الأخلاقي والوعيمي

##  <br> t.me/soramnqraa <br> 1232023



## نجيب الحصادي


t.me/soramnqraa


الإلـــــــــاء
!إلى الصديق الشاعر سالم العوكلي ...
لِما شرّع من نوافذ مواربة، وفتح من أبواب موصدة...

المحتويات

## 

5
الإهداء
11 توطثة

## الباب الأول

الفصل الأول: الوعي الفلسفي ومستقبل الفلسفة في الجامعات
29
الليبية والخليجية
65
الفصل الـــاني: العولمة: وعي الـيـيار الميني
103
النصل الثالث: في مسألة الوعي الزائف والنسبانية الأخلاقية
147 الفصل الرابـع: تأسيس زيبوي لفقهو مالفوية
175 النصل الحامس: تتل المرحة

البابالثاني
235
دراسات في الوعي العلمي
245
الفصل الـــادس: ماهية العلم
الفصل الــــابع: خصـائص التفكـر العلمي ............................ 303
355
الفصل الثامـن: طبيعة المنهج العلمي

الباب الثالث
411
قيهة العلد
413 الفصل التاسع : أخلاقيات المسوح الورائية .............................. 445 خاتّة ........................................................................ 451 ...................................................................

لا قاسـم يكمع بين الأبحاث التـي تـضمها دفتـا هـذا الكتـاب سوى أنها معنـية بمسائل فلـسفية تتعلـق بمفهـوم الـوعي البـــري، بصنفيه الأخلاقي والعلمـي، وهـي مـسائل كنـت شــغلت بهـا في الأعوام الستة الأولى من الألفية الجديدة، و كتبت فيها عبر مناسبات

غختلفة.
أول تـــك الأبحـاث، وععنوانـه עالـوعي الفلــــفي ومـستقبل
 عقد في ربيع عــام 2004م حــول مـستقبل التعلـــيم العـالي في دول
 عنوان هذا البحث، فإنه يعقد مقارنة بين حال تــدريس الفلـسفة في هاتين المنطقتين العربيتين، ويوضح كيف أن ذلك الـلـال ظـل بائـــــا رغم التفاوت الواضح بينها في المواقف شبه الرسمية المتخـذه مـن الفلسفة ورغـــم اختـــلاف الموارد المادية المخصصه للمعليمب في كل

## àこと <br> t.me/soramnqraa

منهه|. وقد حاولت في هذه الدراسة تبيان أهميـة الـوعي الفلــفي،
 جادلت بأن اتخاذ مواقف متباينة من تدريس الفلسفة، ما ظلت تركز على وعي شائه بطبيعتها، يفضي في النهاية إلى إلحاق الضرر بالذات، وإن اختلفت سبل إلحاق هذا الضرر.

أما البحث الثاني، وعنوانه \#العولــة: الـلـيـار الجـينـي"، فبحـــ اشتركت به في مؤتر حول العولمة كان عُقد في ربيع عام 2003م في
 وهو بحث يهتم بأخلاقيات الانتساخ البـشُري، وبـا إذا كــان هـذا
(1) وبعد أن ألقيت ذلك البحث في ذــك المـؤتر، أر ســلـه إلى المجلـة العر بيـة


2004، ص 201-224]

النوع من التدخل الوراثي يشكل خيارًا متاحًا على المستوى التقنـي وتجلِّا مكنتا ـلعله الأكثر إرعابًا ـ من تجليات العولم المة.

وكنت قبل كتابة هذا البحث بعدة أعوام قد أسهمـت في تر جـــة كتاب عن الانتساخ عنوانه (المنتسخة: الطريق إلى دوللي واستشراف

 الجلديد الذي يبشر بهلا، وعي العولمة ووعي الكائن المنتـنخ على حد
 (التفكير الناقد في القضهايا الأخلاقيـة") أفـرد بعـض فــا التقنيات وهذه القضايا، وركز على مسألة الوعي بالافتراضا الـات التات التي
 فعلها في تشكيل تلك المواقف، لكنها تتجــنر في وعينـا البـاطن إلى حد قد يحول دون اكتشافها (1)

أمـا البحــث الثالـثـ، وعنوانـه (افي مـسألة الـوعي الزائـف والنسبانية الأخلاقية)، فيناقش مسألة توظيف تَهم الوعي الزائف في الترويج لبعض المرديات الكبرى وإخراس الألسن والـدفاع عـن
(1) ورغم أن الكتاب الأول كان ننر ضمن مطبوعـات إدارة التعلــــم العـالي

 الكتاب الثاني، فقد قامت الميئة القومية للبحت العلمي بليبيا بطبعـه عــام
2005م.

بعض الأنظمة الشُمولية. وعلى وجه الحصوص، فإنه معني بعمليـة تفريغ الوعي من الدور الفاعل الذي يقوم به في التـمكين مـن فهـمـ العالم واستيعاب القضايا التي تشغل الأفراد، وذلك عبر اختز الـوا اله في
 الملهاه بين الوعي الحقيقي واتخاذ مواقف دون سواها (1) .

