

# الطبـعة|لأولى <br> 19V9_1r99 الطبـعةالثانية <br>  الطبعـة الثالثة <br>  <br> الطبعـة الرابـعة <br> مl99r_(1\&) 

## ?

## —








## الفكر الفلسفي في مصر المعاصرة

1


 نتيجة لحركة شاملة استهدفت نهوض الحـياة الفكرية العربية من كل أرجاثها ، فنشأ علم ، ونشأ فن ، وتَلدد أدب وتَجددت فلسفة .






 وهلز القرن "النـادس عشر لتجدها جائمة على عقول الدوارسين ، نكان الـان التخلص منها والخروج علها ، هو نفسه معنى التهضة فق لبا وصيمها .


 البحث ظاهرة خارجية من ظواهر الطبيعة أو المبتمع ، أو أن يستند الإنسان
(1) لا يدخل ن نطات هذا الجحت علوم النغس والاجتَاع والـياسة والاتتصاد .





 أطوار أغلتت دونrم مسالك النظر .















 موضع من يسال قاثلا : هل هذا مصحع؟ ونى سؤال كهانا بداية التفكير

النقدى الحر ، ولابأس فـ أن يتعارض مفكران ، ما دام كل منهما يماول










 بل ونى بعض صغوف المدادس الثانوية ، وإن نظارة تخليلية اللى ما نثرته وما تنشره المطابع من مؤلفات فلسفية وللى سعة انتشار تالثا بالنسبة اللى سواها ، لتدل دلالة الها تاطعة على مدى الفكا


 يتعذر حصرها ، تناولت الفلسفة الشرقية التديعة ، والإسلامية ، والغرية من يونانية ووسيطة وحليثّة ومعاصرة تناولتا من هيث تواريثها وشخصياتها ومشكلاتا ومذاهبا




التقت وجهات النظر الخْتلفة 6 وانصهرت وكان منها ما بجاز لنا أن نسميه

 فأحسب أن الملهمب الفلسنى الملاص عندنا اليوم تلحمصة عبارة واسحدة

$r$
ولقل ملل هذه الرسالة الفكرية فـ تاريخنا الملديث ربجال من

 الطريت أمام عحر فن الفلسفة ووجهوا انتباهـم وأثاروا اهتَامهم 6



 تكون الفلسفة فى صياغتها أقرب اللى الصياغة الأدبية ، وبالمعنى اللانى تكون الفلسفة آقرب ب أسلوبها للى الصياغة الحلمية ．

ومن هو＂لاء $⿴ 囗 ⿱ 一 一$ المواة ه الذين مهلوا الطربت قبل ظهور اللدر اسة الفلسفية

 السيد فق قيادته لـركة التنوير（1）．وطه حسين فى الدخحاله اللمنهج المقلى فى الدراسات الأدبية ، وعباس محمود الهقاد تى دعوته اللى مسئولية الفرد


الغلسغة ، ，المتعود منا هو مثالاته الغلسنية ولمامت ن التعلم المامعى يصفة عامة ．

أمام عقله فى فكره وعقيلته ، على أن هوڭلاء ا المواة ها أنفسبم ينتسمون
 والآخحر يجعل هدفه الرئيسى الدعوة الل قِم ثقافية بجديلة . كانت نظرية النشو* والارتقاء من أهم ما أنتجه العلم الأوروبى القرن التاسع عشر وهى نظرية لا تصادن قبولا - الوهلة الأولى - عند
 الإسلام من هذه الدعوة ؟ وكان أن أرسـل كاتب من فارس خطابا الى .لمال

 الأفغانى بأن ألف رسالته فی الردعالى الدهريِن ه ( واللدهريون هم الماديون )
 الـصهارة الإنسانية ، ما يوجب على المفكر المـلم أن يتهدى له .





 بأبصارنا إلٍ ما وراءها فيفلت متا ما هو مائل أمامنا

 قد نقل أصول نغرية التطور عن علاه مادين مثل بغر و وميكل ، فأفـد مليه ذلك تفسير ه اللثغلرية

 . الغكر المرب ه (19ヶ^)

ألمن الأفغانى مذه ألرمالة باللغة الفارسية ، ونقلها للى العربية الشيخ عحمل عبله مستعينا بأديب أقغانى (هو عار ذ أبو تراب ) ، وهى تنقسم
 واختص ثانِهما ببيان آن الإسلام حو أفضل الأديان ، وليس مضهمون الرسالة بقلر ما هِمنا متهاجها 6 وذلك لأنتا والن كنا
 فن كل خحطوة اللى ماظن أنه محجة ععلية ، مثال ذللك أن يكاول البر منة على
 نظاما مدبرآ ، ولا يبوز شعد المتَل أن تلد المصادفات العياء مثل هذا النظام المكم ، ومشال ذللك أيضا أن يحاول البر هنة على أن نظرية التطور
 التركيب وهذا بلوره يكتوى جرئومة وهلم جرا اللي مالا نهاية له ، فبى
 ومثال ذلك أيضأ قوله و إذا مسئل دروين عن الأشجار القائةَ فى غابات المند والنباتات المتوللة فيها هن أزمان بیيلدَ لا يملدما التاريَخ إلا ظنا ،






على هذا النحو الى تقوية الإيمان الديتى والقوى عنلد اللــلمن • واللى دره انلـطر كلما
 بشُخصيته ودروسه وأحاديته منه بكايته ، فكان ف، تاريخنا الفكرىي

الهلديـث أشبه بستراط فى تاريخ الفكر الفلسنى عند اليونان ، كا كان تلميذه
 ما أحدثه أستاذه ف العقول من أثر ؛ فانظر - مشلا - اللى الأهام فی مقالاته


 الـملم وفخيلأْم .. أخرى (عن فلستة الصناعة ) يبدأ الإمام بقواله : تلد عاد حضرة الأأستاذ
 بمل فتر ة تزيد مدتها عن سنة فابتدأ حفظه الدي يقرأ شرح إشارات الرثيس
 أصولا جليلة ؛ غرمدت أصولا فَ بالد المثئ بن مدة تقرب من ألفت سنة ، إلا أنها تنبت فروعها في المغرب ، واجتنيت عثار ها لغر غار ميها .


 القديعة . وحسبنا هن كل أقوال الأْغانى توله بأن الدين الإنسالهى ريطالب
 العقل
 العقل وانطفاه نور البصـرـ ه
 (19•0-1A\&9) 11

العقائد الأساسية فى الإمدلام توضيـطا يبين استنادها إلى منطق المقل ، فتر اه فى كتابه ! الإسلام والنصرانية ه يفصلّ التول فى الأصول التى يقوم علها





 وبق فى النتل طريقان : طريق التسلم بصـهة المقول مح الاعتر افـ بالعجز

 المذكور 6 ص 9 ه ) 6 وغلى هنا النحو راح الإمام يمدد بقية أصول

 ع عامة 6 بل أخخذ فى معالاته يطبق تللك المبادى" على ^وضوعات كالقضاء والقدر ، وتهدد الزوجات ، وإصلاح التعلم ، والمّدن ، الخ الخ

 ححجة على تأخر المسلمـين - اكا أنه كيّر آ ما كان مقيدآ لن أساء فهمه من
 الرابطة السببية بين اللادثات ، على أن الإنسان قد يستطيع أن يرى من

 ثالرابطة السبية ما يكوز أن يكون موضع اتهام 6 فقوام الملم نفسه مو هذه

الرابطة فى وتوع الحوادث ، ولا ضهر علينا فى أن نتصور الإرادة الإنسانية نفسها هحقة من سلقات السلسلة السبية ، لإذ الإرادة متوتفة على إدراكنا


- طادث مرتب ملبر

إننا إذا ما خلحنا الاعتقاد بالقضاء والقلدر من شناعة البمبر ، وجدناه
 إذ هو اعتقاد يطبع الأنفس على الثبات ، واحتحال المكاره ويدعوها الى الى




 لارادة اله الكاملة وعلهه الكامل من جهة ، ولرادة الإنسان من مجه أخرى ، إذ يتساءل المتسائلون في هذا الصلدد : أبجوز للإنسان حرية يفعل

 موضهرعه ما يكتففه من غموض ، حتى لا يكون سبياً فى تعطيل قدرات




 ليكون معلوماً عند فرد من الناس ؛ ومع ذلك تراه يقدم على عمله ؛ Ir
فانكشاف الواقع للعالم لا يصح - ن نظر العقل - ملزمآ ولا مانیآ .

ومثل هنا الموتف الذى وقفه الإمام مكملد عبله تياه المغاهم الدينية من

 تجاه طاثفة كبيرة من المفاهم الأدبية والسياسية والانجيألاعية ،


 على دةة التحليل وتيِين الفوارق اللطيفة بِن الأفكار المتقاربة ، واستخخلاص النتائج من مقدماتها
 واصنة ، بل يفرض على الناس فرخاً ، آن يحتكموا إلى العقل فی أمورهم ك







 الكلية فی أحكام ، وعملية استدلال النتائج من تللك الأحكام ، وكذللك يشيد
 القرآن على العقل بعانيه تلك بمبعاً : العقل الوازع ، والیقل المدرك ،والمعل


وأما الدعوة الم المرية ، فلم يترك كا العقاد بابآ من أبواب المياة والفكر





 وظيفته الليوية ، وهلم جرا ، والأمة التى تعشت البمال فـ الطبيعة ونى





 بعناها الصهحيح ، وهى هالة تتحقتق حِّن يتعلت الإنسان بالفن ابلميل .
 يبِن العقاد الصلة الغُرورية بِن الـرية وبِن القيود القى لا بد من من قيابها



 حِن يخطر بِنْكل هذه اللـدود خططرة اللعب . ويطفر من نوتها طفرة

النشاط ، ويطير بالميال فى عالم لا تائمة فيه للمقبات والعراقيل - وأم

 و و ابن رشد ه و ه ابن سينا ه .

كذلك كان الدكتور فه حسين فيا كتب وما بكث ، داعيا المى الحرية


















ولكى يؤيد الدكتور طه حسين دعوته للى الـقتيل ، أخلذ فى كتابه

 اللطقى المادى ، وحسبنا في ذلك أن نعلم أن الاسكندرية كانت



 من المدن اليونانية الأوروبية أر الأسيوبة ( 19 ) .










## $r$




 الفلسفية الغربية قديعها وحدينها ، نقلا اكتنى بالترجمة حينا وأخاف
 الفلسفية ، تأليفا قد يقتصر على بجرد عرض الفكرة عرضا علما علميا ، وقد هزيد على ذلك بأن يبىء معبرآ عن مذهب خاص يلهـب اليه المو"لف . ونبدأ بنشر الاراث الفلسنى ، لأنه ععابة وضع الأنساس اللنى سيقوم







 الفلــنى الإسلائى .


 للا تحتوى عليه الرسالة من مادة فلسغية ، ونشر الدكا ( $199 \wedge$ ( ) ( . (190.)

ومن
 .



 عغيني (1904 ) ، وكذللك نشره اللدكتور عبد الر من بلوى ( \& 190 ) ؛

 " 197 . ( حتق أولمها الأبب قنواتى والأستاذ سعيل زايل 6 وحقق ثانههما الأساتذة

محمدل يوسف موسى \& وسليلان دنيا ، وسعيل زايلـ . وتشر اللدكتور محمدل ثابت الفندى من مو"لفات ابن سينا رسالة فى
 بلوى (ا عيون الحلكة " (19ه ) ونشر الأستاذ عبل السلام هارون \# الرمالة النروزية " ( 190 ) .

 . (1900 r b)



 ععمود قاسم المناهج الأدلة فن عقائد الملة ه .
 - (1927)
 " الإشار ات الإلمية (190") .


 والتقدم لكتابب ע توفيت التطبيت فی إثبات آن الشين الرئيس من الإمامية

الإثنا عشّرية | تأليف على بن فنهل اللد الـلميالنى




- اللدولة التشجيعية لسنة 1 )
 وبالإضاذة الل الإصوص السالفت ذكرها ، نشرت متر:حات قايعة ، من ذلك
 لاله أرمطوطاليس ؛ وتشر الدكتور أبو العلا عفيفى " مaالة اللام من







 و قت طويل قبل أن نكون تد أخرجنا اللى النوركّنز الأسلانت، وعندئن


واللى جانب الحياء تراثنا القده ، قامت حركة تورية فى ميدان الرّرجة ، ف:قل إلى اللغة العربية من الموكلفات الفلسفية الغربية والشرقية ما










 ونى الفلسغة الإسالمية ترجم الدكتور أبو ريدة عن دى بود اه تاريخ . الفلسفة في الإنسلام














 وترجم الدكتود عبد المميل صبر ه ا نظرية القياس الأرسطية ه تأليف

. (1909)
ومن أكمال المستشرقتن ترجم الدكتور أبو العلا عغيفى ا دراسات






$$
-0-
$$










: ميعآ عند الطابع العام ، وهو - كما أملفنا - الـلمع بين اللدعوة إلى الـرية

 بِبز فكرة المذهب العقلى ؛ سترى منا من يناصر المثالية ومن يناصر التهجريبية ،

 حتى تكون أفصح تعبرِ آ عن وجهة نظر عربية خالصه










 الحواس شصدرآ وحجيلآ للمعرفة ، وذلك لأن ها للإنسان توة داركا






اللذهب المسى اللنى يقصر المعرنة الإنسانية على الـواس ، ويرى الما الم أن
 الطبيعة " ) .








 كهذه لا يكون بالمواس ،، لأن المواس تلرك الأطراف المتعلقة بتلك

 كالنفس واس .
 الـواس وإدراكاتها ، لكن إثبات وجوده لا يكنى وحلده دليلا على قيمة



 العقل وبعدركاته المقلية ، نهم يتصرون ذللت الوجود وتلك الملركات على

داخل المقل ، وبذلك ينكرورن على الإنسان حت الْلروج من عالم التصوروات
الدانحلية لالى الوجود الـلاربىى
هكنا عارض يوسف كرم المندب التجريى النى يكصر نفسه فـ الإدراكات المسية وحدها ، كما عارض المذهب التصورى اللنى يكصر نمسه



 وحيوان والنسان ، حتى إذا ما فرغ من ذللك انتقل اللى ما بعد الطبيعة ليقول الما


 ومحدثين ، وما يمب هو أن يطرسه من رأى جلديد(1) .

 كان قد فرغ من كابابة فصول من ذلك المؤلف ، لكن المنية عاجلته دون


 فيه مذاهب الأخلات على اختلانها متذ اليونان الأقدمبن اللى يومنا الراهن ، الما
(1 (1) (1 (1)
 - ( $19: 9$ )

Yo








 اللحجر المابط بنعل ابلماذبية الى أسفل : ينبغى أن تمدى

 لانما يكون بعقدار حظنا من المثالية التى تعبر عندنا عا ينبغى أن نكونه

 مثل التسانى رفيع يكفل وحاتها ويضعن تكاملها ، وت ظله يشّبع الإنسان

 ونكرانها . .

من هذا نرى كيف وتف الدكتو الطويل موتفآ يبـع فيه بِن طرفين
 من الحسيِن - من جها - ينشدون ألمس الأخلا



 أن تحقيق القم الروحية الليا يتعارض مع الرغ با الفصل بِن ما هو روح وما هو بدن لمن شأنه أن بغكك الطـك الطبية البشرية التى مى روح وبدن ، وأن يـدث من الأمراض النفسية ما هو معروف،



. سعادة اليمبوع (1)

لكن هذا الموقف ه المعتدل ه الذىى لا يريد أن عمضى مع المديِين إلى آخر

 رعوس لينة ورءوس يابسة ، الأولى تلاين وتداور وتأتأخذ الأأور على هورادة





 فلسفة علمية ( وقد ظفر بيائزة اللولة التثجيعية لسنة •197 ) وفـ كتاب




 موضوعاتهم ، فيبحتون فى الفلك مع علماء الفلك ، وتى الطبيعة مع علاء الطبيعة ، ونى تطور الأمياء صع علماء الييولوجيا وهكذا ، بل لذنه ـ على تقيض ذللك - يكرم على الفيلسوف - من هحيث هو فيلسوفت - أن يتصدى الححديث عن العالم حلدياً الخحباريا بأى وجه من الو ججوه لأنه لايعلك أدوات الأحث التى تككنه من ذلك ، فليس هو منوطآ بالمالحظة وإجراء التجارب حتى يثنهى .به إلى أحكام إنحبارية عن العالم ، ولقد كان من مزالت فلاسفة التأمل أن ورطوا أنفسهم فيا ليِس عن شأنهم ، إذ كانوا يظنون أن
 ذلك عيال .

ففي - إذن - يريد صاحب هذه اللدعوة أن تتشبه الفلسنة بالعلم ؟ الـه
 والعبارات ، فإذا كان العالم بحلدد على وجه الدةة مصطلماته العلمية ، حمن

 و ه العقل " و كهلمه 6 يكاددونها بتعريفات يشتر طونها لما 6 الفهم عل
 ولا غبار على ذلك ، لو كانوا على وعى كامل بأن نتايُّهم التى يتْهون المها مستندة فن صدقها اللى التعريفات التى اشتر طوها بادى" ذى بلده ، أى أن






 محتِة على الواتع 6 وعندتّذ يكون من حقه أن يزع الأى نتيهجة تلز م عن
 الأولى تعريفآ من عند المفكر لمفهومات بريد استحخدامها ، أو أن تكون مسلمات أخرى يضعها المفكر بادى" ذى يلد ، فلا يصبح من حتهَ بعل ذلك أن يزعم لأى نتيجة تلزم عن تللك الـُطوة الأولى بأنها تيحىل عن للعالم خحرآ

أو أنها تصوره بأى وجهه من وجوه التصوير . ولكن ماذا يكون موضوع اللبحث الaلسفي الذى يراد للفيلسوف آن بتناوله .بهذه الدتة العلمية ؟

إنه _ كا أسلفنا - لا يكون موضوعآ عا تبحث فيه العامو ، بل يكون

 الكمون إلى العلن الصريح ؛ وهاهنا يظهر فی وضوح إن كانت منطوية على



هى التحليل المنطتى ، بدل أن وِكون التحليل المنطتى جزها من الفلسفة . ولذن ذهذه ه التجريمية الهلمية «ه إما هى دعوة إلى الأخلذ بأحكام العقل
 سحر الألفاظ فيستعملو ها لأسباب أْخرى غِر قوتها الدلالية ، على أن اللنظة فى هذه اللدعوة الجلديدة لا تكوتن لها توة دلالية إلا لاذا آشارت فـ نهارية
 Yq

اللهم الالا أن تكون اللفظة مستخلدمة بتعريف اشتّر اطى يعفِها من الوظيفة الإشارية، لكن التفكِير عندئل يكون مغهومآ على أنه منحصر فی زسقه اللانحلى

ولا شأن له بدنيا الواتع •


 سرية الفرد ، يقيـها صاحها وها وهو الدكتور عبد الرمّن بلدى على أساس

 لا تكتفى بمجرد الفهم العقلى ، بل تضيف الليه الفاعلية المنتجة النشيطة . غi وذاتى ، الثانى وجود النات المفردة ، والأول كل ملا ما عدا الذات ، سواء
 فى عزلة تامة من حيث الطبيعة عن كل وجود اللغير ولا سبيل اللى الثفاهم الـى بِن ذات وذات ، إذ كل منها عالم فائم وحله


 .





يقول المؤلف ( ص چ
 الوجود الحى ، وانعزال فى ملاكة أنخرى تذهب منها الملـياة المتوترة اللـادة ، ولا يسودها فعل وحركة . . " والمولف حريص قبل كل شی
 بالحـالة الوجدانية أكثر من تعلقه بالحالة العقلية ، فإنه لا يانر دد فى إيثار

 القرث يِن التألم من حيث هو عاطفة وينه من هيثـ هو موضوع للمعرفة .

 ه لاذ الإرادة توة للوجود الذاتى ، وهذه التوة مصدرها الحرية التى للذات

 اللذات المريدة لتحوله اللى فعل ؟ الان المدكن لا نهاية له ، وتم يبدو بعض










يكقق إمكانيات وجوده تمر المستطاع ، ولا عليه بعل’ إن أخطاً ولم يصبب

 وسلب حريته ( صن •17) (

ولا شلك أن الإنسان إذ يغاطر حرا بانحتيار ما يغتاره من فعل ؛ فإنا
 ولما كان الشعور بالمنئولـة مسُووطا بحرية الاختيار 6 فإن النهور بالحرية



أمعالنا من برأة .
 دعوته الى الامتام بالروح اللى جانب تلك الدعوات التى أصرت على تحكي العقل بالمعنى المعروف لهذه الكلمة فى دنيا الملم والمنطق ؛ ولقد


 الآتى والأبلدى 6 بِن المادى والروحى 6 وبعبارة أنخرى هى التفرة موتف الإنسان حین ينظر للى الزاس والمو من انلمارج ، وكأنه ه يتفرج علهِا ه وبِن موقفه هِن ينظر الِها بعيون




الروح فيشارك فِّا ويهاينا من الداخل ، ( من مقاتهه عن پ البوانية الأغخلاقية عند النزالى ه ) .
 ه برانى ه ، والأول طريق الإدراك فيه هو المدس ، والثانى طريق










 كلى هذه أمورآ مطرية غِر مرئية ؟ ولكن ألمام النظرة البرانية ، أعفى

 البوارح واحدة ، وما دامت ألفاظ اللغة أو نلات المات الصوت والحار

 ( منوالمقالة الملذكورة )
ويأنذ صاحب هنا المذهب الروحى على المسرفين فـ الإعجاب بالعلم اللمايث أنم قبد نسوا أن المعارف العلمبة لاتكفى للحياة الإنسانية

الصحيحة ، وفاتهم أن تنمية القوى الروحية فی الفرد أمر من تنمية تواه


 بل مع .متع أفراد الإنسانية بصرف النظر عن اختلانها





 ربعا كانوا أقدر من العلماء والقلاسفة على اددراك الحميقة الـففية ومعرفة
 والتجربة انمار جية ، والذات الإلمية ليست من المادة فـ شی إخضاعها هذا المنج التجربي . . . ولبس أدل على ذلك ما نلما نلمسه في المناهب المداية من عجز وقصور عن الوصول من أمر الحتيعة الإلمية الله حل ولا يلأم








 أن يتجاوز هذه الأححلاث والظواهر الله ما وراءها ، والفلسفة تحاول أن تقعرف حتائق الوجود وحقيقة مبدعه ومفيضها عن طريق النظر العقلى . . . أما التصوف فإن كه غابة أميى من غاية العالم والفلسفية . إذ هو يرمى اللى


وعلى هنا الأساس فإنه يتعِن على الصهوڤى - وكأنا يعنى المو"لف" نفسمَ



 وتّ صفتت وتحررت من ستجنا المادى ؛ . و هكنا بلغ المؤلف فـ كتابه عن
 الفلسنى وإن هذه الـــاسية نفسها يِن الاكاتب وموضوعه لتبلدو فی كتابه


كان البحث فى الفلسفة الإمسلامية من "اهم ما تام به وجال الفلسفة
 ( $19 \sum V$ فيه وتفة العالم المحا يكعن له ميل هرجع سوى ما توبجه النصوص 6 نالكتابس يشتصل على يبان



 فى الفلسفة الإسلامية عناصر أْمتية ،


 درسه لكتاريخ الفلسفة الإسـلامية ، لاذ ا هو يتونحى الرجوع إلى النظر المتلى






 بطابعهم ، لما بداياتها البيسية وأدوار نموها وان الز دهارها ها

ونتيجة كهنه أيضاً مى التى اتتهى الليا الدكتود ابراهميم بيومى مدكور فی كتابه ॥ فى الفلسفة الإسلاممية - منهج وتطبيقه ") ، فهو منذ مقلدهة الالكتابب




 الإسالى نفسه فى أصوله ومصطادره ، وإنا أماتها صورة مشورهة لاكان

هتلاولا من المخطوطات اللانينية ه( ص ع ) ، ويقرر الدكتور ملدكور فن توكيد صريح بأن ه هنالك فلسفة إسلامية امتازت بحوضوعاتها وبحوثّا ،

 بين الوحى والعقل ؛ بـن العقيدة والـلمهة ، بِن اللدين والفلسفة ، و وأن تبيت للناس أن الوحى لا يناتض الیقل ، وأن العقيدة إذا استنارت بضهوء الــلـة
 أصبح قلسفيأ كا تصبح الفلسفة دينية ، مالفلسغة الإسلامية وليدة البيئة التى نشأت فها والظروف التى أحاطت با روحـة ע ( ص 10 ) ، ويخصص المؤلف كتابه لبحت طائفة من النظريات الفلسفية التى يظنها إســلامية ضالصة ، كنظرية السعادة والاتهعال ؛

ونظرية النبوة .

