستصغر الـشـر )
$1 \cdot 1$




 الله انسلال الحسام فذا هو صقيل الأجسام ونظام النظافة

Min
ودافع T فة القشافت

مــاور النـار ولـكنه
حر"هوالروح لأ جسامنا
 المـاء الفضى على ألواء •ن المرمر الوضى ظلاهـه عناب وعقاب وباطنه نظافة جسم وثياب



 صفت مصآث ولم وبيتا أرى
 "وشهت فيه قطهة من جهم

r19

فوائد اللحيوانات والرفق بها
 علم الهَ أن بالناس طاجة الى أعالها وهم لا يطيقون إعالهاولا يقدرونعلها


 فى جرَ العربات وحرث الأرض ودرس اللـ • قال تعالى


 قال تعالى ( وما من دابة فى الأرض ولا طا طار يطير بْناحيه
 يحثر ون - وها وهو الذى سخر ال.
 ونشفق عليها ولا نحملا ما لا تطيتَ ونطعما و نسقيها مكافأة.
 (والأنسام خلقوا لـى فيها دفء ومناف ومنهاتأ كاون ور الا


 ويوم اقامتح ومن أصو افها وأوبارها وأشعارها أنا

الـل حين )









rri
نفسه رعى الهودووالمواثق فقدأرضى الملانوقوالمالتا وأدركا في الفضل كل سابت


 لا عهد له ) و وال الثاعر
 ,لاخيرفوعد اذا كان كاذبا , ولاخيرفقصداذا لم يكن فعل

 عرقوب أقرب الى الانياز منوعده

 وقالبعضاللـكماء من نكث عهده ومغر رفده وأظر حقده



وهو أسَ مهدت عليه قواعد الايمان وبنيت عليه أرَّارَ
















rri
كصلحة أن يقدتم الى صاحب الوظيفة رشوة تّبثشه علمباثرة ذلك العمل غير مالتفت لمـا تطالب به والجبـات الالصـلـة التى


 ومن الناس من تَكون حقو قه بينة جلية الثوت خالية
 فيسارع الى الرشوة يدفهها لمن يرجم اليه تخليص حتّه غينية

 بدونها وليس ذلك الا لرسوخ تالك العادة الشنيعة الغــرة







> rri

أرباب الشرهو والخسة

## 1.7


الصبر أحل "تر"عت منه فروع البّ" والاحسان وأس . مشيد البنيان وجنة واقية وعزة باقية وتطبكر كرة الأأمور


 عليه السلام ( الصبر كنز من كنوز الجنتة ) وطال الشاعر

 فى الإنسان من حسن الشيم وكرم الأخ اللاق وأسباب الديانة

 والضراء مغتقرة الى الصبر راجمة اليه كانت النفس راضــيـية


 ويورث اللبس ويدل على فساد الطبية ويبعث على مخـالهة


 ووجل ثمره متصل بالنـكدوالخدجل قال لقمان لابنه (واصبر
 نفسه وأهملا وأسلمها ليد الجزع وأغفلها ولم يحملها على الصبر


 صدره فقد تيـن كفره ضتجرالفتىفالحادناتمنـة والصنره أليق بالر جال وأوفق

(番







 الـجلة تغرس شُجْر الندامة - و وتال الثاعر









riv
كأس الذل والشقاء ويخبط خبطعشواه وتستثقله الأرض
 الاولى عن المججة فقال (أتى أمر الهة فلا تسـتمعجلوه ) وقال
 وقال بِض الـلكماء من استعجل فق أمر قبل أوانه عوقب .


 البعر يرى تنا اليا التأنى الواجب شـرعا التباءه





 , واكتساب عائدة قال تشالى ( وأنفقوا ما رزقنا م من قبل

TT
وهو أسَ مهدت عليه قواعد الاعيان ونيت عليه أركار . الاحسان وبه صلاح الخلا ئق وعليه مدار المقائق وهو
 وعادتساوٌهم أرضا وأمسى عقدالحق معلولا وصارما الصدت مغلولا ودم التناصف مطلولا فن الم حفظ عهده وحافظ عليه فقد أسرع الى الليـي ووصل اليـ "بتت على حفظ الههود قلوبنا ان الور الواء سـجية الأحرار

$$
10
$$

مضار الرشوة

 على ما يـالف الأُصول المتبعة أو يخـل بالألأمن والسكينة أو .يهتك حرمات المقوت اتكالا على ما يضمر ه في نفسه من ألن الرشوة كافية للنجاة من الصقاب أو الحصول على غرضه بأنى

 . يروس أْ من الواجِب على من المّس انباز أى همل يتعلق

قال حكيم"لا تؤخرن" هـلا عنوقته فان للوقت الذى تؤخر
 دخلا الخلـ
وبالملة ان ضياع الوقت لا يوازيه شی عا آخرسواه مهـا
 استردادها بضرب من ضروبا الحيل أما اذا فرّطت بساءة
 لا كمكنك استردادتأك الساءة لو بذلتف فسبيلهاملم




 $1 \cdot 9$
أى الشخصين يؤثر فى النفوس الوازع الدينى أو الوازع السياسى أن راحة المِتم الانسانى وتقــدم العمران مهقو دان.

يافظين أحدهما الوازع الباطن وهو (الدين) وثانيهما الو ازع
الظاهـ وهو (الــكومة )
أما الوازع الباطن فهو سائد على كثير من عباد الهّواليه

 فيـيزون بين الحسن والقبيح ويغرّقون يبن السقيم والصتحيح ويستحضروز

 وتقد"مها - ولـكن يا لِأسف قد اعتـل فـ صدور من اذا عرضت الهم الهبهة ترددوا هوتر وحل عن صدوراُدعياء العلم الذين

 اذاً فـ زمن آحد الوازعين فيه عليل والآخر صيحِ

 السرية والوهأع الخفية وشتان ما بين النانـب والشاهدفكيف

MII
. .والعياذ بالة وازع الباطن
11

أن الــكرم اسم واقع على كل نوع من أنواع الفضل ولفـ


 الى الأرض فن تلقى لِّصن من أغصانها أدخلته المنة ألانان السخاء من الاعيان والاءيان في الجنة ) يخلا





 وثواب اللبخل مثلاتلف ومذمة وحرمان وقال آخر لو كان






 وصان عرضاً وأدى فرضا وقصارى القول الجود وصف هيد



 وغيرهم من دمههم الدهـ لولا أن الجود ونقش أْرْم علي صفحات الأيام وسير بهم الأْمثال ولو الو جودهم لنسخ ذكرهم من الألسنة وهادت عن ســيرتهمه نقلة الأخبار
rrm
والبخل كشاف المائب فضاح الثــالب بـجّل صاحبه .

111
( رضاء بجيع الناس غاية لا "تدرك



 وصفاء النعيم عن تعهد الضصعيف وتفقداليتيموعن السداء|البرات الى ذوى الـاجات واستماع شثوى|الظلوم واستطالاعدعوى
 وأكسِ الـكيسى من همل لماده وأنمنولى الأُموروجب

 ولا يِبحر الالى أمان ولا


rrs
رخثى البال مغبو ط الحال ذا أعوان ومال اذن بالزمانقدأُخنى
 مناياه وتشين سجاياه فيخيل للناس أن تلك الر أاسة التى الانـا







الرياح لا تستقر على اصطلا


 المقدورفيخبط خبط عشواءو تطو حهالألأهواءكيفايهو ىويشاء

115
 الصحة أَجل النعم التى أنمم الهَ تمالى .بـا علي الانسان
rro
وأرفعها دقاما اذ بها يطيب الميش ويهنأ البال قال عليه الصـاة
 قوت يوماك فلى الد نيا العفاء ) فالصتة لا يوازيهـا
 والأساس الذى "نبى عليه الخيىات قال عليه الصلاة والسام

 الثروة اذا أصبح الانسارع فی اللام وماذا يِيد المـال اذا

وهنت الأ جّسام
 وأرىحراما أنيؤ آنينى الغنى حت آلا
 الصالاة والسلام (ما رأيت أهنأ من العاغية ) و قد قال بعض





مـطلة لا يكهنا الوصول الى الناية المصودة مهنا الا بها ولذا


أمسا لازماحتى تتسنى تربية القوى المفكرة
والمسمالاروحمثل الز بع تسكنه


 ومطالب الصجة انتظام الـادات والريالـنـة اليومية والنظافة والاعتدال فى الأٌ كل والشرب فن ما مافظ على هذه الالطالب
 والصحة خير قنية ويتلوها المـال بالطرق الملالة م الثباب
115
فو ائد السكاك الحديدية

 فضـلا ع) توفر عليه من ماله النى كان يصرفه فى سفره وـا
rrv
ا كتسبه من الراحة مــا كان يكابده •ن الششات والاعصب



 وقصارى القول أن هذه السكك قد رسلت هن السفر
 وسهلتالو المهات وقر:تالمسافات فيمتالتجارة وعظمت




( جورج ستينس (
lis




TMA
الزيادة وهو أـه محبوب ومرغوب فيه ومطلوب فلوكان


عباده بشكره والتحدّت بنعمته وبرّه












الالا الثـكر ）


* حدثى بعض الاخوان أن الميزة بها بستان جتعأصناف

 والتم بالبنان فاول ما رأيته هلك الليوانات والثا وأثباله فـ غابة من الغابات وهو هلك مهاب حديد الظان ولألمر والناب (أسد )
 على هذا النو ال ( فالفيل ) له خر طومطويل يشبهالصو الصولمان

 التى حازت أنوأع اللطافة كاليةالصدر منحططة الأوانر الخر جميلة

 و (الفهد ) خصره رقيق واضت المبين يِّبختر ذات الثمال
 والطرب يـبــل التعليم والتأديب وياتى من . بحر فطنته بكى
 يألف الوحدة والانغراد ويسطو بأنياب حداد و (الثعلـ
 .



 ذڭ"العرف جهيا الصنات حسن الالتهات و(القر دالنسناس)




 أضنافا جهة من المّار والزهور وفـ وسطه تلك الحيو المات التى



「EI

الــعيم) مارأيت



 عليه الصلاة والسلام أفضل العبادة التو اضم ونا والمال الثشاعر




الثرف وأشرف الثـرف



 يكون الانسان أخا لِنسان غير أن خز فا يختلف عنخخز

فـ القيهة ولو كان من طينة واحـدة ه وقال آخر ه الأمهق كالرمل المنار كا كا قو"مت منه جانبا انهار عليك جانب آخر،
 آخر --فالـكبر عنوان المحاةة



 جيفة قذرة وما بين ذلك طامل العذرة





 كان فق قلبه مثقال حبة من كمر ه قال الشاعر





 الـكبر استوجب الشكر ه فالتكبر على الماك وك سخافة وعلى
الأ كاءاء جهالة وعلى الأُسقاط خساسـة





 الـكبر وهوأقتح وصفيسلب •ننالانسانالفضائل ويكسبه النقائص والرزائل وبابلملة ان أقـقح ما يِى عليه الانسان أنـيكونمتـكبرا

ris
ما ليس في الامكان أن نـاله وهــا ضر با



11
(






 .