أيضَا فإن هذا البحث يعالج مسألة النـسبانية الأخلاقيـة وفـت
 الأعوج" (2)، وفيه أنكر محاولة توظيف تهم زيف الـوعي في الميمنـة على البشُر وتشكيل وعي مغاير يتسق وما يتم الترويج له، كا أدافع عن مذهب التعددية، في مقابل نزعة النسبانية الأخلاقيـة الانـ، موضّــحا الصعوباث التي تواجهها هذه النزعة والتوجهـات النـات الأناركيـة التـي تفضي إليها، والوعي الشُائه الناجم عن تبنيها.
 ندوة كانت عقدت في بنغـازي صـيف 2003م، خُصصـصت لمـسألة الهوية الثقافية، وقد تشُر في أول أعداد بجلة ليبية تصدر في مـــر مناط عناية هذا البحث هـو الأسـس التي يمكـن بـالركون إليهـا


$$
\text { الـسنة 23، صيف 2005، ص } 15 \text {-31. }
$$

(2) الذي سبقت لي تر جمته صحبة زميلي الدكتور زاهي المغيربي، ولم ينتر بعد. (3) هي بجلة اعراجينل، التي يرأس تحريرها الأستاذ إدريس المسماري، حيـث صـر ذلك العدد في يناير 2004.

تأصــيل مفهـوم المويـة، ودور الـوعي في تــشكيل هويــة الأفــراد
 وغواية، أم أنها قابلة من حيث المبدأ للتأسيس الموضوعي المحايـــ؟

 حد تتست فكرة الهوية مـع النزعـات الـشـمولية، مـن قبيـل الأيميـة والإنسية والتوجهات العولية؟ هــل الهويـة حـق أم واجـب؟؟ هــل القوميـات والأديـان والأيـديولو جيات والأعـراق هويـات؟ هــل يمكن للفن أن يكون هوية؟ وماذاعن العلــّ؟ أتــراه هويـة مـن لا لا هوية له؟ أم أن اختلاف الهويات يركن إلى تضارب عقائد مآل العلم
 الهوية؟ ما علاقة الهوية بالتاريخ؟ وكيف يسهـم الوعي في تشكيلها؟

 راهنة؟ هل صحيح أنه لا يسأل عن الهوية إلا فاقدها؟ هل الهويات، شأنها في ذلك شأن الشكول الفنية، بجرد أسـاليب في رؤية العالم، أما
 الموية بلغة مفهومية عحايدة، بحيث يكـون بالمــدور الــديث عنهـا دون الركون إلى لغة نضالية؟ أم أن خطاب الهوية مفخخ أصلَّ بلغة الدعاة حراس الأصول وكهنة الأيديولوجيات؟

غير أني اهتممت خصوصُا بمسألة التأسـيس الأبسستمولوجي

ــالآكسيولوجي لمفهوم الهوية، عنيت التأسيس المعرفي الذي يـركن إلى اعتبارات قيمية، كونه عنـدي المحـور الأكتثـر حاســمية في هــذا المفهوم، وبحسبان أن مثل هذا التأسيس قد يسهم في صياغة أسئلتنا عن الموية على نحو أكثر بيانًا، ويبين طبيعة الـوعي الــنـي يفترضــه هذا المفهوم.

أما آخر أبحاث الباب الأول فمعنـي بمـسألة قتـل المرحــة (1) (وهو نـوع مـن اليوثنيزيـا العاملـة) التـي تـــــير جملـة مـن القــضايا الأخلاقية والقانونية والاجتح|عية والنفسية. وقد اهتممت خصوصـا بلا يوصف بالانتحار المعان عليه طبيًا، وحاولـت عــرض المواقـف
 الانتحار، دون تصريح باللوقف الذي أنزع إليه، مؤثرّا تبيان الحقائق التي استتد عليها البعض، ونقاش الافتراضات الـات التي صــادرواع عـلـلى صحتها، وعرض تجارب مرت بها بجتمعـات قنــت ســبل اسـتـلال الميؤوس من شفائهم لـياتهم.

الباب الثاني، بفصوله الثلائة: (اماهية العلـمّ"، "خـصـوصيات العلم"، والطبيعة المنهج العلمي"، مكرس برمته لمناقـشـة مـسائل في فلسفة العلم وعلم المناهج، وهي مسائل تشكل المواقف التي تتخذ
(1) نـنـر هذا البحث في بجلة العلوم الإنــانية والاجتـاعيـة، التـي تـصدر عـن جامعة الإمارات العربية، العين، العدد1، المجلة 2 1 ، إبريـل 2005، ص

منها وعي المرء العلمي (1). نفع المواد التي تتضمنها هذه الفصول لا يقتصر على طلاب فلـسفة العلـوم الطبيعيـة والإنـــانية أو المـنهج

 وهذه مسائل لا يمفل كثير من كتاب علـم المنـاهج بنقاشــهـا، رغــم أهميتها في التمكين من فهم طبيعة النشاط العلمي.