وللدكثور أحمل فوّاد الأاموانى دراسات إسلامية منوعة ، بَجدها مفرة
 القكر الإسلاى " يوضتح فيه أولاكيف اندست عناصر الئقافات و الوثنية والمسيحية والِيودية اللى الفكر الإسلاهى واندبهت به 6 وتكون مع الزمن اون أو ألوان من اليمّاةة الإسالمية ، هى مزيج من مذا الفكر

 الفارسى وهكنا غ (ص \& © )


$r v$

على أن ابلمديد فن تناول الدكتور الأهوالنى لموضوع الفلسفة الإسلامية










 ثالكفر والإعمان ، التشبيه والتجسي ، التشيع ، القلرية ، الإرجاء .
ومن اللدراسات ذات الشأن فی ميدان الفلسفة الإسالامية موّلفات الدكتور




 \# فیالثفس والیعل لفلاسفة الإغريت والإسلام " وكتاب الدكتور عبد الـلميم



على أن المشتغلين بالدراسات الإسلامية قد انصرفوا بكثيــِ من جهلدم إلى التصوف الإسلائ بصفة ناصة ، يلرسونه دراسة علية ، وينشرون


 من أشواطه ، بالرغم من ابلهود المظيمة القيمة التى بدلتها طائفة من فضهاء الواء العلماء الغربيين منذ أواثل القرن التالسع عشُ حتى اليوم ه ، ، وللدكتور

 بالتصون ف الغرب والثرق على السواه .

وكذللك كان من الدارسين اللذين خلدموا التصون الإسلاثى بورّلغاتهم
 المرحــوم الدكتور زكى مبارك ، والدكتور أبو الوفا الاتفتازانى عن ابت ع عطاء الس وابن سبعين

ولو جاز لنا أن نلخص المتائج التى وصل إليا الباحـُون فن ميدان

 شارهة لفلسفة اليونان أو غِرها .

## v





 منها يغتص " مشكلة « بالبحث ، كشيكلة الـرية ، ومشكلة الفن ، ومشكلة

الإنسان ، ومشكلة الفلسفة نفسها ، وهو نى تأليغه ينزع متزع الفلسفة الوجودية بصفة عامة ، وللدكتور يـيى مريلى مؤلفاته فى الفلسفة المديثة والمعاصرة ، وهو ياول أن يخرج ما يكتب بوجهة نظر خاصة يريد لما أن
 نيتثنه وسبيثوزا وعن المعرفة والوبود ، وكذللك يكتب الدكثور معمدل فتتحى


- الى كارل يسبرن

وإن القصة لتطول بنا لو أردنا الحصصاء كاملا أو شبه كامل ، وانتى لعلى
 الفلسئ موجز نكتبه عن نشاطنا الفلسـي الـلديث ، اللنى إن اختلفت فيه الاتياهات والمنامب 6 ذهو منصرن مكله اللي تحميت هلف واسلد 6 وهو أن يضمن للإنسان حريته ، وأن بيكعل منطق المقل مدار أحكامه .

## من معاركنا الفلسهية








 وطرائق صيثه ووجهة تظره ، جرنها الماضر فن تياره ، لأن له من







 الالملسةة من هؤلاء المغكرين بـاصة .
 سحاضرها وماضها عل التسواء ) مثكلة بالنسبة للا كل بثتمع متطور ، فتد













 اليسر ملى الككُرة الغالبة من النانس أن تثوم بعملية الثجريد المقلية الىّى







 - إذ لم تكن آمها جيماً - فحسب ، بل لأنه تد تصادن أن هتيدة



 من أوماب الخراذة فى فترات الضهعف السياسى والتدهور الفكرى .

إن الروح الساثدة فق البلاد المتحردة هحـياً من قبضة المستعمر ، يككن




 لنستطع الصمود ف، ميلان الثنافس ، وهامنا يمود سووالنا الأول من









 والما مع أنصار الثقاذة العصرية وسلمد وسط يهمههما ف، تركيبة جلديلة ؟ تلك وتفات ثلات طرفان ورسط بينها

 الـاركة الافكرية م






فيُتظر اليه بعن اليمة والـلذر .
ثأولى المعارك الفكرية معركة" كان أمل طرفها أنصهار نظرية التطور والملذهب اللادى ف القرن التاسع عشر 6 والطرف الثقيضس هو الرد على هوّلا ألا خون على هثالثدنا الموروثة من الفكز ابلمديد الوافل .
 على الإسلام من مفكر غرىى ، وطرنها الثانى دفاع صريُح ، لكنه دفاعُ مَن" يبدأ بالتسلم بصمحة غقيدته 6 فيقع لاقناعه على المؤمن بها قبل المنكر لما ، وألما الوسط فهو دفاع صريح كذللك هن الإسلام ، ولكنه هأه المرة

 وكانت المهركة الثالة أوڤل نَ اللفلسفة بمها ها الاحتر أفى ، لأها معركة حول وسيلة المعرفة ماذا نككون ؟ أتكون هى اللمواس والتجربة بشيث 'ُنغفل







اللمثيلة الموروثة
وكانت المعركة الرابمة يت فريقين : أولمل يكجل اللوجود الفردي قـ


 ومرة أْخرى كذللا ينشأ السوّال : ألِيس هناك موتف وسمط يصون فردية


ذلا
$F$

 ماذا تكون الفلسفة ومَن'



 نظرى ، 6 وبالمنى الڭول تكرن الفلسفة في صياغتها أقرب اللى الصياغة








 حياتنا العملية والل سائر معتقداتنا .

القد كتب أستاذ جليل - هو فن مقدمة المشتغلن بالفلسفة مندانـا







 الله ما لِيست "تهى اليه الغريزة ، وكان أن قرأثا علا على علب بطاقة" تقول





 فلسفة أم لا يكون ؟



 " فإنا ستصبع مبتذلة في مستقبل الأيام ، فالمستقبل اليوم اللعلم ، وللعالم العملى
 العقاد ، برغم امتقادنا بأنه توسع


نقول وعد هذلا المهيذ ، إن المحركة الغلسغية الأولى تد دلا دارت

 المذهب المادي الذنى يرد كل شثى



 وما جاء به المنهب المادى .
ركان الدكتور شبلى شميل ، بكتابه | فالسفة النشوه والارت


 تنكر كل ما علدا المادة من جهة أخرى .

وليس يهنا أن نورد تفصيلات هذا المنهب المادى: ، آو تلك النظرية



 الأنفانى .




 " نيشر - ثيشر ، (



 . ينع الثلة ويشنّ العلة والسلام "





 كتييت أركان القوميــة اللباسية الى كان الأففانى من طلات دطانها ،

وإلا لا اتتضاه الارد على مذهب تلسنِ معِنِ ، أو الرد ملى نظرية بيولو جية













 والغريزة نطرة موروئة ) اللا أننا نأخذذ العبارة على آنها تمنى ما نسميه اليوم









وبا هتد قارئيه - على نفاوت دزجاتمه - من ذلك الإدراك المشرَّك نفسه .
وأعود ذأتول إنه ليس عن الإنصاف أن نجّ الأفغانى يتناول موضوه






















لا ، لا ينغثى - بل لا يبوز أن بونخذ رد الأنفافى كا توئخن ردود










 اليولوجى من جهة أخرى ، والآنخر مو أن تبول الثظرية التطورية عثد

 المادة الموات وظوامر المـياة .
يقول مظهر : ها إن نظرة واحدة في المنمب ( الداروبنى ) كافية

 بالكحت ف، الولد اللذاتى ، ولا ف، القول بأن الملياة توة مادية أو غبر


 المخز لة ، كذللك لا يككن لمنصف أن يكـل هنمب داروين ف الثشوء ، تبعة
 بالادية والنكار الألالومية (ص \&ه ) .





 الذ يككن ابلمع بين الطرثِنْ دون أن يكون قبولنا لأحهدما مستتبعا بالضرورة رنضنا للآخر .

## $r$

كانت المركة الأولى بِن ثققافة غر بية حميثة وفدت الينا هلم أقلام


 اللادى اللدى شاع مناك نتيجة لانتصارات العلم فن المياة النظرية والمبلية

 أتول إن الممركة الأولى كانت بِن ذلك الباني البانب من الثقافة الغربية الوامدة

 ملى صواب ، والأخرى تبين توة المقيدة الإسلامية بالقياس المى غيرما من العقاثد ، فجاءت الوجهة الأولى من وجهثى الدقاع ضميفة لعدم


 فتلد انتلب با الوضع ، لأن ميدانها كان دينا ملا ملى الأغلب ، إذا أخذ المهاجم يوازن بِن الديانتين المسيهية والإسلامية ، فاضطر اللـانمانع آن يرد على








 عما يدل ملى أن المسالة لا تتعلق بالمقيلدة الدينية ؛ الغا مى نتيجة لظروف اجتاهية وسيأسية و امتصادية .

كان مانوتو فـ مقاله ( نشـر فـ جريدة ا ا البرنال ، الفرنسية ، وترجهـ





 ثم من أين وصلت المدنية اللى أوروبا P أمن اللثرق الآرى أم من الآثم



 به أبلج ناصسا , إن أول شرارة ألمبت نفوس الغربيين فطارت بات با الـا




 كلا ، إن النظرة المنصغة لتدرك على الفور أن المضارة الإنسانية قد ألخد



 المضسحل ، عن الغرب المستقل " . .
وينتلل الأستاذ الإمام من نتطة الآرية والـامية اللى لب المثكلة عنده ،
وهو الدين ، نتد زم مانوتو أن ديانة التاتبيه والتجسيم أنضضل من ديانة

 فى هذه القسسة فجمل أتباع الديانت الأولى يمّمنون بالإرادة الإنـانية الـرة ،



 هذا الاعتقاد من أصحاب الاتثبيه أو من أصحاب التّا
 هانوتو ، وبدأ المزاع بينهم تبل الإسلام ، واستتر الم هذه الألايام " .
 الشريف - وهو الككتاب اللزل بالإسلام - يعيب على أهل البمر رأـمتم

 اللسنن الإلمية اللعامة ، المعرو فة بنواميس الكون ، هنم ، لقد ه ا وجد بِين






 اللسيجية كانت أكثر تساءا مع العلم من الإـلام ، وإن الإسلام أكرا ،اخطهادآ للعلم والفلسفة من النصرانتي ، فأجاب الألمتاذ الإمام عن ذلكا



 له واهمد بأذى ؟






















 " و هو هند مامة المسيحين أحل الأصول . . . وهو أن الإيعان منهة

لا دنحل اللعقل فـبا ، وأن من الدين ما هو فوت العقل ، بعمنى ما يناتض
 نظر النهرالنى على ما ورد فن الإبيل مهما يكن الموضوع اللنى يبحث فيه ،


 السيتى وغْره

 ظهور المسيتية فن مظهر القوة لعهد تسطنطـن وما بمله إلا فى أثناه المنازعاتت

 ولكى تم المقابلة ذكر الإمام أحول الإسلام وبغاصة ما لل مالاقة منها




 عند التعارض ، فلذا تعارض الهقل والنقل أخذَنا بما دل عليه المقل
 فيه بالعجز عن فههي وتفويض الأمر للى اله ، وإما أن نحاول تأويله تأوبلا



الـججة المعلية ( ويذكر الإمام من أصول الإسلام ثمانية : ويتمتب T Tثارها يشى \& من التفصيل من حيث منأصرة البيخ الملمبى واليظر العقلى ) .

## $\varepsilon$

لم تكن اللعوى ونتيضها في هذه المعركة على المستوى الفلستغ بالمعنى



 تتيجة أدى






 الأصيلة ولا تغمض اللمن ملى ضرورات المصر الرامن م

ون سييل بناء هذه الشخصية المربية الملديلة نشبت صراعات فرعية


 على ابلنور ، وكان عباس عمهود المقاد هو فارس هذه ابلمولة ، يمتطى






 من ييفق معهم ملى الإيعان بتلك الأصول ، وألما المنكر التلا الأصهول فيوشك

 , المنكر على حد سواء .






ويبدأ المقاد بتحليل ذكرة ها الدين \& نفسها - بنض النظر عن هن هنا

 أن الدين ضرورة إنسانية ، يور فيتناول أوبهي المفاضلة بِّن الإسلام وغبره




هلخهارة العلم الحلديث من جهة أخرى
لكن اللنى يلفت النظر نى هناا الصلد هو أن الهقاد اللـى ألع هنا
الإلملاح كله على اللحانب المقلى ذي تفهم الإمعيلة والدفاع عها وثى وجوبـ الضطلاع الفرد بالتفكير المعقل لأنه فريقة إلمالامية ، قد دنحل فـ معركة
 أن الزهاوى ذو فلسفة مادية علمية يؤمن بالمقل وتدرته دون مـاثر القوى الإنسانية ، فتصلىى له العقاد مقیا له الحهجة على أن المبال والعاطفة لا زمان لامِتسان لزوم المقل أر ما ألز م ‘ فيقول مشهرا اللى الز هاوى " يريد أن يعيشى
 ولا تناجمى ذبا الأهملام وليست دنيا الحقيقة كلها نهارا وشمسا ولكها كنلاك
 قبل أن يخلق المعل
 أن الإنسان لا يمّهل بالكون إلا عن طريق عتله ، مع أن العقل وسحه لا يكى قانظر لالى الز هاوى نقسه وهو يمرض الحلـى نظرياته الفلسفية التى

 بالمياة فى الصيمر ، لأنه يتعزى بالعلم ، والمهياة لا يعز


0

وننتةل للم معركة ثالثة هى فى مميمها معركة حول وسيلة المعرفة ماذا












 تكون الأولوية المطقية ؟ فن جمعل من الفلاسنة الأولوية ، اللعقل كان من من



 فـ ترتيب الظهور أسبق من المرحلـتين الأخرين .



 اللظر بالنسبة الى كل ما تستخلم فيه اللئة والرموز الأخرى ، ، من مذامب

الفلسفة ونظريات الملم وغمر هذه وتلك من ضر وب القول والكثابة .
 أى صورة تجرى فى الاستعال اليو


 العملية الإشارية كآن يراد با با إثارة هواهو















 المطابقة كا سيتّبن كذبب الأنخرى .



 نظرك لالى شى


 المثلثات أو من المربعات ، ومح ذللك يظل نسقه الرياضى صـريسيحا ، لأن

 الرياضى من حيث طريقة البناه ، وهو أن يبلدعوا بعقائق معيتة لا يدتّرن



 صواها ؟ فعندثن يكيلونك على المقلدمات القى استُتُبطت منها لنرى آن استدلْلا كان استدلالا صح>ي>ا ، ومكنا دواليك
 أو الفيلسوف الاستنباطى من أين جاعت ؟ فيكون ابلواب : هى مسلِّتم



مذلان ها الميدانان الرتيسيان للغة ، وعليك سهن تستخام اللغة أن


 المواس وتكون ملزمآ بعراءاة مثاييس أخرى ملانّة لنوع الباءاء التصورى اللاى تقي أركانه فی ذمنك .


 اللوضتى من اللوقف - ولأنه ثانيا - بكتنى بتحليل لغت العبارة نفسا


 بك حاجة إل البحت عن روح تتناولما لترى إن كانت مادية أو لم الم تكن



 وحـه - منطق اللغة ومنطق الفكر .
 اللفكرة الواحدة أكثُ من نقيض واحد



 فتط من القول ، أحدما تول تجربِ قياـه الواتع الهسوس والثانى قول








 هندى بعبار ة إبْلمِ ية. أنول بها ما معناه المهفحة عبارات عربية " أفيجوز أل يعيرضهي بعنرض بغوله : لكن



 فقد أكتب بطاتة هلى صـنـدوق كل ما فيه برتقال ، لثلدل البطاتة على عمتوى
 الموجود على البطاقة لـما بداخل الصندوق وصفآ صحيحا لو جبب أن يكون
 الهبارات العلمية لنتول عنها آخر الأهر : العبارات العلمية كلها الما عبارات


 الطبيعدة ولا هو من تَحصيالت الحاصل اذذن نهو نخلو من المعنى .

ويزيل الجقاد على هذا الاعتر اض اعتر اضا آتحر فيقول



 ,



 تكرارى وشُهيه بقولك


 بالضرورة على أنه تد أصاب













 ها دمنا نكن اللنين نستمع اليه .

















الإفرينية تارة أخرى ، وهى أشماء لفلاسفة ومذاهب ، لا لألها تصلع ألن تكون ردآ لها أراد أن يرد عليه ، بل لأها تتهاون مع ما أثيته على غلان








 يشرح الناس هذا لالنـهب ويكيل له الضربات وهو يظن أنه بِابم
.
إن فی منا الخلمط وحده لفصل اللطلاب ، لككنا ملى سيل التفكه نذكر
 ونتجنشتِن ، وكارناب ، ونيورات ، الذين لم بذطر بباله أن يقرأ سططرا


 (الفكر الإسـلاى الـديث وصلته بالاستعلار الغربى ه في استدلال النتائج من

 اللاغة فال بد أن يكون لما مدلول ومهنى ، وكثرة تداول اللغة ووجودها فـ


صوت بغغر دلالة ، لكنن التحليل يبِّن للئ أن مئات من الألاناظ المتداولة
 يتداوله الناس ف الأسسات مدا













 لاتضهك إذا ما أنبأتك بأن مؤلف كماب







اللة با أصحابب العقول السليمة ، نقد تولى الحديث عنكم الدكتور محمد



*     *         * 


وبالتالي لم يحسن النفد العلمي التزيه ، واكتفى بإلقاء خططبة وجدانيانية يلهـج
 واججها الإسلاكي في التفكير ؛ وأحبت وطنها كما أحب ، ثم رأت أت أن ترتفع .عداركها العقلية إلي منزلة أراد المستعمرون احتكارها لأنفسهم ، نترك هذه الوتفة الانفعالية - إذن - لنتتقل إلى فيلسوف عر بي دير دحض المذهب التجربي الحسي كما يدحض الفلاسفة بعضهم بعضاً : بالحجة
 إلى نقيضه وأعني المذهب المثالي الذي يحول الدينا الديا بأسرها إلى أنكار يجردة
 وهو أن يكرن العقل أداة الإدراكي ، لكن معقولاته لا تقتصر على نفسه بل


 السطور بتاريخ 7 مايو ( أيار) 1909 ، أي قيل وفاته بأيام ( مات فات فجر
 تآليفم وإن كان ما قرأته لكم يحفر بيننا هوة سحيقة ؛ فإن أول ما ما يقتضي من رجل العلم خلمص النية والمد في البحث وها متا متوافران لكن
 وأستطيع أن أؤول منذ الآن إن الفلسفة التي تفرضونها هي الفلسفة المادية ..
 لي توشك دار المعارف أن نصدره وانيع ه ا الطبيعة وما بعد الطبيعة ") وسيادتكم تثقون طبعاً أني كتبته نبإحلاص " .

وصلر الاكتابب بعل وفاته ، وهذا هو نص التصلـير الندي صلدره به :
 يقول التصهدير :




 العaل جرددة كانت أفعاله التى ذكرناما بجردة كذللك ، فأبطلنا المذهب الـدى اللنى يقهر المعرفة الإنسانية على الحواس ويرى الـى اله أن يرد المها ويفس .با ساثر الاكائنات .



 داخلل الحتل ؛ ويعترون هن.ه المدركات تصورات وحسب ، فينكرون



والآن نقصد لالى اليغظر ف طبائع هنه الموضوعات وأن نبلى الرأثى
 من يماد ونبات وسمران والنسان : ملى هذا الترتيب التصاعلى الظاهر لأول وملة .

 . 11 . . .

ملى أن الناتدين الناتضبن لتجبريبية الملمية الىى اضطلع بعرضها والدفاع عنا كاتب منه المطور ، لم يقتصروا عل الأستاذ العقاد والدكتور الميى




 الألفاظ وظاهر المبارات دون أن يهاول أن ينفل اللى ذهم


 الوجلانى . . . 1 .

ولا كنت - لـدن المظا أو لسونه - من يُلزمون الكاتب بكرفية



 الثراء أو Tذان المستعين بر موز ماجزة من نتل مأراد الكاتب أو المككلم أن
 بألا أتبته 3 د رسلته العلسفية العلويلة .

7
ودارت المعركة الرابعة حول موضهوع لا تبلى جلدته ولا يلـهب هـه

 الإنسانى كيانا مستقال بذاته عن ماثر اللنوات وسائر الأشياء ، ستى لنجعل

 لا يباوز أن يكون مثملا لطليعة دهينة مفروضة عليه لا يعلك الفكالك من جحادها وتيودها

وتا أخخذت الفلسفة الوجودية الـلديثة - عمل اختالان صور ها - بفردية


 كا هى الحال فى الأنظمة اللميوعية والمفاشية والنازية .

وكان ذن متلمة دن اضطلع يالدفاع صن الوجود الفردى الثر الفعال اللدكور صيد الرحن بدوى ن ككابه : الزمان الوجودى ٪ \& فالوجود صتله



$V^{*}$

المفردة من ناحية المثنى سيان . . . فالوجود الذاتى وجود مستّل بنفسه فـ





الان اللذات الإنسانية المفر دة الفريدة الىى لا تنظر الم سائر الذاورات الأغنرى الما


















 الوجود المتزهن بالزهان ، فهزا واجِب لا بل هن أدائه لاذا كان لنا أن نميلـ

 وأن السمر مليهة المضبادة للزمانية وهم من أششنع الأوهام " ( ص شYY )

 البلاد هن عفكر ينا سوى الهتاد ، لأنه - بها أن همل للوجودية تقريرها


 وجود الفرد آو أصدق ، ووجود المنوع الإنسانى حقيقة بيولوجية من محتائتى
 ولا يتم كيان الفرد نفسه الو إذا نضهجت فيه الوظائف النوعية التى يتحقق با وجود النوع . . .
واختالان الأفر اد ز

 وليس ن! كتبه المتاد رد مباشر على اللكتور بدوى ؛ فضها عن آنه




بلدى وجوديته المتمـزة من سواها

مهارك لكىى أراما أحق بالإثبات من سواها .

نحن وقضايا الفكر في عصرنا
1

















 بورات اليوم معاً واتساعا .
vV

لكنیى لا أتحدث هذا الحديث ، لأتقصى به مالمح ا!:عصر ومماته ، فليس ذللك موضوعنا ، لذ السيؤال هو عن الفكر وقضاياه ، التى قد تكو





وما تضايا الفكر هذه 6 إلا أسبيلة ملقاة علينا ، تتطالب منا بجوابا
 بالتضية المثارة ، فئلا - ثا
 أحلد يسأل - بل لم يعد يبوز لأحد أن يسأل إذا كان التطاور مقيقة قائهة أو لم بكن ، لاعا الأستلة المشيرو. ذللث التطور و خصهاثصه ماذا عساها أن تكون ؟ أهى تسلسل ذن منطق الفكر


 تلك وأشبامها هى الأنسيلة المشرومة فن هنا المجال - لا التطور من .
 أولها - فـا أرى - وأهها وأمها ، تضية تسأل عن أبها تكون له الأو لوية

 حيال ذللك قسمين : أسحدما استتبل العلوم الطبيعية ، وما انتوت إلـهه هن
 أحـدها قد الستقبل „ـــنـه العلوم ومتتضياتها بالقبول والرضى ، وركرسى
 وأما الآخر فنلد ازور عنها وأشاع بوجها رافضهاً ، نخوفآ على ذات نفسه من الضياع ؛ وإن العالم لثقسده هاتان النزعتان ، اللتان هما فـ، المعيقة
 وفى وسعنا أن نقول - على و.جه الإمحال - إن أمريكا والثيال الغرثـ من أوروبا وكذللك شـرقها قد انصرفت اللى الانز عة العلمية عن طواعية ك







 آلوان الصراع بین المقل وغره ه هن جوانبِ الإنسان ، وركأنما هذا العقل



 والـلزع 6 يِن الـلاعة والفرد .