ץ®o
كّميل النیم اذا طلب فال تلالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا
 طاءة الرؤساء وولاة الأْمور بطاعة الهّ ورسووله لأْ هاعبارة





11
فواحد التربية






 فـكلما وجد في الأمة دعاة زصبوا' أنفسهم لنشر الفضائل يِن.

 من حيث هى مبادئ المية كما ركزت فـهم الملـكات الفاضلة

 .
 بالمعروف وينهون عن المنكى ) فا أطيب ثمار الترية والتعيم



 وتهذيـ النفوس بالتز بية والآدابَ أسرع الفساد الى أفراد




riv
فسسادةالأمموالمجتمع الا نسانى انا يكوندبالتربيةالفاضلة وتهنيب النفوس ودعوتها الى الخير ودربتها على الـكمالات الانسانية حت تصير لها ملـكات وغرانزُ - وأنه يستحيل أن


 على العادات النافة وتهنب أفكارهم بالآَداب الساميـية




ينتحل لنفسه حق الرئاسة على الثشرق وبالملة تربية الانسان على نوعين نفسية وجسمية فتربية



 وصفات الـكمال كالمروءة . والشجاعة . والصدق ـ واللكىرم

M\&
ويكون بِيدا عن النــكر والثرور لا يكدّر وجه الآداب

 والالـKاتج والمدارس وهى أههـا - ولذا تجد التربية تَتفاوت








 والتر بية أنجّع ما تكون فـ الصبا الذى بفو آته يفوت
 فان المرع فى ابانه كالدنصن فـ أوانه يتبل التقويم والتعديل ولذا قال عيى الدين بن المربى
r89





 التر بية| لِ

 وم هدالا تنَ


 ثرة الحواس التى هى أسباب المناف والمهارف وهى تابهـة له




حال الشخص الارم الذى وهنت قواه كِف والادرالك وان من صح جسمه فاز باللياة وأهنحى هن العيش الرغد وعكان من صفاء الثاطر والسرور وأمكنه


 أنهمته مرارتها وان من يريد أن ينال هن هنا المجتمع زصيبً
 ضعفت أجسامهم فلا تلبث أن تراهم لا يلتذون بالو الا يستطيعون أى عمل من الأعحال الضرورية فضالا عن الحاجية والعكالية حتى أصبحوا عالة على الناس وشماركوهمنفنالحياة

119






Yol
ويوصف بفله ورب قول أنفـنـ من صول وطعن اللسان







 والــلام " من كان يؤمن باسه واليوم الآخر فليقل خـيراً أوليصـت "
الحمت يكـب أهله صدق الودة والمبه
والقول يستدعى لصا حبا حبـ الالذمة والمبة
 وفى جهلك عاقلا وفى قدرتك حليما وفى عجزك حكـِيا واياك





 فا الذى يستخدمه من الليوانات البملى أم الخصان









 وحينئذ المــال أفيد فـ الاواصلات كما أشار الولى الى
ror


 وان كانت تقتحم الطريق اقتحام السيل وتحوزقصصبات السا والسبق في ميدان السباق الا أنها ليس للا طاقة على المثات والصبر
 أيام معدودات
$1 F 1$
فو ائد العتاب وo وضاره ان المتاب حدنقة llالتحابين وروضة الالتصافيبن وهو جال




 وقلة العتاب تحفظ الأح حباب ومن عاتج على التِليل والـكثي
ros

 وكثرة العتاب داية|الاجتناب تورثثالضغينة وتولدالبغضاء وتّبا الشتاء

 ويشف . عــKنه مرض الصدور فاذا الستعمل لغير علة عارضة الم
 وبلض خلائق الأقوام داء كداء البطن ليس اله دواء
$1 F$
*




 زهتًا مسيا وحينئذ صناعة الطب تهم مَ كل طبقات النـاس
roo
والطيب هو مطمح ألصاركل انسان رفيعاً كان أو وضــيـا






 عالية وأن الطيبـ رجا الشعب تّو قف عليه أروالح العبـاد

 وأْمهات الفضانُل مبتعداً


 الخطوب الحالك وسلطانقوىّالشوكةوالبطش شـديدالعزية

 فأى شخص رزق مالا لـظته السعادة وامتدت عليه غصون ولا ولا ولا



 وحب الأنّاء


 وقيل انى أعجـب منم له عيال وليس له مال - - وقيل الصيان
 شيئان لاتحسن الدنيا بغير هما زين المياة هما لو كان غير هما

يعنى قوله تصالى ( الـال والبنون زينة الحياة الدنيا) وقصارى القول أن الطبيعة البشرية لا ترى أفضل من
rov
 ليس كمقام صاحب الآنّناء
(


 كانت وبأى تَ تكون ولا"ى خلقت ومن أى صدرت والى
 عرف نفسه فقّد عرف ر.



 ومنوقف علىدواعيها ودواهيهاو عو ائدهاوروائدهاودسائيأسها
 من شهواتها ولهواتها فردعها عنهو الها وردّها ها البأوأهـن من
ron
سو"اها سلم من جفورهاو شرور ها وفاز ونتقو اهاوبلغمن السيادة أقصصاها ومن السعادة منتهاهها



150
فو ائد اللسان ومغاره وه الالسان أداة يظهر . و و
 وينهى عن الفتشاء وأصدق شاهد يسـتدل به على الغانـ
 وألطف مؤانس لماسن الأخبار ذاكر وأر وأرق نديم يرتأح





roq

 ما الانسان لولا اللسان الا صورة مثثلة أوضالة مهمأة أوبيمة

مرسلة - قال الشاءر

 الذل والهوان - فأعتل النـان من كف فـك ونه وفك كفـه وشر الناس •ن كف
 الانسان - قال الشاعر يصابِالفتمن عثرة بلسانه 夫\% وليس يصاب بالم عمن عثوة الل جل


17
ع عز الة:اعة من أوثق أركان الهبادة وأَّوى أصول الديانة



فن طلب العز طلبه بالطاءة ومن طلب الغنى طلبه بالقناعة قال



وقال الشاعر
 والطمع رت مؤبد ووثاق ذل هو طد وهن يكن هذا شـا شعاره
 الطامع ) وقال الشاعر
 وقصارى القول أنالقناعة نعمتالبضاءة رأس الصالح
 وأذم الهلائق يدل على الأ خلا






السرف لا يرجع ومقيا لالى الطمع لا يقلع

فوائد دار الانار العرية

 العر بية التى هى من أهم الآتار فائدة وأهمها نغعاً من جها


 لمن تأخر عها فقد كان لبا اليد الطولىعلى أهمل القرون الأؤلى





 على قدر ما وصلوا اليه من العلوم الهندسية وعلم جمرَ الأثقال.

وفنون أنواع المارة ويدل بوضه الذى الـوهوعليهوتوجيهزو اياه


 أغرب المجائب يقف متحيرآويطرت متفـكراً فلأذا اعتنت الحـكومة المعرية بشان تلك الآثار والحرص عليها وحفظا
 وقصارى الْقول ان بقاء الانسانبالآ تار ان خيرا فخير .وان شرا فشر


1F






r7
المحر ) وقال لعض الــكهاء (من عاب وضيهأفتد رفعه ومن
 .





 الوصوف تقيا لا فاسقا جهنميا والا حلت غيا ويته واسقطت درجتهوهيته لتهتكه بالمرمات وجهره بالمهيات والمعصيات



* أن الحسد أصل كل عداوة ورأس كل بلية ورأس كل خطية وسبب كل ملامة وجالب كل ندُامة بل هوداءدوى"

M7
وعرض خبيث دنى يدلعلى صاحبه كدر النفس نـغـد العيش قليل الأنس قدفارتالقناءة


 وقال الشاعر

 مذموم وصاحبه من الليمات حروم كيف لا وهو وهيرية
 خصالامذمو مة ويتتضى أحو الامنــكرةوأسبابامشئومة منها







من المبالس الا مذمـة وذلا ولا بنال من المألكة الا لا لعنة
 الاشدة وهولا ولا نيالعندالالوقفالافضا


1F.










 ومن حيث يوجــ لا من حيث يولد وبآ دابه لا بثيـا لا

M77
وبفضيلته لا بفصياته وبعقله لا بعقائله وبأ نبـائه لا بآبائه
وبكماله لا بجاله

 قال بعض الــكهاء لا يكون الثرف بالنسب ألا ترى الن ان أخوين لأب وأم يكون أحدهما أشرف من الآ الآخر ولوكان

 ان大اهوبالفضل لا بالنسب



 كل جال ان أبى كان ذا فضل وجاه وجود واحسان حت وان

 آَّل أجداده ولـكنه يفتخر بجده واجتهاده حتى يكاول أن
r7V
 قال لا حسب الا الأددب ولا فخر للمرء الاننفسه لا بأصهل
 يعتمد علي_ه كثير من ذوى الآداب وهو رأس مال الذين


 والفعل واقترنا كان ذلك غابة المن والا فان هذا الثانى خيرهن

الأول وأ كرم منه وأفضل
 ولا بأهل حر ونة دون حر فة بل الفضل صفة تـ تكون بالا نسان







「こ
.عقله دناسة أهله وأصله.

 فالادٔب باب الأز
 ورتة البيان


* الصيف خفيف المؤونة جليل المو , -



 ويتمز الفقير وصاحب الجاه وينقطع الذبابِ والبعوض والهو الماه
$r 79$
 الـكتاب والأدباء وثمار الأصصاب والأ حباء وغالبًا يُماك

الانسان صتحتهف فصل الشتاء








 با'صيف من ضيف فهو عهو


هعار الأْ مور يولد كبازها
 - r\& -

لایخنى أنالمز ئيات أساسالمركبات والأْوزالصغيرة

 الأهـال يلعق كأس الذل والوبال لأن المبى شلى الصـي صيـتح والمبنى على الفاسد فاسد

 فيلز العاقل الاءتاء بالاشيـاء الصغيرة قبل استفحال الألمأمور

 عدم الا كتر اث بصـغأر الأمور فأ.نطرت علمهم الخطو -عرار الشرور
 \}

 جرت دمارا وخر بت ديارا وشرارة ضعيفة أضرمتنارا

ولا غرو أن الاستهانة بَلب الندامة ولانينف النـــم حيث زلت القدم وان الاعتناء حصن هنيّ وحرزرفيع يتّق .