من منحى أخر، تسهـم فصول الباب الثاني من هذا الكتـاب في تكريس الدعوة إلى توطين العلم التي حمل لواءها فـا في بلادنا الدكتور
 بهب العلم من التقريظ ما هو أهل له، ويدفع عنه من التهم مـا هــو براء منها.

إفراد باب معني بقيمية العلم، عبر إضـافة فصل تاسع، عنوانـه
(1) وكنت قد كلفت من قبل جامعـة الإمـارات العربيـة بالــــاركة في تـأليف



 الكتاب بحكم كونه يدرس على طلبة البلامعة في مر حلتها التمهيدية. عدم
 الإماراتَ هو السبب الرئيس لـضم هــذا البـاب في هــذا الكتـاب (الــذي عولت فيه آيضًا ولكن بشُكل نقدي على كتاب (النج المنهج، الذي نفد من المكتبات).
ـي الوعي الأخلاتي والعلمي
"أخلاقيات المسوح الورايثية)، لم يكن سوى عمل بنصيحة أسـداها إلي أحد مقيمي هذا العمل، حيث اقترح أن يكون هناك اك جزء
 عنيت بعد دفعي بهذا الكتاب إلى كلية الآداب بـجامع
 الفكر التي تصلر في الكويت، فأعددت دراســة تجــادل بــأن العلـم مشحون حتى النخاع بمواقـف قيميـة، وتعنـى خـصوصما بقـضايا أثار ها في الآونة الأخيرة ما يعرف بالمسوح الورائية"(1) . عـلى أن ثمـــ
 يغص علاقة العلم والتقنية، حيث لم أعد أذهب إلى القول بالفـصـل الحاسـم بين هذين النشاطين.

غير أنه حري بي في المتام أن أعترف دون مواربة بأنني لم أكـن أضع في حسباني، حين كتبت ما كتبـت مـن أبحـاث، أننـي ســوف أنشر ها بين دفتي كتاب عن الوعي. الواقع أن فكرة نتشرها فـا في كتاب
 استبطاني عمل على تأمل المناط الذي كان يشغلني طيلة الفي الفترة التـي كتبت فيها. صحيح أن اختلاف المناسبات أسهم في إحداث تمّا تمظٍ في المواضيع المناقشة، لكن التناول ظل مسوسَا فـا بهواجس مسألألة الوعي التي استبين لي أنها تشكل موضع عناية رئيسة.

ديسمبر 2006م، ص 275-394.

لكل هذا، إذا اتضـح أن في مواضــيع الكتـاب شــــاتًا لا يتـــت ووضع أبحاثه تحت عنوان واحد، فحسبي منه أن يـستير في أنفـس
 يطلعوا علِيه، بصرف النظر علا إذا كان لتـــك الأسـئلة مركــز عــود
 صريكة عنها.

لا قاسم يجمع بين الأبحات التـي تـضمهـا دفتــا هــذا الكتــاب سوى أنها معنية بمسائل فلسفية تتعلـق بمفهـوم الـوعي البـشـري،
 الأعوام الستة الأولى من الألفية الجلديدة، وكتبت فيها عبر مناسبات غختلفة.

أول تلـك الأبحـات، وعنوانـه ا"الـوعي الفلــــني ومـستقبل
 عقد في ربيع عــام 2004 م حـول مـستقبل التعلــيم العـالي في دول


 رغم التفاوت الواضح بينها في المواقف شُبه الرسمية المتخـــنة مـن

 وتوضيح المهمة التي يقوم بها هــذا الـوعي في تنميـة المجتمـع، كــا

جادلت بأن اتخاذ مواقف متباينة من تدريس الفلسفة، ما ظلت تركز على وعي شائه بطبيعتها، ينضي في النهاية إلى إلحاق الضرر بالذات، وإن اختلفت سبل إلحاق هذا الضرر.

أما البحث الثاني، وعنوانه شالعولــة: الخيـار المينـي"، فبحـــ اشتركت به في مؤتَر حول العولمة كان عُقد في ربيع عام 2003م مار في


 ككنا _لعله الأكثر إرعابًا ـ من تجليات العولمة.