 بل ظهر بادى الأمر على الصورة الميجلية ، التى جعلات من الـيمل كائنأ
 الالا لـظة عابرة من لـظاته ، كأما هذا الفرد سحرف فـ قصيلهة ككرى ،





 اللى أهلى - والرأس منا رمز الفكر ، والقـممان رمز للأرض وما تضبطرب



الواتع - هذه المرة - هى متبت الفكر ، وتلك هى الماركسية التى ترأت ححقيقة الوجود بلمسات الأحابع كالمكفوف يقرأ بطريةة بريل - بعال أن كان يقرو"ها هيجل على الوح داخل رأسه ، والعن مغدضة والأذن حهاء ،




أنتقى ولا لل هؤله .
ونحن ، ما شأنا بهذا كله ؟ لقد ألقت هله المشكلة بظلالما فوق أرضنا ؛ غانقسـنا بلوردنا الزاءها شعبا ، لكن مذه المشكلة فى موطنا الأصلى مرتبطة
 بينها وبن تياز الواتع الحىى ؛ فإذا كانوا هنالك تلد













11






 يكيا حياة أوروبية خالصة حتى لكأنه مقيم على أرض


ذللك ها كان فق أول الططريق ، فلم تكد الحرب العالمبة الألملى تبلغ





 الحياة العلمية الهمَلية ؛ لكن الطرمِن قلد المقيا ثى قلة من القادة ، أخذت

 والصناهة إلا وق أذهاننا أن ذللث هو طريقنا اللى الحرية الصهحبهة .

فلنّ كان الموقف الفكرى نى أوربا وأمريكا بيرد أن يستفل فريق
 يقتضى أن تندمج الشععبتان في تيار واحل ، وبذللا ينمدحى الالادوراج من
 الـاكم ، يصبح شحكوما هو نفسه الـاكم ؛ والعام



## $r$


ذات الأثر اليعيل فى مبال الأدبس والفن ، وهى : أنطوى الطبيعة فـ،
 ظاهرة من ظواهرها ؟ إنا ريب ، ولا تقوم للعلا تائمة مالم يصغ الإنسان لما تقوله الطبيعة ، فها




 ودتت ثقنياته ، صغغر الإنسان وتضاءل دورا دوره ، برغ ألت أته هو مشيلم العلم وصانع التقنيات ، ولست أدرى اللى أى حد أهابا
 أن تزل عن مكانه للآلة ، تمسلث بزمامه وتسـره ه .
 صنع العلم والآلة ، فأرادت أن تعوض فقدها بكسب تكرزه فی ميدان الفن





 الستطاع الإنسان أن يعول لنفسه ، وللدنيا الطاغية من حوله : ها هأنـا لم يستطع أن يمحوه هن الوجود اللذاتن الفردى علم ولا الا
 -أراده ماركس فـ عالم المادة .

لم يكن في هذه الحركة ، التى أراد با الفن أن يستقل بلاته عن الالطبيعة
 بَى، تدكيلاتها الصوتية محاكبة لأى بناء صوتى ف الطبيهة ، والغا كان

 - المنحوت ممثالا كذللك لكائن من الكاثئات ، يغلب أن يكون كائنا حيا




 أى شى

فلسا جاء عصرنا هنا النى نيحاه ، بكل ما شا شاع فيه من الضغغرط ، على فردية الفرد ، ولاذ القرد عندئذ بيبل الفن يعصهـ بن ذالك الضياع


 غخو شاء ، كما يراه متناسيا بع طبيهة ثلاك المادة ، ولا أحسب أن المصور


 واللى هنا والأثر مقبول ، لكن الثاعر أراد أن أن يلحت بزميليه المصور



 لِضمن لنفسه هريته واستقالاله عن ضوراغط الدنا




 الططار يبنى ليصلح للطانرات ، وهكنا ينبغى للثعر أن يكدد نفسه كيف

 وقد صنغ اللفظ لِرمز أو يشبر ، لا ليكون صوتا بلا بلا دلالة ، غالى هنا والثماعر مقيد ملزّم ، وبعد ذلك هو حر طلبق .









 يكون للنأر ^وضوع نحارجى ، فاذا يكون الموضوع اللنى يتَاو له الكاتبـ إن لم يكن ماسا بحياة الناس ومشكارِّهم ؛
 هن يريد أن يوسع من التز ام الأديب كيشُمل الشُعر أيضا شاعر ولا يكتب ناثر ، الا الذا أدار نظمه أو نثر ه سول مشكلة مأخوذة من حياة المجتمع ، كا أن هنالك من يض بالنسبه إلى النُر واللى الشعر معا .. .
هذا هو الوضع من الاناحية اللظرية ، وأما من الناحية العملية ، فإنى

 كان ذلا الصلدق متصلا بعوضوع خاربجى يتناوله الأديب ، أو متصلا


لا يعوى على الاضطلاع به الا الصفوة المعتازة .
وحركة الفن الحديث مرتبطة بیضية أخرى من قضايا الیهر ، وأمنى .

 نصف به عصرآ آخر

 تسوق هذه الاكلمة فن الملديث ، حتى إذا ما وتفت عندها ، تطلب لما تحديدآ ، ألفيتا زائغة رواغة لУ ;كاد تمسلك من خيوطها خيطا أصابمك ، سحى يفلت منك ويختى ، والاًامر فى هذا شبيه يعوتفك من المدينة

 ذكاء ، ومعرفة ، والرادة . ونوازع ، ومشاعر ؛ وإدراء واستنباطات رياضية ، وخيال ، وتذكر ، وعشرات الموانب الأخرى ،



 الفلانى الآخر - كالقرن الالثشرين - عصر يسوده الالاعقل ؟








اللى الهدف المقصود.
 ونرجو ألا يمّهل ثالثة - برغز أنه ير هف








رغبة وثهوة
وتراه عمرا تلد سدت فيه وسائل التو صيل بن ذات وذات ، حتي

 هُ ذر ات رو.

 وأمة ء فكان ذلك من أعجب مفارقات حذا المعر 6 لأن و مائل الاتصطال اللادية من إذاعة مسمومة ومرئية تد اثتـد ربطها لأاجزاء الأرض

تجمعت دل.ه الموامل كلها ، فلا مجاء العلم وتطبيقاته ، كاد يغرت

 لا زسلسل فيه بيت علة ومعلول
 لا تجاوزها إلى مدلول يشار إليه خأرجها ، وما باللك بعصر يقبل أن يدار على المسرح حوار لا محاورة فيَه


 :



 ذللث اللى سحالة من الـمراع والشعور بالقتلت والغربة ؛ كأثا الإنسان تالد أحس بأن هنا الحالم ليس هو مسكته ومأواه ، بل هو المدو المتر بص ؛

أأصبحت مهمته أن ينظر ثـ طر يقة الوقاية والدفاع
 ما شُعر فـ عصرنا ، ولا المتبل به القلت فيه ، كا امتبل به فـ عصرنا وحسبك أن ترى كم ألف متالة ركتاب 6 أخرجتا المطابع بكل لغ الغ

 الولى به من ذات نفسهـ .
$\wedge 9$
 والإسكنارية ودمشت وبغداد وقرطبة والقاهرة ، وشهلدها ف اللهضة







 الاشتر اكية ، وأينثيتمن فـ النسبية .

وتد أوشلك أن يخلو الميدان للانظرية الفرويدية فـ طبيهة لولا أن أخذلت فلسفات جلديلة قوية تظهر ؛ مؤكاهة حقيّيةَ الإنسان البواعية



 يتتكروا اللمقل المنطى ، بل أن يلتمسوا وسيلة للتوفيت بينه وبين المعيدة ، وججاه العحر المديث لِيسْله ديكارت بقولته المشهورة : أزا آلزكر فأنا موجود ، أى أن الوعى أو الثعور أو الفكر أو العقل ، هو هو هُرط





عند فثت ، ولم بنحرفن بنا عن العريق إلا فر ويد وتابعوه : لكّن الوقت


 وحالاتت ، لمُى ماذا تيحل وراء ذللك ، ذوجلدت وعيا نحالصاً ، وليس وراء الوعى إلا وعى ‘ وتللك هى حخثيقة الإنسان وجا

 ولا أدع فرصهة هذا الملديث عن الوعى ، دون أن أشير الى نقطة







 الإنسانى بالتحاليل واللدراسة ، وجلدوا أن الوعى لا يكون إلا وعياً يشّى ،
 يوجود ما نعيه أو ما نفكر فيه ؛ أى أنه يصبح أمتر انا بعالم الأثياء
 ثكوره 6 لو يتم معناها إلا لتفسه ، الىى أوصى . اعتبارنا ، لأن وجود الآنخر شرط جهرهى المعرفتى لذاتى .










 العلمية البلديدة

وانظر للم تادة الهكر وأعلام الأدب ف، تارينا الهربل القريب ؛








 اللدراسة الفلسفية ، يعيلون كتابة الفلسفة الإسلامية لِبرزوا بوانب

الأصالة فـبا ، ويسايروا مع ذلك تِارات الفلسفة كلها السائلمة فى هصرنا ؛ والمعرة صن روح ذللث العصر •

بجود فكرية متلاحقة ، منذ أول هذا القرن ؛ واللى يوم الناس هذا 6 تلور كلها حول لايهاد الصينة القى تحمل طابهنا الیربى الممز ، هقرونا

- بلامع العهر

ذلك فى المجال الثقافى !صبة عامة ، فإذا انتقلنا للى المجالات النوعية




 فَ بلاد أخرى ، قد غلبت طرفا على طرفْ ، ولم نستطع إقامة المز ان معتدل
 لابد لنا من المحاولة ، لأن التبعة الفردية ألمام الضمـر وأمام اله


 | يخن ، التى تشمل الآخرين مع ذو اتنا
 رابطة تكن نى جلور المقافة المعاصرة كلها ـ أتول لعلها لاتتبدى فی تنية
 ق صميمها إلا توسعة من معنى

 ويضيف إلها عقا وأبعادا جديلة ؛ أمر مألرف ف الأكا الكاثنات المضوية


 كيانا ، وتزداد خصووبة وغنى ، دون أن تنقص فـن سبيل هله الزيادة شيثات . وإن هذا ليصدث أيضا هل مشنكاة القومية والعلمية ، التى يكثر عنا الملديث ، حنى ليقال أحيانا إن المصر عصر توميات ، نهاهنا قد




 اليتخنى ويضمر الــيادة والـيطرة ، فتضيع بنى حتى الأنا الملزولة فـ .
ها كخن أولاء قد بسطنا طائفة هن قضايا الفكر الماصر ، وأرضحنا
 والصناعة والتغنّات وبن حريات الأنر اد وما تتعرض له من الهن الضياع ؛ وعرضنا تفية المضضوع الطبيعى وطيانيانه وكيف لاذت المفس الإنسانية



 الآنرين مع الأنا الواءية : وطبقنا هذه الفكرة الأساسية على ثلات

عن أهم قضايانا الهربية : الأولى هى احتعاظنا بشهخصيتنا الئقافية مع ضم


 كيان والحد

آلا إن الإنسان ليهيا ، بقلدر ما يشارك المهر فـ فكره ، رافنیا


. عا تصنعه لنفسا بنفسها

## الإنسان والرمز

لـت أعرف حقيةة فلسفية انتقلت من ميدان الفلسفة المخرَ ذة اللى سواد الناس وعامتّهم ، بثل هذا الانتنتار الواسع اللنى انتقلت به الـقيقة القاثئلة عن الإنسان إنه كائن متميز بالعةل دون ساثر الكايثات المية .




 ابلانب عنده يتمثل فـ عليات رثيسية ثلات : الأولى مى أن يستخلص
 على نوع بأسره من أنواع الأثياء ، ولنا يطلت على مذه الـيورات

والثانية : هى ربط هذه التصورات اللذهنية فـ تضايا تُدَخِلها بعضها

والثالثة : مى استدلال تضايا جمليدة من قضايا معلومة .


وهى :

تانون الذاتية (أو الموية) النى أعرن بمتضضاه أن الثى ع المعين يظل
.

وقانون عدم اليناقض اللـى أعرف بكقتضاه ؛ أن الزقيضين لا يكتمعاذ
فى شى ع واحلد فى لـظظة واحلدة .

بصنة أو بنقيضها ، ولا ثالث لهندين الفرضهِ .



قلى أنواع الأثثباء ستن ينسب بهضبا الى بعض




ولقد يخيل الِينا أن تميِّ الإنسان بالعقل أمرّه هو من البداهة بكان ه

 الفلاسفة قد ظهرت ؛ نهاهو ذا هيوم الفيلسوف الإنيلّزى فی القرن الثامن عشر - بجريا على سنتة الفكر الإنجلمزى في نز عته الـلحسية التجريبية ــ



 مقومات بسيطة تحتى يتكون منها بناء مركتب ، وإن تكن الحالة الأولى ربطآ بِن انطباعات حسسية ، والـانية ربطآ بِن حركات سلوكية 6 ولو كان الأمر كذلك لاستحال علينا أن نصف ألية فككرة كائثة ما كانت بأنها غرورة عقلية ععتومة ، إذ لا خرورة هنالك ، ما دام الأمر كله يرتد


9V

وهنا نغض عمانوئيل كانـت ـ عملاق الفلسفة الـدلديثة ، كا كان أرسطو عملاق الفلسفة القديمة - نهض لـردّ اللى العقل كيانه ووجوده من جلميل على صورة تشبه ما كان عليه أمره عند أرسطو ؛ وهو أن يكمل مبادى، أولية ومقولات فطرية ، فإذا قلنا عن الإنسان إنه كائن ذو عتّل أردنا بذللك أن إدراكه العالم من حوله لا يقتصر على مجرد انطباع حواسه



علمية معقولة .

 الطابع هو العتل بعمنى المبادى' والمقولات الفطرية الأولية ، وأخرى تقول

وكانت المدرسة الأولى على وجه الإجحال تسمى بالمدرسة المثالية وتسمى الكانية على وجهة الإمحال كذللك بالمدرسة التجريمية 6 هـت جاء



 هن فروع كثيرة تثلدرج كلها تحت طابِ Tخر هو عنل أصحابنا هؤلاه ما يمـز
 على شیی آخر
 القول فيا بعلد ؛ هالنثاط العلمى يرتدُّانحر الأمر اللى دموز ؛ والفن والأدبـب

تائهان على الرمز ، وكذللك اللدين والأخلاق ، وكذلك الحياة الاجتجاعية


نهى جلديرة بأن يتناولا المفكرون بالبحث والتأمل والتحعليل


 أنفسهم من أفكار ومشاءر للا كان هناللك يجتمع بآى معنى من رهانيه ،



 وعاثيل واحتفالات ذات مراسم بعينة ، وشعائر وها الى هذه الألأدور
. الرمزية كلها
 أشكاله ضربا من المال ، وذلك لأن الـالالت الإدراكية والوجلدانية التى تطرأ على الفرد اللىى يريد أن يعر عنها للآخرين ، هى على كل


 الآخرين ، فكيف يِكون ذلك بغرِ الختيار رمز ، كان:آ ماكان ؛ ليلـل على ها قد كن فـ الداخل هن سالات

وهاهنا يفرقّون بين ما يسمونه | علامات "ه وما يسمونه رموزاً ؛










القبول أو الرفض وغير ذلك .
وأما الرموز بالمنى الدتقيق فهى تلك التى لا يكتنى فِيا على بِر د الدلالة ،



 الاسم من دلالة على البلد المراد الدلالة عليه ، لكنه يضيف اللى بجرد دلا










 متاسك بتنظي السلوك تنظِّ يزيل منه التضارب والثتافر ؛ والالا فلافاذا اصططلح


 وهكذا عما يعلٌ بالألوف
 متسق متفاهم

ونتقل الآن من إـمال إلى تفصيل ، لرى كى كيف أن هناشطط الإنسان على


 والآدب والدين والأنحلات .






 الورق ، أين هذه من نشوة يسس" .با صاحبها ، أو حزن أو شبع أو جوع

أو رضى أو سخط ؛ ؛ل أين الموجة الصوتية المططوتة أو الكلبة المكتوية


 وهكذا وهكذا ؟



 مدلولات حقيقية فيتغلر جد"ً على معظم الناس أن أن يتصوروا كمبف يعكن





 والثى




 والنطت هواه والكتابة مداد ، والمواء والمداد كلالاما مادى ، لكنلك تضطر إلى ذلك اضططرارT ، إذ لا وسيلة لإطلاع سواك على حالاتك الداغلية \&

إلا إذا عرضهها أمام عينيه أو على مسيع من أذيه ، و وهذا هو نفسه ما جعل

 تُدْركك ، اككن ما حيلة الإنسان ولا وسيلة أمامه - إذا أراد توصيل حالته

إلى سواه - إلا أن يلمجأ اللى الرهز ج
وكثير آ ما يلججأ الإنسان لالى الرمز بغرِ كلمات اللغة ، فيستخدم الألوان لتدل على ما يريد اللدلالة عليه . فاللون الأبيض - مثالا - تد يرمز به الله االقاء والصمفاء والطهر ؛ لا بل دقق النظر هنا فـ كلدة الثقاه ، أو كلمة
 أو نفسية معينة ، وإلا فكيف تكون الحالة الداخلية منقًّاة ؟ مصفتًاة ؟ هكذا نرى أثه إذا كان المرموز اليهه حالة باطنية ، كان لا بد من ثاريلا اللى صورة مادية بينها وبينها شبه بوجه من الوجوه ، نخالة الطهر -مثلال

 فى تشبيه ، أو قل : إنه رمز فى رمز ولا مناص هن ذلك .

الن تعبِر الإنسان عن حياته الـلمقية والفنية ، كان يصبح ضربآ من المال



الـقاثق نفسها .
 أو سام, ؛ والارتفاع والشُرف والسمو كلها كلالت تصفت حالات الات معينة
 والسافل والوطىء الخ . . . ثلماذا يكون ابلمبل أفضل من الوادى حتى
I.r

نتحخل من علو إن الواتع قى ذاته لا يِرد ذلك ، لكنها ضرورة الرهز ؛ نفى أنفسنا هشاعر الزاء قم معينة ، ونريد إخرالجها في صورة مرئية أو مسـموعة ؛ مع أنها هى تغسها لا Aى من المرثى ولا من المسهوع ء فلا ححيلة أمامنا . إلا أن نرمن

معتملديت فى ذلك الل شبه تريب أو بعيل بين المرهوز به والمر موز اليه .

 داخلية أراد أن يعبر عنها ؛ فالضهوء ف، ذاته ظاهرة طبيعية ، كالمواء والماء والأهخْر والمطر والصووت والكهرباء ، لكن الإنسان قد المتتخدمه لِدل به على القداسة وعلى الفضيلة وعلى اللذكاء وعلى الـلمال ؛ كا استحخدم ضلده الظلام ليدل به على مهاوى الرذيلة وعلى الغباء وعلى القتح بشتى صنوفه وضروبه . . يكوز أن يكون الأساس فى هذا الرمز هو القيمة البيو لوجية





أملا منه فى أن يكون هناللث شبه بي انلار ج والداخل وإن مثل هلا الانثقال هن مجال اللي مجال لشائعٌ فَ كالامنا شيوعا
 حين تحتعنا متعة شبِهة .


المجال ، فنقول عن سـخص إنه سلو الطباع ، وهكنا . واستمع لال نقّدة الفنون ، كيف يصفون الآثار الגمية التى يتناولونها بالهرض والتڤًى ؛ بقولون عن القصيلدة أو عن الصورة : النها رشيقة

مثلا ، أو النا صارخة أو هادئة ، وبالطبع لا ينبحث ثن ألوان الصوردة صراخ ، كا أن كلمات القصيدة ليِست فتاة تسِر بشطى خفيفة نتوصف بالرشاقة . . . لكنه الرمز أمر" محتوم على الإنسان ليعهر عن نقسه كائنة ما كانت حالته النفسية التى يريد إبر ازها اللى الـلارج لتكون على مرأى

- هن الناس ومسمع

ونتتقل من بجال اللغة وغره ها من الرموز التى ترمز بها الى أشياء الواقع
 كله لا يكون بغير علامات ورموز 6 ننتقل من هذا الجال الل بجال طويل عريض واسع عميت ، هو بجال الأامكام وما يشبه الأملام بن أساطس وغر ها
فلا أحسبنا نعلو الصواب لاذا قلنا رن الإنسان يميا بصحوه كا يا يحيا بنوه4 ، وكذللث لا نعلو الهوابـ إذا قلنا أيضخآ إنه يكيا بعقاله الواعى ؛


الإنسان بأحلالهـ أكئر ما يربطونها بكياته الواعية .
نكيف نحلم وبأى شیى يكون الـلم
أظنه لا داعى للى إناضة القول فى هذا ، نقد أصبحت نظرية الأحكلم
 والتمصيل 6 لكن ما ينبنى ذكره في سياق حليثنا هنا هو اللور اللـى يقوم به الرمز فى أحلامنا . فالأثياء والأزفهال التى نراها
 إليه ، فليس الـلم كالمقالة أو كالفصل من فصول الكتاب : قوامه كلمات وعبارات يتِع بعضها بعضا على صورة يمسلك فِّا بغضها برتاب بعض المسال النتيجة الثى تَبع مقلدما-ها ، فذللك هو أسـاوب الحياة المهاحية الواعية ، 1.0




 بالتالى هو لب" الإنـان و هميمه .






 الإنسان على الرمز في حياته اللصيقة بلباب نفسه .







 الرياضى كائناّ ماكان ، هو نظام متسق من رموز ، يراعى فـه بـلا بـلامة

اسيتدلال صيغة رمزية ، من صيغة رمزية ، بغض النظر عن مطابقة هلْد
 نهذه المطابقة مح العالم اشلارجى متر وكة اللعلوم الطبيعية الثى هى كثشر من أجزائها عبارة عن رياضهة تطبيقية ؛ وهتى هالنه العاوم الُطبيعية

ولوحات فوتوغرافية وهلمگّ جرًا .



لكن هأا لا يُبملها شيدا آخر غير صياغة رهزية .
و.


 تمحيقها : كإنزال المطر مثال ، وأماالإنسان المعاصر فيستخذلم صيغأ رياضية


 الطبعة من سوله . فالبدانث يرشو الطبيعة بالدعاء والثناء ، ويالثها بالتهزم والسشر ؛ والمعاصر العلمى لا يرشو ولا عالى" بل هو يمسلث بعفتاسها لـتنتع له عن أسرارها ؛ كلا أدار كلا المفتاح بارادثه ، فيكلا الريجلين يستعمل

 وصففللطبيعة وليسيت هى بذات السلطان والإرغام • نالإنسان رامز ف شتى عصوره ون مختلـن نواحى نشاطه الفكرى ؛
I. $V$

وقد ازدادت هذه الـحقيقة وضوحأ فـ عصرنا الـاضر 6 فاهتمت الفاسفة

 المنطقية ، أو التجريبية العلمية ؟ وما أكنر الكتب والأبياث الفلسفية التى


وب大ت - إن الفلسفة هى علم المثنى
الرياضة دموز ، وعلز الطبيمة دموز ، والملسفة تحليل اللرموز

 والبلالية لايكون اللا بالرمز ، والأدب قوامه الرمز بالتشبيه والتصوير ؛ والفن كله رثوز ، رموز صهوتية فى الموسيت ، ورموز لونية فى الالصوير ، وأحلام

الإنسان رموز . أفيكون عجيبا بعد هنا كله ، أن نصف الإنسان بأثه الـيوان الرامز

هذه الكلمات وسحرها

أى شى





 طال بِن الناس دورانها ؛ فالفرق بِن اللفظة التى ترمز اللى مسـيى واللفظة التى


 فتكرن ورتة باطلة .
 وأحاضر ما أشلد عججي أن ينضس كاتب فيقول لقرائه : احنـروا مئل هندا الككلام
 جهيدآ 1 وأن يتصشلى كاتب Tآخر للمعارضة قاثلا : إن مئل هله اللدعوة تثر

 العلسنة نى كثـر أو تكلبل : الن مثل كلاو هلما يصماع للانرب ولا يصلع

للثنرقا 1 كأنما أراد بذللك أن يـنى أهل اللشرق من قيود العقل فِّا ينطقون به
وما يكتبون !
ولذلك فإفى أطلب منفرة القارى" إذا عدت اللى البداثة الواضحة أتورلما وأكررها : فن ذلك أن الثى =لا بد أن يوجد أو لا ؛ حتى يكوز لنا بعدئذ



 اليه فـ طرف ، والصوت اللى أنطق به فـ طرف آخر ؛ وعندثن الثـى

 لاستثارة الهوردة القى كان هذا الصوت تد ارتيط با با ؛ و.