 على كبار الاْمور ويهماون صهارها لا لا يسلمون من الفشّل أى أمـ أقل اءتبارآ فـ عين السيالىى المْنكو الفينسوف
 ساكنيه وتدمث أخلاقهم - وأى نف أعظم من هنا هن كل ما ألفه البشر فـالسياسة والفلسفة ـ وانهتمام الناس بِئار

 جنيت علىنسى لأنتأخرى ألنى لى باهمالى صغائر أعالى

MTM الميمة من أكره اللالل الذميمة "دل علىنفس سقيهة
rVr






 نَ









rvr

 وعدو" الانسان
1FK
 الهمترعات فى الدنيا كثيرة وقد صارت سهلة بعد أن









 ف بجيع الأقطار أقربمن لمح الأبصار

وبابلمـلة فبواسطة البريد والاشارة الــكهربائية في البر


 أجل فوائدها
150
(الئد السباحة في










rVo
"'لسواحل يقيمون على البحار مامات كصو صة لالسباحة وأما居
 والم والiیج ـ
 قـد ألف جل شأنه بين الجسم والنفس فـك المل يشارك اللآخ في أحو اله من السرور والحز


 بالو جود ولا يِّن بالـياة
والحركة البدنية داءية الى

 وتحغظ من ارادة الانسان وتضبـط من تخيله وتوليـه نغو والا
rV7


 الاعضا= فتخلص الل ئه والاجهز











 الـواس نشيط الأع عضاء
rvV
وكانت العربك كثيرى الرياضـة والألعاب دعاهم الى







AV
 ليسارتحالكتزدادالغنى سفر٪ ان ميزان الأخلاق ومهنل الأرزات


 اذأول حنالياه فى دارالملاه معرفة الارء طوائف الـ الـ جال واكتسابجميدالخصال فيقارنالم عأخلاقهبأخلاقهم وعادنه

 النجاح وتّتلى بزينة الفضائل وتّتخلى عن وصهة الرزائل سافراذا حاولت قدراً سارالهالال وثانى مناياه أن يعرف أسالب الأ رزاق ميسورة الوالوفات

 ترى الهجائب وتّبلباللمKاسب تزيدك ولمالقدرةالسّوحكمته



 كل .مكن وزمان وفى عاله لا توزى اليه فضيلة ولاتنسب


 وبعض خلائق الأقُقامداء ولمأركامرئ يدنو لغسف لها فـ الأرض سير وانتواء
rva
ثاللاء العذب ان ركد خاب وان جري طاب الاء ينتن ان أقام وانجرى والسيف فى غمده على صداء وفى غيره الى جلاء والسبع ان ترلك غاتته قنص فريسته والبدر عند غياهـه يتّقب نوره
 لولا التغرب ما ارتقت در النتور الى النحور

IFN
*)*( ورق النصيب و•ـضاره )*

 فن الناس الذـين لا عقل ولا دين لهم يطالبون السعادة من يد

 ويعتقدون أن القـدر أضمر لهم حظو أهمه فيفتصصون عن



r
بالأششال الأخرى الت عليها مدار البقاء وبها حركة المجتم




 الاستقامة هى الاعتدال فـ جهيع الأْ مُور من الاقو الا






 عن أذينهم و.

(N)

 وبها تكسب الفضائل وتسلب الرزائل وتحمد "السير وتحسن


 عن الساء والأرض ) وقال الشثاءر


 عج





-ناف الفحم ومصناره



 الصلب الـَثيف وخفيفاً متى حصـل من الخشب الأ بيض

 ولنا يستحسن استعمال الفحم الخفيف الممل البارود




 آلام فالرأس وثقل ودخان واتـداء اسفكفسيا (أى اختنات)

rAr
الهو اء متجددآ فيه وانانرى كثيراًْن أربابالبيوت يستمملون
 المهوسة الهو اءكالخزائن الصغيرة والمناظر والمالمالمات فالنى


 "غسه من مغراته الهائلة وغازاته القاتلة
 وف الصنائع ومنها دخوله فق تر كيب أنواع البـارود ومنها









MNE

 .
 $1 \leqslant 1^{\circ}$
*






部城
 "الهو اء النى يعيشون فيه

rNo




 الضروريات الشديدة اللزوم لـياة كل ما أوجده الهّتلالىمن



 Te

المتيل مدآت ترينا أطوار الأقدمين فیأشباحالمتأخرين





「ヘ7
 ونىالمشه تتجسمالفضيلة والزذيلة وتتناظران ويشخصى الوفاء , الاخلاص والعفاف وكل سجايا الانسان - - فا المّثيل الا معرض تستعرض فيه العواطفو والفضائل والز ذائلو العو ائد












وتغرح مع الفارحين وانكنت لست من ذوى الفرح وبالمـلة التمثيل من أعظه البو اءث عى، تأديب النفس
rAV
وحسن تهنـيبَا وبذلك كبرت فواندد وعظهت -ناياه التى لا تحصى ولا تستقعى

 الثبات في الأعمال يكون بالمبار



 الاستهرار فى العمل فانه لا صعب مع الاجتهاد وتو جها الالنفس




 خطياته والنجاح أسير خطواته والفلاح قرينه والبز بِيتًا هو
r^N
كهلينه ومن استفزته الأهو اء وطو"حت بها الحوادثفاشتغل
 لا يُنى غيى الشقاه والتعاسة والهناء بدون غرة تَّود عليه أو

ثاكمة تُجع اليه
فالثبات هو الاستمرار فى العمل بال انقطاع عـــه الى



أوظات العمل فى اللهو والبطلالة
 فن سبق غاز بالحسنى وكانت يده فـ هــنا الوجود هى المليا ومن قصر وونى كانت يده هى الدنيـا وعاش عيشة الأذل




 جلا تل الأع عالفتناولوأأسرارالطبيعةمنكبدالهماءواستخرجوا
r^9
كـنوز الغنى والثروة من لطون الأرض وما عمر الأرْ


 سبق الارادة وصــدق العزيــة ع التصميم النى لا يشوبه التردد فیالرأى

 والمتصفح صفحات التاريخ يكد أن الثبات من أهم دو ألما
 وهكذا الحال أيضا فی كل أمة كان الثبات رائدها وقو"ة




 ولقد بلغ الثبات عند الأمنم الغربية مبلفاعظيا . بخدموا

باددهم وأخرجوها •ن ظلالمات المالة الى نورالمدنية وتحهلوا
 واذاقتهم كاّس المنون
12
要
القارمصيبةعظمى وطامة كبرى وداهيةدهماء ونكبة

 وسقطوا عن مراتـ الـاه الى أسفل درجات الذل والهوان



 اللّ وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) وقال الشاعر
 بَّغ الا حسرات المعسر .بينى حراما ان جنى وقلى انـا فققد هيسور وفقر موسر فغنمه جرم وأما غر.

「१）

















rar
 هو الداء الذى لا برء منه وبابلماة ان للمك داء دواء الا المقامصة فانها أعيت من يداويها - وذلك لان الا نسان يـيل بالطبع الى اللهوعلى
 خلال النخت والنصيب وكان في يده ما يسعفهعلى الجابةسؤال


 لا تقوى عليها نصأُ الناصحهين ونوامى الشرائع والدين فهى





 أَقدامه لان بريق الذهب يبهر نظره فو كالظمآن فى الفلاة
rar
يرى السراب فيظنه ماء فيجدت اللير اليـه ولا يِدداد الا ظهـأ








 يدخل اليه من الأُول ويخر حمن الثانى ، فالمقامرة لا سبيل

 المقامين - وهذه ذكرى اللغافلين وتصصرة للاقلين $1 \Sigma 0$

* فوائدالاجتهادومضارالـكسل


الاجتهاد حياة البلاد وأس نجاح الاهمال والوسيلة الى ارتقاء درج الالكمال فڭك وضيع باجتهاده صاررفيعا وكأمير بكسله أصبتح وضيا فن الخخذ الاجتهاد شعارآ وواظلِعليه وتعوّده دثارا توّج .تّاج السعادة ورزقه المولىالحسنى وزياده
 والـكسل والترفهوالتعو"د على كثرة القعودوتركـكالعملمضر بالِسم ووظائف أعضاله ومؤ دّ الى ضعف الهصب واستر خاء العضل لانه موج- لضعف الحر كة الصضوية وانحطاطالقوة





فامهـل فان النه قد الد الالطيع علي المهل
 أخلاقهم وتعويدهم من الصغر على الأشعال والتجلدعلى المشات .و"دريبهم على اكتساب فضانل الر جال وهمة الالبطالوتنوير

590
عقو لهم وارشادهم لـا فيه صحة أبدأنهم وحفظ أهور دينهم
 وتكون سبيا لضصف الهمة وقلة المروءة اذ لا يخنى أن العدد

 الأ كل والشرب فان القلب كالز فنتن كسالى فى أكمالنا وف أَو النا وفى أففكارنا وفى











497
يشاهد وبجه التقريب عاما بِينا ويكاد لا بخلو منه أحد وأن كان يختلف قلة وكثرة هو الـكسل




 فـ سبيل المياة وعاشمسذولا
 127
الخزان وفوانده أن أرض هعر من أهم الأرُراضى الزراعية فلذا منحها



 ,احدة فی كل سـن: - ولتحفظ البلاد من الشرق والغرت
rav



ويعيش كل فرد سعيدآ يودع عيدا ويستقبل عيداً وبالملجة لـا كان النيل الذى هو قوا الم المياة فی هذه البالدان عليه مدار الخصب والعمران اعتنت بهولاةالألمور


بإتظام كفلت الراحة الاناص والعام



 وحينئذ تسنى الحكو مة بذالك أن توزع مياهالنيل النى هو روح حيـاة معر وسبه سعادتها توزبیا عادلا وأن تحفـ




 -ن تلك الخزاناتالتتتدفقمياههابالخيرات عندأولىالالألباب



النشب ومواحق الجمبب وطلائع .شنارُ الخصب
$18 V$







 اثبات خواطره على القر طاس ونقل ها يكنه صدره الى الى مايبن
 هفظ ما يكتب وادّخار ما يقتبس منشوارد المار المارف وشتات
$r 99$
اللوم - وكان القدماء اذا أرادوا أخذ علم من العلوم طووا


 هنه كل قاص ودان واستمرّت الحالَ على هنا المن الموال الم الم أن حنت دواليب المطانِ حنين الناقة علي الفصيل وأحنـي

نلانسان ألبان العلوم والمعارف



 مساوى لا تنفر اذ الخـطيعتريه التحريف لنير جنا








صالدا والطبع لو كان جوهسا ألكان جوهسآفردا
$1 \leqslant 1$



 والسفن البخارية بلمتو قفة عليه كافة المنافع العمومية كيفلا ولا ولا ولا ولا




 من الاحو ال . اذ منـه الـكبارى والمسور والا والرى والزدع والجصد والطحن وهلم جرامن


129
فو انُ الحلم وـصنار السنه









 ألا النحا












 . يكون الانسان حليا الا اذا كان عاللا عاقلا صبورآجامهابين ولا


 -ن مناضلته .