وكنت قبل كتابة هذا البحث بعدة أعوام قد أسهمـت في تر جـــة كتاب عن الانتساخ عنوانه ارالمنتسخة: الطريق إلى دولي واستشراف المستقبل"، لمؤلفته جينا كو لاتا، ما جعلني عـلـلى ألفــة نــسبية بـبعض تقنيات الانتساخ والقضايا الأخلاقية التي يثيرهال، وبضربي الـوعي الجلديد الذي يبشر بهال، وعي العولمة ووعي الكائن المنتسخ على حد

 التقنيات وهذه القضايا، وركز على مسألة الوعي بالافتراضات النات التي



2004، ص 201-224]

تصادر عليها المواقف الأخلاقية المتباينـة، وهـي افتراضــاتـات تفعـل فعلها في تشكيل تلك المواقف، لكنها تتجـنـر في وعينـا البـاطن إلى حد قد يحول دون اكتشافها (1)

أمـا البحــث الثالــث، وعنوانـه ها لي مـسألة الـوعي الزائـف والنسبانية الأخلاقية)، فيناقش مسألة توظيف تهم الوعي الزائف في الترويج لبعض السرديات الكبرى وإخراس الألسن والــدفاع عـن

 العالم واستيعاب القضايا التي تشُغل الأفراد، وذلك عبر الخت التز الهـ اله في
 الملماهاة بين الوعي الـقيقي واتخاذ مواقف دون سواها (2)
أيضًا فإن هذا البحث يعالج مسألة النــبانية الأخلاقيـة وفـت




 الكتاب الثاني، فقد قامت الميئة القومية للبحث العلمي بليبـا بطبعـه عــام
2005م.
(2) نشر هذا البحث في المجلة العربية للعلوم الإنسانية، بالكويت، العدد 91 9،

$$
\text { السنة 23، صيف 2005، ص } 15 \text {-31. }
$$

(3) الذي سبقت لي تر بمته صحبة زميلي الدكتور زامي المغيربي، ولم ينشر بعد. في الوعي الأخلاتي والعلمي

على البشُر وتشكيل وعي مغاير يتسق وما يتم الترويج له، كا أدافع
 الصعوبات التي تواجهها هذه التزعة والتوجهـات التيات الأناركيـة التـي تفضي إليها، والوعي الشائه الناجم عن تبنيها.

 الموية الثقافية، وقد نشر في أول أعداد بجلة ليبية تصدر في مـي




 ماهية؟ خاصية سكونية ناجزة، أم عملية تتبدل عبر الـزمن؟ إلـي إلى أي حد تتسق فكرة الهوية مــع النزعـات الـشـمولية، مـن قيـيـل الأئميـة



 أن يكسم أمرها، بحيث يكون العلم ســيـيآل للخــلاص مـن أوهــام
(1) همي بجلة (عراجين"،) التي يرأس تغريرها الأستاذ إدريس المساري، حيـث صدر ذلك العدد في يناير 2004م

الهوية؟ ما علاقة اللوية بالتاريخ؟ وكيف يسهم الوعي في تشكيلها؟ بل كيف تسهمم الهوية في تـشكيل الـوعي؟ هــل الهويـات ذكريـات
 راهنة؟ هل صححيح أنه لا يسأل عن الهوية إلا فاقدها؟ هل الهويات، نـأنها في ذلك شـأن الشكول الفنية، بجرد أساليب في رؤية العالم، أما
 الهوية بلغة مفهومية محايدة، بحيث يكـون بالمــدور الـــديث عنهـا دون الركون إلى لغة نضالية؟ أم أن خططاب الهوية مفخخ أصلَّ بلغة الدعاة حراس الأصول وكهنة الأيديولو جيات؟

غير أني اهتممت خصوصْا بمسألة التأسـيس الأبـستمولوجي _الآكسيولو جي لمفهوم الهوية، عنيت التأسيس المعر في الذي يـركن إلى اعتبارات قيمية، كونه عنـدي المحـور الأكتـر حاســــيمية في هــنا
 عن الموية على نحو أكثر بيانًا، ويبين طبيعة الـوعي الـذي يفترخـه هذا المفهوم.

أما آخر أبحاث الباب الأول فمعنـي بمـسـألة قتـل المر هــة (1) (وهو نـوع مـن اليوثنيزيـا العاملـة) التـي تُــير جملـة مــن القـضـايا الأخلاقية والقانونية والاجتت|عية والنفسية. وقد اهتممت خصوصيا
(1) نشر هذا البحث في بجلة العلوم الإنسانية والاجتَاعيـة، التـي تـصدر عـن جامعة الإمارات العربية، العين، العدد1، المجلة 1 2، إبريـل 2005، صـ

با يوصف بالانتحار المعان عليه طبيًّا، وحاولـتـ عـرض المواقـف التي اتخذها بعض رجالات علم الأخــلاق مـن هــنا الـــا الانتحار، دون تصريح بالموقف الذي أنزع إليه، مؤئرَا تبيان الحمقائق التي استند عليها البعض، ونقاش الافتراضات التات التي صـادروا عـاعـلى صحتها، وعرض تجارب مرت با بجتمعـات قنــت سـبل اســلال الميؤوس من شفائهم لـياتهم.