 الالنى عرف iما مضى أن ذلك اللفظ المرادف بعنيه .

 لفظآخربساويه . فسألا الناشى من جديل : وما میى هذا اللفظو نبحث له عن ألغاظ مساوية . ويظل يسأن : ما معناها ؟ أهلا يكلر بنا عندثذ

أن نتنبه إلى أن مثل هله اللفظة التى لا تنتهى بشرحها وتفسرِها المى مسمى هشار اليه فـ عالم الأثـــياء هى لفظة بغير سند ، وأنها اذذن زائة لا تسـى شيباّ 9 .
وأمثال هنا اللفظ الزائخكئير ، نايره بينتا ف، الملديث والكتابة ، ونظن

 بعضنا بيعض ، وعلى عقيدة منا بأن النا الكلمة ما ما دامت ما ما يكا يكتبه الناس




 فياليت نصيب مزورً الألفاظ كان كهنا النصيب ؛ ليستريح الناس من مضضل وضالال 1

## r









نعِر عنا أو نكم" عنها الأفواه ؟

وهاهنا نفرق للقارى" تفرةة واضشحة بين توعين من الكالم حتى لУ يختلط عليه الأمر : فكالم يراد به وصف عالم الأمياء وما يتعاوره من أَمداث ، وآخحر يخصرف به قائله اللى داخل نفسه لا الى خارجها : فإذا نطقت بعبارة من النوع الأول وتستْ عليك تبعة الإثبات ، وأثا إذا نطقت بمعارة من النوع الآخر فلا إبّات هنالك ولا نتى ؛ والهيارات العلمية هى من النوع الأول ، وأما الميارات الفيتة فن النوع الآخر . هينى وتفت مع زميلى الل جوار شجرة ، ذقلت عنها : انها من أشهجار

 أتصهاى لوصف الواتع انـلارمجى الذى لا د نحل لمشاعرى فيه ؛ فلسيت أنا
 القدم ؛ النى أصف بعيارتى وتائع ليست جز -عثابة من يلى أمرا ينسبه للشجرة ، والبينة على هن يدعى ، فلو طالبنى زميلى - ومن حقه أن يطالبهى لذا أراد - بائبات ما أتو له وتجبي أن تكون لدى الوسائل التى يستطيع هو أن يشاركنى فِّا ، والتى تثبت أنثى قلت الـت عن الشجرة التى وصفتا با وصفت ؛ والما عبارة زميلى التى قال بـا :
 لا صواب فمها ولا باطل 6 ولا النبات ولانقى ء إنه ע يعر هل عن ذات
 أطالبه ببر هان ؛ وكيف يكون الر هان والأمر خاص به ؟ ؟ إنه إذا كانت
 لى عثدثن شعورى ؛ وله نـّموره ، لكن ما هكلا الأمر لو قلت عن الشبرة :


ستون عاها ؛ وقال هو : بل مائة ؛ فهاهنا يكون بين تولينا تناتضن ؛ وعلى أححدنا أن ينبت للذختر صلت دعواه .



 وصدق القطعة الفنية ملاره الباطن ، صلدق اللظرية العلمية علاتة بينها وبين
 الداخلى ؛ صدت النظرية العلمية لا يكتمل إنبات نقيضها ؛ فاو تال عالم الم : إن الضهو* يسير يسرعة كذا - وجب ألا يقول مرة أخرى : النه يسير بسرعة أضحرى فن الظظروف نفسها ؛ وأما صدت القطعة الفنية فيتتمل
 الأديب - مثلا - أن يبتج لشجرة الـوت يوها ، وأن يكنئب لها يوما ،

 النها تثمر ابـمــــ

وماذا أريد بهذا ؟ آريل أن أتول : إنلك لاذا أردت أن نسللك سبيل
 أن الدنيا إلارجية لا تلز ملك شيباً ،ولا تنهاك عن شى ع . تف أثام الشجرة
 وأثا من تلك السحابة تطلرة رأمصة ؛ ولن يعتر الك مینرض بأن الذى
 بسابهة ذ الفضاء ، وأنك قاثم ملى قدميل فوت اليابس ؛ ولست بقطرة


ما ترى كا يصفه العالم إدا وصف . . . . وألا إن زعمت أنك إما تصا
 ولا يككز لاك أن تقول عنه الا ما تستطيع الإشارة اليه لمن يريد منلك

أن تشير
ونعود اللى مولاء الذين يسألونتا مستنكرين : الذا كنت تريد الفظا ألن يشير إلى مسـى محسوس - فاذا تخن صانعون بمشاعرنا والتحير عنها


 محسوسة ، وإن كانت الأنرى نهو حر من هذا القيد .
$r$
فالأمر إذن أمر رموز لغوية ومدلولاتها ، نهله الرموز اما أننستخلدمها أداة لتصوير ما هو كائن فـ عالم الأشياء ، ( وهنه لغة العلوم وما يما يبرى
 داخل ، ( وهذه لغة الفنون وما يُرى بحراها ) ولا نالث لـندين الفرضين .
 .


 وقيود المكان ، وكل ما ن، الدنيا ه مقيدات ه بحلود المكان والزمان ،




الطيعة طبيهة ؛ وإذن فهو بمعتغى عباراته نفسها وموضوعاته التى يختارها لـديثه - Y بحدثنا عما هو خار ج تفسه .
إذن فهل يكلدثنا عما يلدور داخل نهسه من مشاعر وأحاسيس ؟ لو قالل

 لكنلك إذ تفهل ذلك لا يبوز للك أن تصف أقواللك بالصواب لأثه لا صوابِ



- الْارج


 وتسأله : أنى للك - إذن - هذه المعرفة عن كاثنات ليست منا تقع انطباعانها
 يتذبنب فيلسوف ما وراء الطبيعة بين انلحارج والداخل !

 بالإيباب مألناه من فورنا : أين الْبره الحسية التى توئلد ذلك ؟ فإذا عـجز عن أن يشـر كنا اللى كائنات حسية هى التى تنصرف إلهِا عبارته التى نطق . لاذه المعنى " هو هو بعينه الْدِرات الحسية التى برمز الـلها الككام الذى نزع - له ذلك المهنى
 المحسوس والن الأفكار المجردة تقوم ف؛ ذلك العالم العقلى ؛ كا تقوم

الـلزثيات الحمسوسة في هنا الحالم الاليى نعيش فيه بأَجسادنا ؛ أو يقول هيجل - مثلا آخر - إن المطلت يهمر عن نغسه في هنا العالم المحسوس والنه كلها زاد عن نفسه تعهيرا ازداد هلا العالم المحسوس ؛ تقلدماً في طريق الثطور ... شهنان مثلان ما يتوله الفلاسفة الميتافيزيقيون ؟ فهل يراد بـا الككالم دغم أثو فتا ، أو لذا الحت أن نسأل أولا : ما همالنى "ه هنه الألفاظ التى يستخخلمونها ؟ و ه المهانى " لا تكون إلا خخر ات محسية ما دام الكلام



فالككلام اذن فارغ لا يودى الى شی"
إنى لست أقل حر صا على مشاعر الإنسان وTاله ومثله العليا من هوّلاء الادين يصيحون فى وجهى دفاعأ عنها ، لكنتى أفرقت بين لغة المقـــل ولغة الـشهور وهم لا يفرتون ؛ إن من يتحلدث عمـــا لا يقع فی حسه ( روية


 مجال ثلم نلا يكوز للشهور أن يتسلل الى سيات الـدلديث بألفاظه ، ألما إذا كان المجال مجال أدبـ وفن فاختر ما تشاء من لفظ ما دام يشِر فـ سامعلك
 فلا تتحلدث عن ميو" وعظمة وبجل ، ولو كنت تتحدث عن الز هرة هر بلغ
 الإحصائى أو الاقتصادى فال تقل عنها : لانها ريف هییل هادئ \& ألهط

- اللمقل للعقل وما للشعور اللشعور الوادي
 تَ تححدث عا ليس يتع ملى الحواس من كايثنات \& فيقولون لل : أين
 وأين الأعداد السالبــة وكل ما ف الطبيهة هوجود بالإيكاب \& وهكذا وهكنا . . .
لكنه اعتراض مردود عليه ؛ ويكفى أن نتبين فى وضوح حقيقة الموتفت


 النتائج هى النظريات الرياضية ؛ صدتها منها ؛ وإذن فالصلت فـ النظرية الرياخية صلدق اشتقاق لا صلدق نطابق
 مثلثات أو لا يكون ؛ لاّا ذلث لا يوثمر فن موتقه إزاء المثلث حين يستدل نظرياته عن المثلث من الفروض الأولية الیى فرضها ، وسلم بصلا
 , راجعت طريقة استدلالما من هقدماتها ، ولا شأن لى بالعالم الطبيعى ؛




 أ



## $\varepsilon$

ونعود الى ما بدأنا به : خلقت ألفاظ اللنـــة لتشبر اللى مسميات ؛


 أن يشروا للك اللى مستياتها فـ دنيا الأشباء ــ استنكروا منلك هذلا الطلم





 الكون ف بجمله بغض النظر عن تفصيلاته ؛ لذلك تراهم إذا ما حلدثتهم عن

 عامة ه لا ي大وع ولا يعرض




تزغية سائدة فيها غموض سحلو مستساغ !






التى تتـفى العلل ، وتفتلك بالعدو ، وتزل المطر لذا يبسـت السطاء 1 . لانه كسبكبِر الفكر العلمى الدقيق "ان نضع زهـب أعيننا مبادى" هى غايد





 زانف ينبنى أن نمحره لئلا يُنلط عليتا الأمر بِّن الـت والباطل . "ألفاظ اللفـة - على الختلاف صورمها وأوضاعها - تطع" من مادة

 إلا الآتفاق النى تواضيهنا عليه بأن تكون صورنيا



 لأن كلا منها موضع اتفاق عند الماعة التى اصطلحت علِيا .




 السالع ون خبراته ، وإلا ذهب الصوت اللفظى عبثأ .
 او نبرة من الصوت يكلو لنا أن نتقت عليبا ، وتد نغبر ما اتفقا عليه غداً

 لينوب عن جزء
 ذللك ، وتد اخخترت واتعة لترهز اللى أخرى ، لأنها أيسر استمالا فـ عملية

 لا وجود له ؟ ماذا صورت الذن

 بين الأشياء شييأ بشار اليه به هذف ريور اللقظ فن غِر وجل ولا خورف

 ارسالا بغير حساب ؛ أو لِيردوا هذه العادية عن مئل الإنسانية العليا ؛
 ولا بكون اللى تحقيقها العملى من سبيل !

## قيمة القيم


 .





 سسخطه ورخاه ، لأن الشواهلد المنظروة قد لا تا تكفيك الفههم والتعاليل ،



 والمالل ، فـ مقابل ثلانة الأوجه التى يكللون با حـا حياة الإنسان الواعية ، وثى الإدراك ، والـلولوك ، والوجدان .

فنى حياتك الواعية تدرك ما حولك بالستع والبصر وغيرمها من





 لو وسوس له شيطاته بعد ذلك أن يكتم الـد فن نغسه لِيخفيه عن الناس ك أو أن يخذدع الناس بالقول الباطل - أثول إنه حتى لو وسوس الشيطان

 فنقول إن الإنسان يفطرته ينشد ه الحم ، ، وعلى الـق يبنى علومه ، وعلى

علومه يبنى حياته المادية كلها
ذلك هو جانب الإدراك وما يلحقَه من قيمة المى ، وأما جاتب الـلموك

 Aدن









تَد تَتَ

 (a)

وسطأ يِن الطر فين هى ما يطلقون عليه اصطالـحاً بالنشو; ابـمالية . فائن كان بين الإدراك من ناحية والسلوك من ناحية أخحرى حلةة وسطى هى
 فيه الطهأثمثة والرضى ، فتر اه على هنا الآساس يختار ثيابه ومسكته وآثاث

هى ڤيم ثلاث تدور علمها حهاة الإنسان دوران الرحتى حول تطهـا ، وعها تتفرع معان يضتحى الإنسان بنفسه ولا يضتحى .با . وحتى إن رأيته


المعانى : الحلد والسلام والحرية . فی قصهة دون كيشوت المحرو فة ، كان هذا الفارس يسِر ومعه تابعه



 بأمره وقلمهوا ما عنــلـدم 6 داح يتسمه بيتهم قسمة عادلة ، وما يقبل الانقسام من المسروقات 6 قومه بالمال لتسهل عملية التوزيع الدادل .






 الآن قاثأوه 6 وهو أن كيان الإنسان هِّز من أبساسه إذا ما عرف أْه زلد

انتات على قيمهة عليا من القِم التى لا ححياة لإِنسان بغْر ها ، ذاللصووص -


بأنهم لصموص !
وها هنا نضَ أصابعنا على عجيبة من عجائب البشمر ، فبيْا ترى كل .جاعة من الناس على إدراك تام ووعى كامل بأنه لا حياة طا إلا لاذا روعيت

 الآمر فن هذا للرجات هتفاوتة : ذلك أن الإنسان الفرد لا يتنهى اللى .ماءة
 المحماعة الإنسانية كلها• ؛ وكاهـا ازدادت ثقافة هنا الإنسان الفرد واتسعت مداركه وانداح أفقه 6 ازدادت بالتالى واتسعت دائرة الجماءة التى يريل أن تقوم العدالة فِها بينه وبين ساتر أفرادها .

 ترتبط مها فیتحالف، فأبناء المجتمع البشّرى كله . وأضيق الاناس نظر آ هرالنىى

 وأوسع الناس أفقاً هو من لا يستقر له جنب على فراش ستى يرى العدالة قد
 وأوسعهم أنقاً يِع الناس درجات . على أن النقطة المامة فِيا كِن الآن بصلدد
 غلى انفات بأنه لا حياة بنِر عدل يوازن بين صوالح الأفر اد . وموضع الانيتالان هو : ما حلود هوءلاء الأفراد النين لا تكون لم عـــلـ $؟$

إن تصية طريغة لْروى عن طفل اصططحبه أبوه فن روما أبام المسبحجية
الأولى حِن كان الشهداء الأولون من روا

 فقال الطفل لأبيه : مسكين هنا السبع الذى لا يبلد مسيحياً يأ كله كزملالوئه السباع . . . ولم يكن الطفل على ضلال

 يقضى بأن يسود بينها قسطاس . ولا يتحهلى موضع الـمطأ إلا إذا وسعنا الداثر الثرة إلى ملبة المباع داخل نطاق أوسع ، فعنائذ نرى أن ما ما تلد علدناه علا
 جماعة اللـهلداء من أبناء الديانة ابلديدة . . . وأعرد فأبرز النقطة التى تعتينا
 ذاتها ، بل على اتساع داثرة التطبيق أو ضيقها .
 ما ظنلك - إذن - لو نظرت فوجلدت شطرآ كبيرآ من السياسة اللـولية قائها




 Tخخرون . إنه لا خذلاف هنا على ضرورة العدل في حياة الناس ، ولكن
 بین أفرادها 9


وننتقل هن تيمة العدل اللى قيمة أخرى هى قيبة السلام والألمن وطهأنينة الثغس ، لأن القيمتين مرتبطتان بأوثق رباط ، ستى لتستطع أن تمدهما



















ضاق بال تطبيقها آم اتسع •
 كلها ، وأعثى با „ا الحرية ، ، ذلا أحسب أن الدنيا بأسرها ، وفى شتى

عصور تاريخها ، قد شهلدت إنساناً واحلاً يخالفلك ف ضرورة هذه القيمة لـياة الإنسان . ومرة أخرى نقول إنه لذا كان مُمة من خالاوذ ، فهو نخالف على ملى اتساع نطاق الثطليِق أو ضيقه ، لا على ضرورة الحرية نفسها

 لككن هذا الفرد أ, تللك الفئة عندتن يكونون على اعتقاد بأن ذلك آدعى لالى صيانة الضيعيف هن سطوة القوى ؛ وهذه فى ذاتها قيـمة إنسانية تستحتى
 هی ثهيئة الظروف المواتية لكل فرد أن يعبر عن طبيعته وعن كيانه وعت وججوده فى نوع المهل اللنى يؤديه ، وهو لا يكون فی هنا بمأمن إلا إذا

كفلته رعاية قوية .


 ولو نفذت بيصرك اللى أمات النفوس ك لألفيتا على عقيلدة راستخة بأنه
 بالتر بية القويمة ححياT Tخحر فإن اعوج السلوك الظاهر عن إملاء تلاك المهانى




## الأمانة التي حملها الإنسان

ر إنا عرضـا الأمانة عل السـوات والأرضه


ماذا تكون „ الأمانة ه التى عرضت على السموات والأرض وابلمبال ،





 وإليه يتجه الثواب فـ حالة الصواب الصواب .


 اللحظة الفلانية لو أن كذا وكذا من الظرون قد وتع

 الثمس أو ينخـف القمر ¢

 شاهدناه متا ، ولن يتاح لما أذ تثف من نفسا موقف الناتد الذى

السالف .
إن الطبيعة لو تخطى لأن طويقها تلد رسم لها رسما لا انحراف فيه ولا شذوذ هناك ، لكنها كذلك لا فضل لـا فـ صوابا ، فلقد أعفيت
 الصوابب ، نأراححت نفسها ، وضعنت سلداد خطاما ، ودقة سير ها . .









وظواهر الطبيعة فن الأرض أو فی السماء ، تأَع داءًا أبسر الطرق وأّبهلها وأخلالها من الحواثل والهعبات ، لأن الأهداف ليست أهدافها فانظر اللى بجرى الماء كيف ينححدر ف، طريته ، بحى إذا ما صادنه فى الطريق هحاثل 6 دار حوله لِينصرن اللى حال سيِله بغر عناء ؛ وهو لا يتصدى
 المقاومة إذا كان له منها مناص ، وما هكنا الإنسان ، لأنه موّكن على


الصهابب حتى إن يسرت أمامه سبل أخرى . .

 IM9


 ابلماذية ـأن يكتن عن تلبية الثداء ، وألما الـجر فذو طريق واحد غخطط

- مرسوم

الإنسان وحده هو المغامر الخاطر ، وأما الطبيهة فلا مغامرة فِيا ولا غخاطرة


 سواه ، مغامر ، لأنه وإن يكن يتوقع لنفسه التوفيق ، نهو أيضا يكا يكتمل



 الإنسان طبيته أو طبيعة العالم من حورله أن يسلك على صوري يتول : وماذا لو سلكت على صورة أخرى ؟




 يقن منها موتف الطبيعة ، فيأبي هملها ويشفق على نفسه منها ، لكن منهم أيضا أرلثك الندين يمحلونا على عواتةهم رمل الأبطال ، فلا ولا يفرطون



المصور ، فن الأثم من يغلب بِن أفرادها إيثار السلاكمة والعافية على ركوب



 يكونرا أقرب اللى تلك الأشياء والظواهر - ذأبن أن يحملنها وأشفقنن منها .









 وأما حقيقة الأمر فتكرار للمقدمة فن النتيجة تكرارار يلدور به صاحبه فـا دائرة مغلمة لا تنتهى به المى شى ، بجديل .




 لا يلد الجلديد ، فلتد كانت الوثبة فسيحة فق اليُطور العلمى حيخا آلقَ الإنسان

وراء ظهره - وكان ذلل في القرن السادس عشر - فكرة كانت قلد عفى
 اله اليقِن اللذى لا يدنو منه شلك ولا يأتيه باطل ، و وذلك لألّنه لو أراد

 ما كان . . فيتحتم عليه عغدئذ ألا يبارح داره ليظل من الان الأخطار بعأثن
 أن يرجح الصواب ليأخنا فن خوض النار
 بإرادته ، وتلك فى الأمانة التى عرضت عليه فتحملها مستؤلا ، فلو تشابهت




 أمام ظاهرتِن منها تشابا تاماً ، لـا وسع الظاهرتِن الا أن تجييا على صورة واحلة
قد يقال فـ هذا الصلدد : لكن اللّ تعالى قد رسم لالِنسان شرائع




 كلا وليس ف وسعه العصبان متحملا نتائع عصيانه .

وأما صاحب الطاعة اللبهرة العاقلة فيعلم لماذا هو فاعل ما ينعله كا وف مستطاعه أن ينحرف لو ألراد ، وعليه تقع تبعة انكرانه ذالك .










 لكن ما هكنا الإنسان اللنى ما ينفلك يتطور في عاوهه وننونه وطرائت
 حولهم ، ليقولوا ه لا " وكان فی وسعهم ذلاك لأنمه أمحياب الرادة بناءة ،

 الكاثنات إلى الله ، فلئن كان حقآ أن كل ها فا فـ اللكون من كائنات هو



 موٌهلات بشكم طبائمهن لمثل تلك الرسالة ، وأما الإنسان فيه من استهداد
 فن ينششهما إنشاه بهتله وتلبه وروحه ، ولا غرابة بعل ذلك • الن يكون

 هو ه الحت ه وإلا لما استطاع أن يستخلدمه ، و هو إذ يبلع آياته الفنية من



 معنى •لِّر وشُر
ألا النها لأمانة كبرى حملناها بِن مجنوبنا وسقت ملينا رعايتها : أمانة
 صروح العلم والذن بما فههما من حق و:حال 6 لتحيا فـ تلك الصروح تحياة خلقية تسسى للى انلـر

## تشابه الناس آفة عصرنا




 وحضارة - المّس الكاتبون فـ أساطير الأقدمين تأويلا










 وحضارة عصرنا مى ا بروترسطس "، ينشر هن جلديد ، ليجذئ الطوال






بيت ف، المدائن والقرى ، كالتطبيت النى يشهله عصرنا هذا ، ومع تطبيت العلم ميكىء الإنتاج الكبير ؛ وع العيش تشُابا أوشكا واحاة ، وما ظ:لكُ بعالم يسافر فيه الناس بـرعهة الصوت وت ويتفاهمون فيه

بسرعة الضوء ؟
كانت الشعوب الل ما قبل عصر التطبيق العلمى الـلميث ــ إذا تشامهت
 ولأْردوبا عارد مالثة ، ولأمريكا عمارة رابعة ، وهلم بجرا 6

 أو ما لـست أدرى ، أما الیوم ، نطراز للناطحاتت يسرى ، ولعله נیم بعل حين

 هندسية ثقبت ثقوبآ سنظومة في صفوفت ، هى النوافل ، كأنها أبر الج الحلام ؛ أفتستطيع لذا ما وتع مثاك البهر على صورة بناء كهذا أن تقول فى أى بلد هو ؟ النه قل يكون فى القاهرة أو روما أو نيودلهى ك لأنه بناء وليد التطبيت

الملدى وليس وليد الفن ، والناس يختلفون فنآ ويتشابهون علما .

 فلمحة واحلدة اللى إنسان واحل وماذا يرتدى ، تكفيلك أن تقول عنه هن


 التى ككثير آ ما تنعتمد هذه الأيام ، نلاع

بأزياثمم الوطنية ، فتلمح من هنا على الفور دعوة سياسية لأتوامهم أكرّ


عصر التشابه - يلفت الأنظار كما تلفتها لافتات الإعالان .