له فضــله . وان كان مثلي تفضلت عليه . وابــ عان دونى، أكرمت نفسى عنه





 والشدة قسوة القول والفعل فى كافة الصفات ومن بنى جميع

 ويقف علي أسباب التهير الناتُ من احدانهاوناوالانقالاب • هذا
 أحو اله فوقع فی أوحالد وهذا المستنصر بن الظاهـ الفاطمى آخــن اللين ديدنه



 وهذا السكنبر ذو القر نين وض الشدة فيمو فهاوالليز




وهوقعه وذلك بالققل الـــيم
共 5 l ,









 ولا لم أوقات ولا

10
ما هو الغرض من قدوم السياح الى بلادنا المصريَّغ ( وما هى الفو ائد العائدة اليناهنهم )


 لِدهم الآثار التي تدهش الأْ أصار








ذالث التاريخ



 وقو"ة اختراع الآلات المتينة الصنعة كما أهمه شادوا المعابد
 اللبقاء اللمنوى الأثّرى
نسنا وان أحسـانـاكر. نبنى وقد جدتّ واجتهدت الغر بيون وتَحملتالالشتات وقطعت

 -هيراث آبأهم السالفين وزفوها عروسا الى أوطانهم فازيّن


زالوا ولن يزالوا يو الونالبحثوالتنقيشفى الوقوفعلى أعالهم النفيسة والتحفظ عليها من أيدىالضناع ولذا شيدوا الها الدور الواسعة اعتناء . روالج التجارات و نشر الصناهات بل اتساع عدائرة المعاملات

 كل هذه الفوائد والمزايا ولـكن هن ينظر الى معنى الآَّار



 زينة أو أْرأجليلِ بل هم يتو الا


 يتصد الأ جنبى هصر من بادده الستيقة لينظر آنارها

-سرورأ عيحدت عــا لاقاه وما شاهده وما انــتراها فيسخر مواطنوه من جهلنا واهمالنا وعدم الـكترا والتا بالصنائع والفنون

 الدر"ت مشتة وعناء

 , الا برا أ




 واللصاحف الشريفة الى غير ذلك من العلوم والفنون 10r


$\varepsilon \cdot 9$
فبادرالى أن تعلم اللغات حفظ للذات من جّيم الآنات فن تعلم لغة قوم أمن من مكر هم ور وفت على خيرهمو ششرهموعرف


 فى نفسه - كيف لا وأنه يكمون جاهعا أوجه الاتْفاع ماديا وأدبيا لبنى جنسه

 تيلب التجارات وكيفية الطواف حول الأر رضفى السياطات

 وخسرت رجالها وفقدت شريقها واتخادها وفخرها وما وبـدها ورنذك يتمـكن حب الوطنية فى قلبـه ويذبت عن حوضـا . حفظ اللغـات علينا

فليس يكفـظ دين الا يكغـظ اللغـات
 السیى حركـة الانسان فی ظروفه الزمانيـــة والمـكانية
 الانسان وارنقاءه يتو قفان على سعيه أولا وعلى عماله ثانيا لألذ




 النجوى عن الأعر الِى الدى أراد دخول مسجد النبى صلى السّ
 ولي الهّ عز وجل أم أعقلها فقال النبى صلى السّليهوسلم (أَعقلا وتوك ) وقال الثاءر
 ولوشاءأدنىالجز عمنغير هز ما

وتال تلالى (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فيالأرض واتشورا

 من همل يده ) وتال الشاءر
 وتال عمر بن الخطاب رضى الهَ عنه (لا يُعد أحد

 وفى التوراة ( ابن آدم خلقت من الحركة وأنا معاك ابن
 وف بِض الـلـ



 بأحسن وجوههونمالتصرفوالتحرز وأهل الدجّز والـكسل


الى الـالة الأُولى من الههجية وما صارت اليه الحالة الحاضرة

 الى هذا الأرتقاء الا بالِلد والــــد

 فان مقـادر الر حن تجرى
 ومن الذين خْمَ الهّ على قلو بهم وعلى سمعهم وعلى ألصارهم


 (الرزق عين ساهـرة لعين نائة) و وقول الشاءر




: $1 T$
والمر ء لِّط فى تصرف فلرعا الهتار الaّو دعلى العهل
$10 \%$






 لا

 وعدم تدينهم وغاظل طباعهم وفظاظة أخلاقهم


 جنة الله فى أرضه اذ فيها الناء والخِّرة والهواء ولذة العيشى
, والصحة وبساطة الضمير - فنقول أنجل نحن لا نـنكر ذلك ولـكننا نقول ان ذلك هاصل فـ المدن أيضا زيادة على مافيها من المزايا الـكثيرة وانجودة الهو اعليست غنتصة بكا المكا القرى
 مدينة وبالـكس - كيف لا ولا وقد قال عليه السلام (لا جمعة ,لا" تشريق ولا صلاة فطر ولا أضتى الا في مصرجا

 فهى الأفضل والسلام
100


 أعين الأدباء والظرفاء وجليس اللملاء والـلـكاء فهو اليــد
 ويفهم الماضر والغائب وتأثيمهأشد من تأثير الـكتائب


そ10
 وحق من علم بالقلم أن فضاله أشهرمن نار على علم وركا وفاه
 وثال الشاعر







والد نيا ونظام الشرف والعليا
 وهبت الآلا جامحين وشابها

 . التهـكر ونتاجها التدبير )

ولى تـلم فـ أنملى ان هنزنته فا ضرنى ألا أهز المنــدا اذاصالفوقالطرسوقصريره فان هليل المشرفى له هـدا والسيف آلة قاطعة مفرقة للأ جزاء بـ تفتح البلدان وتنشا
 العمران ولا نشرت رايةالر احة والأمان ولاالاستتبالالأمن
 السيفأصدقأنباءمن اللكتب فيحدَهالحدبينالجدواللعب










siv
107

* السك, و•

 . لا







 أقوى هذه الأ سُباب تصاطى المسكر ات التى هى •تلفة البدن .


فظيمة تورث الجنون لبعضالناسوتحدثمرض السل الرئؤى
 المشروبات الزوحية - وقال آخر السكر رأس الماصى
 وعجلبة الذل والاهانة يدعو صاحبـه المى ارتكاب إلوبقات , الاقدام على جميم المرمات
10 V


 عليه -- وبعض قبائل أفريقيا يستعملون الأَصداف البحر المرية

 وحفظه بدون تقص في قيمته وكثيرآما تستعمل في الدهالة تطم من الورق كاليها وعد
 جسيا لأن الورق سهل الحفظ خفيف الملم - فور رقةالبنك
$\leq 19$




 وكثيرا اما يحدث ذلك اللبنو كات فتو قف عن الدفر ولا تنى . ومع ذلك فقـد تقوم الأوراق معام النقود ونو تعـــر

 على رفضها لو عر صت عليه
10^
*


 واستئصال لــ يجول فى عروت الشعب من المضارة والمدنية

ثال ابن خالدون (اللانة هلـكة صسناعية متقر رة فى العضو

 آخر " اللعة هى عنوان الأْة "












(T)

109

*     * من عفا همن يتحق اليقوبة كان كمن حرم

من يتحق المثو بة )
 من تأمل فی تاريخ العالم رأى أن أعالل بـى آدم أقرب


 منشأ آخر اللمصائب والخطايا والذنوب ب- وهذهوالذنوبا وعلي أنواع شتى وضروب غختلفة فنها مايكـــن الصفح عنـا والعفو عن عقاب من وقع فيها




 الفساد فـ جميع البلاد وازهاق أُروالح الحباد

 المراد أن الانسان اذا عـلم أنه متى قتل قتل اهتشع عن القتل

ويلزمه حيآته وحياة غيره


 الهيئة الا جتماعية ما أه لا لا





الِ أم حتى طنى وبـى وانتهك المارم




 ! المديد تلين النار قسونه

17
فوائد التصوير الشمسى *










 المتحانات عديدة بِض خواص المجرة الظظلهة وهى كنـالة عن خزالة أو صندوق صغر مغلق الغلاقا عكما لا نفذ اليه




الى ما هى عليه في عصرنا اللاضر

 والمخالطة لأن الفرد الو احد لا يكهنه أن يستقل بكميع حاجآنه



والا ذا الفرت يِنه و بين الوحوش الضارية والناس للناس•ن.


 الاجتّاع الأدّدى الذى عليه مدار الحياة والصفاءوالسعدوالهناء


250
وأين الحق زلة بل هى ملسبة للهم والعلة وأفـكار صاحبنا ينتالة ولو كان فيها نفع لانسانية لترلك الاولى آدم وحيداً في
 ويد الهّ مع الملمامة - و ويقال اياكم والعزلة فان فـ القاء الناسى
 وتطرد الفـكر
 خينئذ الاجتّاع الأدّدى أْفضل من الوحدة والعزلة وألما

 والالعصيات فلا ريب فى أن العزلة أفيد والانفرادأوألىوأسلم


 تفد الأخْلاق الميدة

سوى الهزيان من قيل وقال


لقاء الناس ليس يفيد شيئا فاقلل من لقـاء الناس الا
 فواندُ وغثرات وحصرهالف ستمسائل الاؤرلى أن المزلة أدىى الم استجاع القوى فى طلب
 الملو مة ولنلك قيل لبعض الحكماء ما الذى أرادادوا من الـلموة وانتيار العزلة فقال يتدعون بذلك دوام الفـكرة وتثيتيت
 وقال بِض الحكماء انا يستو حش الانسان من نغسه لخلوّ خاته من الفضيلة فيكير حيئذمن ملاقاة الناس ويطر دالوحشة



 واللكوت الطبع من الانخلاق الرديئة والاععال الالطيئة الثالثة الملاص من الفتن والخصومات وصـا والنفس من الخوض فيها والتعرض لا

ETV
عن نعطان وفتن وخصومات - فالرزلة عنم سلامة منها الرإبة الملاص من شر الناس الانهميؤذو نك




 السادسة الـلاص من مشاهدة الثقاء الا والمُق فان رؤية


وقال ابن سيرين سمعت رجلا يقول نظرت الى ثقيل



 اللــالطة وهى سبع التعليم والتملم . النغ والاتنفاع . التأدب والتأديب . الاستئناس والايناس . نيل الثواب وانالته . تكلم
: TA









 عن الناس بكسبة العداوة والانبياط اليهم مجلبة لقر ناءالسو
 والعزلة ويختاف ذلك بالأح حو ال
وععلاحظة الفو ائد والآَاتينبين الآفضل
17
 أن ينبوع السعادة وهصدر السؤدد والسيادة وأنغس
\&rq
الأعرات حسن الأخلاق فيب يشرف الانسان ويتهـز عن سأر أفراد الليوان فـك الـ زمان ومكان وما زال صاحبـه يستميل بحسن شيمته النفوس ويجذب وكارمأخخلاقه الأفئدة
 !!



