


> بَأَيْتٌ
> وَجر(1)

الطبُعَةارارابَِة

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



الطبعة الأولى 1979
الطبع الثانبة س7
الطبع الثالة 1971
الطبع الرابعة lavv

# مؤ لفات الد ككور عبد الر حمن بلوي (أ) مبتكرات 

$$
\begin{aligned}
& \text { - ا ـ الزمان الوجودي } \\
& \text { ه - هل يل يكن قيام أخلاق وجودية ؟ } \\
& \text { Y - } \\
& \text { r } \\
& \text { (ب) دراسات أوروبية }
\end{aligned}
$$

0
9 - الأخلاق النظرية
V -
1 - مناهج البحث العلمي
خلاصة الفكر الأوربي
r - ربيع الفكر اليوناني

- V
- 1 - المالية الألمانية ( شلنج )
-1 - - ـ كرنينوسيوس

ا ـ الموت والعبقرية
Y - Y ا دراسات وجودية
r
\& - النّد التاريخي
( ج ) دراسات إسلامية
1-التر اث اليوناني في المضــارة IV ابن سينا : عيون المكمة

"الشفا " )
19 - الأفلاطونية المحدثة عند العر ب




- Y -

Y -
9 - شطحات الصوفية ( أبو زيد Y Y Y الغز ألي : نضائح الباطنية


- دو - YV

الأورئبي

r. الحكمة


خr - خغيت :
الفلاسفة

البسطامي )

- 1 - روح الخضارة العربية

II - الإنسان الكامل في الإسلام
ا ا التوحيدي : الإن الإشازات الإلمية - اr
§ ا - فن الشعر لأزسطو وشروحه
العربية

السياسية في الإسالا
17 - فئ النفس لأرسطوطاليس
( د د ت ترجدات ( الروائع المائة )
1-ايشندور ؛ - جيته : الأنساب المختارة

Y

$$
\begin{aligned}
& \text { •- بيرن : أسفار اتشيلد هازولد V - مسرحيات برشت }
\end{aligned}
$$

## بالفرنسية

1. Le Problème de la mort. Le Caire, 1965.
2. La transmission de la Philosophie Grecque au monde arabe. Paris, Vrin, 1968.
3. Histoire de la Philosophie en Islam. 2 vols. Paris, Vrin, 1972.


صer

المنطت الصورى
الباب الأول : معدمات


ألنصل الأول :طبيمة الحـم

\&の ... ... ... ... .
الفصل الثانى : منطق التصورات
09-01 ... ... ... ...

التصورات السالبة وأنواع التقابل


## التمريف والتصنیف

صفن
Al－Vo ．．．．．．．．．．．．．．．التمريغ

الباب الثانى : الأحــكام

97－А4 ．．．．．．．．．．．．．．．
1．と－97 ．．．．．．．．．．．．．．．

1・ヘ－1．2

 IF．－IIO IrA－Ir．．．．．．．．．． التضايا الثرطية Ire－Ir\＆．．．．الأغـكام التهحليلية والأحسكام التركيبية IrA－Irq ．．．．．．تقابل التضايا 189－1ra ．．．$\quad$ 监 المدلول الو جودى للاقنايا الملية 107 －．．．．．．．．． الباب الثالث ：التيام


ض


r.r-1a』 ... ... ... ... ...

rir-r•\& ... ... ... ... رد الأقيسة الناقصة

YIQ-rIT ... ... ... القياس الاستثناكُ التصل

YY• - YYY ... ... ... ... . .
rra - rro ... ... ...
القياس الاركب منصول النتائج
r६•-rr\& ... ... ... ...
r\&a-r21 ... ... ... ... ... ...
المنطت الرياضى
r70-ro. ... ... ... ... ...
rra-ri4 ... ... ... ...
rru-ra. ... ... ...
rar - rar ... ... ... ...
r.a-rar ... ... ... ... حساب الأصداف
rız-r.q ... ... ... ... حساب القضابا
riv-rı ... ... ... ...


تصدت' فى هذا الـكتاب ان أعرض موضوعات المططق العورى والرياضى








القاهرة سنة 19 19
ع.عـر الر حمن .روى
المنــــــــالصّـوري

A
, 1

1


 Boetius




. الميلاد









تبرِ مذا الاستمال بأن فرتوا بين نوعين من النطق : النعلق الظالاهرى والنطق الباطنى ، والأول مو التـكلم ، والآنى إدراك المعولات مات .


تنسه
r - ولـكنز استمال مذا الانظظ لم يتتصر على ها علم ه المنطن ه بل استعمل بعدة معان أمها اثثان :



 الاتدمة § 1 ) .
 والعمليات الذمنية الصحيحة ، وبين الأحكام والعمليات الذمنية الفاسدة . وقبل أن ننظر فى هذا التعريغ نتتقل إلى بيان المنى الثانى .











 الاثلين هو كل الحتيتة ، فإن المنطق هو الذى بضع الحوانين الأساسية لاواقع ،
 لا يبحث فى توانين النـكر اللذآى غـسب ، بل ويضع أيضآ توانين الواقع

- الموضوعى



( الماخرة الأولى من (\$ حاضرات فى الالطن " ) .
 فى ( 1 ) تعريف نفسانى • إذ يتصد هن المططــن بالمعى الأول بيان التواعد التى يسير علهيا التنـكير الصحميع ؛ وهن المطق بالمعى الثانى بيان القوانين التى يسير



 الرجودى ، خصرصاً البجحث التقديكى الذى تسنهل به دراسة المططف غالبـاً

$$
-1-
$$

غت عنوان (ا قرانِّن الفـكر الضرورية" ه . ولا بأس من إدخال أمثال مذه اللباحث ، على :مرط أن يضع الإنسان نصب عينيه أها تنتسب إلى المططف الوجودى ، الما لا إلى المطق العقلى بالمّنى اددتيق • r - تقسـم المنطت

، $\times$

 الناحيتّن إلى الأخرى : فبعضا ألا كثر صورية ، والبمض الآخر أ كثر مادية .
 مذا الموضوع لا بد من طا'ئفة من المهليات المقلية تتوم . بها النفس أو المقل • والمطق ، كأى عالم ، لa موضوع يبحث فيه عن أحواله أو عوارضه الذاتية ، كا ما



 صهحهاً • ولمذا فإن الجانب الصورى فيه أرجح من الجانب المادى ، حتى إن المتصود

- 1. Bradley : Logic, V. 1;

2. Bosanquet : Logic. V. 1;
3. Bain : Logic.
4. L. S. Stebbing: A Modern Introduction to Logic, Ch . XXIV, § 2
5. Boole : Ihe lawe of Thought London, 1854;

6 W. E. Johnson : Logic, Vol. 1
7. H. W. B. Joseph : An lntioduction to Logic, P. 13;
8. J. N. Keynes : Formal Logic, appendix B
9. J. S. Mill : A System of Logic, Book II, Ch. 7, § 5 ;
10. J. S. Mill : Examination of Sir William Hamilton,a Pbilosphy.
.







رمزيآ هُرّدآ كالر يامنيات سواء بسراء .








 النسب التى توجد ينها ؛ ومى نسب حتيتبة ، أى موضوعية موجودة الـو
 بعد ذلك زذمان طويل . والمطق تبعاً لمــذا يبحت نى التصورات رفى ارتباط
 كانت الהصورات تمبيرات كالة عن الوضـو ع الخارجى ، فإن استنتاج ما فبها•
 أو الموضوعية غتالطتان تَام الاختلاط

.



 وكن منطته هنا صورى النزهة إلى حد كبير .












 O. Hemolin : Lo système d'Aristoto.

وإما كا لال:طق الأرسطططالى مزيبـا من الصورية واللادبة أو الاوضوعية: ، كما







 (

 ارسعطو بالقدر الذى حاول به أن يخآـعها من سلطلنا البابا .





 فإن المنطق الأرسططلى ومنطق الـيور الوسطى كان كلاهما يفوم على النـكرة
. (1r17 + ) Raymond Lulle لرئون لبل ars magna (1)









 وظينة الطبيمة على يد الإنسان .




 بالمُى الدقيق ،فنادى أصتحاب الرياميات وعلى راسهم دبــكارت ، باتباع هـــذا





 . altifia

المج بدلا من ذلان الأنج القياسي الهقيم الایى سار عليه الندرسيون .


 ونمها هذا الال:طات اليتليدى .








 انتسهت المر نة إلى تسمين : دمر نة برهانية وممر فة استانر ائية : الأولى تقوم على
 Veritéa de faits







 وإلى الصلة ب!ن المهوم واللاصدن على آلهـا




 فـ مقا بل كلية النوع كلية القانون .
 وال大هول هى صلة تداخل بين ما صدقات ، أما الالنطق الجمديد فينظر !إيها بكسبانها ارتباطاَ خرورياً بين تصورات .

وكذللع التياس لم يمد ينظر إليه على أساس أنه يقوم على الـدلة الماصدقية



 ارتباطبا به ارتباطاً ضرورياً .

و;جد الاستقراء الــكمل (ا ذلك الاستةراء بواسطة الدَد" البسيط حيث
 6 reporitur inotantia contradictoria لايدل على حقيفة الاستقراه ه ومى أنه تمبير عن ارنبسـاط خرورى بين الأنشاء .

فليست مهمة الاستتراء إثبات مُول بصدق مل كلى الأحوال ، بل مـرنة الار تباط
 فى الوامع على كل الأحوال . وهـذا الارتباط الضرورى لا بیتا

 استخراج الة|نون العام الذى كغنم لـ .

V V

 الطبيمية ـ وعلى ذلك فَّ"ْوا بين علوم الطبيعة وعلوم الرو ح ، أى بين المر المنة الطبيعية





 الحادث الطبيى هادث عام يتـكرد هو نفسه بكسب طبيعته ، بإستمرار ، و ولا فارت



فى فر نسا .

وهمنذا نجد لـلوم الاوح ثنهجاً خامآ بها يختلف من ناحية عن ثنهج الهلوم
( ( ) راجر الفعل الأول من كتابنا » اشبنجلر «.

الطبيمية والرِيْية ، ومن ناحية أخرى عن التياس الثديم . ورلسكن مناهج
 -النطق النـكلى

وانتسم الال:طق تبهاً لـذا إلى تسمين ريُيسبن : المنطن الثــكلى ، وعلم

- الناهج




النـكر بم نغسه(1) غـسب .

وهذا الانطق تبعاً لهذا منطق عام ينطبق بالتساوى على كل الهماليات العفلية وكل المارن والعوم . والقواعد التى يضمها تواعد كلية ضروربة ثابةة . وعلم اللناهج : بيحث فى المناهج التى تقوم عليها العلوم الختلفة ، كل



^ - إلا أن المطق المنـكلى القديم قد أرجه الصــلة بين التصورات إلى

 الأجناس والأنواع : وهكذا فـر الرابطة بين الموضو ع والمهول على ا'ها رابـا رابطة

رابطة التضهن








 التصور والäمية والاستدلال .

















 .


 كا


 أحيان كثير







.




~ - المنطت : علم أو فن ؟











 وعلمآ ، أو فناً بو جه خاس .
(1) Cassiodore : De artibus ac disciplinis liberalium litterarum.
(

II -




 والتّ الهــلى
 كل هال التع-








 ,





 - التمّ إلان
 نظرى غير آلى (1) a
r|





 (العلوم " ( ديكارت ) ، " إملاح المتل ؛ ( اسبينوزا ) .

1











. (1709 سنة






 أ كثرها نظرية ، قابلة لالتطبيق (1) ه، .









 درجة هنا الفن

10



الاعكثيرين إلى السخربة من اللططن . ...
 . المميز إطلامَاتَ






المتصلة به .








وينقدها البعض الآخر على أساس أْبا تفر تة لا عل هل ها ـ فإذا فهرنا المياربة




منطوق نظر بة أر تانون إلى تاعدة . فثلا إذا تلنا :









 النايات نسسو .








 ماينوق الحت فى قيمنه من ناحية الفمل أو تقـدم الجاعة رالمال كذلك في علم الملمال : لايسأل : مل للاجال تيهة فى ذاته ؟ وهل بطلب




 أن هوضوعه (ا قيهة النايات نفسلا " .

وخلامة هذا كها أن المنطق لِيس فناً أى هالز ، كا أنه لينس معياريأ ، أى


 - دراسة النطق

ع- النزعات التوجهِّة فى دراسة المنطن

II - تنازءت دراسة المنطق تياراتٌ متعددة طوال الترن الاضضى وأوائل






 وعلم الرياضة . وكانت نتيجة هــذه المزوات أن طمرت زعات وات فى دراسة المطلى





بالزععة الننسانية ．

اــ النزعة النفسانِة
－V





















غير منطقى



 نفسية خالــة .