 دور للسينا تعرض الآثالام نفسها فى وقتواحلد ، ودور السهراتاتلها الهو تتبادل فرق الرقصى والثناه $>$ حتى لتأخلدك المِيرة إذا ما كرُ بك بك الانتقال : أين يا ترى رأيت مذه الراتصة وأين ممهت هنا الاثنى $\uparrow$ فهل رأيت ما رأبت و"معهت ما سمعت فه سان فرانسيسكو أو فى طوكيو ؟ على أن مذا التشابه كله ليس هو اللنى أردت الحديث فيه ، الأند



 دور الملن وتصورها ، إذا كانت قلد بقيت فِها زیصور . . ففٌا مضى



 ميدان الفن والأدب فالأمر قد تبدل هالا بعل حال . فالفن ـ أساسا ــ تد نشأ فـ وiت الغراغ ، ليلهو به المستمتع irv

فـ وتت فراغه أيضا ، فا كان للإنسان أن يفنّ الا بهد أن يسدَّ هاجاته



 باتت متُطاعة فـ كل أرض وسماء : الإذاعة الصوتية والإذاعة المعهورة
















 و إذن فالإنتاج متشابه مهـا تعلدد منتجوه .

وإنه لمما يلفت المظر أن القوامين على دنه الأجهزة قل وبجاوا أن ه:
 القسط المشنرك 6 لتتسع ^هههم سوق البيع ؛ فهم ما ينفكون يغرباون ويغربلون ، ليبعلوا فى كل غربلة ما ليس يبلد الاستعجابة عنل أكبر عدد

 وتد تحلت تغير ان كبِران فی عصرنا ، التقيا معآ فى تعميت هذا الاتِاه العام تحو توحيد الصورة اليقافية وتثبيتها على ها الأوساط ها ، أما أحلدهما فهو زيادة عدد المتحلمبن زيادة سريعة وآلا الآخر فهو أن خلفر بالمرية عدد كبير من شعوب كانت سلنيبة الحرية زمنآ طويلا ، نكان لـاوّلاء وأولئك أُّر ملحوظ


 توجيه ملدبر 6 وانظر اللى مدارس الفن الـديث كلها وملى تأثرما بالفن

 تزول فيه المـز ات الناصهَ ، وتعم فيه القواعل الأساسية بغض النظر عن انختلاف الأتطار وتفاوت المستويات الثقافية .

 قوى نحو تقريب المسافة بِن الدخول الدنيا والدخول القصوى ؛ ستى فن


 149
 من شئون المياة ، لتقر يب وجهات النظر تقريبا ينتهى الما اتفاق أو ما يا يشبه




 التى ينتق عندها بنو الإنسان .
 المصالح فى نتطة الوسط من مصالح الناس ، إلا وبأخذه الهجب من ألن يساير هذه الابخامات نفنال صراع عنيف بِن المسسكرات السات السياسية قد يكون من أعفغ ما شها العالم من ضروب الصراع ، نم م . إن مسرح التاريخ لم بیل أبدا من شقاق يشق الناس شطرين كبيرين : اليونان والفرس ، الفـر ، روما




 ينحو نحو اتفاق وجهات اللظر ، وإنا لنستوتى التاريخ فيا فيا عسى ألن يتمخض عنه هذا الهراع اللذهمى فلا يوتى برأئى ، لأن التاريخ قد شهد




وأعود اللى الموضوع لالرئيس اللنى من أجله كتب هذا المقآل ، فأةول الان تيار التوحيد جارف ،

 عصرنا واليصور التالية ، لأن ككل هذه الآباهات العصرية هي نفسرا من


 أعلى : "ن اللياء ومن الشوامخ ، والـا
 فقل أوشلك الناس أن يستننوا عن توجيه الئدعاء إلى السياء بالعنابة بالنرات

 أرضه ليتساوى السهل وابلمبل ؛ ويستوى الندين يعلمون والذين لا يعلمون ،


 معاثمه ، لكن العيب هو أن يعتد ابلـذ والمط اللى عالم الفكر ، فيوضع أطار



 طعام وشراب .

موقف ابن خلدون من الفلسفة






 تأسبس المنج القأُم على الاستدلال العثلى من مثاهدات صميحة .











 الواضع الشُرعى ؛ ولا بجال فيا للعثل ؛ إلا فا إلـا

 d

. لتفرعه عنهاه|1(1)
اللى هنا لا اعتراضل لأهحد على تحديد المجال المُصّصّص المثل بالعلوم الطبيعية أولا ، ثم باستنباط النتائج التى ثلزم عن المسلِّمات الموحى
 وملاركه ه - - كا يقول ابن نحلاون عنا

 الإلمية ، وكلَّ ما وراء طوره ، فإن ذلك طمع فـ عال ، ومثال ذلك



 الفرق فى النوع ما بنت المعرفة التى يكحتّاها العقل بوسائله .






 اللذى عقده لذلك - ما مؤداه أن توما من عقلاء النوع الإنسانى قد زع الموا أن الوجود كله ، الحستى "منه وما وراء الحديٍ ، يلرّك بالأنظار الفكرية



1\&


 بالمنقى
 مى أن ينتزع المانى المجردة عن الموجودات الحسية ، فيجى كّ كل معنى بجرد







 بالمعهولات الثوانى .

ويرى الفلاسفة أنه الذا نظر الفكر نغ هذه المقورلات المرددة - أى نى العلوم - نظرة تقوم على البر هان العقلى اليقينى ، استى استطاع أن يتصهور

سعادة الإنسان مرهونة بنالدا الإدراك العقلى للدو جو دات كات كالها ؛ وهو يستنيكر


 الثـرع ، ومو عنده ععال . هذا هو بوجز رأى ابن خللون فيا توْديه الفلسفة وما تتهیى إليه

وأما أو جه البطالان فى ذلك -كا يراها - فيمكن تلخيصها فِّا يلى :



 :ههما في تصور النظر صنيان

وشُرح ذلك أننا فى المجال الفلسقى نفرق بِن ثلاث سبُبُ للدعرفة ،
 ركلك ا'انطباءات التى تنطبع .


 المعلومات الأولبة التى جاعتنا عن طريق المواس ، وذلل هو ما يكا







المدركة والموضوع المدركك .

و منالك طاءفة من رجال الفكر من رإبا أنه میال على المواس ، وعلى





الـحتيقة عن باطن .


 تتعرض لموضوعات لا تخخضع لهنا الإدأرك العقلى القياسى" ؛ وهو تنسه،

اللرأى النمى نادى به وسبقه إليه الإمام الغزالى ثن تفنيده لاناسـغة . ولا يسعنى ڤى الحت إلا أن أعجبب في هذا الصلدد لقول القائل إن

 أن أععجب لرأى كهنـا ، لأن القياس الهقلى لا يتَ أبلداً إلا بافتر اض قيام

 الما عن طريت الحلدس لا يسموته بالمبادئ الأولى - ذلك إن كانوا من زمرة الفلاسفة الماليِت ؛ وإما عن طريت المعطيات الحسية إن كانوا عن زمرئ الفلاسمة التجريبين ؛ ومعني ذلل أنه إذا الشترط مشتر ط أن يكون الـلدس


- لفريق من الفلاسفة دون فريق
 الـققيقة التى أدركها ، وتلد يلمع ذاته فِها ، وعنلدثأل يقال عته لإنه من بماعة




بالبطالان ، الا إذا رذضنا معها المبدأ الأول الذتى أدركاه بالحدس بادئ
ذى بدء .









 علينا تركها

وهذه هى أهم نقطة أردت إبرازها ؛ لأننا كو أبطلنا الفلسفة على أساس


 الإجتاع اللنى أراد ابن خلدلون أن يقم يناءه .


 والأشياء اللارجية أمر محال ، لـذا الانختلاف بِن ابلانِين ، الذي ذكر
 الا صور لمادة ، فلو لم تكن مادة" لما كانت صور" .

، وقد كان من حت اين نخلمون أن يختار لنفسه تأيمد الفريق الأول


 معلودآ من علاء الاجمتاع ، لأن العلم - كائنآ ها كان بو


س ــ والوجه الكالث من أوجه بطا>ن القلسفة عنل ابن خلمون ه هو




 الروسانية حتى ثجرد منها ماهيات أخرى . . . . فلا يتأتى لنا بر هان عليها . . . . الا ما بُده بيت بنبينا من أمر النفس الإنسانية وأحو ال مداركها

ومرة أخرى نقول إن ابن خلدون من حقه أن يقول هنا كاله بالنيبية
 فريت من الفلاسفة دون فريت
 الموضوع : فطريق ^نها يو"دى بأصحابه اللى أن فى مستطاع الإزسـان الدراك


 الحلار:جية ، وأولثك هم الفلاسفة التجر يييون \& وأكرر التول بأن ابن خلمدو ن

من حقه أن يكون من هذا الفريق الثانى الذى ينكر قـيام عـلم ما بعل
 رأى ابن خحلمون أن إنبات الموجودات الروـحانية لا يتملى

 ذواتنا إنما يلـل على ما هو موجود فـ الـلارج سقا .

وليطمنَّ ابن خلدون ؛ فقر له النافذ بأن بجريد المعقولات من الموجودات الملارجية لا يكون ممكنا إلا فِا هو ملركَ لنا ، ولما كنا لا ندر ك الذوات الروحانية ، فايس فَ وسعنا أن ثيرد منها ماهيات أخرى . . أقول إن قوله النافذ هذا هو قطب الرحى من نلسمفة ه كانتْت ه ، وهو أساس الفلسفة الوضعية كلها ؛ ونريد .بذا أن نؤكد أن وـجهة الثظر التى أخذ . الفلسفة ويعلن فسادها

غِر أن وجه التناتض عند ابن خلدون ، أنه لم يَبْبُتْت على موتف
 لا حيلة لنا إزاءها الا ما يقال لنا عنها بطريق الوحتى الذي بوحى به لالأنبياء ، .لا كان في ذلك بن بأس ، لأنه عندئذ كان سيحيلها اللى منطقة الإيمـــانـان وبذلك ينههى أمر ها ؛ لكثنه عز" عليه ألا بِبیل كلإنسان تدرة على إدراكها بأداة إدراكية ناصة با ، فيقول عن إدراك الفطرة ( فـ المقدمة السادسة )


 ون:كتسب به المدارك الحسية التى تستعل بها الحصهول مل التشتّل بالفعل

ومتصلة - من جهة الأعلى منها - بأفق الملاءكة ومكتسبة به الملاركَّ السلميةَ
والغيبية(1) .
ع - والوجه الرابع من أوجه بطالن الفلسفة عند ابن نحلدون ما تذهب إليه من أن السعادة مرهونة بالعلم علمآ عقلماً بيقيتة الوجود ؛ ومن رأيه

 طويل 6 لكن اللنى يلفت النظر فيه هو محاولته البر هنة على أنها لا تنمی على



. مع شالمُ يبعل منهجه المشاهدة مصلدرآ وتطبيقا .
على أن لفلسفية - فن رآيه - بعد هذا كله ثعرة مفيدة 6 وتلاك أثها تشحذ اللذهن فى ترتيب الآدلة والـدجِ ، لتحصيل ملكة البر هنة السديدة ؛
 تعبر ه - هو شرط عملية التفلسف يكل ما فِها من علوم طبيعية ور ياضية ؛
 عن ينظر فها بعل الامتلاء من الشرعيات والإطالاع على التفسِر والفقة

 الثظر ة لذهبث الفلسفة وذهب معها الملم اللنى كان ابن خلدو نمتأسياطينه .

. 014 ( r )

جورج سانتيانا
, الد جودج سانتيانا ن إسبانیا من أبوين السبانيسن ، ولد وسيدا







أورو با ليَّنى فيا بقية عمر •







- الحتق اليقِن

فا أن ذهب تاشلنا اللى أمريكا وبدأ سياته الدراسية ، ستى بدت منه
 نحالث هو¹ نفسا لاذا ما وبلد نفسه فَ سشلد من الناس 6 هتى تعرض بسبب مذا الشلنوذ لسخرية الزملاء الذدن لا يرضهم

-الساتحرين



 الـى ظلله الوارف المريج P ولبث كذلك حتى فرغ من الدراسة ابلمامعية ،







 معها وفِها ، ون تلك الصور التى خلقها وأبلتها جوانب فلسفته وأركانها . ـ وكان من بِن أساتذته هناك وليم جيمس وجور بابلـامعة نفسبا محاضر! إلمدة تسع ستوات ، فاستاذأ مساعلدآ لمدة تسع
 جوزيا رويس ، ولبث 6 وشان سنة 191 ، وكان عتدئذ قلد أوشلك على الحمسين.








 وحيلا لم يتّوج تط ، وعاش هحياة زهد لا ترف فها ولا السراف ، فقد
 نسبيا ، ذلك فضالو عا أحذ يأتيه من أرباح من كتبه المنشورة .

ويروى أنه ذات يوم 6 بينا كان فن غرنة المحاضرة يلقى درسه على
 " إنى على موعد مع الربيع " - وخرج من قاعة الدرس بغطوات مسريمة ولم يمل بمدهما أبدأ ـ سافر اللي أوروبا حيث أقام حينا في أكسفورد ( وكان

 الطويلة أخرج مو"لفاته الفلسفية المامة التى منها يتكون مذهبه ، فقبل مغادر ته ( The Sense of Beauty لأمر يكا كان هد أصلر كتابس : الإحساس بالجمال




فلـينة سانتيانا فلسنة طبيعة تفسر الطبيعة بنغسبا 6 فهو يلهب - كا يذهب الفلاسفة الواتعيون - اللى أن وعى الإنسان بشیى ما من أشياء العالم الواتع دلل عل وجود ذللك الشى مكا هو ذ ذاته نحارج الذات الواعية له ؛


صهيحا ، على أن الإنسان إذ يتصل بالأثياء ليدركها ، فإنما يتصل .با

 أماى ، فلا بد أن يكون التلم والردقة موجودين وجودا الشكا فيه .









 وابلانب النمارجى مادة .

 أنكار ذهنية صرف ، لا يقابلها ف النارج أثياء ع و وهنا يكيب سانتيانا :


 ثی" ، ولولا الإيعان الفطرى اللنى ذكرناه ، لما استطاع الإنسان الإنسان أن يفرق


أما بغضل هذا الإيعان الفطرى فترانا نفرق بِن وجودين : وجود عينى


الأخرى التى نعرف أن ليس لما مسا مسميات خارجية الميار
والة, ق ابلمهرى بين الوجودين : الفكرى من جهة والفعلى من جهة أخرى ، هو نفسه الفرق بِن ماكان آرسطو تد أشماه بالو الوجود
 الفهل الذا ما توافرت الظرو ف المواتية ، والثانى وجود متعهن متجسد فـ أشياء واتمة ، وواضح أن الموجودات الممكنة أكير عددآ من الموجو
 وأما الموجودات الفعلية فقيدة بالواتع الكائن المتحقق ، فكات



 الممكنات ، امتاز من دونها بكونه قلد خرّ هن الإمكان الى الواتع المتحقق

هناك إذن عالان : عالم المبكنات وعالم الأشياء المتحققة ، وهذا العالم

 لاذا ما برزت اللى الوجود الفعلى حفنة من بحر المدكتات الزاخر ، الا كا
 بالفعل ، ولكننا تلنا المهكان يككن لغره من المـكنات أن يظهر بدل ملا
 الضرورة العةلية المنطقية ، وأعنى بذللك أنه لم يكن هناك ما يكتم أن يظهر ملا


وتترك طاثفة الممكنات التى تحققت فن وجود فعلى لنسأل : وماذا عن يقية الممكنات التى لم تتدحقق ؟ انها هى التى يطلق علها سانتانا ادر ( عالم الروح" ، لأنه هو العالم الذى يلوذ به الإنسان إذا لم يعجيب العالم
 ونظم ، فأين يكون مأواه إلا أن يلوذ بعالم يصوره بخياله لِعيش فيه ؟ لكن من أُين اله العناصر التى ينشئ . با





وواضح أن قيمة هنا الهالم الآثيثل - النى يصبوره الغليال - هى فن بجرد تخيله 4 لا فى تطبيته على الواقع ، ولو طيت ونفذ لا نقلب لا سقا | واقها ، ولم يعل ه هملا أعلى "لا ، ولأصبح نئرا بعد أن كان شُشرآ ، وما ذاك العالم المثالى المتخيل إلا العالم اللـى يلوذ به الإنسان هن وطأة الواقع ، وقوامه
 لنفسه .حالا أصقى وأنقى ثن أى :مال تصادفه عين'ه على هنه الأرض وللللك تراه يضهى على الأشياء أثوابآ من عنلده لتبدو على غمر ما هي عليه
 والأرضن المزروعة بساط من سيدس . . يُ ماذا يعنغ الدين سوى آن
 الدنيا الواتمة $\mathbb{\text { Q }}$

الواتع ، وبالدين يلوذ الإنسان بغرِ يتمناه ليغنيه عن شر الواقع المشهود ، لكن





 الأعلى اللى عالم الوانع الأرضى ، وعندئذ أيضاً يصنح أَرها ها خرافة وتخريفاً بعد أن كان هدى وتورا الـا







غابة سوى النثرة المبائرة .







 من شأن العلم والعلماء ، لأنهم يصورون الواقع كا بـا بقع ، لكن ما ما أكرّر


 نفرق تفرةة واضحة بين الميم الثلاث ، ولعل هله التفرتة أن تكون من أهم مهام الفيلسوف .

ألفرد نورث وايتهد
$-1-$

كتب ألفرد نورث وايتهب يصفت نشأته ذقال ما فحوراه :

 - واللدين ؛ وتلقيت تعليمى فی مراحله الأولى على المط المألوت عندئلـ
 ولو استثنيت أيام المطلة ، لتلت النى لبئت ستى انتصف من عمرى عامه




تتخلل النراسة الكل>سيكية هنا وهناك .
فلها أوشكت أن أكمل من العمر عشُرين عاما ، بدأت حياتى ابلامعية

 على الــواء .
كانت الدراسة فـ كسبردع تقوم على أساس التخصص الضهيت فتتخصصت فى الرياضة بیانبِبا : الرياضهة البحتة والرياضة التطبيقية ؟ لكن قاعات الدزس لم تكن إلا جانبا واححل من تربيتنا ابلامعية ، فكانت جوانب
 بِن الأصدثاء من الطالب والأساتذة . ولم يكتن الرباط الذى يجمع الأصدتاء فى تلـك الأمطاديت هو تشابه.

اللدراسة بينهم ؟ لذ كانت الـلماعة الواحدلة تضم أفر اداً هن كافة اللدراساتت ك وكان حلديّا يتشقت ويتفرع وينّسع ملاه ، فيشمل السياسية والدين والفلسفة
 وأنا المتخصص نه الرياضة ، أوشكت أن ألحفظ عن ظهر قلب أهجز اع كاملة من كتابب كانط ڤ نقد العقل النـالص ، ، ولقد نسيت اليوم ماكنت تد
 فی حیاتى أن أمصى فى تراءته ، وأذكر ألى قد بدأته بلدراسة ملاكحظاته التى
 حققا منى بغر شلك ؛ لكتى لا أكتب هذا الذي أكتبه الآن لأبرهن على

ر رجاحة عقلى



 أأستاذا ف الكالية الإمبر اطورية للعلوم والتكنولوحـا


 ( $19 r 1$ )

ذللك أن برتراند رسل كان قد أخدرج فن عام با 19 ابلزءء الأول مت


 آن نشتر ك فَ الحراج مؤلف واحد ، وظثنا أن سبنة واحدة تكفينا لآباز






 والاجتاعية مدا - فأدى اختلافنا ذالك اللى التناع التعاون فـ عمل مشتر كُ .
 جاعتنى عن جامهة هارثارد بالولايات المتحدة ، أن أُكون أستاذآ بقسم . الفلسفة فِها


 يكن قد أخرج وهو فی أُرض الوطن موثلفات هامة فى التحليالوت الرياضبية



 ولو شئنا أن نصمت يهمية الفلسفة من وبجهة نظره ، لا وجدنا عبارة أفضضل عن صهارته التى يقول فيها : ا الفلسفة هى محاولة التعهير عن الالكون


Y
لم تكن فلسفة وايتهد تلقى من اهتام الباسِين إلا تليلا ، وذلك يرْتع


 ينزع منزهم فـ طريقة الثناول ، ويرجع ثانيا اللى العسر المديد اللنى

 الـياة اليومية ؛ فنفر الناس من دراسته بادئ ذيى بلده نفورآ أنساهم أنه هو ثريك برتراند رسل فـ تأليف لا أسس الرياضة ه ، ، كا أنساهر أن كتاباباته






 لقدكان الظن بادئ ذى بدء أن وايتهد بدأ حـياته الفكرية ريا رياضيتا ؛
 بسبب الله حياته العلمية الأولى ، لكن الألباث القا الق أخذت هذه الألأهرام







الرياضية والفزياتية جيعآ يككن تحفـّهِ اللى جذور ها الآولى فى الأحداث التى
تقع كنا فَ خهِراتنا .
 لندن اللى جاممة هارثارد بالولايات المتحادة ؛ وهلده المرسلة الأخهِية هـى
 أولئك اللذين ينزعون بفلسفتّم نزعة علمية صارمة . وسبيلنا الآن أن نعرض أهم أركان المذهب الفلســنى الذي جاء

به وايتهل
$\stackrel{r}{r}$
ونيدأ العرض بشرح فكرته عن المهمة الـقيقية التى يؤدهِا التفكِر


 فق المنهج بين الفلسفة والعلم ؛ أليس المنج العلمى يقتضينا أن
 النظرية المفّر ضة اللى عالم الواقع لنتمس لما التطبيق على و قائع جلديدة فهكنا أيضضا منهج التفكِر الفلسنى عند وايتهد : حصصيلة من معلومات


 لعلنا نفلح • وكل الفرق بِن النظرية فـ العلم والإطار الفكرى فـ فـ الفلسفة ،
 أن يطبق على رقعة أوسع من الرمتة التى يراد اللنظرية العلمية أن تنطبق


المنج الذى يفرض الفرض ،
-على مشكالات الواقع الفملى
ولو تأملت هذا المنمج المقترح للتفكِير الفلسفى ، لنهض أماملك سوٌال
يريد ابلـواب :
إذا كان الإطار النظرى الذى نقيهـه فَ رؤوسنا لـنطبق آخر الأكم على
 وضرورتها ، أفيكون همنى ذلك أن العالم المارجى التجربيى لا بد له اله أن
 مع القالب الرياضى اللأى تفرضه عليه فرضآ ؟ الـق أن وايتهل يُعلها صريكة ، بأن إطار المنطق المالص ينز
 العلاقات الرياضية اندالصة تفرض نفسها فرضاً لا فكاكاك منه على عالم


عمثابة المبدأ الأول فـ ينائه الميتافِّيتى .
ومعنى ذلك أن الطبيعة مشيدة على نسق هتصل الأطراف كهانه النسقات التى نراها فى الرياضة ، أى أن الـلادثات العابرات إنا يتصل بعضها بيغض

 يُّخْلَتق بعل أن لم يكن . واولا هنا الـلديد لوتف العالم حيث هو الى ألمد

 وطبي夫ة متغِرة هتطورة من جهة أخرى ؟
 إن للطبيعة جانتينِ يبدوان وكأنما هما النقيضان المتعاندان ، ، ومع ذلك فكلّ

170

منهما جوهرى لا غنى عنه ؛ أما ابلحانب الأول نهو التطور والتقدم انملاق ،

 صيرورة الأشياء هن جهة ، والثبات المنطقى كا من جها جا


الان المق أحد أمرين فإما صيرورة وإما ثبات .


 ما عداها ؛ وإذن فقيام الإطار النسقَ النظرى أمر لا مندوهة


 الأحداث المتاثرة فتفهم ، وهذا الإطار الفكرى اللام هو من شأن الفار الفسفة

أن تبنيه .
لكن هذار آن نظن ، كا ظن الفلاسفة السابقون ، أن مشل هذا الإطار






 ذلك أن البناء المبتافِيق اللنى نقيمه لنفهم به الطبيعة ، لا بد لد له آن

يفسر كل حقائق الـدبرة الواقهة ، فإن تعلذر غليه ذلاكِ ، بدَّلناه بعا هو أصلع منه ، تماما كما نفعل ذى بجال العلم : نفرضم النظرية لنفسر يبا الظواهر ؛

 الرياخة ــ أو المنطق - على الطيمة ، أعنى فن تطبيت نسق من علاقات نظرية
 يت وايتهل وأسلافه العقليِن ، مئل ديكارت وإسبينوزا ، فبينا هؤلاء



الانختبار ، فإما صلححت فأبقيناها ، واللا بشينا عن بديل ها أصلع منها .