.
 وفى الانبيل (سعةالا خغلا !
 1ذا




حسن الخلق حلية النفوس كا أن حسن الخلةَ حلية اللمسد

 وبابلملة حسن الخلت أعظم حليةتحلى مها الانسانويعيش عيشا رغدا بين مو اطنيه لان ( من ساء خلته ضاقرزقةه) ووفى
 والالسان البنىء- ولا يخنى أن منو الجبات الد ينـحسن الخلق
 سلامة وتراه قد كثرت مصافوه وقلت معادوه وتسهل عليه

 بين يومه وأمسه وهو بن تفسه فیعناء ويعيش الممرفىشقاء

وترى الناس منه فیها ون


 وجريان الأقــدار ولا يخره غناه فيسوته الى ارتكاب الأثم

2M
واذا كان متوليC أمرآ فلايجزع ولا يستبدل حسن الخأق


175







 العناء ورأيت الناس فوت الديار يقولون النار النار فأسرع


 ولادخولولاخروج وفیشدةوضجة ورعدةور وجة سكارى وما هم بــكارى بل منشدة النيرانحيارى ولاوصصلت عل
tالحريق رأيته منظراًيغتت الالكباد ويقطع شامخ الأطواد رأيت الدور الشاهمة قد أمست قبوراً والنازل العار المارة قد



 النار
 وما تزيد الا عتوّا وفسادا وتاتهم الانسان والحيوان قتسوة وعنادا فاستمرت الحرب بينهمامدةمن الزمان وهى تكا



 وأمدوا البيبا فی الحال

وصف يوم شم النسيم




 والرفاق واللـات على السات والفم قريب عن الفم رتلاقون




 هاه
和
 - YA _

ما كا أفراد البرايا واحــد
 قامة سمراء واشرأبت البرانيط على قوم ثمامنيط فم المارت

 ويأ كاون ويشّربون ويضتحكونويلعبون بين نغمة بالمديث الا

 من الأْترألا
170





 باختلاف الهيئات والمنازع التى يتطبِ الانسانعاعها ويترعيع
$2{ }^{2}$



 المترامية ويسهل صو ب مسالـكها المتنائية ويطوى بِيها وينه
 بلى أدنى من قاب قوسين ويصير حصو با متحققا كضى أمس الا
 جل جلاله نفس الانسان وجعلها له في وادى الاتعـابـ الا
 ورنْيل القنو طومبدد اليأسوالـافظـناء الأعمالمن السقوط

 ويشد العزائر وِقو"ى الهمبم









 ددنها العمل وشيمته الصبر لا لبد أن


17
灰 Juا
 النافهة التى تؤدى .




 وعلى هذا يكون الغرضمن الاهمال فاقدا صفةالـهمال


 الآن والمسئونية فى ذلك عائدة على الحاضر وبنيه فلا يكا يكتي
 والو طن والتاريخ فلا يخلصون من هذه التبعة الا بالاهتمام بالاءمال الحالية وتنظم ادارتها فـ الدوائعلى اختلاف فروعها
 وتطهيرها بالتر بية لينزع من القلوبالجقدو التحاسدوالتالتاغن




 وجد الانحاد الذى هو روح حيـاة الاعضاء وداعية التعاضد





وعند الناس والتاريخ


 هؤ لا = الا أن يِتلوا أو يِلبو أو أو تقط أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا هن الأزض ذلك الهم خزى فی الد نيا ولهم عذابع عظم
 بالحال والحرية لالن





859




 اذا هملوا مايكب علهم



 فهیهم وتستجب بذلك مرضا

 ولا يخنى ألـن توحد الارادة من أهم الأمور لنجاز
 .








فوزا عظها
ولاجل أن يتعلم الانسانهذا المبدأ بجبع عليهأنيمرص

 حتى يتيين منها اتكـاه قوى ارادنهم الصالحة وحينئن لا يألو


17 V

 لادة الحياة وقوام ضروريات الانسان وطاجياته

〔を1
وكاليآه من المطاعم والالـس والز الزينة فلولاه مابقق اللحياة عين
 حياة الروح وكالات النفس, ولذةالعمل وهوالو السطةلتحصيل



 .





 واسع عليم - علي أن الملم بجرى من الـا
 -ن القفروس وهل خــلد التاريخ فى صفـطاته الا أهل الهـلم

 الهول واستتب العدل ومنهم العلماء والـلـكاء والمخـترعون




 فينفق مـالستطاع أن ينفق وذلكالأنالنفوس من طبعها تميل


 الى الآ"ّ


 ! له منـكو دالمظ منخص العيش
$28 t$ ．
وأ كثر من هذا حزنا الذى له أولادلا لاركةفـهسوولا نيـال لهم فيحسب لانكطاطه ألف حساب ويتمنى لو مات
 أن لا عار أعظم من فساد الأؤلاد
اذاً الرجل الذى يبتنى أن يعيش سـعيداً في أولاه








 كانوأَحياء كانت حية وان كانوا أمواتا كانت كذلك

 خلقتا لنعمل لطالب الخير ونتحرنك اللحصول علي الرزت لأن اله أوجدنا لــكة وهى أن نعمل فنعبدهو نعظهب شـكرا


 وكلوا من ززقه ) بأن نشتغل فندرس العلوم ونفلح الأرض




 وأخشابهاوغرة الليوانات ألبانها وأصو افهاوأشعار هاوأوبارها

 ث大رثه شغله وعمله فاذا لم يعمل ويشتغل كان أحقر الليوانات

Eso


 لتؤدى المنفعة الطلواوة مهنا وهى العسل－فهل يليقبالانسان سلطان الملموقات أن يكون أقل شـأنا مهنها
 الو جود وأساس النظام وجعل أ كثر الامم غلبة فی الارض

 طالبا عظا





الداء فيعسر الدواء

(الاحساس والشعور
الاحسساس ا.ا ظاهرى وهو شــعور النفس بالآ تار
 شُعور النفس بآثارها الباطنية والشعور الباطنى هو أثر ينشأ عن هبو ظ أو صــود ألا التصورات الحاصلة والمشعور بها فی النفس وبعبارة أخرى الا حساس أثر بَبادل وتوار دالتصورات صعوداً وهبو طا فالأثر الـلاصل عن الصعود يسمى الحساسا ارتياحيا وعن الهبو طيسهى الحساسا غير ارتياحى مثال ذلك

 وحينئذ تشعر النغس بأثر لا تطمثن اليه

 والاحساساتصوريةومادية -ـفالا حساساتالصورية

₹ $2 V$
وذلك كالانتظار والر جاء والتَّكدر والفزع والدهشة والشك
والبل والانس

والاخحساسات الــادية هى الشُمور بكيفية التصورات ومادتها - و"تّنوّع الى احساس بالحقِقة واحساس بالحسن والحساس بالآداب واحساس بالدين فالاحساس بالحقيتة الـحث عن تنائج الأعال

 والاحسان بالحسن أوالقتح هو الا الا


 :سميه قبقطا: , والاشياء المسوسة خاصيتها لا مادتها أو صورتها فان كان الاحساس .با ارتياحيا سميت مقبولة أو الطيفة وان كان غير ارتياسى سميت غير مقبولة أو غير لطيفة والاحصاس بالآدآب الشمور بالخير أو الثر - جنّ
$\leq \subseteq \wedge$
أمانىت الانسان أن الحسن والليح يلز م أن يحصلا وأن القبِح والشر ينبنى ألا يكونا ويكصل ذلك بوان انسطة التريبة والتعليم

 والا حساس بالد بن شعور الانسان فذاتو الانو جودة أزلية
 المرشد اللادى الى خطة الفلاح فى الدياة الد نيا وفى الآح خرة
 حياة الجسم وقو اهه فـكذلك الدين حياة للنفس لا لتطيبالا الا .




 كمته فاضظر الى الوضع بأى وجه كان فبـحان الله ما أعظم منته وأعدل عمله افتر قت الشهو
§! 9



 لهم طرقالسعادة فسلـكوها وها وتو صلو الى نسيم اللـياة فتمتموا

 لا دين له تريب من الباءُ سبيل ) -- وقهـارى القول أن النفوس لابد لا لا من مقوّم






 ذلك فعلوه فـ أقل من قرن وِاسطة جامعــة الدـين ورابطة

1 V

 والتصرف فی الأرض لا لالن يكون ظالما جبارا بل عادلا



 , الا تُتاف بأنـاء جنسه
 والمر قليل نـفسه كثير باخو انه



 سبيل السعادة والهناء
20)

كونوا جميعاً يا بنىاذا اعترى خطب ولا تّفرّقوا آحطادا
 فاذا كان اجّتّاع أفراد العائلة قلبا وقالبا داعية القوّة والمنعة
 فهو لا شاك فى الأمم روح جنا انهاودعامةحماتهاوسلمارتقائها
 وصو لجان سانانها --- وما الوطن الا عائلة كييرة أهضاؤهـا


 دمائنـا وأموالنا فنترك عائلتنا ظهريا وثخرج علماتـاته ودفى

ما
فستجقالمن دخل العدوّ با(ده عنوة واقتداراً ور _ِ يدفع
 قيضة بده والانمة الشـجاعةوالقلوبـالـكريكةتصبرعلى القلةوالجوع أكتث من صبرها على الهوان والخضوع - ان مثل من باع

لِاده وخان وطنه مثل الذى يسرق منمالأ بيه وأخيهويطم اللصوص فلا أوه يساعه ولا لاالص يكا ئئه















 رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمهى واحلل عقدة.