 يتحدد هن ناحيتين :












 الصانب لا من حيث صوابه ، ولـكن هن حيث إنه تمبير عن هالا نفسية مـمينة :







 -















المنطق نسبية .












 الأهك علم تس العقل • ويحدد هـذه المبارة بطريةة أدق فيةول إنه من الواجب الْ ان كميز








 النزعة الثا ；ية ؛ إلا وهى النزهة الا جكا
(ب) النز

俍








(" .

ويذهب أصحاب هذه النزعة إلى أبهد من هذا فيةولون إن همتقدات الفر د, فنسهـ


اله, دى هو الآخر ظإهمة اجمّاهية .





















(











 و بين اللانه ، هذه الظاهرة الاج جَّاءية الأساسية .
( ح ح النزعة اللفوية
(


- المطق والنحو
































لي





 السو فسطائية قد بكث فى اللغة فأداها هذا البحث إلى المنطق .

وارسطو تد وصل إلى كثير من اليتصنيفات المنطقية بواسطة دراسته للغة





 أرسطو إذن من المغة . ولوحة المقولات هى الأخرى قد أخذها من الالألة ذا





 (





 oratio continue




أى إلى الالنظ والגكى, .


- حتى أت المهور الوسطى فى الثرق وف الغرب .




 منتصف الترنالثانى المجرى . فهل تـكوتّن النحو على يد الخليل وسيبويه



إن المثاهد هو أن العذابة بالبحت في الهلة بِن المطنز وبين النحو المربى فـد






























范






 بهذ



 (ج







 لا يفهم كلامه وهو الرّمانى ، وواحـد

. الصرية )






 جأنب الفلاسفة ، ومن جانب النحويبن بجـدي خصوصاً كلى بن عيسى الرمالى المذكور آنفاً.

 - 7 7 ) قى القر نين السادس والسابع



نفد بدا النهو الفاسنى كلى يد بـــاءة هوررويال . إذ نشر أرنوو لانصلو ، Lancelot ، ومنذ ذلك التاريع وكتب النحو الالمام grammaire générale et raisonée أى البستخلص من المةــل لا من الاستمال اللغوى ، تقوالى وتنتشر ق الأوساط







 الالגة الفرنسية ه ص ا ) .


 والآخر يتاقى مبادنه من الا:ططق الشكلى مبا:ثرة ، وكلا التيارين هرْتبط بالآخر :


$-m$ -









 . Couturat وعلى رأسهم جيمأ كوتيرا

الـإي
الناحية اللذهبية
 اللذن هر هنا لمــذه المنكة بوضو ح وعناية ، وها : نيار النجو المام ، وتيار النحو الجرد .

اليا تيار النجو الهام فيةوم على أسابي الأبكاث التى قام بها علماء اللسان














 نز كد ان ; ; ولـكنه ينتسب إلى المططن غسب(1) ه







RMM ( 1 ) سنة

المواضهات والانهاق ، والتى هى الهلة فى تصدد اللغات ، والبادى، الأولى هى التى

 وهو ليس شيئًا آخر غير المنطق فى تطبيةه على الئبيز •

واللى ;تائج مشابهة لمذه وصل أصحاب النحو الجرد د ن نقد حاولوا أن يضموا














الصورةالمثثلة كان يهن الانظ أسود ، للدلالة على تصور (ا الأسود ه ه م وخلاصه

( VV
 هذه الاعتزانات هى :









 .





Ch. Serrue . شارل سريس : النوازى النطتى التعرى • باريى سنة ( 1 ( ) Le Paralleliemo Iogico-grammatical



 الגرض

「




 م زاكيب النـكر .






طبيعة القياس ، وأن كْمِّه من البرمنة الاستدلالية ، ونحدد وظيفته فى النـكر .

المُحْحـا|'ون



 الساذج بیمى التصهور









 فيه . ( راجع كيز ، الـكتاب المذكور ، § 4 ) .




 ان نشير إليه نمول إنه هذا أ ذ ذل .
















 الأخكام غير يدودة .

- マa
 .

والبحت منا موزع بين علم النغس ، وعلم اللمطت ، وعلم ما بعد الطبيهة . . فلم






. فـها

 - فی إياز

1 - الأحكام التمربيبية
. r.

















 ينتهى إلى ما انتهت أنا إليه .


 - .
.
( 1 ( ) - r



 الفروت اللو نية أو الصو تية الدقيفة .














 الاختلاف .



 عن مهدار أر كية هذه الدة .
r الْ
俍

 استنتاج تضية هن قضية أخرىى و ا

ولمذه الأحك
 وذلك هو الاستدلال .
( )

هنطق التصورات
rr من حيث الوجود وrن حيث الأو"لية أن نتحدث عن التصورات .







وتنقي التصورات من ناحية كيفية تـكونها إلى نوعـبن : ( 1 ) تصورات










ع






 . عاديات الالنطق





















مديرى الجامعة أو إلى بمضهم غسْب .














زهسف ، إن لم يكن فساداً ،







كثيرآ هن هنه الا:احية أيمناً


 بالمدود ، وجز







و








المزنلى واللهَبَ













- الـم






.





 كع

 رو
















فإنه نصور عينى
وهذهالثغرنة كانت واضهة عند المدسيبن ؛ ولـكن جاه لوكُ من بين الهدثين

 خصوصاً المدرسة الגر نسية المأثرة به ؛ ومى مدرسة كو كو نديالك •


 وتساهل ها إذا كانت الأسماء الجردة تنتسب إلى صنـ الامكلى أو إلى منف




=






- ند أهسن المواب ولم يوفح التعليل )

بمهة واحدة لا اختلاف فى أنواعها ولا في درجاتها مثل : اللساواة ، التربيع -

「






 لاينطبق !إلا كلم، نصف الدائرة الــكالمل والزاوية الـــكالة ؛ بينا بميم أنصاف


 الدوائر ذوات أنصاف أنطار غخلفة وفى كل دهها نستطيع أن زسم مالا هابة لـ

 تدور حول الشمس من الثرب إلى الهرق ، همنى عام ، لأن لديبا مهنا آلافا من
 "فى ظاهرة عينية . ويرد جبلو على هذا أيضأ بةوله إن الموضوع المينى المسمى باسم

وهذا


 إيه| • مباشرة ( هثل : إنسان ، فرس س ) ه





 عن همجّم لالاند "حت كملة بُرد ) .




 ثوولا على موضوع ، أى بوصةا أحـا
 وهذه النسبة مى مايسمى باسم صورة الــك أو القفية .
وخلاصة هذا كهه انن الاسم المِرد هواسم صفة وكيفية ( بياض ، إنسانية الخ )


Q














وضو دآ كانياً






 إلى كل منا ، لأننا نرف بألى خرا ها






 لانستطيع أن نتبينه بوضوح هرسوماً ، لأننا لانجـد من الدتة فى الاسم أو الإبصار


 ند عدد أضلاءه في النهن .

## التصورات السالبة وأنواع التقابل










 حولقيمة المصورات المثنية وممناما .




























 بأخلاقى ؛ كا أن قولنا لانان ، إنا ينطا



 صن الموضوعات يظل غير محدد بالدقة . وللذا أثارت النصورات الال:نية بجادلات

 وما بِقوله جبلو هنا فيه إجابة ءن المشكة التي تثيرها الأُماء المبفية من حيث
 بالمن الثالث النى أشاـ !!اليـه زهج






 universe of discourse


 ينـك, صينة المـك : ع هى لا - الا ح، ولا يسهح بالانتقال من : الارو

 الورجودات .






الثنامض ‘ التضاد ، التضابض







أما فُى النعُاد ، فإن الحدين لايستنفدان كل عالم المقال ، ولمذا فإنهما تد











 الواضح أن البمد اكبر جداً في طالة التناتض منه في طالة التهناد ، لعــدم وجود

 -هو : هساو


 والأصنر )

وتد نطن أرسطـو إلى ان الإشارة فى التقابل يكب أن تـكون إلِ عالم مقال

 لملم واحد ، ماداما ينتسبان هكانا إلى جنس واحد .






 التناіض في الجدود contradictio in adjecto وهر الذى فيه نضيف اللى موضو ع ع
صفة هنفية عنه بكك تعريفه •


 أجنبى





 متنافرة ropugnant .
r




 النى يقال له أخوه .

ولاضضافات عدة خواص غغى المنطق الرمزى بالبحث فيها وعرضها بالتهعيل ؛






ث وجدت بيه ا او


 تمبـر لازمة intransitivo

وتسمى الصـلة الو جودة بين متفنايفين بابم أساس التضإف ، أو أساس





المثهوم واللاصدق
限










$$
\text { لامتنا. " ( جبلو § } 7 \text { ) . }
$$

 الil





 لأنه مكون من صفات يكکن حـرهـا
を


وسمنا أن نظظر إليه هن ثالاث نواح على الأكى ، بالنسبة إلى اليهوم :
 باعتبار ان هنه الصنات صهان ان جوها






















الآن الها مكو"نة" من جزييات نحسب ، أما الآن ، وتبماً للميكا نيسكا الموجية ،
 الاتديل فن مهوم الالادة .













والمنى الثانى أقل أمية من الناحية الال:قية الخالمة ؛ وهر يدل على الصنات التي تقرن بالاسم ف الانهن






 النصول النوعية ؟




 له $ل$ عن غيره من الأنواع الداخلة "












 كَا يحدث غالباً فن المندسة والرياضيات بوجه عام •

وخاهة مذا كها أن الجنس يشهل كلَّ الصفات التى تطلن ملى جّيع الأنواع









27




 الاخ: الاف .







 الأنراد يقل ، إذ يقتهر على نوع الإنسان وحده دون بقية الأنواع الحيوانية ؛



 تداخل ، يت:اسب الالامدق والفهوم تناسبآ عكسياً ه ه .










 المالة تحديدآ لنطاق الأنراد ، وبالتانلى تقليا للماصدق . فإذا أضفنــا إلى منهوم



وهذا كله صصحيح إذا نظر نا إلى الصلة بين الجنس والنوع على أساس أن مههوم








 أن وضع المسألة على هذا النحو خطأ . إذ الأثر يقو قفـ على فهمها للا إبطة بين الجنس








 ال:تصورات .

الْمٌ


- تهرينه



الر بية ابم (> الةول الشارح " .





 والـكن الحد ، سواء دهه اللانص والتام ، يتهلق بذاتيات الثيى ؛ أما إذا كن

 وحدها ، أو همها ومن الجنس البميد .

فإذا أخذا هـا هلا التصور : إنسان ، وأردنا تمر يفه على هذه الأوجه الأر بهة قان:ا
 إنه حثوان ماحك ؛ ونى رسمه الناقص إنه جسم ضاحاك .



المـدرسیـُون

ولـى يتحةق هذا النشرط ، والـى يؤدى الثهر يف وظينته وهى الدلالة على


تقلمغص فيا يلى :






. جنسه





r





 الةاءدة الثانية إذن نتيجة ضرورية للقاءدة الأولى .
r الغابة منه ، وهى بيان ماهمية المرف على الوجه الأبين ، فيشترط :






-نإن التعريف لا يكون سلما
 غالباُ بدخول الم:





(





§


 definito quid nomitis.








 .
















.

- 00 تفرةة دفيقة . فإن الرسم كالحد يمكن أن يقسكون من أى عدد من الحدود ؛











 مغهون الآية ، فزدا تهر يف ذآتى .




 - (Lectures on Logic

كذلك يفرق ليار Liard بين التعريفات الهندسية وهى التى تستيتخدم مادة للعملم


个 Or.







الUمعر"فات











 ق تّر يف جییم الأنياء .

 . -

التصنيف








فأد










لـكن لا بد من توافر ثلاثة شُروط حتى يكون التصنيف تحيحاً ، وهى :


التصنيف

الوجودة فى مر اتب غختالة .
(ح) انْ يكون أساس التهنين واحداً طوال هلية التصنيف .
واند يضافى إلى ذلك شرط رابع وهو :
(
فالهرط الأول يقصد به ان يكونالتصنيف شاهلا الـكل ما يكسكن أن يصدق

















 السلبى



 با بطر يقة عفنوية وانیة .

والتحةيق هذ! الشيرط الأول فاندمانن : عاية و نطلر ية .