الفكرة السائلدة عن فلسفة وايتهد عند معظم شارحيه ؛ هى أثه قد مال
 الأساسية فی فلسفة أفلاطون ، وهى نظرية تفصل بِن عالمّن : عالم المْاذج' الصهورية التى هى أقرب اللى الهميغ الرياضية فى ناحية ، وعالم الطبيعة المجسـّدة التى تحاول أن تقترب بن تلك الماذج فى ناحية أخرى ، فكذلك ذیل وايتهد سحن تصور إطارآ رياضيًاً من علاقات منطقية يفرض نفسه على



 الأزل وتطور ه وتقلمه أن يدنو من ذلل المثل الأعلى الكامل ما استطاع لله الدنو عن مبيل ؛ أو إن شئت فقل إنتا فى كلتا الحالين نفرخ وجود عالمين : I7V

عالم الممكنات من ناحية ، وعالم الموجودات الفهلية هن ناحية أخحرى ؛ فنى العالم الأول صور لما يككن للأشياء أن تكون عليه لو بلغت سحـكالمالها ، ونى

العألم الثانى موجودات فعلية بما فيها بن نقص يبعلدها عن الصورة المثلى •
لكنتا لو نظرنا الل غلسفة وايتهل هنه النظرة الأفاطونية لسلبتاه أخصص
 تغسر الطبيهة بالطبيعة ولا تلجأ اللى أى شى ش شار ج الطبيعة أو وراءها أو فوقها ؛ فالأمر على ححيقته هو آن وايّهلد هحن تحكلد أزلية ، فإنما أراد به بتْية من المنطق المجرد ، استقها الفيلسوف من المو


 يكن" للك الهيكل الصورى المجرد اللنى يمثل بنـّة الهالم ؛ و اللنى بوساطته

عككن نهـم العالم وتفسِر هـ ه
فليسم الكاتنات الأزلية التى يِلدثنا عنها وايتهل بالكائنات ذوات التلحهاثص الكيفية 6 كفككرة الصولابة - مثلا ـ أر فكرة البياض وما لملى



 تحصائصها الكيفية ، بل المستتخلص منها تركيبها الرياضى وبنيتيا المنطقية ، وهله ههى التى يطلق عليا اسم الكايثنات الأزلية ؛ فهيكل العلاكات الماترد لا يتضهي ماهيات الأشياء المرتبطة بتلك العلاتات ؛ فللك أن تتصور ما ڭثُت من أشياء ما دامت ترتبط بتلك العلاقات الصورية ؛ آى أثنك لست ملزمآ بتحلميل صهفات معينة تمثز بها ما نسميه بالكاثنات الأزلية

الوحيد الذى أنت ملزم به هو شبكة العلاقات الرياضية المطقطية التى تصل تلك الأطراف بيضها بيض ، كائنة ما كانت طبيعة تلك الألطراف ؛ فالألأمر هنا شبيه بالدالة الرياضية ذات الرموز الجهولة الدلالة ، مثل س ، ص ؛
 العلاقات التى تكورّن بنية الالدالة ؛ ون اللحظة التى تضع مكان الأطران
 زماني" عددد المعالم معلوم الصفات .
 كذلك لا يشبه أرسطو بتصنيفه للأجناس والأنواع ، لأن أرسطو أيضا

 حهن آن جوهر العالم مو فى العلاقات الرابطة ، لا فا لا الكيفيات المريوطة ؛ ؛ فأتنت تفهم العالم ، لا بأن تعرف أنه مشتمل على ألوان وأصوات الهات . . الأخ مصنفة أنواعاً وأجناساً ، بل تفههه بأن تعرف هيكل العلاقات الى تربط متغير ات في بنية منطقية ؛ فنـنئنذ تصبح الكاثاثات العلاقية الصورية داليالة على ما يككن آن يكون فـ أية لــظة زمنية ، لا على ما هو موجود بالفعل فـ


## -

قلنا الن وايتهل يبحث في خبرته عن عناصر يستعين با على إقامة بناء
 على الطبيعة بكل ما فِيا من أحدات ، وذلك هو ما با انتى به الى نظا نظرية من

 على وجه الدقة هو انتقال الخصائص من حادثة ماضية إلى حادئة حاضرة ،

ثم توريث هذه الخلصاتص نفسها لالى مادثة مستقبلة ، وبهذا يتكون الرباط اللنى يهل حوادث الماضى والـلاضر والمستقبل فَ نحط واحلد يظل ينمو
 والتوريث من حادثة اللى حادثة ؛ ولسِت أدرى عاذا ألسى هذا كله فـي كلمة


 امتلداد من حوادث ماضيها يسبب ساضرهها ، وماضرها كا يرمي طريق
. السِر لمستقبلها
انظر اللى نقسلك من دانحل ، لتتقل ما تراه فی نحبرتك لالى الطبيعة


 اصصطلاح Tخر عنله - نبضات الطبيعة التى يراها متمثلة فـن سِر الحوادث
 جهة أخرى ، فنرى الكاثن العضوى يستجيب لبييته كا نرا نراه حستاسآ يتلقى
 وإدراكآ عقليتًا ، والأساس واحلد فى ابلميع
وفى الطبيعة ما يكلى مثل هنا الرأى ؛ (1 فنبض الطبيعة ه باد فـ انتقال
 يو"ثر به على ما باوره ، كما هو باد أعصابنا ، نحلال الخليوط العصبية ، "ث الجزه الذى يُاوره حتى ينتهى للى فعل يؤديه الإنسان ، نفاعلية الطاتة •


 عضوى ، لا بالمنى اليولوجى لكنه الكلمة ، لأن وايتهد لا يبنى فلستهـ

 شیى امتدادآ فى الزمن ، تتسلل فيه الحوادث ماضية وحاضرة ومستقبلة ،
 فى خهرة الإنسان مع تفسه - ترى الموقت الماضر خصبيلة تاريخ ماض وموجها لتاريخ مقبل ؛ وهنا المنهب العضوى عند وايتهد ؛ بهنا

 موتفا بأسره تتفاعل فيه عناصره على ثحو ما يكلث فيا يسمى بالمجال في عالم الفزياء .

وتْتم هذا العرض الموجز كلسفة واينه بركن آخر من أركان فلسنته ،

 لا تظل مغككة فرادى ، بل تتجمع معاً فى كاثنات ، كالشجرة أو الثهر أو ابلمبل أو الفرد من أفراد الإنسان والمليوان ؛ تتجمع بجهوعة الحوادث


 وكذللك هذا المقعل وهنا القلا وذلك الطاثر ، كلّ " من هذه الأشياء

هِ هِتمع "لأنه خحطٌ تاريخى واحد من أحداث تورارث الذصاتص المعينة




 ، الشیى الواس


زفسها التى رآيناها هنا بالأمسس

 أن تكون البنية الصورية أو الميكل العلاقى ( آو الفورم ) الذى نبنى عليه
 الذى تبنى عليه ساثر الـلقات ، ا"و بعبارة أخرى أن تدوم لالثى صورية واحلدة ؟ وثانيا - أن تكون هذه البنية الصورية المتيابهة فن الحلقات كافة مستمدلة فـ كل سالة من الخصانص التى تستمهدها من ساتر
 وثالثا - أن توّدى الْمصائص المنقولة من حلقة إلى سلفة إلى ثيات واتصال فـ ذاتية الشىء .


-تغّر ويتِبدل بین الغيض والفيض
اللنى يِّتح للك ذلك هو أن يْأر الـوادث الذى منه يتالف تارين هذا

الكاثن 6 فيه تشابه في البنية الصورية عند كل حلقة من سلقات ذلك التاريخ 6 بيحث تستطيع أن تقتطف أية حلقة منها فى لـظة معينة فتقول عنها : إنها نهر النيل ؛ وإذن فالعلاقة وثيقة فى التشابه الصورى ؛ ونى التفاعل السبيى بين الـلمات المتتابعات 6 عما بيمْ لنا أن نقول عنها :



 بنية صورية معينة .

من كل هنا الذى أسلمناه عن فلسفة وايتهل ، يتبين أنها تقوم على
 و أخلذت الأخرى من علم الفزياء الـلديث ، فـن المنطق والرياضهة الـلديشن


 رياضية منطقية ، ليفسر به حقاثق الكون ؛ فإذا وججنا لكل حقائق الْلمبرة مواضیها من ذلك الإطار النست ، قلنا عندئذ إن تفسيرنا للكون فائ على أساس صحيح ، وإلا بدَّنا بالإطار الفكرى المفروض إطارT آخر أصلم منه للتفسِر ؛ وهذان الشقـَّان : الإطار الرياضى الثابت من جهعة ، وتيارات الحوادث الدافنة ني الطبيعة من جهة أخرى ؛ هو الذى يفسر اجتاع


ivr



 الحوادث من بنية صورية وءالاقات سبيبة . هى التى تجهل من أى كائن كائتا عضوريتًا .

جورج مور

1
 عُنى أكسِر عناية بتر بية أولاده 6 بحتى لقد تولى بنفسه تعليمهم فـى المر جلة الأولى ، فإذا ما ا† اللى ملرسة عُرِفت بمستواها التر بوى الرفِع ؛ وفى هذه الملرسة لبث جورج مور أعوامأ عشرة 6 من سن الثامتة للى الثامنة عشرة ، ظهر فِها استهلداده لللد اسة الكالاسيكية من يونانية ولاتينية ، حتى لقد أوشلك أن ينصرفت إلى دراستها دون غر ها من مواد إلا تليلا من فرنسية وألمانبة ورياخية ، و فرغ من دراسته الثاتوية وهو لا يعرف كثيرِ آ ولا قليال عن العلوم الطبيعية


 التى أغلةت هن دونه

، وأبيًا ما كاتت دراسته فى المرحلة الثانوية ، نقد دنحل كيمبردج
 اللى المامين ، هو تلك المإموعة الفذة من شبابـ إلـامعة النيت رام للمناقشة والمديث ، فدأب على الاتصال .

 ivo

فى السياسة والأدب ؛ والفاسِغة وغِر ها فن براعة ونى عمت وكذللك فـ جلد لم يكن يتصور أن يكون في مناقشاتشبابِ لم يزل فن عهد الطلب ، فامتلا فتانا نشوة وإعجابا ، ولم يكن له الزاء ذللك إلا أن ينصت لموءو
 الى حيث الحضهارة والثقافة ، ولم يملد عنده ما يضيفه ما يقبل المقارنة عا
 واحلدا منهم 6 نكانت هذه أول مرة فی هحياته - كا يقول هو فيها تقسه على علاقة وثيقة محيمة مح أفراد ذوى كفاية عقلية عمازة ، فكان لذللك ما كان فن تحريك نفسه وتنشيط عقله .

كان برتراند رسل 'أحل هو'لاء الطالبس ، كان يكبُرُ مور بعامين عمرا ودراسة" ، وله يرجع الفضل فـ أن دخل مور ميدان الفلسفة ، ذلل أنه

 الفلسقة ، وهنا يقول مور إنه لم يكن تل ممّ قبل ذلك أن الفلسفة مادة تلرس فی الجلامعات ، إنه سحن ذهب اللى كيمبردج لم يتوقع اللا أن يواصل دراسته الكلاسيكية ، ليصبح بعد تحرجه ملرسآ لها في الملدارس الثانوية ، نعم لانه إبـان مرحلته الكانوية كان قلد درس محاورة بروتاجوراس لأفاططون ، لكته لم يتفعل تط لنوع المسائل الفلسفية التى تار فی تلانك المكاورة ، وغير هذه المحاورة لم يكن جورج مور قد ترأ شيئاً تط من الفلسفة . $r$

ألما وتل ذكرنا أول لقاء بينه وبين برترانلد رسل لذ هما طالبان فن





 شوطه الـلمامى 6 لكن العلاتة كانت قل توثقت بينهما ، فلبث مور ملى
 المساثل الفلسفية ، 10 في كيمبرد ج عنلد ما كان رسل يعاودها بالزيارة حينا بعل سهن ، والـا فن متزل رسل الرينى سحن كان مور يعاوده بالزيارة حينا

 هو ملين به لمور ، ولحل هلدا الاعترافت هن رسل هو اللى آوحى الى كثيرين بالظن بأن مور كان آستاذآ لرسل ؛ وأنه أكىِ منه ستًا وأسبق


 أى أن رسل لم يأخنل صن صور - فيا يقول هور نفسه - اللا أخطاء

 الا أن أثره فيه كان أبلغ وأثعق بكتبه التى أنفت شور فـ دراستها وتحليلها


مؤالفات أى فيلسون آخر تلى الإطلات .
هانـا ما يقو له فيلسوفنا مور عن تأثره برسل ؛ ناميع ما يقوله رسل
 وبر ادلى نَ أول دراسته إلمامعية ، عاد فانفض


تحرلى عن مؤلاء بڭطوات أبطأ ، فقل اجتاز هورج مور فـ حياته الفلسفية
 عندى ، فكان هو الإمام الرائد فـ الثورة على الفلسفة المثالية ، وتبعته فـ


 الإدراك المطرى غِر متأثر بفلسفة أو لاهوت "ا ها .




## $\stackrel{r}{r}$

تضى جورع بود ثمانية وعشرين عاما يلرس الفلسفة فـ كيبردج













آشباء كثبرة أراما تنير أمامنا الطريق بضوء ساطع ؛ ولا عاد ثُتجنشتِتِ الى
 به خحلاللا إلا إعجابا نوق اعجاب

 باصطناع منج أجّاد هو استخلامه الجادادة رائعة ؛ والنه ليسرنى أنه هو النى
 ولقاء Tآر بشخص T آغر يستحق الذكر ، هو لقاء فيلسوڤثا بأحد



 الندهن النافذ المتوقد ؛ ولقد كان مناقشات لمسائل فلسفية ، حتى لقد تواعلد المدا آن يتعاونا على علمل مشترك ، لكن الموت عاجل ذلك الشاب الثابه قبل أن يبلغ الثلاينّن .


 وظل رئيساً لتحريرها منذ عام •19Y حتى ثقل عليه المرض اللنى انتهى بكوته ( 1909 ) .
\&
لقد وردت عبارة ف السِرة اللداتِي التى كتبها مور عن سياته ،
 التى يقول فيها : ص النى لا أظن أن الیالمَّ أو العلوم كانت لتوحى اللى"
 قالها فلاسفة آخرون عن العالـم وعن العلوم ؛ فی كثمر من المساثل التى

 النوع الأول منها مشكالات
 أو بتلك ما ورد فی فلسنته ؟ والنوع الثانى مشكلات تدور حول هـا السروال : ماذا يسو"غ لمذا الفيلسوف آو ذاك أن يصفف هله العبارة أو تللك من أقواله بأثنا حت ه مشكالات من مذين النوعين المنكورين " .
 تكغينى وتكنى كل كاتب يتصلى لوضب مور موضهد الصحيح من مجال
 بجز أو ما وراء الطبيهة 6 أو على الإنسان فردآ أو يجتمعأ هع غهره يتورط فى رأى خاص يللى به فـ شئون السياسة أو الفن أو التاريخ ما ألـفـنْا أن يتحالث فيه الفلاسئة الآخحرون ، كالا بل لانه لم يتورط فى


 بظواهره مواجهة مباشُرة وأدلى فيه برأى ، ولا هو ترانجع ختطوة فوتف



 هو اللذى يصفن العالـَم بقوانينه وصفآ مباشترآ ، ثم لو كان فيلسوف العلم
 كما يقال عنه أحيانا - لأنه يصب تحلياته ، لا على العالّم وظواهره ؛

 المثنى المتصود راح يسأل إن كان عند الفيلسوف ما يِبر ر له الاعنتاد نى صصوابب ما يتوله .

 قضية من قضصايا العلم ؛ عمله هو التحالِل من أَحل فهم اللمنى التصصود عما قل ورد على ألسنة الفلاسنة من قبله وفى عصره . فتر اه يقرأ كتابا من الككتب الفلسفية القديعة أو المعاصرة ليقف عند فقرة آو عبارة أو كلمة ، فيسأل عن معناها اللنى يظنه المؤلف أمرآ مغهوما مسلَّمَا به ، فإذا هو أمام تمقيد وتْوض يقتضيانه أن يعضى فن عملية التحليل ؛ حتى يزول التعقيل وينجلى الغموض 6 أو يصرَح آخر الأمر أنه الذاه شیى غـر مفهوم 6 وما أكرّ
 وتشرح ، ثُ ما أكثر ما ينتهى التحليل والشرح اللى أن هؤلاء الةالمفة الما قالوا - فـ حقيقة الأمر - شيبت بغر مصنى

والأداة التحليلية الثى يستخلدمها مود هى عحاولته دائمأ أن يكـل بدل



 111



فوالد أحلدها هو والل الآخر 6 وواللدة أحلدها هى والدة الآلخر له .
0

ليست المشكلة عند مور هى ماذا نعرف ؟ بل المشكالة مى : ماذا تعنى .

 إدراكلك الفطرى بععرذة ، كأن تعرف مئلا أنلك موجونود وأنلك ذو بلدن وأنك تْنقل من مكان إلى مكان وهكنا ، أقول إنه لو جاءكك إدراكلك الفطرى بمعرظة كهلمه تسأل سوٌالا غير مشُروع ، ومع ذللك فا أكثر ما يسأل الفلاسفة أسئلة كهذه ! أهذه المنضهدة التى أماعى وهذه الورقة وهذا القلم فى يلى موجو
 الإرادة فی تحريك يدى حین أحركها بكتابة هنه الأسطر الآن ؟ ولذا كنت وبأن لهم مشاعر كشاعرى وخواطر كـخواطرى . . وهكنا و هكنا





 ويشرح مور ومهة نظره هله "ق بيث عنوانه وا دفاع عن النوت

الفطرى ه يقول فيه إنه بالإدراك الفطرى موقن بأن عُة الآن جسسآ بشريًا








 الاضى ، (ب) وأثه قدلبث موجي




 الـلبرات منذ ولادته ، فيدرك بكراسهه أشياء وما بينا من علاتات .
هذهكلها أشياء عر فناها بالإدراك الفطرى ، معر فة لا يكيرز أن تكون




 مضت ؛ للا عد"وه سؤالا بسيطا يجاب عليد بنع أو بلا ، أو بياب علي

بقولنا إزنا لا نعرف الحواب الصشحيح ؛ بل تراهم يقولون : لان الإجابة



 عبارة كهأنه هی نموذج الوضوح ، لأنها مفهومة عند الإدرالك الفطرى ؛ وهذا وحلده فيه ما يكى ؛ وكل من ساورته الثفس بأن يتشكلك فـ نهمـه

 أنه هو الفرق بِن إدراك الملمنى من جهة وإدرالك عناصره التى ينحل المها
 الأمرَ الأول موخهوع اهتامهم 6 ترى مور ينقل ثركز الاهتام لالى الآمر
 بل هو يسأل بدل ذللك : ما تحليل العيارة التى أقول بها إنتى ^وجود ؟ والقرق - كا ترى - بعيل بين الوتفتِن ، فاللى يتشُكلك فيه الفلاسفة
 الفالاسفة الآخرون هو النى بجعله مور موضع شلك وحافزآ على البحث ك
 موججودة لأعوام كثيرة مضت ه ويتساهلون ما برماننا على صوا!با

 الهبارة لكنه فى الوقت نفسه لا يطدثّن أبدأ للى تحليلها الصسحيع كيفت يكون وماذا عساه أن يكون .

ويطبق هور مبدأه فى قبول الإدراك الفطرى على ذكرة ألمِر فلا يتر دد
فی قبولما إذ يكى أن الإنسان بإدراكه الفطرى يعلم أن الخـمر هوجود .






لأجبت بءولى :
 انُلـِر ؟ لأجبتت بقولى :
 لُ يره ؟ إن ذلا


. الى تعريف

 اللى الخلصهائص اليسيطة وأردت تعريف الـحداها ، نلن تيكد ذللث مستطاماً \& لأنها هى نهاية طاريق التحليل والتعريف ، نهى أشياء تنظر إلها وتلركمها ،




الأغخلاليون ، وهى أْهم بإذا رأوا هذه الحفيقة البسيطة مقتر تة دائما بصمة




V
هكنيا كان مور نصشرَا للذوت الفطرى ، أو الإدراك الفطرى ، فـ قبوله
 تال الإدراك الفطرى إن فن يلى قلماً ، كان هناللك يد وقلّع على الرغ




 ما طبيعة المعطيات المسية 6 وما طبيدة الإدرالك المسى وهكنا . كذللك إن قرر اننــا الإدراك الفطرى أن فن المالم خحر آ كان وجود




 ولا كانت خیرة الندات رومانية فى طيعتبا وليست مادية ، كان الوجود ككله روحانيًّا في طبيعته فيتنارك مور مبدأهر هذأ بالنتحليل ليبيت أنه ينطوى


صدقه هلا عن أن يكون إما صدقآ تحليليًّا أو صدقآ تركيليًا ، ( والحـدت
 أن يكون الشطر الثانى من ابلمملة بتضمهنا ف، الشُطر الأول منها ، وألا يكون بين الشطرين تناقضى ، لنتول عن البملة طانها صادتة صدنأ تحليليـاً ، وألما الصدت التركيبى فهو ما لا يُكتفتى فن الـر هان عليه بقانون علدم التـناقض وححله ، بل لا بد كذللك هن صهـت الِـملة على الواتع ) نقول إن صدق هنا المبدآ إما يحليلى أو تركيبى بالمهنى اللنى حددناه


 الورقة الورقة ، فال يكون ذلك دليلا على وجود ورتة أو علم وجودهما ؛ وأما إن كان صدت مبلئم تركيبيًا ، احتا
 صادت ، وما دام هنالك واقع خارج الذات ، بطل آن يكون الوجو د

 مور بتحليلاته ، ليستـ بذات نغع كبر لأن أهم ما فُ فيلسوغنا هو طريتنه
 الأخالات أو فی غِرها من موضوعات البحث الفلسنية

برتراند رسل


 ，


 أن يسلكها إلا سلكها ．

ولد برترانل دسل مسنة INVY 6 وتل ：olice
 زنُشأُت －．بالمعلم جلم
 ولم ي欠



 ：sbal jtíl．


وهو أنى بدأت دراستى لإقليدس ، الذى لم يزلك عندئذ هو المّن المعنرف




 هعتز لة لالى حد بعيد ؛ ذلك أثى نشأت فى دارى على أيلى مربيات ألمانيات ،



 الإنسان وعلى خلوده وعلى وجود النه ؛ وقد كان يسُر فـ على تربيتى لِضيعة أشهر أستاذ متشكك ، فكنت أجهد الفرصــة سانكة لمناقشته فن أميال كأنه

 احتغظت بفكرى لنفسى ، أدونه فى يوميات بأحرف يوثانية حتى لا يقر أها
 الناس ؛ وعزوت شقائى عندئل اللى نقدانى للإِمان اللدينى
 ححلود ، لذ وججدت للمرة الأولى أنتى إذا ما صرحت بما يدور فـ نحلدى من


 ذلك أصدقاه العمر كله ، ومر نفر يتميزون بقدرتهم الصقلية وتحمسبم
 زطاق عملهم ابلمامبى 6 فيولعون بالشعر والفلسفة 6 ويناقشرن السياسة والأخلاق وشتى نواحى الیالم الفكرى ، ذكنا نجتمع أماسى أيام السبت


كان ماكتاججارت بِن أصدتانُى فى كيمبر دج وهو الفيلسوفـ الميجلى . . . الذى حملنا بغطنته على دراسة الفلسفة الميجلية ، وتل ملمنى كيف أنظر للى
 اللى الاعتقاد بأن هيجل - وكذللك كانت بلر بجة أقل - يتصف بعمت هبهات أن شَبل له مشيال فی لولك وباركلى وهيوم
 وأعنى به جچون ستيوارت مل ؛ كنت فی الثلاثة الأعوام الأولى بن تحيالنى فى كيمبر دج أكثر شهال بالرياضهة من أن ألجد فراغأ أقر أ فيه كانت





 الأثباء 6 لنغيه وجود ما بينها من المنطقية كلملنهب الواسحدى ، وكر هت النظرة اللذاتية التى تنطوى عليها فلسفة كانت ، ولولا تأثير جورح مور فَ تشكيل وجهة نظرى لفعلمت هلّه العوامل فعلها بخطوات أبطأ ، فقل الجتاز مور فى حياته الفلسفية المرحلة الميتجلية التى اجتزّنها ، ككنها كانت عنله أْصر آملآ همها عنلى ، فكان هو الإمام

اللراثد فى الؤورة ، وتبعته فى ثورته وف نفسى شعور يالتحرر ؛ كقد تال برادلى عن كل شى = يومّم به اللنوت الفطرى عند الناس إنه ليس ظواهر، فجئنا نحن وعكسنا الوضع من طرف اللى طرف ، إذ قلنا : إلـا كل ما يقول عنه ذوقتا المطرى إنه حق فهو حت ، ها ما دام

 فقا يلركه ، فاستبحنا لأنفسنا أن نصف الشار الشب بأنه أخخر ، وأن أن نقول عن الشمس وعن النجوم انها موجودة حتى لو لم يكن هنالك العا العقل الذي الـى يعى وجودها في خحرته ، ولكن ذللك لم يعنعنا عندئذ من الاعترافن أيضآ بوجود
 . أمام أعينا




 عن القضية الرياضية ، النا تبلية تركيبية معأ (أى أنها من عثلد العقل ومنطبقة على الواقع الْلارجى فی Tان واحل ) ولا رضيت بما قالد التجريييرن من أن

 وتلاميذه ، ومى دقة لم أبجدها في سوام مولفاته فاستجاب ، ولم أ كد آدرس فكرته دراسة شام نطاق الدقة التى ألذناما فى علوم الرياضة ، بيمث تشمل بوضوعات أخرى لبيت حتى ذلك الـمن نها للغموض الفلسنى ، وأخفت من عندى فكرة

ها العلاقات "، ، ولـسن شظظى وجدت وايتهد راخياً عن منج البحثالملديد




 التحلبات المنطقية ، وإذا قلنا ذلك فقد قلنا إنه فاتكة عهلد بجديد فـ تاريخ

اللفسة الـديثة على الإطلان




 المعرفة الصسيحة ، وأن العلوم الطبيعية إذا شاهت لنفسها نتائج يقينية كنتائج الرياضة ، نعليا أن تتّع المنج نفسه اللذى تنبهه الرباضة ، ألا وهو الما المنج
 - المواس

كان ذلك هو الموقف إزاء الرياضة ويقينها ، حتى جهاءت التحايلات



 وعدم تناقض ، لا لا بيثه وبن الْلمارج من تطابق ، فقد تبنى - الذا ئنت



انلماربى الالا بناه واحد على الأكثر .