من لسانى يفتهوا قولى سادتى - قال الهّ تعالى ( ان الهّ لا ينير ما بقوم حتى



 للـكتاب الـكري فى ذلك

 كانوا عليه من الهكالات والفضانّل وما نحن عليه اليوم من عكس ذلك كاه - فالنفوس المزينة بالمارف الحفة المنكات المات
 الانسانية وبلوغ غايات مأُعده الهّلبنى آدممن المدنيةالصحيحة والنفوس المبردة من حلى الفضائل العاريةمنحللا المعارف
"
 علمهم •ن يسو مهم سو الصامتة أو الأ نعام بل أضل سـبيا



 الدنيا وان كا;ت كسولة جاهلة ذات أخالاق رديئــة كان لبا

 ارادة شخص أو مانَة شخص أو اصدار قانون أو مأَةقانون

 المحزنات المكيات ان مصر بالـدة فتيرة جدا نصفأهلها الها وهم الفلاحون يعيشون بالثىء التـافه الذى يتق الحى من الما


التجار والصناع وهؤ لاء ليس فيهم شتخص واحد يقــال عنه

 أغلهم ان حيل بِنه وبين مرتب الماش شهر آواحمدآ وقعوا
 والعمد والمشائخ والاعيان فی البلاد فـالهم كحال " رابيل " الها












على ميدان هذا التنافس كأنـا الم من كوكَ آخر حضرنا


 أن يـتلعها فى جوفه وعثمل تالك اللسائى توصلت الأمهم .نتيجة همالمه الصالح
 على أن يعتمد على نغسه ( وأن ليس انی انسان الا ما الا . عامل جسمه يتحرلك ويخه يؤدى وظيفته كأنه آلة متى غادر سرير نومه فی الصباح أدار دولابها فتدور وتستهر دائرةالى ونى
 ذلك الوالحد منانـن الالعريين


 الريئة الاجتّاعية فلى الاُقل لا يعود منه ضرر عليهالالْن أُم
cov







فهم الآن أعوز الى التنكير باللياة منهم بالموت





 الا اذا ستى ليتسنى له أن يُحسن غذاءه وملبسه وستنه وان وان



 الارض فضة ويكب أن يكون أغنى الناسعلشرط ألا يتعب
 الأُول سوء معاملة الحـكو واتالالسانقة لهفانهابظلمها أضاهات


 تشكيل ناد او عقد شركة لم تمش الا بقدر ها تميش الوردة إها الـادادة اذا سلبت الأمه حريتها السرع اليها غالبا






 اللـكها وجعلت نغسباعبدة له فبتها باطلة وحريتهاباقيـة ثانتة
 حريتم فنكيف يسوغ ان يدئى استرقاق قومه واعتبارهم



أمكانهم أحراراً
 مع الذل فان مل تـكن فى الحياة سعادة فليـكن الفناء


 .لانتة وانتم لا تشعرون الـا
 الليـاة الدنيا والسعيو في الآلخرة أنفقوا المـال لنشر العلوم


 ونظامات و وغترعاتالخنترعينومبتدعات المجدين ومكتشفات




وبذلك يِّغ سعدهاورّرفل فیعزها المكين


 عليه والفتك بـ واختلاس ما في يـيهـ - وأدوات يعمل بها
 .


 ميزال سيره واشتبه فى الضار والنافع فيسير خلف ما والو جها



24
الى هذه الثلات والا مكاشت وو قعت في النـكال فلا تلبث














 الذا سدلوا على الصارِالساذه والبسعاء ثياب المّويه والمخانتلة







 يحسن أن يعمل وتصلع .




 الامميال الشريرة على الاميال البارة فيفل بذلكجمعهم وتمفرت ونم


¢ 7















 الأُوطان ظاصفموا أففيتهم بالصد عنم وامتنوه هم بخذلانهم
,

 بالتقويم .طالـة الر جال ولا تكور الا ويوسوس الخناس فی صدورهن وان رأيتم بـــد ذلك صدا


 باخلاق الاليم الذى ينافق فی الشهادة ويذم فیالغيب ولاتأتى ... السترشد هـهالناس"


 وأما الآهة التى تَــاد القاعدة الثانية وهى القوّة التى التى


§70


 فأفر ادها كميرة غير أن أشد ما يكا يكون عليها منها حـبـالبطالة
 الأع عالل فاذا تنلبت مرت العدي العدى الى الذين يعمالون فيملون



 اللى هنه الدر جة دخلت فـ حوزة غير ها ولا ينفمها وقتئذ ندم فالواجه اذا أن تُتحرك الأعضاء اللعمل فان الحركة



 استمداد بمغته بِعض




 وقد سادت الأْمم الغربية لآتجاه معلدى شبانها الى بث

 الواجبات -ـفآنى رأى منفعةالجنس والوطن خلصوجهنةاليا
 الرسمية لعلمهم .بضيق هذا المبالو الد نيا رحبا وجهتهم منحصرة فيه دون غيره بطلت حركتهم اذلا لابد من


 رالصناعة والزراعة الا بأيدى السذج الجملاء وهم الى الفساد أْرَ منهم الى الصلاح
:7V
هذا ما دعى أولثك الةوم أن ينو"عوا الوجهة ويفر"قورا ما بين طرق التملم فيتخرّج أحدهم وأما وأمه طريق يقصده وعمل يسهل عليهأن يجد وسانتله




 هى الموامل الوحيدة في سعادة الاْْمَ ورفاهيتها أما خن معانشر الالعريين فقد مضت علينا أدوار قضت
 تَّى الخد.



 كان هو الذى فى سلك عمال المـكو مة و ان الحصول علي

ذلك من أ كبر وسائل السؤدد والثـرف هذا هو الذى جهل وجمه المتسلم عندنا واقفة عند هذا المد لا تتهداه
وهذه حتيةَ قد عر فها الصـريون الآن فلاينبينى للمتعملم








 منح المالق جل شأنه

 اللـكسل « وقـد نهت الحوادث عقول الــكـير فنشطت
§79
 ذلك فليعمل الثماملون
***
أيها السادة حيث كان الانسان حيا يعيش زمنا طويهِ


 ولنالك يوجد منهم من لا يحمل على القدر اللازم ومنهم من



 الطبيعة كالا ختلاف فى القوة والذ كا، والمالمال وغير ذلك فانـ الفقيرفىالغالب جاهلى معرض للبالايا متفلب على.بساط الخوادث
 فيه بدون فائدة وان الانسان لأول وهولة قديظن أنالاغنياء قدظلمو الفقراء واغتصبو احقو قهموالواجبأذنقسم الامو الا

 وحيث كانت المساواة في الأموال متعنرة وكانعدمها مضرا كان من اللسن أن تّقابل جّيع التعديلات الاق


 اللساواة في الגالـ هو ذلك القدر الزائد اذا فر صنا فلاهُ رجال أحد
 قآ

䏸



\& V

 اللذهـة وغيرها فرعـا يظن أن ذلا ألفـ ألف الناس من رفيقيـه , لـك الا



 من الناس مثمل ذلكف فقدت الامة جز




 فى المطم والمشرب فهو وان كان أخ
 تأك المطهومات والمثروبات تسـتخلص من المواد المتعملة

اللغذاء باعال عظيمة فيَخرج من الـكثير منها القيل بن مالك الاشياء ورذلك تفقدالامةجز








 .
 تُقدم ذكر معظم أنو اعها فلا نطيل باهادتها

$$
{ }_{*}^{*}{ }_{*}
$$

أيها السادة لا بیهل أحد أن العدل روح العمرانوأسى البديــة وأن الظلم من أقوى أُسباب الانحعلا والتفرق وان
\& $V$ r




 فـ النظر ونيف فى الْمِيْ







 العدل في أحكانه
 والظلم صور كثيرة ولهذا سهل ارتكاب الجور وصعبتحرى


 وعلي ذلك فهو بأخصر الطرق أداء الواجب وألأخن الوا الو الا
 . والعف فى كفة مهزان والعمل في الـكفة الأ خرى أما الما الما
 فانه يكو
 أن بن الناس من يظن أُن الثىء قد يكون واجبا لذا"ته فينبنى







Evo

 وشق عصا الطاءة وعلى ذلك فالرجل الذى يريد أن تستقيم انيّلتهويعيش


 وذلك هو العدلفى أخص أحو الهتقوم .هالقوانينالأُسانسية


 كذلك لـكان ليس تم طاجة القوانين الفرعية فانه رعا أضر
 كى "
 ذهيدة وقس على ذلك - فقو انين الأمة وروإِلطباهى تمدنها


8V7
الريئة ينالها منهم ما بنال البيت منحذت بانيه وباهنتهومعرفته . سوى من يحافظ على عمران تالك اليئة وابتاءنضارنهاوحسنـا



 القو انين ومالا يرأب صدعه الار وجال الالم والعقدمن جنـكمهم التمجارب ودفعوا اللى مضايق الأْمور - - أليس امتياز بعنْ


 بأباه الیعل وتعحه ساليقة الانسان أيها السادة الازنسان مظالبمنقبل ذآهأن يعمل ليعيش عيشة راضية ومطالب من قبـل الهيئة الحاضرة عبــادلة المنعـة والمشاركة فی كل عمل يكغظ لهم ناموس حيـانهم ووحدنهم
: VV
وهطالب من قبل السلف أْن ينظل فيا العترضهم فيـهـ الوقت فنعهم من آمامه ليهيئوه اللفائدة التي أرادورها بالشروع فيـه








 لأذ الفرد من اليئة كالدضو من الانسان لا يخلا يلومن وظيفة



 الماجة اليهم فلا غنية لبا عنهم الا اذا خلفهم من يقوم مقامهم

والطبيعة قد أودعت فيكل انسان أهــلا وفطرته عليه

 مضـيعين حقوته فـا يغفر تلاك الخطاليا ولا يغضى عن تلك الهفو ات الا ان رأى تضسه فو ت عرش الموجو دات والزمان



وآمال زانُلة


 الههة لا تفيد الانسان الا اذا ظهرت تأثير آها على ظو اهـ الا
 بالــكهة فى التوجه وصادفت الستعداد لننفس وعدم تاصى





 نخال أن الوقت قصير عن ادراك جهيع مطالبنا وهوليس الا الحياة نظهالمتدةو نمقدبأطرافوأهأهدابالألأملبالتصورات والتخيلات لـكها قصيرة أو ضائـــة ان لم نمتبرها كمقيقها مؤ لنة من دقائق وآنات تمغى كمجرد استحضارها ها سيالة فى






 اللجاهل وليته قاصر على الضر ر لذاته بل يكون مه الِ تقيلا على
 ضرره بالمدوى الىالباقىوذلكصاحبالوساتل تضيم وساتله

2ヘ・

 مراعيًا فى ذلك حالة مماشهه وصتحته وحقوت أعالاله وفائدته




 وآحادها •نهمتزكو"نتو. قال بمض الـــكاء ان روح الحياة انهاز فرصهة الوقت





 ومن أْأع رأس ماله فال نصمـ له غهر الفشل والذسران







 كr
 ترك الحر كة غنلة وطول الصمت ينسد اللسان - - وقيل اذا
 حسه - - وما اخالهم أرادوا بذلك الا الها أن الانطق من لوانـوم




القصودة من اجتّاع بنى الانسان وتحصل الفائدة المودعة فـ جو هـة هذا النسان

 .