 تصنيفات























من ححمبن غتلفين أو بلمتبه غختلنتين م


 التصنيف • ولمذا يسمى التصهيف هنا تصنيفاً عهضباً .

 التصنيف النى من هذا الانوع باسم التصنيف النآنى أو الجوهرى .




 تغيِّر ،ن ماميته .






1 ـ 1
r r ن باتات أهادبة السداة .
r rـ نباتات ثنائية السداة .
ع - نباتات ثلاثية السداة . . . الت .
 الباتات مالا مدّ لسدداواته .




والخبازيات الخ




1


 لمتيز النصيلة التى ينتسب إليها مذا النبات أو ذاك .



 وراء. أكبر مدر هن الصنات .











كلا



 أو الثىَ إلى







الأحـكام





إكاد يتاخْع ق ثلاث مسانل رئيسية :
1-1

و











عن هملية الحـك يدل عليه بكل وهنوح : فإذا فنا ( الإنسـان فان "، فإن المـع الالستخلص لا يتملق بالهـلمة النفسية التى زبط فيها هوضوع الإنسان بصنة الفناء ،











 إن كل حك له إثارة إلى الخار ج


 إلى أى شتخص ، وذلك لأننا إذا إضلنا تيمة زمانية لمذا الحـع فهنه التيمة جز"


$-91-$











 إلبه كـك .

-     - تصنيفات الأحكام :






 القنابا إلى أربهة أزواع : كاية هوجبـهة وكلمية سالبة ، وجزئية موجبة وجزئبة
 شرطية متصلة . ولـكن هذا إلتقسم تامر إذ لا بتناول كثيراً من الأحكام إلى تدخل فـمذه الذأفسام .


 بأنواع الحـع التى لا ندخل ف اللطق الصورى ، فألأحكام المبرعنها بطر يقة ساذجة






 التقستم الزٔخير •





$-9 r-$








-الوضوع





 قول:ا (ا ههى لا-
 كأنها سالبة ، وإن كن البیض الآخر قد حل المسألة بأن استثهد نهائياً هـــذا




كَ "


اللاعحدودة ن الـغية السالبة







 القضايا أه










(r)







 شيئان مهأ ولا يصدن كل








 كانت ت لميكن بالضر وزة ت .
r

وتس





" ؛ » إما لا - قا و لע ت ت .

الِيهة فى القصضية





























ما سيـ


 أن لا يككن أن لا يكون تد وجد . ( r ) المطن المورى
(
أن يكدث يوماً ها .






او عتمل .










بالحـك





 -














 يستّى خرورياً .





 'ل يكلن أن نقر هذا التفسير



 إذن هى حالة توتْ ف الماكم .






 الـهادن تقهدد بالحر ارة .





 والههول .تسمى الجهة فيها حيندذ بالواتمية .



 الخرو ج عن اكاعدة كشواذ لمذه القاءدة .



مطرد ، على أى كیر كان .

بيد انه يلاحظ أن هذا التنسير موضوعى مادى ، أى لا يتملت بصـــوروة































9 - 9






















المنطق العورى ، وكا يقول جوبلو(1) :لا توجد جهة للا "حكام وإما توجد أهكام
.




















- II \& (1)




وعلى كل حال فيهكن أن يقال إذن بوجه عام إنه اليس من الفرورى




 الإنسان بالإيكاب ك يو كـدها
( 1








 زقد قال أيغا بوجود نوع ثاثث يفاظر هذا القسم الثالث من الوجود وهو


 كثير من مسائل الا:طق الصورى في هذا الباب . أما المـكمم اللاكدورد فيهرنه





 . - - ا




 - الفارق بين المجامِل والجِامَلِ







والسفسطة ، فنكثير هن مشاكل تاريخ الفلسفة حول بمف المسائل بندل اللى










 النغس بمد زوال البدن ، والكن الذين حاولوا البرمنة على خلود النفس ظلنوا





و ولم يرمنوا على البةاء(1)
 .







ع عن القها با السالبة


 .

r
(1 (1 ) تضية يكرن فيها الحـكم أو الصنة التى يدل عإِها المهمول منطبفة ع على كل أفراد الموضو ع
(ب) وتضية يسكون فِها الحـكم أو الصفة التي يمبت عمها المهولا منطبفة








 عمد










النخصية كْاماً .
 الـكلية :

復













 كية ضرورية





 الموجات

1 بسور القغية الجزئية وهواللفظ. ( بعض ه . وهذا اللفظ فالهادة يدل على همنيين : 1











 الأول المادى وم أْماب نظرِيةگ" المهول .




ا 1

 الأنراد دون البمض الآخر . ومرمها يكن الأمر فالقضية الجزئية ليست علمية لأنها

(1) Essentials of Logic, pp.116-117.
(2) Formal Logic, § 66, pp. 101-102

 السالبة نياً للمكية اللوجبة .

با








"













. والعكس
















( )


 الاعنراف بهذهالأسوار ك هـنينين إياها إلى التغية المزنيّة .








- TV




أها جزنيْة ، ملى الأكل فى أسوا الأحوال .

4


i) De Morgan : Formal ogic, 58

إلى كلية وجز يُية ، ومن حيث الـكيف تنفـيم بالى موجبة وسالبة . فإذا جهمدا بين
كلا الناحيتين فـنجد لدينا الaغا وا الأربع التالية :
-

 . Affirmo, nego مأخوذة من الحر فين المتحر كين الأوالين فـ اللظظِين





الاســــــتغر ات
























 والمهول وحده هو المستغرق .

ويكن أن ناخص هذا في صورة إجالية بأن نعول : ك تسشغر ت موضوعها

 .

























هو كل هيوان ذاحك ، وز مز لها بالصورة : كل ع مى كل ح ويشار إلمها . U Uالحرف
r

 أها المهول فأخوذ فى بیض أجزانه .

،

 ع - هو بية جز" جزيُية : وهى التى يكون فِهِا كل من الموضوع والمهمول

 هذا في حالت الإيجاب . أما فى حالجا السلب فلدبنا الأنواع الآتية من التضايا : ومثالما : لا واهد من المسلمن بأى واحد د


 بالصردة : لا ع مى بیض ح ح وبرمز إلهِا بالحرف

V عن کل المهول ، ومثالها : بعض الثدييات ليست أى ذوات الأربع ( ليست

كالإنسانًأمنال ) - ويرمز إلبا بالصورة : بعف ع مى ليست أى ح ــ ويشار . 0 .

A

 - a

هذا هو التفسيم الجمديد الذى أنى به ماملتون بعد أن بين ضرورة التمهير عن















التعنايا السالبة فإنا لا نتعهد في الواتع كُ الأفراد ، ولا ننظر فی الحد من ميث




 همنى




 السالبة لا ينظر إليه باعثبار اللاصدق والـكم ، ، وإنا


( ت - V







الأولى القدم ، والثانية التاله . ومن الواضح أنارابطة هنا غيرها فـ المالة الأولى ،



رابطة انتساب ، وفى الحالة الثانية رابطة استالزام

















- Mri-.











 ! إلا كونه دالاً على صنة .



 Le néant n’est pas

 ملى الأبياء، أو لا

لا نستطيع أن زةول إن الو جود منة أو حالة زطلق على الأشياء بالممى الاسبينوزى
 للاجوهر ، والجرهر هر الوجود ، ذهى صنا









 النخص النى' تام بهذا الفهل .

وبذا يتبين أن فمل الـكينونة ليس من الضرورى أن يهبر عنه . ولمـنا نجد




 التى تصرح .بذا الفمل _ كيراً ما يكذف هذا الفمل .



 سراء أكن الأهر مثبقاً أ مثهمياً ، ويةصد بالو




الوجود ، فـكزن هذا الهمل هو فعل الـكينورنة .

Vo


- 1









 وكذللك الحالل فى بقية هذد الأمثلة - وتنهاً لمذا يةول لانثلييه إن علينا أن نتول
$-180-$





 أساس أهكم التضهن وتد وصل إلى درجة الـكمال














 علاقة التساوى بين !

فهم ينولون تارة ا










 هى نوع واحد من أنواع الر ابطة ، أما الر وابط فلا حصر لما .

- Vq




 وإما أن أفنهب هن ناحية » الإنسانبة « أى هن حيث المهو
 ولـكن الأفراد رحدم م الفانون . وكذلاك إذا كلت : الإنسان ، بممني صنه















 إلى القض:ايا الثرطية لا إلى الةضايا المالمية .







مغرد احك عليه بـىّه ما .


 هو مثلا نـ هذه الحالة : الحانج الجرية .

القض:ايا الشرطية
 فيها بلارتباط بيـ تضية وتضية أخرى على اساس أن إحداها نرط الثانية ، وبسى القسم الأول أو الثرط بالمفرم ، ويسـى التسم الثانى نالماً او لازما - ولـكن يجب الا نغه من هذا أن التضية الثرطية باعتبارها




 , كذلك تولنا : كانت الأضلاع متساوية ، لايـكون تولا كالا كملا ، وإما كا كلا


 وعّول ورابطة .

- Vi






 يراعى فيه بكر
 عن الزمان والـ_
 . conditional.















 تساوت الزوابا « أو : ( إذا كانت زاويتا القاعدة ملساويتِن " ، ، فإن هذا التول
 اللغرقة ليست ذات أهمية كبيرة .

VQ

 همن الضرورة واليقين ، فنى تولى : (ا إذا تساوت الزاوايا في الثلث تساوت








 هذه التضية وأهثالما ما يدل على وتوع الحادث بالفـل .









كانت الضرورة .

- •


 الaضية الشر طية إلى عدة أفسام .

التبادلية ؛ زابعاً : القضنية الاستبهادية .

 بالتنان بين الطرفين ، والتضنة البادلية مى التى يـكم فِها بأنه إمّا س أر ص




 ع



















لا يكون " .

ولنتقل من هذا إلى بيان مفهوم انقضية اليـر طية المنفصلة زنقول : إن الباطقة















 ولا يَنع من الخلمو" .

الأحكام التهليلية والأحكام الترسيكيبية






















## $-140-$



 التحليلية والتر كيبية لا مهنى له ـ ولـكن يعكن أن يرد على ذلك فيقال :




 الا




 نهى لا تنيد في الـكشف .






 فن الواجب أن نلتنت إلى أهية هذه التفر قة .

K $\qquad$ بال $\qquad$ $\because$

- Ar







بقية الأشياء .

- 1


 والجز ئية الموجبة .

 السالبة. .
r
 والجزئية السالبة .




ووضها في صورة إجالية بسيطة يسشمهل عادة ما يسىى : ( مربعال:نابل ه ، .







 التضايا الأخرى المتقابله همها ـ ولو اجريناهذا على الحمورات الأربع لوجدنا ما يل :

1-1 إذا كانت ك صادةة .
 r
 ( > - -
 (» 》





المــديدل


- Ar تصايا إلى قضية أخرى تستخلص هنها مباشرة دون التجاء إلى التجر بة . و يُستلزم عادة بالنسبة للاقضايا المستنتجة أن تـكون جديدة بالنسبة إلى التضايا الأصاية








وللاستدلال المبانر عدة أنواع تتلخم فيا يلى : 1 - الهـكس المستوى .
 النقيض • 0 - النaض
: A\&





 عملية الــكس قاءدتان :

1

- r

وعدد تطبيق هاتين القاعدتِن بنتج ما يلى :


 مستغرق فى الأصل وفى المكورسة .



 أن تُّد إلى الأصصل بكل سهولة . وليست الحال كذللع بالنسبة إلى التـــيتين الأخر يين :

ح - نالـكلية الوجبة تنــكس إلى جزنية موجبة ، فنجد مثلا : أن




 قد أخللنا بقاعدة الاستغراق، فقى الالKية الموجبة نلاحظ أن الستغغرق هو ه إنسانه).




شيثاً ، وإذن لم نستفرقحداً الم بكن مستغرقاً من قبل •





عكس الجزئية الـالبة .










المناطفة إلى اطـَراح هذه المملية .


 بمض الثضبة الأصلية .

وبالثل بيبهن على صهة علية الهـكس المستوى بالنسبة للإجزئية الموجبة




- ، والدكس •

ونى الـكاية الموجبة إذا فلنا :كل ا هى
 ونى هذه أو تلا يتفق أن نتول إن بیض المملبة . وبالثل يطبق ذلك على الجزنئنة الموجبة ، فيظهر أن هملية الهكس

سليمة" منطقياً .
: A0







 . بكةوضة المهورل .

و! !إجراء نقض الحمول على القفية الإكية الموجبة تصــير كلية سالبة .














