من عرف أن هذا احسن فقد عرف الشيء الذي هو احسن
منه الا ان تكون المعرفة توتا لا يقينا فانه ان لم يعرف
الشيء الذي به قيل فيه انه احسن قد يمكن ان لا يكون
 شيء دونه في الحسن فيكون قوله فيه انه احسن كذابا ومن
ا هذا يظهر ان الراس واليد ليست من المضاف الحقيق فانه قد
 يعرف مايهة كل واحد منها من حيث هما في الجوهر على
 التحصيل من غير ان يعرف الشيء الذي هو له راس ولا
 الشيء الذي هو له يده كل الا ان بالجملة الحكم بالحقيقة على
 ما هو من المضاف من سائر المقولت وما ليس من المضاف
 هو مما يصعب ما لم يتدبر مارا كثيرة فاما التشتك فيها
فليس فيه صعوبة.

8 Crepetit: ان هذا احسن فقد عرف C, L, h
—10 F, L: ان C, L, h.
—11 F, L: وبي: C
—12 F, L: ان لا C, L, h.

Kitab al-Ma'ani'ad
[Kat. p. 8 b, 9-24]

ضورة ان يكون يعلم اذنا ذلك الشيء الذي هذا احسن منه محسولا فانه ليس يجوز
ان يكون اذنا يعلمان هذا احسن ما دونه في الحسن فإنه ذلك ان يكون توتا لا علم
وذلك يا ليس يعلم بقينه انه احسن ما هو دونه فإنه ربما اتفق ان لا يكون شيء دونه
فكون قد ظهر انه واجب ضورة من علم الانسان احده المضافين محسولا ان يكون
ا [15] يعلم اذنا ذلك الآخر الذي اذهب محل تعنيق كلا. فامة الراس واليد وكل واحد ما
يرى مهما هو الذي دخل في ضرورته ان ماهية ما يضاف.
الله ليس واجبا ان يعرف بذلك انه لا سبيل الى ان يعلم على التحصيل رسول من
هذا ويد من هذه فيجب من ذلك ان هاه ليس من المضاف وإذا ما تمكن هذه من
الضاف فقد يصح القول انه ليس جوهر من المضافان انا خلق ان
يكون قد يصعب التفخيم على الباطن الحكم على وثائق هذه الأمور ما لم يتدبر مارا
كثيرة فاما التشتك فيها فليس ما لا يدرك فيه.

Lect. t. ا. 359
تضافر - ماهية (362) - فكرة - اذنا يعلم (361) - شيا - ان لا (364) - وذا يتدبر (366) -