 ذلك تراه فى الموضوع الذى منحت له حرية التكا ولم فيه قد ااختبر أُسه وأ كنه سره وقلب بطنه وظهره ووتف علم
 له من الماو ذـة بشأنه واستتمال أداة التفالهم التى تقفه على وانى

 -نَ الاشياء هاتها بالعمل رأيت المر أَحذق فى شأنه وأعلم باتيانه ولو نظر نا

EAr
في حال الرجال المشاهr بكسن سـرتهم وسداد أعالهم ونبل



 الهة و"وفرت العزءهة



 الفهم وتنوّرت المقول واستضاءت الألباب عا عا اتصل بهامن




 العظيمة - واذا كانت الأمة على هــنه الدرجة من سهولاة





 والسيادة والسدادوالقوّة والجاموالـلـكة- نهها أمة اليونان





 في البيان وف لسانها من التهابيح والنزا كيب والألمْ مثال الندالة
 لظواهـ الأُشياء ما يقضى بالهجب الهجاب ومن أنم النظر فـ خطب عمد بن الخطاب أو على بن
: へ0









 دون الششر




 بكل نوع من أنواع النصـيحة والتنبيه لـهكل فرد من افراد



 أحسن ولا يكون ذلك الاباتخاذ المجالس والنوادى والمافلم




 الأفف大ار ويستدرج الآراه ويستورى زناد الاووية ويستمطر



 الوســانل والآدُدوية وينتهى الأُم باختيار الانفع وارتضاء الانجِ -- وأما الرأى المـام المروف فلا سبيل الى انمقاده

2AV

 وذلك فضلا عن تحر"ى السداد والورز بالنجاح فـانتها جهذه

 لِيقوم الخطيب فى القوم مهبَا



 !لاعنّاق وارثاحت الى رشده النفوس ولهنا واروا أبصر
 فشّمروا عن ساق المدت وانصلتوا فـ السير الى المجد ونالوا


 وتح
\{ ヘ 人
اللاشخاص وتدطل أخلاقهم وانقالابفطرهم وانعكاس خلمهتم

 لمقال ولا ,


 .




 وير تـكسوا فى الضــالة ويسقطوا فی الظلات فيستضيمون



$: 19$
من البشر فى رأس شنخص وأحد أَو انثين ليس لغير هما حت













 دون الاعتبار والادّ كار فـاتت خواطرهم وسكن تأّرهم


 وبالجملة فاذا حم عليهم اهمال النافع من المد
 من سفاسف الأُحاديث وما لا فائدة فيه الا من انفق لألهم من هؤ لاء حالة وقفهتم على أحوال الدول الأ جنبية أو شیى هن أُحوال دولهمه-ومثلهم بالنسبةالى السواد الألماء الألمر أقل من القليل وانا علم هؤلاء في أك كانان لايتجر أون على إرازد
 مع لعض الأصدقاء النـين يشقون بهم ويسترسلون الـهم فتر الهم كغفتون من أصواتهم ويتهامسون الـكالام وهم متلفتونذات

 الـكبى والـعيدة العظمى ولو أن أصابِ هذه المالك اهتدوا بـو رالعتل وأطلقوا


(9)

كل فرد من الأفراد كصلحة البلاد وينفخ فى المجيسع روح

 بدنية وشهوة حسية الكانوا عرفوا أن هذا السبيل الذى هو

 .


 الى مبار ات الأباعد في قو تهم ومشاقفتهم فیصناعتهمو ونافستهم



1 N
عدوّ عاقل خير من صديت جاهل العاقل اذا والى .


 فضال . وضل ان أو نس تکكبر وان أو حثت تكدر معالستهمهنة ومعاتبته محنة





 . معلقًا خاطره باقو ال الا
 الامهق فليس عنده من التاويل الاأوهامالاضاليل فالاقنتراب -نه مدامة والبعد عنهسلامة اذا إتكزن تقدرعدواً فدارد


sar
وقبل يدالجالنىالتى لستقادرا على قطهاوراقبسقو طجداره
وقال الا خر
 وعتل ذیى الحزم مرآةالامور بها

IVE




.


 , .


\{92
الأمّة ولهنا







 ويدخل فى اختصاص الثرطة أموركركيرة

 استمالخا مغراً بالصالع الصام
 حتى لا ينشأ عنه ما يكدر راحة سكان الأرياف أويكونسبيا ف التالف الزرع والزيطان -- وكذا صيدالبحريجبأن يكون على نظام واحد حتى لا تأتى منه اهلالك الحيواناتات الائية
\＄90
ومنها ــاقبة الصناع فى المالمل والمناجم والفابريقات
 ولذلك وجب أن تكون مدة الشثل فيا عيدودة


لالبائع غبن الشترى
 لا يكون مسه في العادة ما تِتـكن به من تحقيق ما الاذا كانت



 ومنهاهـاقة بيم الليواناتو صحتهاودواب النقل
 اللراحة والأمان والاطمئنان والسمادة في ربوع عموم القرى
 الحضارة والمدنية النهابة

فو ائد الشجاعة و.مضار الجبت


 وشرفه وماله بكل قو اه ويأنف أن يأنى الظّا






 الaدماء .




اللاالي الـى البراز والهيب دايـهـ - والبطل المـاى لظهور القوم اذا ولوا



 يرى اللمناء أن المبن حزم فالجبن الضن بالحياة والحرص على اليجاة


 الوهم والوسواس انما هو آفة له قد يكون بها أسير أوهامها ورفيت كل منيريد هضم أشيائه وهو استعباد قواه واذلالا الها
 ارادادة وهوى من يخافه ويتملةه , اذا ما خلا المبان بأرض ط الب الطمن وحده والنزالا وثال Tآخر
 على أن أكثر أن هذه الصفات قد تـكون وراثية أى التجّها
 من تلك الصفات على تمادى الا جيال متى ما قصـدن الا الا الامبم



 على قدر الأطاة
, الجبن هو الذى أوهى دهائ المإلك فهدم منارهاو قطع



 ـضض النسكنة ويهون عليها مَل نيـ الهيودية الثقيل ويوطن
 يلبس النفس عارآدون احتّاله موت ألمر عند كل ذى روح

899
ذكية وههة علية - يرى المبان وعر المذلات سهلاوشظف

 تبر الاعداء ولا ترى الاحباء ونغس لا ولصعد الا الا بالصعداء

 المنية - كيفوهو انخذال فـالنفس عن. الصادمة كل عارض

 الحياة الطبمية
IV7
 الشباب مطية الجمل ومظنة الذنوب وشـوعبة من البنون ولذا قيل سـكر الشباب أشد من سكرالششراب -ـ قال النابنغة

 -مــال الهوى بل سبب حتف الانسان كما أن الطاوس قــد
 فتى وجد الشاب ماللا كثيرآ وثروة عظية بالا تعب ولا
 الفساد من حيث لا يدرى ولا يشمر ويلحقته الدمار والوبال
 فيخض للشهوات واللذات ويسبح فى يار الضالال ويتيه في




 ویثتمع حوله كثير من اخوان السو ع وأعوان الشيطان الذين


 جليساً ويصـبح خالى الوفاض اللمزن حظيفه والـكدر أليفه

والفقر قرينه والذل دثاره والهوان شياره هذا الذى انعاشلا يعتنى. ويصبح من أثموات الاحياء عالة على المِتمع الانسانىكئىـ الـال كاسف البال
ليسمنمات فاستراحیيت المـا الميت ميت الأحـياء انما الميت من يعيش كئيباً كا كا فالشخص الذى لا يعمل همال ينف .ه نفسه ووطنه ما هو


فيعسر الدواء ويتس الخرق على الراقع

 ويترلك ما خلت لأ جله وهو العهل " فان يكن الشغل مجهده الا فالشباب والالّ والفراغ مفسدة "





لا يتطلع الى شىء من همالى الأمور فان الفراغ منشأه عدم


 وقائد الانخطاط لذلك الشاب الذى لا عمــل له وجود
 ولا يزال يتحرك طوع شـــياطينه حتى تلتجى ع تغسه الى ما لم تـكن تعهده من الذل والهوان
1 N
 أف لالدهـ مأ أ كدر صافيه وأخيب راجيه وأعدى أيامه ولياليه

.
 بهذه الا ارتّع تـا

0.r

فتل لجديدالدهر لابدمن بلي وقل لا جمّاع الثمل لا بدمنشت


 أضدكك ساعة أبكى سنة وان ألى بسيئةجلبلا سنة ومنأراد



 وقال Tآخر

 الدهـ كا عرفت وعلى ما خبرت يكر اذا فـع بالذخائرولا غرو اذا الستأثر بالاغاير




من عرف الزمان لم يستشعر منه الأْمان

 ويخـون من صافيتـ عمداً ويحشق من مقته الدهس مشتحون بطرارو الغير مشوب صفوأيامونه بالـكمدر مزو جصابه بالعسل موصول مجال الأمل فيه بأسباب الأُجل
 ما ان يكن تر تمينـا منـا طول هـنا التشنى فالدهـ أبو الهجائب وصظهر النرائب - ولقد



$$
\begin{aligned}
& \text {,لا يتر لك له سرورآولا فر ها }
\end{aligned}
$$

1 NN
, وضف الحياة الدنيا
الدنيا غدارة مناشة غرّارة ما مى الا دار النقلة وما



 موهو.بكا مسلوب وان أرخت الى مهل ومنو وان أخر الى أجل

 أفمنأشغال الدنيا اذا أقبلت وهن حسراتها اذا أدبرت


الغلم وحلم النيام
هى الدنيا تقول یل ع فيها ولا




 وتندر غدر الأفّعوان

ألا انا الدنيا كنزل راحل أَانا
 ـِزال صـفوها مشوبا بقذاها وكالنا ينافس فيها وما منــا الا شالك من أذاها
يا خاطب الدنيا الدنية انها شا شارك الردا وقرارة الاقذار دارمتىمأضحكتفى يوهبا أبكت غداً تبا لا من دار حقيقة أن الدنيا مشتقة من الدناءة ولـكَل اسم من مسماه زصيبـوملكويوم عليكفهى خسيسةترفع الوضيعوتضض الرفيع
 اذاأدبرت انت على الناسحسرة وانأتبلتكانت كثيرآهمومـا وقال آخر
 صفاؤها كدر س，اؤهواضر دا ألا