 والـكية السالبة تصبح كاية هو جبة مثل : الا إنسان خالد الد كل خالد هو لا - إنسان ه . - أها القهية الجزئية السالبة فلا تهكس ، و ولمذا فليس لما نتض عكس مستو .

- عكس ال:ه:بن - AV



 الأولى ، وتُولها نتيض هوضوع الأولى ، هم بقاءا الصدق والـكيف .











ويكאن أن نلخص هذه النتانُج كا يلى :
 لا تهكس عكس نتيض موافق ولا غالف .





 عكس النقيض الوافق .

فبإجراء همية عكس النةيض الخالن تتحول : لك إلى ل ، ل إلى ـ ،
. س الم
وبإجراه عملية عكس النقيض الموافق تتحول : ل إلى لك ، ل إلى س. ،
س إلى س
: meä. ا - ^^


 حسب خط:ين :


 الأُمل ، أو نصل إلى تضـية جزئية سالبة لا تقبل الهـكس فنقف .

 عين عهول الأصل أو نتيض عهمول الأصلى ، أو نصل إلى تضية جزئية سالبة لا تقبل العكس فنقف .

وبإجراء إحدى الطار يتّنغ عل المهورات الأربع نصل إلى ما يلى :
( م - • المعقق الموري )

- 129 -

الالكيه المو جهة
( ) ليس بمض اللاإنسان هر فان
(نتزموضر ع)

$$
\begin{aligned}
& \text { الطر بفة الثا:تهة } \\
& \text { (1) (1) كل إنسان } \\
& \text { ن } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( تنتى تام ) }
\end{aligned}
$$

الطر يةه الأولى
(1) كر إنسان فان


وهذه جزئية سالبة نلا تهكس

الـلـز ئية السالـة


(r) بیض اللا -

هؤهن (لاتشكس )
(1) بیض الؤهدين ليس بكخلمص جز نية .مالبةلاتشكس




$$
\text { أى لا ع } 6 \text { ع }
$$

- 9 •










 اءדبارية ندعو إليها اعتبارات في الأسلوب دون أن يسكون لذلك أدنى تثّير




وكذلك فی هلية نقض الكهــرل : فإذا تلت : (ا كل إنسان زان "ه ،



 الصحیح - بل إن الفارق بين الاستدلال الباثنر والاسـتدلال القيابى كبير



 في إهدى المدمتين ، وهذا إذن استدلال . أها هالية الاستدلال الباثمر فليست


المدلول الو جو دمى للقضايا الملمية













 هدة نقد يصـدق المـك فى ميســدان دون الآخر ، وقد لا:تكون للحكّ إشارة






 اباه ، أو كليتهنستر قد قتات زوجها اجا مكنون ،
 القال هذا . ومح

 الحال بالنسبة إلى أساطير الجن






















. 1 _
ar






ن هماية الاستدلال المبامر ، لو جدنا النتأُج التالية :

أولا : إذا كن لـكل من الوننو ع والمهول هقابل فى الو جود المارجى فستّم
ماهة الاستدلال المباثر ، لأن وضع المهول مكان الموضوع أو الهـكس لا ينيد



م

1- 1
居








 .


الذارج ، مع ان هذا غير هيح •

 بالنسبة إلى الـكلية الموجبة ، وذلك لانه لإجراء عليـة عـة عكس النهيض على

الــكية الوجبة ستنحول أولا بثةض المهول إلى كية سالبة . ث غ غكولما إلى كلية


بالنسبة إلى الـ_كية السالبة .


 خطأ ، إذ يلا

1












 فالنتيجة همى ان علمة المـكس المستوى ليست سليمة بالنسبة إلى كل من ك ك كى .

ح بالنسبة إلى ل C







 المستوى بالنسبة إلى ل ، ونةض المهورل بالنسبة إلى س .

، والهسك المستوى بالنسبة إلى د ، وعكس النaيض والنقض بالنسبة إلى ل ، وءאس القيض بالنسبة إلى س .

رابماً : إذا فرضنا أن الـكليات لا تقضهن إشارة وجودبة بيـا الجزنيات تتغمن ذلك فإن الג:ائج : تـكون كا يلى :

1
 ولـكنها غير سليهة بالنسبة إلى كـ .

ه و - هملية عكس الثفيض سليمة بالنسبة إلى له وكذلك بالنسبة إلى س ولسكنها غير سليبة بالنسبة إلى ل .
 تـكون هلية . وانبدا بالتضية الـكية الموجبة فنجد أنه :

 فنا إشارة وجودية بالنسبة لاخلفاء والقزشية .
ماكحدث أن لاتككون هناك إشارة وجودية فى القفية الـكطية . زإذا قلنا :
 التضية لا تـكاد تتحقق إطلاقًا ، ومن الواضح هنا أن الإشارة الوجـانـودية

معدوهة تِقر بباً .
r

 الإنارة الوجودية ضرورية





لا تتضمن إنارة وجودية ظاهرة .
الاـكلية السالبة :
















rar - ه ه







 فى بيان ماهية القياس وأنواءه و حقيقة الغا ية هنه .





وقد اختاف اللناطقة بإزاه المثكة الأولى على ثلاث فرق : فرقة الاصدمكين


 الالهوم وحده ، أعىى الصفات ؛ وفرقة جمعت بين الاصدت واللفورم ، ومنهـا

لاشلييه Lachelier ومى تنظار إلى الحدود تارة هن ناحية المهوم ، وأخــرى




 زيادة هُا في اللقَدمات ؟





;
"هريف القياس
Q -


فهو : ( تول " - أى مر كب : وهذا القول إما الالهوم العقلى ، وهو جنس'


 'نآها عسسها الستوى أو ءאس نتيضها وما إلى ذالك من عهليات الاسقدلال














 النحو المبن هو النى يؤدى إلى استخالاص الانتيجة ، لا بكرد و جود تضضا .

(1) واحدة هن هذه الاقدمات








 الاستدلال ، لا إلى صحة القدمات أو الا:تانج ، و قالوا : غن

 منطق الحَيقة






_ ". . . .


(1) J. S. Mill : A system of logic , lll, iii, g.




أجز اء القياس



















 الضرب Colaront ) :
c
b
$\tau$ を
 النحر التالى :


- Ir

وكنهـ في التياس ( هن الغــببFerio ) :


こى ع ع

ال-ــع التالى :
(c)










 اــكن هذه اللاحظة ليست وجيهة : ني الخرب الأول من النــكل الأول ، وهو

الـكبرى أولا لأها على صورة تانون أو تأعدة كية طهـة





اسنّقائُباً ، هثل :

1-ــكه ج-
ㅁ هو متحت
 لـكنه ليس بمتحـِّ

我


وإن لم =ـِ


كل جـم
كل بؤاند حادث
. كلم جـيم هادث

الحدود فيه بلا استثناء .
 نرطبات ساذجة (أى نرطيات نقط ) ، ومد تـكون مركبة هن الحمليات

 وابتر!! categorical







قو اعد القياس

1 1





$$
\begin{aligned}
& 1+9=1 . \\
& \varepsilon+r=1+9 \\
& \bullet+0=\varepsilon+9 \\
& 0+0=1 \cdot \therefore
\end{aligned}
$$

 الأقيسة ، وليس فياساً واحداً ، زو إذن قياسُ رُ هركب .


: وuaternio terminoruro
finis rei est illius perfectio mors fet fidis vitae
ergo mors est perfectio vitae





 نتههى ع:د النتيجة ، فيجب إذن أنلا يذ كر فيها .

 أها التواعد التالية نـى تراءد صحة انمقاد المياس :
\%




- بيمقد الجياس

وهذها القاءدة بن القواعه الأساسية جداً فن التياس ، وبؤدى الإخلال بها
 miadla





رعغلم الناس مر تـكهون لالخطابا. -نعف الهاس سينجون من المقاب الإلهـي -بص مرتككى الخطايا سينجونمن الـهابالإلإمى

والد رد أميل شنارل Emilo Charles على هــا الاهتراض بأن فال :

 فهي إنذ كلمة .

 راحدة ، فن الواضح أنه لا يكون ثت حد أوسط بالمنى المَيقى . مثال ذلا :
. بمض المهون طيـّار
! بهض الحيوان
وممرون أن القوارض غير التى تطيم ، ولـكیى لا أستطيع أن أستنتج ان
بهض القوارض طيارات .

 كم" "الهمول فن تولم إنه هو الآخر ذو كم" وينكر فيه عسبانه ذاكم"




ع
.

 إلأفراد . وذلك لأن الهـمك لا ينةقل من الجز

 illicit process of the major or minor term المشروع حسب الأحورال

لوازم لره الفاءرة:

 بالضرورة ، تبعاً للعاعدة الثالثة من تواعد القياس


لأن هِ (ح

 فإن النيجه لا يكمنا فان النيجه لا يككن أن تـكون سالبة .
 انه إذا كن فى المدمات حد هستغرق فايس من الذرورى أن يكون هذا المدّ



دانما مستغركاً ف النتيجة .

- •


 . ينتج ان الزٔسبان غير مسيحيـين

وهذه القاعدة أساسية جدآ ، وإحدى التراعد الثلاث التى عدها هاملماترو ضرورıة هبل أن يِجه هذه القواعد كلا إلى قاءدة واحده .
 مهدار لا خخينر لمذه الهاعدة . مثال ذلث :

أبر إج كنيسة 'وّردام ليست عالية علو"أبراج كنيسة استراسبور ع ع
وأباج كنيسة استراسبور ج ليست عالية علو" الأهمرام • -• أبراج كنيسة نوتردام ليست عالية علوَّ الأهرام •


. منفصطلان
 كانت النتيجة سالبة ؛ وإذا كانت إحــدى المدمتين جزئية كانت النتيجة جزئنة ه ه

ولنبرهن على كل شطر من شطر بها على حدة :


للإنتاج بالإيكاب .
(־) وإذا كانت هناك مقدهة جزئية ، فلا يخلو أن تـكون لديها :

.
r




لا يكون هستغرقآ في الانتيجة، تبهاً للازنة s من التاءدة الرابعة .






تبهاً للقاعدة الرابمة)
ويאरن صياغة البر هنة ملى هذه القاعدة بصورةآخرى هكذا :
إذا كانت إحدى القدمتين جزئية، ، فلا يمكن أن تـكون !!ا:نتيجة كاية سالبة
أو موجبة .

1 - لأنه إن كانت كلية مو جبة ، فإن موضوعها هسةغر ن ، أى إن المد






 . بغان الفرض.


ح - وإذا كانت كية سالبة ، فإن عمولها ومونوعها سيكوران إن إن






 .إذن جزئية ، بڭالان الفرض



(1)
(Ч) بوج
.




فالا إنتاج إذاً .




- Irr-



الإنتاج (1) .
( 9 ) (
لأنه لـا كانت المدمة الصغرى سالبة ، فيجب أن تسكون الـكمبى مو جبة ،



 ومى أنه لا! نتاج بين كبرى جزْ جُية وصغرى سالبة .




 بضان ا!
 صياغة هذه القواعد

من جـديد


- Ivz -
!إلى أربع تواءد : انثنتان هنها خاصتان بالاستغران ، والأخر يان تقملعان بالـكيفـ : 1 1
( ( ) بيب أن يستغرق الحد الأوسط ، على الأْل مرة واحدة .


ک - وتواعد الـيكت اثنقان إيضاً :
(

تضية سالبة ، يبج أن تـكون إهدى المقدمتين سالبة .
رد هذه القواعد الأر بع بلمضا إلى بمص
وعمـكن رد هذه القواعد الأربم الأخيرذ بعغنا إلى إهض على النحو التالى : 1
 بواسطة المتسس المستوى ، إلى :
لا ع هى ط \& لا ع هى ط

كل كل ع مى لا ـ ـ ـ

والحد الاوسط هاهمنا غير مستهر ق . وهذا يدل على ان الهاعدة (


من المدمات ، أمسكن أن بستلتع من الزوج الثانى أيضاً :




ح - ل والثاعدة (






الغرض الذصلى غير صـيـر



كل" دها إلى الْٔخرى بالطر بةه التالية :







$-199-$

الحد الأوسط غير المستهرق .
وهذا يدلّ على أن الجاءدة (؟) زَ
 Fاعدتِن : ا - تاعدة الاستغر اف : يجب أن بكون الحد الأوسط هستغرةً ، على الأقل
. هرة واحدة ، في القدمات

الالدمتين سالبة .
ولالهم ف هذا كله أنه ليس المصمود بعملية الرد هذها أن كل تياس غير محبح

 وأءا المهز فن هذا الإرجاع أو الرد هو بيان أن هذه اإتواعد الأربع ليّت هستفلة بمغر| عن بیض .