الباب الثاني، بغصوله الثلاثة: الماهية العلـمب"، "خـصوصيات العلم"، و (اطبيعة المنهج العلمي"، مكرس بر مته لمناقـشـة مـسـائل في فلسفة العلم وعلم المناهج، وهي مسائل تشكل المي المواقف التي تتخذ
 يقتصر على طلاب فلـسفة العلـوم الطبيعيـة والإنـسانية أو المـنهج العلمي وطرائقه البحثية، بل قد يعم كـل مـن يستـشعر الماجــة إلى
(1) وكنت قد كلفت من قبل جامعـة الإمـارات العربيـة باللــــاركة في تـأليف



 الكتاب بحكم كونه يدرس على طلبة البلامعة في مر حلتها التمهيدية. عدم

 عولت فيه أيضًا ولكن بشكل نقدي على كتاب " النج المنهج" الذي نفد من المكتبات)

الدراية بخلفية فلسفية تؤصل لتلك العلوم وتؤسس لذه الطرائتى، وهذه مسائل لا يكفل كثير من كتاب علــم المنـاهج بنقاشـها، رغـم أهميتها في التمكين من فهم طبيعة النشاط العلمي.

من منحى أخر، تسهم فصول الباب الثاني من هذا الكتـاب في تكريس الدعوة إلى توطين العلم التي حمل لواءها في بلادنا الدكتور
 يهب العلم من التقريظ ما هو أهل له، ويدفع عنه من التهم مـا هــو براء منها.

إفراد باب معني بقيمية العلم، عبر إضافة فصل تاسع، عنوانـه "أخلاقيات المسوح الورائية)، لم يكن سوى عمل بنصيحة أســداها إلي أحد مقيمي هذا العمل، حيث اقترح أن يكون هناك الك جزء



 مشتحون حتى النخاع بمو|قـف قيميـة، وتعنـى خـصو صًا بقـضايا أثار ها في الآونة الأخيرة ما يعرف بالمسوح الوراثية(1) . على أن تُمة تطورًا طرأ على وجهة النظر التي عرضـتها في الفـصل الــــابع فـيـا
(1) وقد نشتر هـذا البحــت في تلـك المجلـة في العـدد 2، المجلـ 35، أكتـوبر ديسمبر 2006م، ص. 275-394.

في الوعي الأخلاتي والعلمي

يخص علاقة العلم والتقنية، حيث لم أعد أذهب إلى القول بالفـصـل الحاسم بين هذين النشاطين.

غير أنه حري بي في المتام أن أعترف دون مواربة بأنني لم أكـن أضـ في حسباني، حين كتبت ما كتبـت مـن أبحـاث، أننـي سـوف أنشرها بين دفتي كتاب عن الوعي. الواقع أن فكرة نشرها أنر في كتاب معني بموضوعة بعينها إنها جاءت متـأخرة الـوع وهـي تـركن إلى فعـي استبطاني عمل على تأمل المناط الذي كان يشغلني طيلة الفترة التي كتبت فيها. صحيح أن اختلاف المناسبات أسهم في إحداث تشظٍ في في المواضيع المناقشة، لكن التناول ظل مسسوسًا بهواجس مسانـا التي استبين لي أنها تشكل موضع عناية رئيسة.

لكل هذا، إذا اتضح أن في مواضــيع الكتـاب شــتاتًا لا يتـست ووضع أبحاثه تحت عنوان واحد، فحسبي منه أن يـستير في أنغـس القراء، بمختلف مشاربهم واهتم|ماتهم، أسئلة ما كان لها أن تثار لو لم يطلعوا عليه، بصرف النظر عـا إذا كان لتــك الأسـئلة مركـز عـود تدور في فلكه، بل حتى بصرف النظـر عــا إذا كــان يطـرح أجوبـة صريكة عنها.

## الباب الأول

## دراسات في الوعي الأخلاقي



الأول


الوعي الفلسفي ومستقبل الفلسفة

## في الجامعات الليبيةوالخليجية

## تُقديم

لا أحد ينكر، أقله لا يتوجب أن ينكــر أحـد، الــدور الماســم


 إبان إجراء أية عمليات نظرية تستهدف تبرير أو تأصيل مبادئها، أو الخنوض في قضايا تستثير ها تلك الأنشطة ويستبان أنها عـصية عـلى الحسـم. وعلى وجه الـضصوص، فإن العلم الذي يـوقره المرتـابون في
 الفلاسفة أسهموا ويظلون يسهمون إسهامًا بيتّنـا في تـشكيل طبيعـة نهجه وتسويغ مصادراته.
 العربيــة موضـــع استرابة من قبل جهات متعـلدة، حيث يوصـف

الملدل الفلسفي بأنه بجرد مماحكات لفظيـة، وتكــال للفلـــفة تهـم بقصد تشويه صورتها في الأذهان والتقليل من قدرها، تهم من قبيل الغموض المفتعل، وعوز الجلدوى، وتكريس رؤى مريبة تشكك في القيم والعقائد التي يتبناها المجتمع. وتد أثـر كــل ذلـك بـــر درجات متفاوتة على تدربس الفلـسفة في المـدارس الثانويـة والبلامعـات في غختلف أرجاء الوطن العربي، بقلر ما أثر في عدد ونوعية من يقبلون عـلى دراسـتها ويتحمـسون للاطـلِع عــلى أدبياتها والعنايـة بــأمر قضاياها، الأمر الـذي قلـل مـن فـرص المقبلــين عـلى دراســتها في الحصول على وظائف تناسب تطلعاتهم.