وطريق الـسرْ عند أهعاب مذه التحلبلات الرياضية المطقية المديئة ،





 كل ما فـ العالم من ثالوثات ،
 منبا ثلاثة أهضاء ؛ وإذا كان منذا هو تَكليل العدد ، إذن فالجنور الأولية





 نتطة الابتداء فى المطنى للى نتطة الانتهاء فـ الرياضة . وما مؤدى مذا الاتصال بِّن المطا تصبح كالمطق تُحصيلات ساصل ، ومن غ





 كانت س مشهولة فی ص ، وص •ششمولة فن م 6 لاذن تكون س مشهولة تا م ، كان قولك هنا صادقآ صهدقا مطلقا ، لأنك لم تفعل به سوى أن



 فقولنا ب هذا العالم الـلارجـى قد لا يكون مشتملا" على آربهة أشياء كاثنة ماكانت ، ومع ذللك يكون من سقلك أن تقول هذه المعادلة لأثها لا تفعل سوى آن تبـن معانى

الرموز المستخلدمة فوا
والذا كان هنا هكنا فلم يعلد يُوز اللفلالـفة المقليِن أن يمتجوا على الفنلاسفة التجريبين يِيِن الرياضة ، لأن الفرق واسِ بِين طبيعة الرياضة من جهة وطبيمة العلوم التجريبية من جهة أخرى ، فيبنا الأولى تحمبيلالت حاصل لا تقيد تفسبا بيكم معن عن العالم ، تصصلي الثانية لأحكام

تيطلقها على العالم وهى بعل ذللث إما أن تحطى أو تصيب
$r$
ولفيلسوفنا رسل نظرية فى المعرنة يبنى علهيا كثـرِّآ من أركان فلسمته ؛ فالمُرفة عنده نوعان : نوع يسمده المعرفة بالاتصهال المباشم يسميه المعرفة بالوصف ع وألا الأولى فهى تلمك المعرفة التى تحصِّها بلمسنا

كلأشياء لمسا مباشرا ؛ فياض الورةة الى أهاى الآن يأتينى بالروئية المباشرة ،







 المططات المسية الى تأتيف من مصلد






 إلا إذا كان لديك قبل ذلك هصيلة من مسرفة جزئية مسيّية مباثرة ،
 و شجرة ه وهلم جرا .



』 شجرة ه على سيل الإطلاق والتعيم ، بل الذّى ن النارج هو هذه الشجرة


 ندركه بالمس اللماشر ، فيحوِّل الوجود اللنمنى الصوورى اللى وجود فملى واتمى









 الرمز الناتص •

قلنا إنلك إذا ما ركنتت اللى حواسلك فى إدراك العالم من سولك ، ألفيتلك






الملمطيات المسية الآتية من اللمارج ، فا لمعات الضوء ونبرات الصوت
 ومن هذه الأححلاث يتكون الهالم كا نعرغه .

وحكِّل المادة مهتلديا بالفزياء النرية الحديثة ، بُجدها تلد فقدت ما كان يعزی المِا من تماسلك وصهلابة ، لأنها قلد ارتلدت اللى ذرات - لا بالمنى القلدي الانى كان يُعل اللنرة أشبه بكرة صغنرة متصلبة مكتنزة اللامح والهظم - بل بالمعى البلديل اللىى يبعل اللنرة كهارب موجبة وكهارب

 متصل الملقات متتابع الـوادث 6 وليست هى بالثى * النى يوجل كله دنعة واحدة فـ لـظة واحلدة .



 سير ته وتاريخ حِياته ، إنه لم يكن كله مامُأ ساعة الولادة ، ولا ولا هو كله
 دافق من سالالت وحوادث : هلنه اللدتات التى يدقها تلبه ؛ وهله الأنفاس التى تَتنفسبا رثتاه 6 هذا الوموف وابللوس والمثى والبلرى والكتابة والقراهة ، هنا الـز ن والفرس والموف والغضب والـلمب والكراهية ، هنه الهحة وهذا المرض 6 هذه الألوف من الـالات والـادثات هـى أنت وهى أثا ، وتل شيثأ شبهِّ .
 $19 v$
 مع أثه لا يكتمل كله دفعة والحلدة فى لـظةة واحلدة ، بل مو نغات تتعاتب



 علاقات توحــدّها نَ إدراكنا و
 فظنت أن الكاتن هو هو دائاً ، وله جوهر ثابت ، والأىى أوهما هــــنا


 لما ذاتية تحاصة فيفضل الملاقات الرابطة لملذه الموادث ، لا بفصل هول هو هر غيبى يكن دانحل الشیى ع ويكسبه ذاتيته المفروضة .
-

وكون الأشياء موّلفة من حوادث ، فلا عناصر دائعة ولا ذوات ثابتة" ، تل أدي بفيلسوفنا رسل الى نظرية ميتافيزيقبة" فريدة فن نوعها ك

 دون المادة ، ويفسرون كل الظواهر المادية على أساس روهحانى ، إذ يبعلوتبا
 لعالم اللحس ؛ وأما التجريبيون فيحترفون بالمادة دون الروح 6 ويتر:مون كل ألالات العقلية للى معطيات حسية ، ومجطيات الحسى طبعآ شى ع يتعلق


الموهرين ، فيقولون إن الكون روح ومادة معآ ، كا أن الإنسان عقل
وجسم مـآ .
لكن رسل قد ذهب فی ذلك مذهباً جديدآ ، أتامه على أشاس تَمليله كلأشياء الله حوادث ؛ وهو مذهب كان قاند


 .



 أُمامك ، فا اللذى يكدث









 المكم على إلموادث فق نسبتا الِي المادة أو اللى المقل ، يكتاج الى سياق وترتيب يقرگّرانه .

نهناللك وسيلتان لتصنيف الحوادث اللزئية : الحداما أن تضم يمهوعة







 المرTة ، فإذا أثت هجعتَ هذه الظاهرات الشا
 فتتجبع فن نقطة واحلدة ظاهرأت كثيرة جاءت من مصادر غختلفة ، كأن





ولِرتراند رسل غِر بجوانب فلسفته نى التحليلات المنطقية الرياضية ؛ وقى نظرية المعرفة وتحليل العقل والمادة ، جهود معروفة فى التربية والأنخلاق


 القادمة ، أما قيل ذللك وألما بعل ذللك ذهو فيلسوف بإنتاجه الفلستى بعمنى مذه الكلمة عند اليخر هِّ ، ومهـا يكن من أمر ، فلو جاز لنا أن تلخص

كتيه التى ككتبا فى التر بية والأنخلاق والسياسة نى كلمة ، لقلنا إنا كتب
تلدو اللى الحرية بأوسع معانبا وأعقها .
الا النه لمن أشت الأمور وأحسرها أن نوبز الةول هذا الأيكاز المشلديل



 كثاباً يوجز القول





تغنل عن فيلسوف يعلأ الدنيا بعموته ويشغل الأذهان بنكر ه .

تشارلس بيرس

من الفلاسفة من تقر أ لم فَرالك تنساب على بسيط هِن لا تعزرضه سزون ، فيشوتلك السر ، ولكنك إذا ما أكلت الشوط وجلدت جععبتك

 قبل أن تمضى فن الصعود ، لكنل إذا ما بلغت ناية الطريت ، ألفيت نفسلك
 فوق الأرض .
 (191乏 - VAMQ) Sanders peirce

 بلغ .با غاية كاللا ، غلذا ما باء بعله التابعان الكبِر ان اللذان سارا ملى نهجه - John Dewey و. William James أهون ديوى أهنى .


تعديل وتحويل •
يقول الفيلسوف فـ مقال كتبه عن نفسه :
 التى أكتب غـبا مذه السطور - ولى من العمر ما يقرب من أربعنِ
 الباحتون ذعلا ، والتى يعكنم أن يصمنعوها لو أرادوا لأنفسهم الكال .



عشر منوات تحت التلدريب فی معمل كـاوى ؛ فكنت على إلام تام بكلم
 بالطريقة التى كان ينتتجها أولثك العلماء الذدين تقلمت المعرفة العلمية على
 أخبط العلوم 6 واتصلت أوثق اتصهال بطائفة من جبابرة المقول نى عصرتا




 فى هنا المال 6 . . . . . وانتيت اللى لـقامة مذاهب منطقية فى منهج الاستنباط

ونى منْج الاستقراء على السواء ه .
وعضى يِّرس فی الرواية عن نفسه فيقول إنه عند ما كان يلرس المدارس الفلسفية كلها ، ويتّبع طرائق الفكر عند أصحابا ، كان إنما ونا ينظر
 يُعركّ بحل 6 لا من وجهة نظر الفيلسوف اللاهوتى الذى يتّاول مادته


 اللى هذا المد البعيد قد ذهب هيرس فى دراسته للفلسقة الألمانية على وجه


 فقِرة ساذجة ، الا أن ملنه الأخِرة مع ذلاك أرسخ من زميلتها منهجاً ،
$r \cdot r$


 الفلسقة فن عصر ما تبل العلم






 وهى أن أتدم صورة لككون على سبيل الانتراض الالنى ينتظر الإثبات على













مشتركأ يتعاون على أداثه أكثر من شـخص واسلد . وليست هى بالإنتأج
 إمبعلك على فارق من إم كلها - وما يِرس إلا واححل من أركانها - وبين الفلسفة التأملبة كا تا عرفناها على أيدى الفلاسفة الأعلام ء عن أمثال آثلاطون وأرسطو وديكارث


 بلوره بناء Tاخر من الأساس اللى القمة كذللك ، وهكلدا دواليك . فالفلاسفة هنا كالإمرامات المستقل أحلما عن الآخر ؛ وليسوا مر كالطوابت فن البناء الواسحد يكمل أحدها الآخر







لِيس بالثّى * الذى يتحشت ف الواقع المثهود .


 يفسر به الكون يميعا ، فإذا سألناه : ومن أين بجاءتلك مله المقيفة الأولية




 توّدِبا ، أما أن يكون لالعتل المرف لقانة تقذلت بالـحقائق من لدنها ، فإذا


العلميون رنضآ حاسيا .
على أن الفلسغة العلمية الماصرة ألوان وشكول ؛ وأحلد ألوانها هو
 من باء من أبطالها ، وهى فلسغة تصهور العصر العلمى الذى نعيش فيه اليوم


 ولا ثقلد كان فى وسعه أن يختار كلمة أْخرى من اللغة المستعملة لِيشِر .با


باليوناتية معناها الفهل أو المحل ) .

 . أنكارأ ه عن كذا وكيت ، أنكار آ سياسية والجتاعية واتتصادية وغِر ها ،


هنا ستجلد الفلاسمفة أحز ابا ، نفلاسفة ا مثاليون لا يقولون الذ ه الفكرة ثى تصود عثلى يشتر ط آن يكون متسقآ مح بقية التصورات المقلية ولا ثى
 لئى* فى الطبيعة اللماربجية ، وعثدثذ تكرن بجموعة الأنكار كالبناء

لكنه لا يتو قف على كو نه مطابقآ لعالم خارجى .




 الثُلج المذابة .




 فيه هو أنه يغتح الباب المغلق ، فإذا لم ينفتح به باب لم يكن يكن مفتاسا مهـا

- اتخذ لنفسه من صور المفاتيح

 - لا يكال ألوانها وتسن شيكلها وإحكام دسيها - بل بكينها أداة صالـة

 تلك الأفكار أن تؤديه فـ دنيا العمل ؟

 r.v




 برغز كونها من ملرسة غلسقية والحدة . والشيثان اللنان أمحب أن أفرق للك بيثها ها : إلمني



 معنى مفهوم درن أن يكون صادكا على الواقع



تكون العبارة عنله دات معنى إذا ما كاتت ألفاظها دالة ملى ضهرِ حسية يككن اللجوء إلمها تن عالم التجربة ، وليس لألية لفظة من عينى سوى






 - ألحادينم




كالام بیغر nمنى •
r.9

وليم جيمس

ولد ولم تيويورك ؛ وكان أكّر الخوة خمسة من بينهم الأديب القصصى المثمور









 منه الى قسم التثريح ووظائغ الأعضاء ، مستقرا آخر الألمر هعلى دراسة

الطب


 لعلم وظآتف الأعضاء فعيِّ
 تأسيسه لأول بعمل لعلم التفس التجريبى فى الولايات المتحهلية الأهريكية ؟


اللنى يقع فن جزءين ، وبعائذ رقى أستاذا مساعدا للفسيولوجيا ، فأستاذا مساعلا للفلسفة ، فأستاذا للفلسفة عام 1^^0 ، وكان عمره عندئذ ثلالثة وأربعين عاما

كان طبيعيا أن يتجه ولم بيمس منذ ذلك الــين نكو التفكِر الفلسنى الهرف - أعنى أنه لم يعل يصرف كل عنايته اللى علم الثفس - فأنر ألمرج

 المحاضرات التى ألقاها مى ما أصدره بعه ذلك كا كا
 *



 بعد موته . وكان موته سنة • 19 ا عن تسعة وستِن عاها .
 ذلك أن علم النفس قبله كان معوره تثتيت عملية الإحساس اللى سلسلة من انطباعات تنطبع بجا الـواس ؛ ثم ترَ ابط داخل الإنسان ترابطا تيل إن له
 حجرا بقانون ابِلاذبية . وكان مذهب الترابط بِن الأنكار هذا أساسا والما هاما


 وتتجاذب ، ولا حيلة له فِا يتلقاه إلا أن يستجله على صفحتثه تلك . ألما العقل

عتل ولم جيمس فـختلف عن مذه الآلية الصماء ، لذ مو عنده أداة فعالة
 نهو أداة بيولوجية - سكسائر العضاء الكائن المحى - لا تتفلك توالجه المواتف إِلديلة الطارثي ثتر د علِا بعا عساه أن يكتب النجاة والبقاه القوى" لصاحب

تلك الأداة
لكن منا الوصف اللعل لإنا ينطوى على نتائع شحطرة ، لأن كلمة ,







 بل إن هذا القضاء على الثنائية مرعان ما انتهى به اللى رأى فلسني
 عنه برتراند رمل Bertrand Russell وطورَه ونمـًاه ، وأغنى به فكرة

 روسالنى وملذا مادى5ا كان يقال ؛ بل النـى يجعلهما كذللك مو طريقة ترتيب المنصر الواامحد ، فاذا رُتـبت على صورة كان عقلا وإذا رتُتب على صورة أخرى كان جسطا ، كا يكون لديكت سيبًات من الحصى ترصما عل

ثحو فإذا مى دائرة 6 وترصها على نحو آخر فإذا هى مربع ، والـصىى فى
كلتا الـالـن لم يتغرِ
على أن الفكرة الرثيسية فن ثلسفه ولمِ ججيمس ، هى نفسها الفكرة الرثيسية عند أنصار الفلسفة البِرَجِج-ماتية Pragmatism ، ألا وهى الثى الفكرة

 ذات نتاتج علمية ترتب على تنفيذها ، أما إذا كانت أماملك عبارة لا تدرى كيف تحولما الى يَربة عملية تحسها بحواسلك ، كانت تلك الهبارة بغر معنى ك ومن زعم أنه يفهم لـا معنى كان مهوتّاً عخلوعا . والنه لمن حسن الـظط أن الناس ف، ححاتهم العملية ونى حـياتهم الملمية على السواء لانما يُرون

 تقأثر .با أَغضاء الحس من شم وطع 6 بل من بصر ولمس 6 عندما يكون
 „ إن فی هله الأنيوبة غازآ تابلا للاشتعال ، فيفهم الزميل كلام زميله لألن وراه كل كلمة من هذه الكلمات رصيدآ من خْمرة سحسية سابقة ، =لى ضوثّا يفهم المراد .

لكن الإشكال يبدأ حتن ندخل عيدازآ ثالـا - لا هو حلديث الملياة البارية كل يوم ولا مو سحيـث الملداء فق معاملهم - بل مو ميدان عجيب
 الى رصيد من خْرة حسية سابِّة ، ومع ذللك يطلب رنك أن تقول إنك

 لا يريدون بـذا , ابلوهر 1 لوتا ولا صوتا ولا طمـا ولا رائحة ولا غِر

ذللك ما تلدركّ المواس من بصر و"مح وغبرمها . فلو أردت الزاه هذا













 توامه روح لا مادة ، ثم أرادا أن يمتكا الم النتائج العملية التجريبية المسية


 زميله ، ويمشى ويقرأ ويصح ويعرض ، وإذا كا كان ذللك كذلث فند كان كانت





بل حسها لتكون ذات لا مسنى ॥ أن تكون مغهومة على أساس ماعساه آن يصادف الحواس من هبرات لو كانت صادةة ، ومن البرجاتيـين - مثّل
 تصلدق العبارة ذات المثنى بعد ذلك أو لا تصهدق ، ألا وليم شيميس


 شأنه شأن الفروض العلمية ذاتها ، فكيف يقرد العلا أن فرضه اللنى يفرضه ليفسر به ظاهرة معينة هو فرض صمحِ ؟ انه يقرر ذلك على ألى أساس أنه




 يكون صادةا لو تصرفنا على أمساسه فتتجت لنا التتانج المرتقبة .
 شنه الفلاسفة والمتصوغة قرونا . بل ليس (الماق هصفة تصف الـملة




 نافهة لأنها حق ، أو إنا حت لأنها نافعة . والقولان فه ا المثى ، سواء ، لأنها فـ طريقة التفنيل التحسب سواء . . ونى مذا الصهلد يقول جيمس

Yo

تشبِه المثهود وهو أن الـلـلة المعينة من حيث كونها حقآ أو باطلا ، هى

 ويم بيث بطل استملها فـ اليع والشراء أصبحت زائفة مئذ ذلك التاريخ ، وكذلك القول الميتّن يظل صيهاً ما دامت اله ( قيمة تورية ) أى ما دامت
 بدأ بطلانه ، وقد يظل اللى الأبد ناجهاً فـ التنفيذ فيظل اللى الأبد تولا
, .
لكن فيلسوفنا المتدين بكم نشأته ، الرقيت المهذب بيكم نطرته ، العاطقى



 الفرق شاسعا بين سلوك من يومّمن بصدتها ومن لا يومن ، فالأول يكا يكون




 بالغرورة اللى كائن موجود فعلا خار ج الإنسان ، بل يستند لالى الطريڤة


 هذه الكللة عل يدى جيـس ، قائلا إنه سيتخل لنفسه كلمة أخرى يسى
. با مذهبه ، وسيتونى فيها أن تكون قبيحة ثمقيلة على النطق حتى لا يڭطفها
 يكب لمنهبه أن يهاوز هـلود العبارات العلمية ومعانـيا اللى حيث العتائد

التى ملارها الإيكان لا المنطق .
 ظل

أو قل غن الفكر الأمريكى كله ، أمدا طويلا .

## جون ديوي







 ولن يضيع وقتنا سلى إذا ما وتننا وتفة تصهرة لثلقى بیض الضوء على مذا الذى نتوله .

 الفيلسوف إلا آن بياول استخلاص الإطار الثابث الذئى بيرى الألحا



 ثم م بعد ذللك بغتلفون فِا بينهم عن كنه ذللث (المق ) الثابت ماذا مساه أن يكون . وقد كان من نتائح مذه الظظرة السكونية أن تصور

 بلوره فيه - بیكم طييته الثابتة ـأكلى وأدنى ، اللى آخر التائج البعيلة

اللدى التى ترتبت على تلك النظرة ، وهى نتائج إن يكن العلم المديث قد


 نتول إن الفضائل الفلانية لا ينكر نضلها إلا زلا

 القيم الأُعلاقية والسياسبة والمالية ، فتد تثبث بالحرص علئهيا ، لا يدعها تَضضع النظرة العلمية ابلمديدة ، لِظل الأخالاق ملى معناه القديم وليظل ابلميل بميلا أبد الآبدين .







 هتا بكل فرد على هدة ، بل بمجموع الأمة أو الإنسانية كلها ، تماما

 تثع فن بجاله .
ونيدأ تصة فيلسونا من بدايتا ؛ فنقول إنه قد ولد ونتيأ فـ أسرة زراعية ريفية فى ولاية بأتصى الشطل الشرفَ من الولايات المتحكة ،

ثم كتب له وهو فى الملامعة أن يدس فلسفة هيجل Hegel ويتأثر بكا :





 استْبت أموره ، واستقرت على هال معينة ، حمى الكا لكأنه امتداد لأوروبا














 سوى أن يوائم بِن الفكر والعمل ؟ أكان يكوز لفبلسوف يعيش وسط

هذا النجاح اللزدهر ، أن يقول للناس : لِكن مقياس الصواب عنادك هو





 الإصلاح هذا التنيير ، وكذلك لا بد من تنيير أسس السياسة والاتاتصـا


وإذا تصورنا الإنسان كيف ينثنى أن يكون في ظروف العمر البديد ،






 اللدروس . وكان أول كتاب تربوى أخرجـهـه ديوى هو كتاب ه المدرسة






العريية - يبِن فيه أن الري يـة مى أن ننـى" الناثى" على سرعة المواعمة بين


ع على حياته العملية الجلديدة
على أن أم موضوع أدار جبون ديوى حوكله الفككر ، هو تمكليل عملية








 بو ونفاً مشكلا حتى ينغض" إسكاله .

 غرضآ من أغراض الإنسان - صغر ذلك الغرض أو كبر - وإذن فلا بلا بلد








 يكاول أن يحقق هدفاً يعينه فى مواقف المياة الفملية .