9人 - الاغزامُات على هزه الهواعر :



ثانياً : أن المدود ثلاثة ، و وثالخثة نفط .


$\cdots \ln v-$
1 1 كل
كل
فالنآتج : بیض لا -

كز ط هی ح
كى

والناتج : ليـن بهعن ع هو
فنى هاتين الالامين يلا>ظ أن المــدود اكثر من ثلاثة ( فى الأول :
، ع ع
لا
همداُ القياس

99 - 99

 عمولا" على هىى ، ( (D التحليلات الأولى " المثالة الأولى ، الهصل الأول ، مصマ
 ( )



 dictum do omini at nulio -
وبلا=





 ذلك هـاغ (ا القالة ه هلى ال:تحو التالى :

 1
 المدود هی عل التوالى : الأوسط ، والأكبر ، والأضهر ؛




$-189-$
فإن هذه الأغلوطة رُ تـكب فتط هيكا تسلون النيميجة سالبة ؛ ولـكن المبارة :




ونى النتيجة .


. الحد الأرسط



سالبة كار .






النحو الاتالى :





فإذا نظار نا إلى المدود هن حيث الـمم فإن الملم الإيمالِ يكون بكمل :

$$
\begin{aligned}
& \text {, } \\
& \text { * } \\
& \text { - } \\
& \text {, } \\
& \text { والمل بالساب يكون برنع : } \\
& \text { - 0 } \\
& 1 \\
& \text { - } \\
& \text { 防 }
\end{aligned}
$$





 (الهـالاةة الأخس" المو جودة بين حد أو آخر هن حدين وبين حدّ
 . نفسِهما )

أما البدأ النى يقوم عليه اليقين في الايـياس زهو مبدأ الذاتية أو عدم التناقض(1) .


نقد .رهنة هذه القواءد

- ا 1-1 يثفد خصوم نظر ية كم المهول هذه البره:ة على تواعد القياس لأنها








 - لا

أشْكال القياس الملى

الإدمات . وعلى هذا تـكون لاقياس أشكال أر بهة :


والאن










الـكخغ: على النكَل الرابع •


 الأوس ي يخلفت تبعاً لوظيفته .
 أساس الإنتاج فى الْأشكال الأر بعة كلى أساس طبيمة وظيفة المد الأوسط نقال :


 من خزاصهه ، إن ما كداه لا بنتج إبياباً كلياً.



فلاينتج النـكرالثانى إلا سالبة . نغر بان هـه ينتجهانسالبة كية ، وآخران سالبة
جزئية .



. جزئية

 -من حيث الـك والـكـيغ •

فيقال أولا من حيث الـكيف : إن الإيكاب أْمرن من الــُـلب لأن الإمياب








 (r) (r)


وتبماَ لمذا أيضاً تترتب الأضرب.

الأسوار ، أی با یتباد الـك وال_אیف فن الآدمات .







 نربا

㢄


-
 - القدمتان مو جبتان










d•eld
|

-     - 

 ( festino, lierio, Datisi, Darii ) (




## (*) الشكل الأول

: 1-2
(1) إياب الصغ,




(-) كلية الــكبرى







 والثان :أنيْغتلفانفالكِبغمع والثالت الإيبَابـن صغرانا
 مغراه| موجبــة جزئيـة فنتـج


في الـكبرى النى هو موموعا ، أى يمب أن نـكون الـكبرى إذن كية ، وإلا فسيكون فير مستفرق فـ المدمتين ، وهذا يخالف التاعدة r . .
 راينا فى \$ r.1 عثرة نقط يستبعد منها بالنببة إلى الثـكل الأول :



 من المكن ان تـكَون النتيجة كية كذلك .

وبصض الماطةة يسمون النثيجه في ماتين المالتين الأخير تين باسم ( النيجية




الذنيغ المناظر )




فالباق لدينا إذن من بين الأخرب الهيرة أربعة أضرب : واثنان سالبان اثنان مرجبانة










 بربي (












 - الاقدهات دون الينتانج

يبد أن هنالك اختالافا(*) كبيرآ فن طر يةه الصياغة الالاتينة وأنهر ها :
Barbara, Colarent, Darii, Ferioque, prioris:
Cesare . Camestres, Festino, Barocn secuidan:
Tertia Darapti, Disamis, Datisi . Folapton,
Bocarlo, Ferison, habet. Quarta insuper addit: Bramantip, Camenea, Dimaiis, Fesapo, Fresison.

 والـكبرى لا تـكون إلا كلية نهى إلا مو جبة أو سالبة . فاثثان ن اث اثنين بأر بمة



 Bamalip, Calemes, Dimatis, Fesap, Fresison
وغد بوررويال مر :

Barbati, Calontes , Dibatis, Fespame. Fresien


 S ( conversio
 ) per accidons
 $S$ vult simpliciter verti, P vero per accid.
M vult transponi, C per impossibile duci.







والاو جب أضرف من الـالب ، والـكلى أشرف من " "وجب .
ا•1•1 م:رأ الششكل الاُول :


 بالفروبالوجية والآخر بالغر وب السابة.










 consequenti negatur de antecedenti.



1.4 - مبرُوات هزا الـيكل :







 لك ، لك ، لك بن هذا الشَكل .



الـغرى ، وف الثكلر الرابم نتض مزدوج •

 الـيكل الثانى
-
(1 (1 يجب أن تـكون إددى المدمتين بالبة .


(Ч) يجب أن تـكون الـكبرى كية .

 أن تكونْ الآكبرى كاية .



الأر بمة الموجبة تبماً لقاءدة الْؤولى من تراعد هذا الإنكل •

 نالايبق إنن من الأضرب الـشرة عير اربهة :






والضرب الثالث هو : ل ، ب، س Festino ومثاله :
 بمض الميوان البحرى ليس إسهاك
والفرب الرابم هو : ، لe ، س ، س Boarco وـراله :

الاد حين م:افقًاً .
مبرأ هزا الدُّل :

 ط الالسْرَّهدة عز هذا الجنس .




 فى النـكل الأول ونیى به : مايسلب عن ممی كلى يسلب إيضاً عن كل ( (
 boarco









 وهكذا نستبهد عدة صفات عنه . ولـكي نصل إلى ممرنة حتيةته الإبيابية نلجأ
 -

## الشكل الثالت

IIz - لذذا النـكل تاعدتان كذلك :


هو إيضاً مُول الـكبرى .


فلا يكون مسمغر قاَ فى النيـيجة ، فالا بد أن تـكون هذه إذن جزئية .
1100 المنتج فـ هذا الشـكل ستة اضرب نقط :

-تراعد هذا الثـكل

يبب أن تـكون جز يُية ؛
فالباقى إذن ستة أخرب :
وil
ثالاثة مو جـة

فالضرب الأول لـ ، لـ ، لDarapti ومثاله :

- . بمض الجسم نام

$$
\text { كل حيوان جـم } 6 \text { كل حيوان نام }
$$

واالضرب الثالى ط، لك ، ب Disamis ومثال : بیض الإنسان جسم 6


 فـ هذا الثكل أكَ

 به نصوم تلرية عالغمول

ك


- . . . .
!مض الـْمراء هعـابونبالددرن

وااغْرب الرابـع ل ، لك ، سolapton ومثاله : لا إنسان هستغن عن


والضرب الخامسى س ،لك ،س Bocardo ومثاله : إیض الـمقائق ليست - . بـض ما يؤدى إلى السهو عتملة 6 كل الحفائق مؤدية إلىاالسمو

- إس بعحتمل

* بعض الخطباء اليس بكنافق .

الوطيـن خطباء

 وعكس النتيجة عكساً مستوياً - فثلا القياس





 . لا يككن ردها

117 ـ مبدا هذا الشـكل:

 (1 حيظز يككن حدين أن يقالا على میى واهد بالإيجاب ، فإن من المكنن أن بعال







ق الواتع •






هرة واحدة على الأنلل .

* ا IV

1
(*) Keynes , p. 319



- (التننيد بألمال )




 ! إلا بـهوبة جداً .

النشكل الرإعع
لمذا البكزل ثلاث اواعد :
ا ـ إذا كانت الـكـبى مـج جبة ، وجب أنتـكـون الصغرى كية .






إذن جزئية .



 لك ، ک، لك ، لُ ، ،ُـُ كَ ل ، لك ، ل يستطانْ بالقاعدة الثانية يسَط بالثالثة じ، 」（し） فلا ببقى إذن غير خسـة أخرب ：

 كل بجاملة ناق 6 كل تناق رذيلة والغَرب الثانى هو لـ ، ل ، ل ل Camenes وهناله ：



 مطالوب احزانن

والغَرب الرابع هر ل ‘لـ، س Fesafo ورماله ：
 اللمتاب ليس بكجخون

والضرب الخامس هو ل، ك، س Fresison ومثاله :




 فينتج عن ذلك - هذا الثكـل


 في Camestres وبينهما معأَ فى Cesare . ولـكن يلاحظ أن وضع الأوسط





















 الفلاسفة المرب ، وعلى رأسهم ابن سينا والغز الما




 إذ يذظر إلى القياس نظرة خار جية آلية مروةه . ثم جاء المناطةه في الهعر الحديث ، وفى الهرن التاسع عشر وأوالئل المنرين


وعلى رأى هؤلاء xيماً جول لاشثييه (1) . وماك مايقوله في هذا المـدد :



 fresiromorum لانـــكل الأول . والثلاثة الأولى منها ليست فى الواقع سـوى الأخرب













 او منفياً عنه .





- 180 §

وظائف أشكال القياس الأربةة





 عدة صهأت نوعية .









والثالث ليسا نتط مستقلِنعن الأول بل أيضا يمارضانه ، لأْنها بطبيمتهها سلبيان، ،
 يتعل بالثأث .

رد الأقِجسهة الماقصه

- Irr










 نسرى الـرد . وله نوعان كا رأيفا : رد مبانـر ، ورد غير مبانـر .





كن النيحة الأصصلية، ، ن قياسِ ثن النكرالأول .


















القياس ها الناتص « الأصلى •
 - .

 بمض اللييران ذى انست أرجل حشرة ، ونأتى بالنتيجة المطلوبة وهى كرئ




الحـرات ذوات -ت أرجل . . . لا حشرة عنكبوت .
وثكن استمادة النتيجة الأضالية بمكس هنه النتيجة فنقول : لا عنكبوت
حـرة





 ويمطى مبانر:النتيجة الأصنية .




 الساكنة فِّا : فإن : 1
$-r \cdot v-$

 الواحدة هكان الأخزى

ل ( )

 التى يتلوما هذا الحرف بجب أن تهكس عكساً بسيطاً .م
 يتلوها هذا الحرف يجب أن تهكس عكسا بالهزض أو بالتحدبد .


استخدام طز يةه الرد غير المبانر بواسعة تياس الخأف


 ط هى ع عكل ط هى ع .

 Darii يشيّ إلى أن القيــا



 في المدمتنِ بالنسبة إلى كل منهما ،كما بتطلب ذلك النـبكل الأول ، لابد من الاون





أخرى هى عاية الرد غبر المباشمر
والرد غير البا:ير أو الرد بالمتتن Per lmpossibilo هـر أن نبين بواسطة قياس بن الإكل الأول لا اعتراض عاليه ، أن كذب النتيجة في التيـاتى







 ذوو شُتر هجهد .
, والـكن هذه النتيجة تناتض الصغرى الأصاية : وعلى ذلك فإنه إذا كانت الاقده'ت الأضلية صادنة ، فإن النتيجة التى استنتجناها لا يكن أن ;ـكان

كاذبة ؛ نالتياس الأصلى إذن صكيح •






-نقيض النتيجة
 و Bocardo • وذالك بواسطة زقض الحمهول وعكس الذیضض الخالف على النحو التالى :


 ع عى ليست ع - ولمذا اقترح بمغهم الaثهير عن Baroco فى هذه الحالة باللفغ Faksoko العمول المتبوع بالهكس الستوى ( أى تدل على عكس النةيض الخالف ) .