ســو أحـاول في هـذه الورقـة الـدفاع عـن أهميـة الفلـسفة، وضرورة تشكيل وعي فلسفي، وتسويغ جلوى هذا الفرع المعـرفي عبر تبيان الدور الذي يمكن أن تضطلع بالقيام بـه في ســيـاق تنميـة الفصل الأول: الوعي الفلــفي ومــتّبل الفلــفة ي المامعات الليبية والمليجية ــ

المجتمع العربي ونشـر الـوعي بــن أفـراده؛ كـــا ســون أخلــص إلى التوصية باتخاذ خطوات إجرائية من شأنها أن تعيد للفلــسفة المنز لــة التي تنزلتها إبان عصور الفكر العربي الإسلامي المجيــة. تحديـــأ، سوف أجادل بوجوب تدريس مادة الفلسفة في المـر حلتين الثانويـة
 استمرار بعض الأقطار المليجية في حظـر تدريسهها أو قـصره عــلى أقسام خدمية بعينها، كما سوف أُعنى بتحديد المخـاطر الناجــا تدريس الفلسفة على النحو الذي تدرس بـه في البلامعـات الليبيـة، وعن تتسيب عدد هائل من الطلاب إلى أقسام الفلسفة بها.

غير أنني سوف أركز بداية على مسألة تـشكيل وععي فلـسفي مكين وأخوض في استحقاقات تشكيل مئل هذا الوعي. وعلى وجه الحصوص، سوف أبين كيف أن النشاط العلمي، الذي يكظى بقيول ولـي
 فحسب على العلم، بل يكاد يسري على كل نشاط بشري (يتميز فيها سوف أوضح في الفصل السادس بكونه نشاطًا قاباَلا من حيث المبدأ للتمييز الوظيفي والمنهجـي). أيـنّا، سـوف أعنـى بتوضـيـح دور الفلسفة في تعميق الخس الاستاطيقي عند البشر، وفي تنمية مهارات التفكير الناقد والاقتدار على كشف الأغاليط والملماحكــات اللفظيـة التي توظف في ترويج سلع فكرية مشكوك في جودتها.

## طبيعة الثفلسفة

يقال إن الفيلسوف أعمى يبحث في حجـرة معتمـة عـن قطـة


 يتحرون الدقة في صياغة أحكامهـم ما وجدوا إلى ذلك سـبـيِّا ؛ غـــر
 الفلاسفة، وإن كانت تشي أيضًا بكيف أن الملدل الفلـــفي يـشكل

 العقلانِية البسترية، والمخلص الأوحد ما يلقاه البشر من عنت. على ذلك، تظل الفلسفة نشاطًا معرفيًّا أصيَّ> لا يقل أهمية عـن

 نختلف على وجوب السعي شطر ها . بيد أن تسويغ مئل هذه المزاعم يكتاج إلى بذل بعض الجهد.

لا تبدأ الفلسفة في مارسة نشاطها الجدلي إلا عقب قيام أنـشطة بشُرية مغايرة، من قبيل العلم والفن والاقتـصـاد والـــياسة، بإتـارة مسائل لا يتسنى حسمها باستخدام المناهج التقليديـة التـي تتبناهــا تلك الأنشطة، ما يحتم البحث عن مقاربات ورؤى وأساليب تقص جديدة تشترط غالبا اتخاذ مواقف فلــسفية.. ثتيء مـن هـكـذا قبيـل


يبدو أن كارل بوبر يعنيه من قالته پإن المشكلات الفلسفية الأصـيلة تتجذر في قضايا ملحة تقع خلف نطاق الفلسنة وتموت حان حال فـساد (1) الـذنور

مثال ذلك أن النشاط العلمي يثير قـضايا لا يقـوى نهجـه ولا أعر افه السائدة على حسم أمر ها. هكذا يقر العلم أن غايته الأساسية إنا تتعين في تفسير ما يتم رصده من ظواهر والتنبؤ بقادم الحوادث،
 صحتها. بيد أن العلم يسكت عن الأسباب التـي تعقلـن المـصادرة
 المفاهيم الماسمة المتضمنة في آلية تحقيقه|، مفاهيم من قبيل النظرية العلمية والدعم الاستقرائي، فضَّلا عن الشُروط التـي يتعـين عـلى التفسير والتنبؤ العلميين استيفاؤها.