لكن جون ديوى يعود فينفرد وحاهـ دون ساثر البرجماتيّن با يسميه

 متسلسل طويل يؤدى فی النهاية للى ها حل "لمشكاة معينة . وهذا الحل الأنحـر




 شى \& ولا بعلها شى وساثل تستطيع أن تحكى على كل هاتيك الثطحات الى يشطح بـا

 دوران عقي فـ دائرة من لفظ أجون .
وقد بسط ديوى ॥ منطقه پ البرجماتى " تفصيلا فی عدة كتب ، ، منها كتاب






ما اللنى يدل صاسبنا على أن و فكرته ، صواب



 أوضح ، نقول إن الفكر لا يكون فكرآ إلا إذا كانت له عالاقة وسلية بعا

 وسيلة تعالج شيثاً مـــواها ، تعالج موتفآ خاربياً ، ألما أن تظل الفكرة

 جاوزت النظرية حلدو الرأس اللى سهث العمل .

مات ديوى فى اليوم الأرل من ثـهر يونيو عام 14or ، عن الثنين



## إرنست كاسيرد

ميدان الفلسفة المعاصرة تتقسمه معسكرات رئيسية أربعة ، يَتْلف فيـا


 بأشكال ميختلفة على فلسفة كانت لـا السبادة من مَبل ، وهي فلسنة ميجل .

## ملمب هيجل

ومؤدى المذهب الميجلي هو أن الكون كله . بيجيع من فيه وما فيه ،






 هو أن هذه الأفراد والمفردات الي تصاديانها من حولك لا تا تزيد على وسائل تخدم الكلً" في تحقيفه لأغراضه .
ثورة عل ملمب مهبل ، اتخذت صهراً أنبع



فني انجلترا سادت فلسفة ، تحليلية ، تفك المدمج إلى عناصره والكل المل !! أفراده ، وعلى رأس تلك الفلسفة كان ، مور ، و ا رسل ، ،
 الناجحة في الثطبيق ، أي أن ال الحق " ليس كائناً أعلى من هؤلاء الناس في مشا كلهم التي تنـئ في بجالات البحث العلمي والحياة اليومية .

 الوجودية في فرنسا التي تعلى وجود الأفراد وجوداً خارجياً حقيقياً على
 وتحدد لم صورة ذلل الوجود تحديداً مسبّقاً لا مناص لفم من الخضوع له . وفي الروسيا سادت فلسفة ماركسية تثور على الفلسفة الميجلية بصورة أخرى ، وهي أن تسلِّم بمذهبه الجلدلِ في تطورِ الكون المتاسك ، لكنها تجعل ذلل الككل هو بجموعة البشر في سيرها نمالال مراحل التاريخ ، بلم أن كان عند هيجل هو ها الروح الكلي المطلق " . فالفلسفة الماركسية


 منصباً على البشر وحياتّم الفعلية ، لا جدلية آ فكرية ه آجعل التطور منصباً على شالعقل " وما يدور فيه .

تورة على فلسفة كَنْت
أرأيت - إذن ـ كيف التقت هذه الفلسفات المعاصرة كلها في نبذها " للمطلق "الذي أراد له هيجل أن يكون هو الحقيقة كلها ، وني اهتَامها بالقرد وحياته على هذه الأرض كاتن فعلاُ ، وكمـا هو يسحيا ويفكر ، قل وجد سبيله أيضاً في ثورة أخرى


 نكيف كان ذلك

نشأة كاسيرر
ولد أرنست كاسيرر في ملينة برسالاو ( Breslaw ) بألمانِا عام اNVE مبلع تبدى في ألعابه مع لداته ، ولم تكن تبلدو عليه في يفاغته علامات تشير بأن مصيره إلى حيـاة التأمل المادئ العميق ، لكنه لم يكل يلم يزور جلد لأمه الذي كان يعيش على غير مبعدة من برسلو ، حتى شهلد في داره مكتبة
 وطريقة جلد في الحديث المئقَّف المصقول ني مسمعَيْه ، حافزاً إلى حياة جديدة ، كأكما قلب صفححة من حياته وبدأ صفحة ، فقد مضى عهد
 منه في مدرسته طالباً لفت إليه الأنظار . وحان حين دخول المامعة فالتحق بيامعة برلين ، وكان عمره عندئن
 القانون ، ولم يكن اختباره هذا إلا إرضاء لرغبة أيها التان التاجر ، ولذلك فلم يلبث فَـتَانا أن استجاب لصن لينصرف إلى الفلسفة وإلى الأدب والفن . انصرف إلى هذه الدراسات وتي وني ذهنه مسائل أشكلت عليه كان يرجو أن يبلد عنها الجواب المقنع ، لكنه
 إلى جامعة ، من برلين إلى ليبزج ، ومن ليبزج إلى هيُدلبرج ، ومن هيدلبرج
 كَنْت
وسقطت من شفتي الحاضر المجيد في غضهون حدبئه عبارة كأنها وردت بغير قصد ، إذ قال : ا الن أحسن المؤلفات عن فلسفة كَّت هي هي بغير شك كتب هرمان كوهين ( ذي جامهة ماربورج ) ، لكني لا لا بد أن أن أعترف بأنيه لا أفهـهـا " ، فاذا يصنع الفتى كاسيرر إلا أن يسرع بعد المحاضرة إلى مكتبة فيشتري كتب كوهين مذا ، ثم ينكب عليها انكباباً لا يلبث معه حتى يقرر منادرة برلين إلى ماربورج ليحضر على هذا المؤلف
rrv
 لقد قال كوهين في ذكرياته عنه : پا إتي أحسست من فوري أنتي بازاء


 لا ني ميدان الفلسفة وحلـها ، بل كذلك من الأدب النـ الذي كاد ألا يترك من روائعه رائعة لم يقرأها بعثل هذا الحفظ العهيب ، و ولم بكن مو الحفظ


اللادة اللمحوظة استخخداماً ينتهي بد إلى خلق وإبداع
كتابه : مشكلة المعرنة
جاوز كاسيرر الثلاثين بستتين ، وإذا هو يستوقف أنظار المشتغلين
 يستعرض فيهها استعراض المتـكن القدير صورة الفكر الأورو بي كيف



كتابه : الجوهر والأداء
على أن هذا المؤلّف المظم إن دلَّ على علم غزير ، فلم يكن هو المؤلّف اللاي أخرج عبقرية الرجل في أتم صورها ، وقد بدأت دلاثلثلها
 "الموهر والأداء 1 ، فكان هذا الكتابس أول ما تُر جِم للفيلسوف إلى لغات كثيرة ، منها الانيليزية والروسية ، ونحلاصة الفكرة عي ألن أن سحيقة الإنسان

 ومو منطق يبنى على أن العقل الإنساني إنما يصل إلى المسانَ الكلية بوساطة التجريد من الملزيات المححسوسة . فنالكّ : كيف يصل العقل إلى الفكرة

 من حسابه البوانب المختْلفة في مفردات المناضهد ، ليستبقي الموانب

 التي تجعل منها أعضاء من بجموعة واحدة .

وهنا يتدخل كاسيرر ياعتراضه القوي : وكيف اللعقل بادئ ذي بده أن يعرف بأن الثيء الأول اللـي وتعـت عليه العين هو من نوع الثي الثيء الثا الثاني النـي وقعت عليه العين أيضاً ؟ اننا إذا قلنا إنه يعرف ذلك الك لا بينهما من




 الأشياء نتقارن بينها ، وإذن فالعقل حقيقته فاعلية وأداء تبل أن يكون جوهراً ذا كـان قائم بذاته .


 رللطبيعة مدركات المكان والزمان والطاتة ، وهكذا ، فكيف تتغير البنية
 من العلوم الرياضية ومدركاتها إلى العلوم الفيزيائية ومدركاتها نكانيا


 لبيعة المدركاتت العقلية في جبال الكيمياء .

جامعة هَرْفرد تعرض على كاسيرر أستاذية الهلسفة بها
ولكن هل كان هذا الإنتاج الفلسني المتاز ليغير من وضهد في بلده
 فالألسنة جميعاً تنطلق بتقديره والثناء عليه ، حتى إذا ما ما كان الألمر أمر مناصب لم تتقدم إليه جامعة واحدة بعنصب الأستاذية الماءية ، وترك الرجل العامل الملاد العميق يتتج الفلسفة الملديدة ، وهو مغتبط بعا ينتجه ، والعالم من حوله مقلر لفضله ، إلا أصحاب الكلمة في توزيع المناصب على مستحقيها . وكم يذكر لنا التاريخ حالات الات يجيء فيها العرفان والتقدير
 ترسل إلى كاسيرر ترض عليه كرسي الأّستاذية في الفلسفة .

كتابه الصور الرمزية
ومضت السنون بعد ذلك بما فيها من أُحداث الحرا الحرب العالمية الأولى ،
 الفلسفية كلها ، وأعني كتابه ॥ الصور الرمزية 8 ـ و وسنعود إليه بعد قليل .

تتقله بين الجامعات




 كتاباً أنحيراً عنوانه " مقالة في الانسان " ( ترجم إلى العربية ) لخصى فيه . معالم فلسفته كلها
بين كاسيرر والليلسوف كَنت
قلنا أن كاسيرر - كغيره من فلاسفة مذا العصر - يعبر عن ثما ثقافة زمنه التي مدورها اللعل عن التجريد ، والتركيز على الإنسان في تعينه

وني وجوده الحي ، ولكنه - على خلاف فالاسفة الصمر - قد جعل ركيزته



 يتاح له أن يلغ الحقائق العلمية ، فيّ مستطاع الإنسان أن يصوغ المادلادلات
 العلوم الطبيعية ـ كقانون الباذيبة مثلاً - وهي أيضاً توانين لا شك في في يقينها من وجهة نظره ، التي هي نفسا وجهة نظر علماء الطبيعة في القرنين السابع عشر والثامن عثّر

> رأي للليلسوف ديفد هيوم
> وكان تاريخ الفلسفة قد شهد فيلسرفاً ابجليزياً - هو ديفد هيوم (David Hume) - شهده وهو يتصدى لليقين المزعوم لقوانين العلم، ليخرج بنتيجة عجبية ، ألا وهي أن الحقائق العلمية ما دامت مستندا إلى مشاهدات الحواس ، فيستحيل منطقياً أن توصف باليقين ، لأن ما ما

 أَنْ كانت تكون حال الأشياء على غير هذا الوضع ، بحيث التالتي بالحمجر .فيمل نحو الصيود إلى أعلى بدل المبوط إلى أسفل ، أي أن كا كل ما في في وسعنا إبثاته هو أننا قد شاهدنا الأمور على هذا النحو الميني لا على نحو سواه ، وإذذن فلا يقين ولا حتم يقضي بضرورة آن تَري ي الطبيعة هذا المجرى في كل آن .

## الثبلسوف كَنت ينظف رأي ميوم

 العلم يتصورونه ، فكان لا بد لفيلسوف آخر أن يأنخذ هذا الزعم مأنحذ الجمد ،

ليكشف عما قد يكون مدسوساً فيه من مواضع الخطأ ، وكان هذا الفيلسوف

 لوجب أن نتهي إلى التتائج التي انتهى إليها هيوم ، لكن الأمر ليس كذلك إلك ، فالحواس تأتينا بالمادة الخام من أحاسيس تسلك إلينا هنا الطا الطريق أو ذالك الكا
 ولو وقف الأمر عند هنا الحد للا كانت معرفة ، لكن هـن هناللك وراء الكاء الحواس
 الإحساسات فتكون بذلك علماً سوياً ، كما تنساق حروف المان المطبعة فوق


 تللك الإحساسات ، وهي مفروزة في نظرتنا من داخل ، ولار الولا الأولى لظلت المقولات فارغة من المضسون ، ولولا الثانية لأصبحت الإيتساس الإيات كومة مهوشة عمياء بغير معنى معقول .

كاسيرر يتمم رأي كنت
وجاء صاحبنا أرنست كاسيرر لا لينفض
 جوانب كثيرة من ثقافته هباء مع الريح . فانظر إلى ثقافة الإنسان على طول التاريخ وني كل بجتمع ، تجدها نسيجاً من أشياء كثيرة لا لا غنى له عن الـي




 أسطورة ؟ عاش بغير لغة ؟ عاش بأ بغير تاريخ يرويه ؟ وليست هذه ه ع علوماً ،

تنصب في مقولات العقل الخالص ، وإذن فلا مناص من التسليم بأن نطرة الإنسان أوسع من بجرد العقل الخالص ، وأنه لا تفضيل في تلك الفطرة بين جانب وجانب ، لأنها كلها مطلوبة لحياته وضرورية لحضارنه الانـا

 رموزاً يهتدي بها في هذا المسلك أو ذالك من مسالك حياته . كاسيرر فيلسوف واسع الاطكلع غزير الملم






 حضارات وثقافات فكأنما الآداب كلها والأساطير كلها والديانانات كلها والعلوم كلها ، والتاريخ كله ملك يعينه ورهن إشارته .

## كاسيرر يضسن للإنسان الوحدة المككاملة

أما بعد ، فلنن كان التعصب لناحية واحـد

 وحلدة متَاسكة البناه : عقلاً وعاطفة ، وروحاً ويدناً ، وصحوراً وحلهاً ،
 للإنسان هذه الوحدة المتكاملة بعد أن يُجزأت على أيدي سواه أشلاء متنائرة .

مقومات الشخصية الإفريقية الآسيوية

ألفان من ملايتن البشر يسكنون آسيا والفريقيا ؛ وم الثلثان من سكان




 لقل يسألنا ساثل - وتحن يصدد الـلديث عن الشخغصية الأفريقية

 .

 او متنهة ، ولاتشتركان فی موحلة اقتصادية واحلدة ، لأن أقطارها تمفاوت من أُعلى درجات الصناعة اللى أحنى درجات الزرٌ اعة والرعى ؛ ولا تشتر كان ثى درجة واححدة من درججات التعلم ولا فـ لغة واحلدة . . . أقول الن ساثلا
 برغم هنا التباين كله ؛ وجوابنا هو بالإيباب ، وفيا يلى بعض ملامع هنه الثخغصية المشتركة .
فالقارتان تلتقيان نى ماضر واحـــد ، ون مصير واحلد .



أما ماضهِها المشتركُ فته القريب ومنه البعيل ؛ وقريبيُ هو أن القارتِن
 المصيفيَ بين المصايِن ؛ وكانت آسيا أسبق من آختها الإفريقية فى هذّه المحبة ، فُنذ القرن الثامس عشر ، كانت الهند وكان الشرق الأقصى كله هلـف الرمحالة والمستكشفنِ ، يُكهدوا الطريت من بعلهم لأصماب التجارة ،
 الا مرحلة وسطى تعترض الطريق • يطوفون بها من هنا ويدورون حولما من هناكك ، لملهم يصلون اللى الغاية النشودة بأقل جهلد وأقصر طريق ؛ حتى كولمبس حین عبر الكحيط الأطلسى لم يعهره إلا لِلتمس طريقه لالى Tسيا .

ثُ جاء القرن التاسع عشم ، وجاءت معه النتائب الفادسة التى تولدت عن الثورة الصناعية ، من حاجة أوروبا المنهومة اللى المواد الأولية - زراعية ومعدنية" - واللى الأسوات لمنتجاتها الصيناعية ؛ وهاهنا اتجهت الأبصار اللى لفريقيا ؛ وتسابق القوم للى خطفها ، فللا أن تضاربت محهالـهم ، راحوا


 لتفوقها على زميلاتها فى الصهناعة والتهارة ونى القوة البحرية ؛ ولعل هذه ابلريمة المشركة مد أيقظت فى المعلدين ضهـرِ آ به بقية من ححياة ، فراحوا

 الرجل الأوروبى |ليصوروا الأمر لأوهامهم تصهويراً يخرجون به عُماة"
 ذلك هو الماضى المشّرك القريب لعارثى آسيا وإفريقيا ، وأما ماضمهما rro




 المْروك ، كا ثى الـال نى عصرنا الماضهر بالنسبة الملا التصوير والنحت
.
وكا تشتر ك القارتان فَ ماض, وأحل : ماضل, سياسى، "ريبـ ، وماض







 أجازوا لأنفسهم أن يستخلموا القتبلة اللمرية على أرض آسيوية ولم يستخخلمورها


 فهل بقابتلُ منا إلا بشعور موستَّد ضهدم
إن آهل القار تين يشّركون اليوم ذي شعورهم بأن بلادهم تد أصبيت
 أن نكون بلادهم بلاد سوامر ، لكثها الحقيقة المرة برغم ما ذيا هن تناتض

فـ اللمظ والمثى ؛ ؛ فلم تكن البلاد الأسيوية الإفريقية بلاد أهلها ال1ا منذ

 الدوح - كا ثال شاعرنا - حراما على بلابله ، هـالا على الطير من كل جنس .






 سأله ساثل : وماذا تنوى أن تصنع بأهل هذا الإقالم المتطط ؟ ذألجاب فـ دهثة مصطنعة ساثلا بدوره : ألمذا الإتلم أهل وفيه ناس


 فراحوا يماولون تنيرهـا كلما ألمكنم ذلله ؛ وألا سائر الـريات من


 تتثابه القارتان .
 فرضا ، حتى إذا ما استرخت تِضة المتعهر عنها ، فتُحت المدارس

والبلامعات فتحا بالعشرات والمئات ؛ ذaّد تعمد المستعمرون - كّل فيا قد وقع فی براثنه ـ أن بهملوا التعلم كما وكيفا ، فال الملدارس يتناسب علدهـا مع تعلداد الشعب 6 ولا مستويات التعلم ترتفع لالى حاجة العصر ؟ فقد كان يتمر جـدأ أن يزيد التعلم فى الى بللد الثريتى عن مستوى الملرسة اللّانوية ، ثلم بكن فى الكويُو كلية بامعية واححدة ، ولم يكن فا لفريقيا الغربية الفرنسية ملرسة نهالية واحلـة ، ولا فى نيجير يا ملرسة عليا واحلدة ،

 اللراسات الأدبيةَ ، وحتى هله الدراسات الأدبية لم توجـَّه كحو ما من شأنه




 بينها نهوضا قويا سريعا بفتح البلامحات والمدارس العليا ، وبتوجيه التعلم
 هله الروح المشرَ كة رباطا يمّع أشتاتها فى شـخصية واسحلة

وأقول أشثاتها له لأن المستعمر لم يغب عنه منذ اللحظة الأولى أن
الوحدة إذا تماسكـت استعصت عليه 6 ومى تهون إذا تفككت أشتاتا ولمذا تحمل يقسم اللبلد الواحح أقشاها 6 والمصبة الواسحدة أحزابا بحتى نظرت كلر قعة من الأرض الل نفسها فإذا هي أهز اء متنافرة برغم ما بينها من وحلدة جتغرافية وافتصهادية وجنسية ولنوية وثقافية ومهاشية و


يؤلبون كل شطر على الآخر ، حتى حركوا المعبية القَبَّلية وشجهوا




 القد

 وجه التخصيص ؛ لكن الرجل كان أوسع أثنا وأغزر علما وأنفذ بصيرة







 والأسر ، رأينا صدق نبوثة المقصر .



 حيث تال عندئذ : ( مها أول مؤتر دولى للشعوب الملونة ف تاريخ البشر ؛

إن الروابط التى توحدنا أهر بكثـرِ عن الفوارت السطحية التى تفرق بيثنا ... واللنى يوحدنا هو اتفاقتا بميمآ على مقت التفر تة العتصرية ه إذن فالثّورة


 البشرية ، وصُبً علها الاستغغلال ونزل بها الا ضهطهاد ، لامن الوبهة


 فا كان من هله الششوب كلها اليوم لالا أن تقبل هذا التحالى ، وتَعیل هن تفسها بجموعة واحلدة بالفعل 6 على هذا الأهـاس العنصرى نفسه ك وبrلذا اجتتمعت اجتقاعها الثاريخى فن بانلدونج ؛ الجتمهت تسع وعشرون دولة انختلفت مذهها ، لكنها اتحلدت عنصرآ ؛ وكان لهنا دنزاه السياسى الهميق ، فقد كانت سياسة الدول الغربية هدى سبعة ڤرون استقرت ملى أّماس أن التفاوت العنعرى بين الغرب والشرت قد الكسهت فيه

 وهاهى ذى اللدول الأسبيوية الإفريقية قد اجتمهت كاها معا فی باندونج
 "


وأيلدت فيا أيدتَه مبادئ باندونج • و 3، أكرا عاصمهة غانا عام 190^ الجتمعت عمانى دول إفريقية مستقلة ، فأكدت التهاون فِا بينها عند النظر الل المشكلات اللدولية عامة واله

مشكالت القارة الإفريقية بصيفة خاصة \& وفى أديس أبابا عام * 197 انعقد
 جلديد تضامنها ومؤازرتها لقرارات بانلونج ؛ ونى الالار البيضاء بالمغرب
 الأحداث العالمية الككرى - فهلذه كلها اجتاعات تدل على أن الشخصية الأسيوية الإفريقية قد أخذت ملاعُحُا تظهر واضتهة 6 وعلى أن هذه الشخصصية الموحتّدة ستتولى توبجيه اللالم اللى المساواة والى العلدل وللى الحرية

- كمنا لقد أوضحنا كيف تتفت آسيا والفريقيا فـ ماضى واحلد وكيف تتلاقيان
 . مصير واحلد
إن هن أهم الظواهر المشتركة بين هاتني القارتن ما يقوم به المئقون من قيادة فكرية تكو مستقبل منشود ، نعم ان المستنربن فـ كل بلاد الآرض يتولون زمام القيادة الفكرية ، لكن موتفهم فی قارنيّنا يلفت النظر

 لا تكون مناللك فجوة بين هذين الطرفين ، تكرون مهمة المستنرين هى التنوير المقلى والهنيبب الوجلدانى يطريقة لا يكون الدور القيادى فبا واضها ، أما تحن يكون هنالذ مثل هله الفهوة ، فإن المستنـرين يكونون هركز الـساسية أولا ثم مكان القيادة الظاهرة ثانيآ ، هادفين للى سدَ الفجوة الفاصلة بين طرفى النعبي الواحلد .
وأمام المستنرِين فـ شهوبنا الأسيوية الإفريقية فجوثال من نوعين
 بعيلة كذلك بين البلد كله ين ناحـة والعالم العلمى الهيناعى الفنى المتسلط

من جهة أخرى ؛ فالا مندوحة لما عن قيادتن فن آن واحـد : الـحداهما ترى


 الروح القومية يشتى الوساثل ، ومن هذه الوسائل تركِّه مـ على الحياء التراث
 وكرامته ، ليصل ط طارفآ بتليد .
وتلك نظرة اللى المستقبل تنظرها القارتان كأثا ها تنظا





 مستوى أيطال التاريخ ينغون هنا ومناك دنعة واحدة كأغا مر والقّر على ميعاد .




 اللتان علمتا الإنسان أهولا المضارة وفروعها ، فتعلتّانه مرة أخرى حرها تسيه فجلب عليه الكوارت بنسيانه ، وهو أن المساواة بِن البشر أشاس لابد من إقامته أولا قبل أن ينوق العالم طهماً للسلام

## المحتموَيات

| الصففحة |  |
| :---: | :---: |
| 0 | الفكر الفلسني في مصر المعامرة ............................. |
| \&1 | هن معاركنا الفلسفية |
| VV | نحن وتضايا الفكر في عصرنا |
| 97 | الإلنسان والرمز |
| 1.9 | هذه الكلدات وسترها |
| IYI | قيـة القيم ... |
| IYA | الأمانة التي حملها الإنسان . |
| IYo | تشابه الناس آفة عصرنا |
| VEY | موقف ابن خللدون من الفـلهفة |
| 101 | فلاسفة معإرون : . . |
| lor | . جورج سانتيانا |
| 17. | ألفرد نورث وايتهد . . |
| Ivo | جورج بور |
| 1AN | برتراند رسل . . |
| $Y \cdot Y$ | تشارلس بيرس |
| YI. | وليم جيمس ديرس |
| YiA | جون ديري |
| Yo | إرنست كاسيرد ... |
| Pre | مقومات الشـخصية الإنريقية الآميوية . . |

ir/vav- رتم الإيداع
I.S.B.N 977-09-0159-8


# ä <br>  

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

$$
\begin{aligned}
& \text { Gvedert } \\
& \text { E1 }
\end{aligned}
$$

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


chend THER




(1) Thent



 serent
shathesin
sexf


## To: www.al-mostafa.com