 لا ل ا بنقض المْول (أى نقض الهكس المستوى ) . ويشار إلى هذه المهالية فى الرد

- Doksamosk بالقا





الشثلر ـ ويكن البرهنة على ذلك بأن نبين أولا أن أى ضرب من خروب الشكل




$$
\begin{aligned}
& \text { L } \\
& \text { عーل }
\end{aligned}
$$

وبالهكس یعــكن رد Celarent إلى Barbara ．كذالe وبالطريعة عينها



الآخر بواسطة الرد نير الا：انـر على الانحو التالى ：
㪁
 （إلى لا
 －





IPA




الأول حتى تتبين خرورة الاستدلال بوضوح ،



 "ا_كعل واللزثيء ") .




 تصبح ه لا عاتل هر أنا ه .









 القيـاس ا'ذستثناؤى



 ا همى



















 اlاتصلة النسبية
 ا 1
 ح ك

hyp. syl. وهى التى يتر كب فيها القياس من

 ص صادةة

 والنتيجة حليتان :



 .

- •





 اTr.









أكن شُروط الاستغراق ونـروط ال_كيف .

كا فن الأقيسة الحمية سواء بسواء .


 .

مثاله : ككا كانت الشمس طالهة ، كـان الهنهــــار مو جودآ
 .


 والـكبى كية كا نى الملمات ويـكون الـــز \& المشترك فيـه مو جبا . ومثاله إما



r

 كا متصلة مقدمها مقدم البتحلة . وتاليها نتيجة التأليف بين التالى والحماية .


 أو جاد أو هيوان .
وابن سينا يسمى هذا الاقتر ان القياس القـتِّم





وجrهِ : إما هتصلة : إن كات الشهـس طالهة فايس الايل هو جوداً - أو منفصلة :


 أحــد جزأى الشـرطية أو ;تيضه فينتج المز

 والاستثنانية فيه حلية . وهذا ينغسم إلى قسهين .كسب كرن الشر طـية متصـلة
 disjunctive والalياس الاستثشانى المنفصل hypothetical


 modus ponens والحالة الثازية تسمى حالت الرفع modus tollens

زيحالة الوضع على ألصورة: :
(*) القياس الاستثائى

يعرف بالثرطى :بـا الا امتراء أو ضــدما :النهـل لا بالقـوة



 .انْ رفم كان هنو عـكس ذا

وهنـ مايدعى بالاستنـاثى وهو النى دل على النتيةة فإن يك البشرط ذا اتصال ورنغ تالل رنغ أول ونا وإن يـكن منفصط نون أون ذا وذاك فـ الاخنص ، ثر إن يكن رنْ لذايُك دون عـعس وإذا
-riv -


مثال ذلك : إذا كات الروح أزلية كا أت أبديه ع اــكن الروح أزلية
. . هى أبدية
 . . على الحر أن يزهد

. . التضحية غالية .


 و!

وه"ة الٍ
 كا كت ح 'ي!ستح .
 -• هو نيس برخيص
 . أو : كما كان المزم هتيفأ كان الأمل ضْيفاً ؟ لـكن الأمل ليس بضعيف الم المز


- Yin -


. حيوان









 بيدّون هذا النوع هن الاستدلال استدلالا هباشراً .
أما ك:ت فيةول إنه لا يوجد حد أوسط فى هثل هذا الثياس . والبُواب عن















 الحدمث أوهام؟ !






 ! الا بفضية حماية متوسعة .




 tollendo ponens بالرف

 ا 1
 ح
 . . .





- 



 ليس حز "ا •ـ الحياة عديكة القيهة .

والكن نيو تن لم ـيخترءه .









 يكون هذا الیىء شـج فهو إيس بشُجر ؛













 هو نظز الم:عإت الصورى .
 كثيرةأن نثت شيئا ا كث من أنيمينيا أن ننى شيثا .

الaيـياس المنمهر


 الaياس غير المعنى النى أصبح 'ُ اليوم .






 هم




 . . .












. مقدماته
(1) Mansel's Aldrich (po. 209.211.)
_rrs_



 . (二小)






 أقساهه وهو : ها حذفت ك. الـداه لضهورد .






و! وكـم


- YYO -
 قد أدركواذلا قبله بزمان طو بل .
 first ordor


 طاع ") من الدر جة الثالثة .


 له الإنسان شيئًا يستخر جه مو بنفسه بدل أن يمله كل مى ، ، وإما لأن جال

التمبير يةتض:هـ


 الاهياس الصريع إلا فی كتب الاصطن ، أو فى جدل روعيت فيه الناحية العور بية بوجه خاص .

القياس المكب موصول النتائج
IrV



أ ;


فاذذا زكب القياس هن عدة مضنايا تـكون فِها نتيجة هقدمتين بدورها هتدمة
 -Polyayllogisme


 épisyllonisme فشار "إذا فلنا :

كل توة مرهو بة
كل علم توة
رثاله存 .

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










 الاستدلالات ، إلى الآدهة التى تقوم علبّا مذه النتيجة المهائية .

 مثال ذلك :

كيل جبان خبيث - لأنه لا يبرؤ
على المواجهة العـر يـة
ككل منافق جبان
كل منافق خبيث

كر 1



double
كل جسم حادث - لأنه مركب


- كل مسوس حادث .

 مثل ان نتول :


 .
- يiv

كل متدات هستمبد ـلأنه ليس هرّ الرأى
. .

(ص ع ז - ص



القيابس الاركب دغعول النتأُ

隹







ذو آن حد ،سترك على ا'مورة: :
s 5 ك 6


وه:الك نوءان من القياس الركب مفصول النتاُج : الأول هو ألذرسططالى



 تمولاا - على النجو التالى :

كل s هى هو .

. كل ا هى هـ

والنارت بين كلا النوعنِ هو التزتيب الذى يبرى عليه إيراد المدمات :




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (r) } \\
& \text { S ا } 1 \text { ا }
\end{aligned}
$$







ويككن أن هـلر هكذا :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$








القدمات وهو الأشهر والأكثر شيوعاًا .

Ira








 - (Lectures on Logic PVV 19 ص
 Rudolphus Cocienius
 Isagoge in Organum Aristotelius







 أو المسكس.

 ن القرن الرابع الماليدى .

، 1 •

 كا يشاهد أيضاً ان المدمات زَيد بواحدة دأكــا عن الخطوات المات الاستدلالية







 لمزلستطع ان نستمر طو يلا على صور رة واحدة .

ولمذا القياس تاءدتان خامتحتان :

ا
الأولى إن ُرحِدت .
(
انَ ;ـكَون الأخيرة.





 ( جهز ( )


بالتاعدة الثانية :
إذا كانت إحدى الثـدمات سالبة فإن النيجهة الأخيرة يجب أن تـكون سالبة .

 الققاس الأخير ) وبالتالى يجب أن تـكون المدمة الأخِيرة سالبة . فإذا كانت هناكُ

إذن مقدمة سالبة ، فإهجا الأخيرة .

 نثم ن مكانْ ما نى أغلوطة الأوسط غير المستفرق وهذه التواعد خاهـة بالنوع اللسمى بالأرسططاللى ، أما التواعد النارهة بالنوع الجوركينى نمى عبن هذه القواءد مع رضع لغظى (ا الأولى ") و ه الأخيرة ه الواحد .



 وجهوا إلى هـذا النوع من التياس عنابة خامة .
قـاس الإحراج






!الا اذا كان الإنسان عالل ما يدوله عن كمُ جز" .

فثهلا إذا أراد الإنسان أن يبرهن على أن المر


لا يكکن البر • أن يكيا فى الدنيا إلا بالاز..



 ولكن أغلب المناطة لا يشترطون مذا التعليل ويعدمون تعاريف اخرى .






 Cassiodorus واحدذ لا نُك في انبا غير هزضبة ه، .
 أحد أْر بن كلاما لا يرضاه .



 destructive كان فياس الإحراج ;انيآ




 . complex منندلة ، ويسمى التياس المثـكل فـ هذه الحالة مركا
 ;
 واحد ويسمى حيندذ نانياً مركباً .
نهناكُ إنن اربمة أنـكل لتياس الإحراج :

1






و . • إما تـكون ح هى و او ز

ومثال ذلك : إذا أنا زووجت خنت رسالتى الروحية ؛ وإذا والما الزوج



 و .
 ولـكن لا يـسكن أن يتحرك فى ا!! فى المـن الدى هو ليّس به .

- . المسم لا بتحرك .
 كانت ه هی و كانت ز هى ح
- ز ليست
. . إمّأن ;-كون ا ليست ساو ;-ككون ه اليست و












- البـيـ
















الـالية :


 إما أن تـكون جيلة أو ;Cكون دميمة .




تياس الإحراج " :
escaping between the horns of a dilemma

والثانى : انن تسكون النتانج اللستخالمة فى كل جز • ليست يفينية بالضرورة فنى الثال السابق قد يقال إنه ايمس من الغرزرى أن يثير جال الزوجة الغيرة



 to tako a dilomma by the borns

 نتض قياس الإعراج rebutting of tho dilemma ومن أشهر الأمثلة لى ذلك








ولـكنه إما أن يكــر التضية وإما أن يكسبها
غير ان أواثاس رد عليه حجته نتال :

$$
\begin{aligned}
& \text { بيب ان لا أدن ، بنــاء على الاتناق المتود . }
\end{aligned}
$$

والـكن أما أن اكَبـا وإما أن أخسرها


والأولى تتلخص فى ان أفيمينيدس الـكر يتى قال إن الـكرينيين كذابون . فإذا كان هذا صيححاً فهل كذب فن هـذا أو تال الــدق ؟



 فاذا كان علِّا إذن أن تقول ؟















 paralogisme غن ويسمى حينذ مفإلطة sophismo او أغلوطة .



 -
, لمـا كانت الأغاليع لاتـكاد تنحعر وبالتالى لا نــطايم أن نص:فها تصنيفآ (

شثامل فإن الأنسب فى مذا أن نتبع المْج التاريحى فنعنى خصوصاً بالأغاليط التى أشار إلها أرسطو . فنتول إن أرسطو قسم الأغاليط إلى طانْتنيّن ريُيسيتين : أغاليط
 * dictionem

أها ألأغاليط فى القول فعددما ست :
equivocation 1
amphiboly
composition حـ- التزكيب
division الثقسيم
accent المبرة -
figures of speecb و -
والأغاليط خارج الفول هى :
accident 1

. والما معنوى (*

 . صادق تناريق وقد ركبت نظن صادقا



socundum quid
ignoratio olenchi -
petitio principii المـطادرة على المطلوب الأول -
ه - أخذ ماليس بملة عاتة
.و - إيهام عאس اللوازم
many questions. ج- ;
وس:xناول الآن الـغالطات خارج القول :







 الخعم نقانج

 argumentum ad misericordiam عaف القاضى بِيان أن المههم جدر بالشفقةَ مع أن المطلوب أن يبين براءته أو أنه لا
 argumentum ad homincm


 سيى الأخالاق

V








 مو المطلوب البرهنة عليه
 الألفاظ المتادنة .


 corcle vicieux المطلوب الأول ، لأن المدمة الــكِى تنترض عهة النتيهة . ومن هذا النوع أيضا كل .بسى. آخر, ا كثخ منه أو يساويه فن عدم كونه معروفاً .





 المتجمد فينـكسر ،

وإما أن يكون السبب أن ينخذ الإنسان أسبابا بعيدة لا تنسر شيتاً من اجل
 فى أفعال الإنسان .
 إزإم بـلي
 الخرانات مثل التنجيم والناها وته وتهير الاؤيا لانيا fallacia aceidonti8f 129 وترتـكب حيظا يستنتج الإنسان نتيجة مطلكة بسيطة دون كَمد ولا شرطمن مى

لا بصدق إلا بالمرض . فإذا رأى إنسان أضراراً ناشثة عن الطب بسبب أن طبيباً

 النساد قد أصاب الحياة الدينية فيدحم بأن الدين مدعة اللى الفساد ـ
 ما يكون الدافع إلى الوتوع فَ هذد الأغاليط. فساد ا'أستقر اء الانى نقوم به .

10-10






 منيدآل لليتين .

101 - بالجوهر أو الانتتال مما هو صادق بشرط إلى هـا هو صادق إطلاقَ. a dicto secundum quid ad dictum simpliciter ويسهـها المدرسيون

















 الاهـرو ع مع ما فيه هن أشياء يوافق عالهِا ، أو التصديق عليه هم ما فيه من أشياء . يعترض عالهـا

الم:
r
ambiguité dans les termes الاشتراك فن جوهر اللفظ الفـــرد 1

 اللاتين الهدير : ; Hinis rei ost illius perfectio mors est finis vitae : ergo mors est perfectio vitao





 "


Quod tangitur a Socrate, illud sentit; lapis : فى الخيخئية) tangitur a Socrate : ergo lapis sentit
 كالو كابت الفاعل
 fallacia compositionis

 فإنه في هذه الحالة لا بكون مؤمناً بل كان من قبل مؤمناً . فوذا يصدق إذاً هنترقاً

لا با


 ودن الأْثملة على هذا :

Omne malum est fugiendum
Pomum est malum -
ergo : fugiendum




إصالح المنطق الصورى
الل:طق الريافى




 ( اليـكانيK ) يفسر كل تى
 وهن هذه أيضاً إلى علوم الروح .