الحال أنه لا ينكر دور الفلسفة في العلـم إلا مـن يهـرف بــا لا يعرف، فـالعلم الــني يِظـى عــادةً بتبجيـل الكتـيرين مـن أعـداء الفلسفة لا يستغني بحال عنها. حسبنا من جهـة أن نقتـصر في هــذا
 طبيعة العلمه وتحديد مناهجه، وتـسويغ مـصادراته، والـدفاع عـن قيمه؛ وحسبنا من أخرى أن نذكر بأن (ااستقلال العلوم عن الفلسفة
(1) بوبر، كارل، "بحثاعن عالم أنضل"، تر بمة: أمد مــتجير، الميئـة العامـة
 الباب الأول: دراسات فِ الوعي الأخلاقي
 فلسفة أصداء غختلفة ومتنوعة للعلم السائدل|"(1)
وعلى نحو ماثلل، ثمة فلسفة للرياضيات لأن القائمين على هذا
 تعاريف ومسللملت وقواعد استنباطية، أسئلة تتعلق خصوصًا بـاهية


 والإحكام بطريقة تضمن أفضلية الأنساق الأكثر بساطة وإحكامًا. قد تكون القضايا التـي يثيرهـا أي نـشاط ويقـدر نهجـه عــلى التعامل معها عصية على الحسـم، لكن بجرد انتهائها إلى النشاط المعني
 يمكن وصف القضايا التي تـشـيكل موضـع عنايــة أي نـشـاط غـــير
 الأححجية بالتعريف مشكلة يـضـمن النـشاط المعنـي إمكــان حلهــــا والإخفاق في حلها لا يصم النشاط بقلدر ما يـصم مـن أخفـــت مـن مارسيه (2).على ذلك، تظل هناك مسائل يستبان من تكرار الإخفاق
(1) العالم، عحمود أمين، "ما هي الفلسفة؟"، في كتاب "تضية الفلسفة"، عمـــد كامل الخطيب (تحرير)، سلسلة قضايا وحوارات النهـضة العربــة (26)،

$$
\text { دار الطلمعة المديدة، دمـُق، } 1998 \text { م، ع } 73 .
$$

(2) Kuhn, Thomas, "The Structure of Scientifc Revolutions",

Dickenson Publishing Co. Inc., 1972, p. 103.


في حلها أنها تنتمي إلى نــشاط مغـاير تَامَـا، وغالبـا مـا تـتـسم هــنه المسائل بصبغة فلسفية بيّنة.

 الفلسفي عبر العصور،، فضلّا عن فهـم التغــــرات التـي تطـر أ عـلى الـى
 الأنشطة الراهنة وما يستجد من أنشطة. بيد أن هـذا يعنـي أن عــوز

 القضايا التي تشكل موضع انشغال الفلاسفة، فهي ليــيست ســوى قضايا عجزت أنشطة أخرى عن البت في أمرها (1) .

الفلسفة رد المتكثر للأقل كثرة، رؤيــة الأشــياء معـا مـن جهــة الواحد، على حد تعبير أفلاطون. ولئن كانت الرؤية الفلسفية كليـة
 ظـروف تاريغيـة بعينهـا، فـالكلي لا يستبـعر بمعـزل عــن العينـي

والمشخص:

بالحضارات وليدة روح عصرها؛ إذ كان لكل عصر أسئلته الكبرى التي تركــت للفيلـسوف
(1) الحصادي، نجيب، غالريبة في قدسية العلم" منشورات جامعة قار يـونس، بنغازي، 989 19م، المقدمة.
الباب الأول: درامات في الوعي الأخلاتي

كي يكبب عنها، ومعنى هــذا أن الواقـع بكـل أبعاده المعرفية والعلمية ونتاجاتـه الثقافيـة في حــضارة مـا، كــان يثــير التــساؤلات التـي تـستدعي مهمــة التفلــــف، وبــنـلك فـــإن الفلسفة تبدو كحركة الوعي أو العقل النقدي
 يطر حه الواقع من تساؤلات. غير أننا لا ينبغي أن نفهم الفلـــفـة كحركــة للـوعي أو العقــلـ النقدي كال لو كانت هذه الحركة بجرد انعكاس هذا الواقع، بل إنها تعود لتخصب هن هذا الواقع وتفتح أمامه آفاقَا جديدة ليتجاوز ذاته، وبها تكون علاقة الفلسفة بالواقع - وخاصة الواقع
الثقافي ـعلاقة جدلِية (1).

وبطبيعة الحـال، فإن هذه الرؤية للفلسفة إنما تــسق ومـا يـشـير إليه هيحجل عـن بومـة المينرفـا (رمـز الفلـسفة) الــذي لا يـشرع في

 ورؤية الفيلسوف إياه.
(1) توفيق، سعيد، "ادور الفلسفة في بنية الثقافة المصرية")، في كتـاب ثقافتـــا في


الفصل الأول: الوعي الفلسفي ومستقبل الفـلـفة في البامعات الليبية والـلـجيجية -

من منحى آخر، ما إن يقدر للفلاسفة الإسهام في تحليل المسائل التي أحيلت إليهم من قبل القائمين على أنشططة مغايرة، حتى تفقــد تلك المسائل أهليتها الفلسفية وتقفل راجعـة إلى مـوطن نــــأتها أو

 الغازات تشكل في نهاية المطاف. كواكب قادرة على تحقيـت وجوددهــا المستقل.