قوم اذا خافوا عداوةحاسد
 معادات الـكَتاب ليست من أفعال ذوى الألباب وان
 باردة وما ظناك بقوم يعلـكون أزمة المنى والمناباياكسن كاملهم وخطبون على منــار الفضل بألسنة أقـلامهم ويريقون دماء
 ونابت آثار أيديهم عن القواضب وأجرى على أناملهم حسام
 وفيه مـت روح اللمياة وأخرى سم اللمــاة وطورآ حلاوة
 عهاب الجمحم قو اذاأخخذوالالأقلامعنغرض
 وبابلمـلة ان الانسان قد امتاز عن غيره من المخالوقات بواسطة عتله وتدبيهه ولـكن لم يظهر كمال عتله وتمام معرفته
$0 \cdot \Lambda$
الا بالقلم فانه وِاسطته دو"ن

 وواسطته فان كل جيل يحفظ لـلمه بسببه ماوصلت اليه قدرته

 اللضارة والعمران



 ثماره والسيوف والر مالح •من خدمه ولهّ درّه أخاسطا اللىساء



 فـK أْمة كترت فيهـا الأقفلام ارتفهت درجتها وعظهت

شوكتها وازدادت حضار"نا
1

 ولاة الالُمور من أعظم والجبات الحياة فهم قوام الدين
 يختل نظام العالم فلولا ولى الألما ولا ال|
 وتهطات الثغور وكثرت الفتن والثرور ولولا ردع اللالوك
 الضهفاء وتككن الاُشَرار من الاعخيار فيضطرون الى التشرد والتفرد وفى ذلا خراب البلاد وفناء العبـاد فاللـك كالـالو والإية كالِسد ولا قوام للحسد الالبروحه

 القوة الا هلمية التى لا تسود ولا تنو الا بالقوة الـــا كة التى








 واجباته دارسا سياسة ملـ كه فلا يلبث أن يضيعمن يدهفيقعد
 واحتياج الماك اللمل ليس بأق ول عن احتياج أساس الll وان لم يكن متو جا به تألبت عليهالرعية وأسقطته ألمه
 شؤو نه وأفسدوا عليه أمور فالوالى يجب أن يكون نوذها للر مية ومثالا للـكهال والاستقامة من كل وجه جتى ترغب فيه أمته وترجو له عمر ا

011
طويلا وملـكا كيياً وتحرسه وتفده بآرواحها وأمو الها
 , الاحسان واتــاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والبـــكر



 آيات مكمات ليست عتشإهات علينا - وفى قدرة عقو لنا أن





ان حم عليه "را


 عليه وسلم (كاع؟ راع وكل راع مسئول عن رعيته ) ولا

يكسن جواب السؤال الا من عدل فيـا واتقى - وقد قيل






 هارسً" "-وقيل أيضًا"




 أن يؤذى ولا يحتاج الى حرس ولا حـياب
 الرثيد وابنَ الأأمون فقد روى التارِخ عن هؤلاء وأمثالهم

OIF






 , اعـلم أن أعدل الناس من أنصفهم من تفسه وأجور هم من

ظلم الناس لغيرهه - -هـا الـا
 انصاف الرأى .







015
أَسلم أيام عمر بن الخطاب رصى الهّ عنه حينافتتح الشأَ أمخرج


 الطواف والنـاس يطوفون وهو من جِلتهم اذ داس أءر ابـى


 فقال جبلة ألا يغضل مالك عن سو قه فقال عمركالافان الالا


 بالادهم عالة السامية
 لقد صدت الشاعر وأجاد وأفاد أن الاذنسان حيث بِعــل


010
خسيس خبثت وسقطت فينبنى لا نسان أن يشيدلنفسهع الِ
 والآداب والعفة والقتاثة والفضيلة ومن ملميكرّم تغسهلا يكرم
 كيف لا وأن الانسان العاقل اذا أجتاز فضيلة عليه أن عـد



 وبأده لا . قدره وأصلح أحص
. والدرجات السامية حيث وضع نفسهفدرجـةسافلةو لميعودها حب العمل والاجتهاد والثارِرة والثبات ومـعارم الأخ اللات
 ينهض .با الى أعلا المراتب ورذلك أنزلها الى هو"ّة الحضيض فانت عليه نفسه فتهون علي غيرها وتصير نفسا سيئة منعظة

جرثومة للفساد والعبث بينالعباد أُمارةبالسو هائدةللشهوات واللذات خبيثة شريرة ضالة مضـلة معتدية أثيمة همزة لمزة غامة كذالة منافقة خا بلهدى وتو قعه في شرك الهوى
1NF










 ا كان الـكثيرون يهدونها حلا كاذبا أصبحوا اليوم وهم
$01 V$
يرجون أُسن يسافروا فيها يوما بين الأْقطار والأمصار يسافرون على البحار




 عشق صناءة المناطيد وهو من كبار الأغنياهفأنفقمالا

 هيامه تالك الصناعة وما كز الـكو iت زبلين يِدل عن تلاك الصناعة بِعد



 المشهورة وتكَن من أن يبقى فى الفضـاء اثنتى عشرة ساءه
$01 \wedge$
 وهكذا جرى لا
 ما هوت بهم المناطيدمن أوج الفضالوقدماتـليضهموأصيب



مإيصدقفيه قولأكىالطيب


 من الغربيّ وجروا فيها على مبدأ المساتة والمزامها المنـاطيد التى انتهرت هى المنطاد (لابآرى ) الفر نساوى



 مدة أن الرياح الهوج عصفت به ومالأت جوفهفتطهت حبالد

019
وطارت به الى حيث لا يعلمون وما زال مفقو دآ حتى الآن
ولـكن الذين صنسوه يصنمون الآن غيره من طرازه وأما منطاد زبلين فقد تقدم الـكا


 .
 وأما فرمان الأْمير كانى فهو مو جود الآن فى باريس
 تحسينا ويقال أنه مصمب على أن يسافر هـ المي المطب الثهالى فـ مستقبل الأيام



 ويهع وييطوف فـ الهواء بسهولة تامة فلاتأ كدتالـلمومة

## OT.





 والز
 انشاءاللدرَعات وساءُ السفن الحريدة البحريةفاذا زشبت



 1人ए

 زطقاوكلا مستقيماوهذهالقوَّةالال نسان وحدهقد استحقوامن


والملوم ويستنبط حقائق جديدة ويعمرالمن ويسوس سـكان.


المخلوقات أن يعملها ويتقها علي الأرض وبهذه القو"ة يتصو"ر الانسان فى عقله مقاصد مغتلنة




 ويشقى .يكريته واختياره ليسعد فهذه القو"قالتى هrايكتقراللانات , وتّار المز نات تسمى ارادة



 لعض شرائعو قو انين يعلمنا الياها العلم الذى يسمى علم الا'دبـ


فاذاً من الواجِ علينا أن نحـ الفضـيلة لأذ النطق


 نعمله لسو انا من الناسو كيف نسلك و نسير لدى خالقنا الانتالى


مايُب علي الانسان أن يعمله لذاته أن شرف الانسان العظمهو النطقوبه يُّسهى الانسان

 معارف غختلفة وميل آخر لنعيش عيشا سعيداً الا ان الانسان لا عكنه أن يكون سعيداً باللنات لاء

 الانسان سعيداًيجب عليه أن يُعل اللمي أى الفضيلة
 هنه القو"ة قادرون أن يعماوا الأعحال الفاضلة فاذا گانت
opr
 لا تكون فاضلة ولا ردية - •ثلاالأفهال الت تفعلها الاطفال لِيس فيها فرت ولا تِيهز ومثلهم الأنسان المجنون اذا شتم آخر

 لـكَن الفكر الصائب اذا كان فالا يدلنا على القوانين
 تسمى واجبات
110
 لا مشاحة أنا لانسان يكب سعادته وذلك يكون العمل
 الشخصى أى أَه لا يحتقر الناس ولا الشرف الشخصى نفسه ولا يستهزی" بفاعليهو لا بالنّتعالىالذى

 شـرفه خوفا ولا ارضاء الناس ولا لاُلم من الآلام ولا يتعبد


 لا يوصغت بكرامة النـاس وبالًا＂نس وقوّة النطق－فهنهـ الطر تقة نصلح ونزيد كلمرحعائدالىالعيشة المشتر كةوبلمكس ذلك أى اذأَهان الانسان شرفـ الشخصى ذأهه يرذل ذآه ويصصر حقّرا تصذولا مصائيا كذوبا متشاعخا مفر＂طامتّندقا






 فى عقلك عدل الهّ تعالى

لتكون محبوبا عندهم





 , فى حيآه ويدخر لهم بلعد منآه
 والثشروب ويلبس الـكسى الفـاخرة وأولاده يِتنتون من

 وأ كون مو جّاً نظرى فی عارة الأُرض قبـلـ توجيه


ولا عارة الا بالهدل > فالهـدل أساس الهلك ه ومن طلب الخراج بنير عارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يسـتقم أسمهالا قليلا
فاللك النى يسلب أموالر الـيته وـيُقل كاهلابالضرائب مثله كثل من يأخـن الطين من أصول حيطان بِيته فيطين هِ سطو هه فيوشاك أن يقن عليهاليت



 وانى أخاف اله تمالى فلا أسلك بأمتى سبيل الظالمين ولا أسلط المستكبرينعلى المستضعفين ولا أنظر الى قدرتىالد الد نيوية ولـكن أنظر الى قدرتى الأخروية وأنا مألمور فـ ألم حبـائل

 النأحسنوأأحسنوالأغغسهم وأ كون موجبا نظرى الى نشر اللملوم والمارف فیأنحاء
orv
الملـكة فقد قال فيكتور هوجو ه علموا الجمال ما الستطمتم

 وليس المجرم بن يقـترف الذانب بل المجرم من ينـــر الظلمة * على الأرض

ولا أسلب أمتم الاستقالال والحر فـة فانه لا سعادة الا بالحرية ولا معنى لمياة المبودة فالحرية فطارة طبيعيه مغروزة فى كل حى -- قال الاهمام عمـر بن الخطاب ״ "رَيدون أن تستمبدوا الناس وقد ولتهم أمهاتهم أحرارا ه
فـلّ عهد الهّ وميثاقه أن أواصل الليل بالهار فـ ألها اصلا شؤون أمتى ما الستطهت -- وما توفتق الا بالتة عليه توكلـ واليهأونيب
وصلى الهّ على سيدنا محمد وعلى آله وصيه وسلم㒵安