 الالنسية هثل توانين ڤيبر ونشنر . غ











سريعاً حتى بلغت اليو أوجاه أو كادت .

وتد خيل إلى أمعاب هذه الحركَ في أول الأه ان في الحركَ تجـديدا ونورت على الا:طن الصروى كا وضمه أرسطو وتوسع فيه إيض التوسح الفلاسنة ا'الدزسيونغ.




 الوجه الأتح .



 L. Sussan Stebbing



. يمغهرها بعفاً .












 المنطق و بين الرياضة : فالمطق من جانبه يكاول أن ها يمطق الرياضة هِ ه ، والرياضة


واهكر هذا يبج أن لا ينسينا إيفاً ها هنالث من فارق كبير بين المنطق الصورى التقلمدى وبين المنطق الرياضى الجِديد . نالمطق الرياضى قد وصـل به القجريد وتطبين التنسـير الـكمى حدآ جمل الاختالاف بينه وبين الالنطن الصورى واضاً ، بل وكبيرا؛ ؛ م إن ميدانه تد اتسع إلى درجة كبيرة جدا زفاق
 حتى بلغ من الدقة مبلنًاً يزيد كَثيراعن المنطق الصورى ؛ فنـلا عن ان وسايٌل

التمبير فيه أكل بكثير وأدق" . و.لهذا فإبن أنعار المططق الزيلضىيأخذون طلىالمططق
 أنواع الاستدلال وهو التياس ؛ ثانبا : أنه أخنت نى وضغ رموز موافتة للاضافات


المأرن البر يطانية، ط \&| ج ع1 ص ا|

زتد اكتشف المنطق الجديد انواعاً عدة من الاستدلال غير القياس ، لما



 وحروف الجر وحرون الaطف والأحوال ces ون الالنات التى تظهر relatifs
 logique de classes




 هنها الآخرَ كى يكن الاستدلال .

ونستطيم انْ نبين خصـانُص المنطق الجمديد كا نمل Lowis




 عن كل الفة غير الرموز : R - و وإلى جانب الرموز الثابتة توجـد رموز هتيورة






- تطرده التاريخى




 universalis calculus ratiocinator

 هن هذا البرنامت غير جزء ضئيل جداً ؛ وعلى الرغم من ذلك ذتد أدرك المـــانلّ

الرُيسية فى المطقن للايِّى ، حتى إن الأبیاث اات قاهت بهد ذلك فى الانطق الرياضى تر تبط بإباثه فى هذا الباب كام الارتباط .

وطوال القرن الثامن عشر قاهت عاولات عدة لإقامة , _:ا المنطق : اولا"













 كاركميات الريانية .

إلا انْا كات محاولات ناقصة دءت إلى إقاءة بناء المعطق الجمدِد دور•
(*) Outline of a new system of logic










 46
 -




 اللـسابية فى الالعقق . نقد وضc حسابا كاملا " واستهمل نظاما ثابتا بن الرموز
(*) Formal Logic , 1817
(**) An Investigaton of the laws of thought, 1854.



 الرياضيات على الالنطق حتى جهل الأولى ق الدر جة الأولى ، بِيُّا أثبت تطورُ


 أصبح تاريخياً اليوم ، فإنه ما لا شاك فيه انه كان كا ذا الز الالنطن الر ياضى











 ( المطق الصورى) IV-i

 عه4 بالمادلة دون وجه

وأكلى صورة بلغنا جبر الا:طق تلاك الت قدمها ارنست شريدر فی كتابه







 aggregates Dedekind ببيان طبيمة الر ياضيات ونلسفَها ، وانَهَى الأمر بالاءتراف بـا






 إلى توانين الفـكر الأساسية ، وبالتالى يكب أن تانحق الرياضة بالمطنق •
 Formulaire de Mathématiquos


 الرياضية . وهـــذه التضايا مصوغة فى صيـن استخدهت فِيا رموز المنطـف
"الرياضى " .

رأى إمحاب هذا الـكتاب من ناحهـةٍ : الرِيإنيات على صورنها اللادية


 استدلالية صرفة ؛ وان الرياضيات البحتـة بكردة ، بكمى أن تطورها لا يتو تف


 اللادية أو البطلان اللادى لا اعتبار له فى تطور الر ياضيات فى نظام إقليدس أو





「

 ; الر ياضى عن هـذه الإننافات قالريانـيات







 وبين الا, ضاذة الو جو دة بين صنف داخل كـت دنف و بِن هذا الصنف نفسه -
H. Poincaré : Science et Méthode. pp. 152•72
B. Russell : Introdurtion to mathematical philosophy. pp. 193-206, chap. XVIII

## B. Ruseell : Our Knowledge of the external World.

 pp. $42 \cdot 70$J. R. Weinberg . Au ¡Examination of Logical Positivism pp. 69-101.

 تنطبق عليه . فإنه إذا كن المبدا الحـيق الأضلى فى الرياضيات هو أن إبض


 التجريبية لمجاميع المدودة .









 الزمز = للدلالة على أن شيئًا ها هو نـن الثىء الفلانى .
apparténance


اولا نقرى = حيوان ) .

و
م مستطيل = حیبع ) .

وأخيرا جاء رسل وهوينهد فتاما بأضغم عمل ف إمامة المنطق الرياضى ،









ونتانج إبامْها نى هذا الـكباب إغاصدرت عن تأملهملنظريات المبر والمندست

 هـذا من جهة . ومن جهة أخرى عن الزيهنة والتطور الذى مادفه المنطقى
 الأولى أن ما كان يعد معرحاً به أو فمنياً كبدهيهات قد ظهر انها إما أن تـكون
 إتى يككن أن يرهن بواسطنها على البذيهيات المزعومة تستطيع أن تقدم نتائج.
 اللاهْهانى . - وهكذا اتسعميدان الرياضيات بإضافة موضوعات جديدة وبالتوغل,


- ( 1 ?



 هد
:

| pe | 1 |
| :--- | ---: |
| $\varepsilon_{r}$ | $1-1$ |

$1 \quad$ evt+1.C.ev1 $1 \quad r-1$
$\sim_{v E}: \omega_{v}+1 \cdot . \omega_{v}$.
$\because=1 \quad:+\sim=+1 \cdot \varepsilon v-61 \quad \varepsilon-1$
$\cdot \rho=-+1 \cdot C \cdot \varepsilon v_{1} \quad 0-1$
$\times S+$ +
بينز أصحاب (ا المبادى، ه ينظر ون إلى وضع المساب على النحو التالى :



( ( ا الصنر عدد .
. (
.


!إلى كل عد=
 و پ إما كذا أو كذا ه .


Tranafinite عبر الْهانْية

ومع أن الْأباث الخاصة بالمنطق الرباضى تد تتابِت بسرعة كبيرة فِّ بِ بعد




 الاll
 الرياضية مى أيضاً "xمبل حارل ، حتى إن الهضابِا المنطقية والرياضية سوراء











أوسح من مندسة إقليدس .
ويكاول كثير من أنصار الل:طق الرياضى اليوم أن يوسموا من ميدان تطبيعه


 ورودولف کكر نب Carnap ، وتعبر عن نشاطها فی نشرآها الهـديدة وى

 .الرياضى فى أوروبا وأهيكا





 الأرسعاطالى والا:نطق الجديد

- rli -

نظرية كم المحمول

, يجِب أن يبدا اله, ض بـا
 ;i; ; ; ;




 انه_,

 وريس مثـلثا













 الالطق الaدع :

ا الالوجبة الـكل

كلر هی كل ح •



r
 بهض ع مى كلى ع

 - عض







v


^

 بیغ
 (ini. ina ،ani, ana, ifı, ifa, afi, afa, affirmo
 غير دستغزق

، 10 V












بشى' - نإن:ا لانستطيع الحمل " .

وهن الزاليا الهملية لنظر ية كم الحمــول رد كل أنواع الهـكس قى انقضضايا بإلى نوع واحد هو الهـكس البسيط ؛ وكذلك تبسيط تواعد القياس .






واحدة غسب .

 هذا فيقولون إن المهول لايفـكر فيه إطلاقاً من حيث الااصدق ، وإ؟ا يفـكر

طبيميا فى الوضوع باعتبار أن له كية وماصدقاً ، بيفا يفـكر فى المهون باعتبار




























 إثــكالا وتمقيدا .

 الناحية المنطقية







 تس تـ
 ( ا ا 1 ع

إذآ هن الصرد الثلاث الباقية لأضضايا .

- 17 - فلنظطر بعد هذا ق التضايا الجُديدة التى أت بها ال:طُر بة :











هويهِ جزئية .
 exclusive


 المسافر ين هم كل الأحياء الباقين .

إلا أنه يلاحظـ أنه فى دراسة القياس يكسن استبماد هذين النوعين والـــير


 كل عَ

 الهـكس المستوى



 - $\tau^{\text {ت }}$





 (



 غخالفة للمياس ، لأن هـــذه التنر تة تقوم على وضع الحد الأوسط باعتباره نارة



 (ا بالدرجة التى .
 جِهغ ال!

 AUA. $\eta$ Uo - YAI وف النــكر الثاك

-كلـ ط
 أن تستخلص بوضع ع أو ع ( على حسب الأحوال ) مسكن .

وبدون استخدام الحمولات ذوات الـكم يمسكن التمبر عن الاتياس السالن

كلى طمیع، كل حمى ط
 المأدى . فالمدمات هى : بمض ط می بمض ح ع
 النتيجة هى : بمض ع هى بعض
 ح نتتج •ن : بیض ع هى ع ؛ والتياس الذُصلى منتج ، ونو أنا أنتجنا بالسلب

- • • موج

، AYI - r


 بينظا !ا!تدمات لأل تتضهن ذلان • ع

ك ط

- كر ط



ع ع اليست
ويلاحظ أن الضر بين r ‘ \& تياسان مـوَّيَّن. .

كل AUA - 0 كل ع هی كل ط ه







 في البراهين القياسية .





YaI - 1
-




لالقياس نهذا غير عككن .

وبدون وتنع ؟ للهحمول يمـكن أن يهبو عن القياس السابق على صورة اll cve





 النادر ان نجد القنايا الـكل كاية ، والجزء .
 . مهناه : كل حكيم هو كل غنى حتّا .
 كَ تهبر عن





وتواعدك كالمهرل هى تبماً لهذا تواعد الأذكم الشرطية التبادلة .

المنطت الرمزى
 logique mathématique 1.thèoriquo المُ_طت a algèbro de la logique






وإعا جاء الاختلاف فى الآسمية من حيث المدف النى يـى إليه الإنسان فى .


 يةوم على طا'نفة نئيلة من التصورات الأساسية غير المحددة ، تسمى (٪ الأوليات ") Primitivos هنها يسقاتج كل تول . Primitive propositions ينغار خصوصماً إلى بعض الخواص الناشئنة عن المهايات والتَ كيبات ، ويدل على كا"نفة -ذاصة هن المصادرات والفهومات الأولاية ، حتى إنه يو جد عدة أنواع من





 الأ كثر عوماً بواسطة رموز من أجل بيان الإنافاتا القاكهة بين هذه البادى• .








相 ظهر أنهـــا ذات إطناب شنيع . ولهـذا فإن المهليات المـدة فى الاستدلال
 الهـايات الاستدلالية .




ونفيد ثانياً فن لفت الذظر !الى الثى نستمهل الحرف R فی التمبير عن مركب كهذا :




- وبين غيرما

 فی العورة بيّن

 استدلال طوية إذا كات هذه المادلات همبراً عها بالألناظ











 الثل الأعلى لاستدلال المورى ، وهو ما يسـى الالططق غَوه .


فى التضـــــايا

ق ، ت ، ص ، . . . أى فضية
v نقضض القضية v
او

ט : ت حاصلالغرب بال:عجالقى لتضيتّن


 التضية العـادته

ف الأص:فـف

ا، ه ، ح . . . أى صنف
نتى الصنف 1


ا 1
العـنـين الص
1 ب ب ب
صـا الصنف بغير افراد
الصنف الحاوى لجيح الأصناف

ت 6 ق 0 ق صادقتان مـَا أو كاذبتان هماً ؛ أو v

1 منف Tآر

الخو اص الصور ية اللاضافات








 tetradic
 كانت نادرة.



 انواع الإنافات الثنائية .

وسغبحث الآن فى بعض خواص الإضافات الثنائية التى يةوم عليهـا ":ستـدلال ص:حيح ، وإن لم ;-
. الثنائية وحدها
symétrie 1



 - asymetrical





transitivité التُمرى -




 . intransitive

 صديق ح ، زند يكون ا $ا$ صديق ح • وتسمى هـــنه الإضافات لا مثهدية . non transitive





位 مثل " عاشت ل "ه .
correlation التعا:ف المشئرك - r

ويقوم هذا النوع من الإضافة على أساس عدد الموضوعات التى ير نبط .المها المشير أو المثار إليه بواسطة الإضافة المهومة .


 many - many



غير فرد واحد يكکن أن يَكون لمبد الشَ بإزاi"ه مذه الإضانة . ولهذا تسمى الاضانة


وهـ_אوسة الإضافة التى •ن نوع الـكثير والواحد إنافة هن نوع الواحد

 ,


 ^ن ") تسمى الواحـد واحد one-one ولها دور أسامى نى نظر ية التحنـايف المبُرك .

ع



 - إثنين بن " ليست من هنا النوع
 1





 صنف آخر تاثلى •
.






 الأثر فيها إلى ثكليل آخر . فثلا : كل إنسان فان ؛ سقراط إنسان ؛ إذن سعراط

 عغ.و فیالمـف (\# فان ") . فتّى هنا أن نوع الإضانة فى الصغرى غير نوع الاضافة


الــك والانثى، .


- r^A -
 من حسن - زی فيه أن الاضافة ( ا أكبر هن ") هثهدية .
\& - و وإذا نظر نا فی القياس بالركب منصول النتائج الآنى :



ه - ركذالك إذا بكثا فى الاستنتاج الثرطى الالتصل :



الإضانة التضمنية متـدية .

الخساب المنطق
( ITV





 أساس الماصدق .


فالصنف عنده هو بُوعة من الأفر اد التى لـكل منها خراص مهاومة مـنتركة

 الحيوانية، وهكذا .








 . يسى حاصل الضرب النططق للأصنان .

 .

وعكن مرة اخرى أن غختار الصنف النى يدل على إد الصنينين : الانساتذة
 (
-ra.-
 هينثذ بهو النا ا

, انستحطيم أن نیرِينى هاتين الهمليتين على النحو التالى :




- (1)



 الاث:ين (1)

وإذا كن حاسل الغـرب الانياقى الصنفين صنفاَ هو الآخر ، فإنه إذا لم يوجد بين عنامر الصغةــين مونوءات مشتركه ، فسيكون لدينا صنف لا أفراد له ،
(1) أو بمبارة أخرى :
(ا


 (r) أو بعبارة أخرى
 وحامل الجم المطقى لصنفين (س ، ص ) موأصغرصنت يم الاثنيـ

- ral -










! أه ، أى صنف العمر .








 "٪": "ْ:


 وكن لا يوجـد أى عضو من الأول خارج الصنغ الثـنا





من " ، فى الحساب .
 1

وإذا كان الاندراج متبادلاً ، فإنه يصبح حيندذ تساويا(1" . فالصنف $\mid$
(1) يككن التعير عنالإضافة = بواسطة الرمز > هكذا :




 المطقى فـ الأمنـاف .



 الاضانة الأخيرة تسسى » الاندراج ، inclusion بالنسبة إلى الأصناف ، وتسمى »التضمن، ssabsumption - lmplication اللى القضايا

 * = "




.
وينقس الحساب النطقى إلى ( حساب الأصناف ") و( حساب القنايا ه .
حساب الأصناف

ا أشهر ه| (*)



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

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


في لا


 -وسيةيون او

والقس الأول من هذا المدا الأخير يهـر عها يماثل خواص الأعداد الهادية .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ) الثال الذكرّ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (إنان ونانان أو ورس = ( إنـان أو فرس ) و (فنان أو فرس) . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& (ح) \mid=>(-1): \text { : } \\
& (\sim+u)+1=\sim+(u+1) \\
& \text { ح } \\
& (\sim+v)(\sim+1)=\sim+\sim 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 1+\nu=u+1
\end{aligned}
$$


. الهادى (الـكى )

$$
\begin{aligned}
& 1=11: \text { : } 11 \text { : } \\
& 1=1+1
\end{aligned}
$$

وهذا أيضأ يؤذن بو جود اختلاف أساسى بين المبج العادى (الــكى ) وبين
الجبر الجِديد 6 جبر المنطق • وهو
1=ی1+1: - -

$$
\begin{aligned}
& 1=(-+1) 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& -+1>1
\end{aligned}
$$

 ( صi أن نترض أن

$$
\begin{aligned}
& \text { (s } \ggg 1) C[(s \gg) \cdot(\cup>1)]: \\
& \text { - إنـان } \\
& \text { ! }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ! إنـان (إنسان أو هغندس) = إنـان } \\
& \text {. إنـان نان (9) (9) }
\end{aligned}
$$

السان متضن ف إنـان أو ونان





- rat -

$$
[(s+-)>(=+1)] C[(s \gg) \cdot(->1)]
$$

وكن نستمهل هنا الرمز C للاضازة الداله على التضمن ؛ ونستممل النقطة






179 - فلنبدا الآن بالمْثيل الرمزى للقضايا المُلمية الأربع :
b- ا





$\qquad$




r


أو هـكذا : ( ان

ع - كذللن التضية الجزْية السالبة : ليس بهض ا اهى ( $->1$ ) :


ويعـكن تلخيص هنا كهه على الصورة التالية :
-



- ( ) ( )





 الجزز'ئتين أن شيئَ هو


 بعض ا هى - ") معناها أن ا ا التى ليست ت توجد .
 ا-


البرهان :

$$
\text { | } 1 \text { > } 1
$$

$$
\text { } 1
$$

ا ا




$$
\begin{aligned}
& \text { ** }{ }^{*}=-1+\check{\prime} \mid \\
& \text {, } \\
& \text { 竍 }
\end{aligned}
$$

و r r
وذلاع لأن 1 + 1 (1)
(1)

البرهان :

$$
\begin{aligned}
& 1=\check{\text { ا }} \\
& \text { فيـكون } \\
& \text { و } \\
& \text { وإذاكانت } 1 \\
& \text { ونى كل ج̣، ، إذا كانت } 1 \text { = ص= }
\end{aligned}
$$



كل حد هو صضر .
[ ا 1 > 1

$$
\text { " كل :یى " هو } 1 \text { ؛ }
$$

واستمهانا إيغاً : ا 1 ال الهن فلما كانت آ فإن مسلوب هذا، أعنى ( آَ





الضـرب بختار المتركُ بين الاثنين ) .
 Venn’s Diagram
 وف مثل هذا النوع من الأشكال ، "تثل الأصناف بوالسطة النوائر أو آية





وفى هذا الشكل باحظ أن الداءُ التى على اليسار هى ا والدارُة التى عكلى المين
مى د . فبالنسبة إلى الحدين ا

والمساحة المشترك بين الدارُتِين هى | ص ؛ وما هو فى داخل ا ولـكنه فی



بالنسبة إلى الحد س :
$1=$ سی
 الثـكل ، فينارج س . والمساحة i


فإذا ما رسمنا الشـل على هذا النحو تيسر لنا بعد ذلك أن نصور أى معلوم
 فى كل مساحة تـكون =




لا ا
ا


كل ا هی
ا ل
-r.r-








ظظرية دى موزجن
(*)


أى إن :

مبدأ الثالث المرفوع ع

$$
1=1+i
$$

مبدأ الثالث اللرفوع

$$
\begin{aligned}
& 1=1 \times 1 \\
& 1=(־+-1+i) . \therefore
\end{aligned}
$$

( M الطر يقة الوحيدة التى اكتشفت حتح الآن من أجل الوصول إلى نتائج محيعة ودقيعة
 ( A treatiso of fermal logic, II, p. 126) Joergensen





 الاستدلالات المانرة ، يزعم أن كل حد يقــوم مقام الموضو ع أو المَمول هـ

1 يساويان 1 ( 1 ( 1 +
 ولـ

أى إن (1
وبالثل زی ان ( آََ +َ

ولـکن (

وهو المطلوب ثانياً .

 بالصلة بين اللهومات وموضوعاتها الخلمارجية " .

ولنظظر الآن ف هذا بالتنصيل .





 تتضمن أن ( | ) " توجد .




 » بیض ا ليست





الهـوان



 ما صدق فیالو جود .


 بـبـ ان يكون لها ماصدق ن الو جيد .












-وجود العناريت ( )
-r.7-





ما يُبه ذلاك .








الصفات الذ كورت .










لالمحصورات الأربع


 $\qquad$




أما الـنـايا المز


 . تنتسب إلى

* البر هنة على ما يلى :

$$
1 \text { / } 1 \text { = } 1 \text { = }
$$

$1=1$ 1/1 1
نجرى البرهان التالم وهو يمثهد على القوانين التالية :
قانون الثااث الرونوع

$$
1=i+1(1)
$$

 من وجrه النظر هذه إلى المصورات الأربع ، توصلنا إلى الانتائج التالية :

الاستذلالات بواسطة التقـابل بالتناتض میيجة ، لأنه إذا كانت ا لَ

 والهـس بالمـكس .
 ومن الاقانون :
 = 1
( $>=$
البرهان : $1=1$
ا

نبماً للقاعدة رقم -
| (s) حاصل


$$
1 \text { = } 1 \text { = }
$$

- r.a-
 .

وهــذا يستنتج من ا†ه إذا كانت ا 1 ا |
ـ = صغر •
 أما إذا كانت ا =صغ: فإن ت وهذا بییه4 ينطبق على الاستدلالات بالتقابل بالدخرل "خت التضاد وبا اتداخل.
 التـانة بأنه :
 أى مبدا التعويض

 (ا

حساب القضايا








أعى أن حساب الأصناف يمكن أن يتد إلى ا'äحنابِا بتطبيةه على أصناف




التفسيرات الذالية :

. التضايا صادةة
(
فِّها ا و ص صادقتانمماً .

فِهـا كاذبة .
( )
فِها إحداها على الأْقل صادفة .
(

a ه ( 1 )


 الت فیا مس كاذبة ه. .








أو كذبة داءًا ونى كل الأحوال .


$\qquad$






 إذا كازت صادنة مرة كا;ت صادةة داءمأ ؛ وإذا كـذبت مرة كالت كاذبة -بلى الأبد

ولهذا انتـي البحث ف حساب القضايا إلى قسهين : حساب القضايا بالاصدن
 القضانية . فلمبدأ بالبحث في البِب ذى القيهتين .






 الةوانين كامثلة .

 فيا بلى :

$\rightarrow$

(


الاثنتين ، ق 6 ت ،


(1) وبدلاّ من الملامة 1 =

فثلا مبدأ القيابس بصاغ نى حساب الaضاياكا يلى :
إذا كانت
ويةرا هـهذا : " ا إذا كانت ט تستلزم ت 6 ت تستلزم ص. ، فاذن
"ستلنزم ص" .

يصاع هـكنا ن حساب الaضايا (*)

(*)



- (ت كاذبة)

وي天
 (

أن بصاع كا بلى :

$$
(ص \mathbf{C} v) \mathbf{C}[(\nu \mathbf{C} \boldsymbol{\sim})(ت \mathbf{C} v)]
$$



ص C v. C : ص ص . ت

الدوال القضنائيهَ












 الجز


بواسطةَ (( فان \# ") .



r


㥩


 (x), 中 (x,Y) , ote









ندل على أن " دس كاذبة أحيانا " .
 صادةه بالنسبة إلى قيهة أو أكثر من قم التنغي .



 وحاصل الجُ


 "










وهذه التفر تة بين الاادم والوصف المدد مههة • ذلاء لأن الادم يكب أن بكون




 الأوصاف المددة لـ أهية خامة بالنسبة إلى البرهان الو جودى لإثبات وجود الش .
 كا انطبتت على الجبر ذى القيـ:ين إذا ما نظر نا إلى س باء:بارها هى 1 ، ك ، ح ح فى الأصناف .

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

$$
\begin{aligned}
& \text { بَيروت - لبَّنان }
\end{aligned}
$$