أيضًا تَد تكون هناك إشكاليات لقيطة لا تنتمي إلى فرع معـرفي محدد ولا تنجم عن مارسة نشاط بعينـه، وقــد يعنـى .هـا الفـا

 بسبب نجاحه في اكتشاف موضعه الخاص ونهجـه الأكتُـر تحديـدَا، الـا وهذا هو شأن العلوم المستحدثة على وجه العموم (1)
الفلسفة نشاط مقلق، فهي تنفذ في أعلاق المألوف، حتى يغـدو أقل ألفة، كا أن لديها قدرة فائقة على الاســترابة في خختلـف المعـايِر

 إليها إنجاز فعل الــسم. هكـذا تمتـاز الفلـسفة بقــدرة فائقـة عـلـل الارتياب في أي موضع ارتكاس يتم تكريسه، بدءًا بأحكام البداهة،
(1) الـصادي، قضايا فلسفية، الدار الجملهريــة للنـنـر والتوزيـع والإعـلان،
مصراته، 2005م.

الباب الأول: دراسات في الوعي الأخلاقي

وانتهاء بقواعد المنطت، وهكذا تظل رؤية ما لم تـسبق رؤيتـه، خلـق أبعاد جلديدة لم يتسن من قبل استشرافها، إنجازًا فلسفيًّا بامتياز ر أيضًا، فإن الفلسفة نشاط نقدي في أساسه، ولعـل هــذا يفـسر عزوف عموم الناس عنها. المثشقة التي نلقى في دراستها ناجــة مـن

 دعة المألوف؛ لكنها تنجم من جهة أخرى عن لغة خططا لغابها. الحديث عن حقائق جديدة يستدعي لغة جديدة (هيوم)، واللغة ليست مبرد
 مششحونة دومًا بافتراضات مسبقَة، والفيلسوف الــني يرصــد رؤى
 معاني الألفاظ المألوفة التي تلوكها الألسن وتفقدها دلالاتها.
الوضوح ليـس مهگًّا، إنا الدقة (فاليري)؛ غــيـر أن الفلاســفة لا يعكرون أمواههم لمجـرد أن تبـدو عميقـة (جـوركي)، والفــــــة
 الواضح بادئ الرأي، ضد الواضح الذي يقبله الناس بجانًا من اللغة اليومية (المجابري).

## جلوى الفلسفة

ثـمة جهات تتبنى مواقف معادية من الفلسفة وتعتبر هـا خطـرَا
على قيمنا الروحية.


وعلى وجه خاص، فإنها تـرى في الفلـــفـة سـبيّنَ إلى نزعـات
 يستوجب حماية النشءء من آفاتها وحظر تدريسها في ختلف مراحـل التعليم.
بيد أن هذه الجهات تغفل أن النزعات المادية لا تعدو أن تكون




 بدحض التزعات المادية التي تشكك في تعاليم مركزيــة في عقائــدنا الثيولوجية.
 بالقيم والأخلاق، بل تعنـى بمفــاهيم إبـستمولو جية (معرفيـة) أو اسـتاطيقية (جماليـة) أو أنطولوجيـة (و جوديـة) لا تخفـى أهميتهـا ودورها في تشكيل مسار الفكر الإنساني.

الحال أن لكل نشاط بشري تقريبًا فلـسفته التـي تعنـى بتبيـان طبيعته وعرض أصوله ومقاربة أسئلته التي استعصت على القائلمين
 للعلمه، وخامسة للرياضيات، وهكذا. الفروع الفلسفية تكاد تتعدد
 ما يستجد منها.
 العقلانية والموضوعية والتسامح والتعددية، ونبذها إنا يعمـل عـلـى تكريس توجهات ظلامية تخفي الحقائق وتطمس معالمهـا، قـدر مـا
 دوجماطيقية تعادي الآخر وترفض الحوار معه. الراهن أن الفلــسفة لا تقتصر على الدعوة إلى تكريس تلك قيم الـيم الإنسانية السمححاء التـي
 تطور الحضارة البسُرية رهن بالالتزام بها.

لا تتضـمن الدعوة إلى تدريس الفلسفة الترويج لمنهب فلسفي بعينه، بـل تحـض عـلى تبنـي الـنهج الفلـسفي في التفكـــرِ والــــلـل


 التضليل التي تمارس في غختلف السياقات مهـام تنـاط بهـذا الفـرع،


 بالأسباب التي ركن إليها المتفكر حين ارتأى ما ارتأى. مثال ذلك أنه قد يدرس كتـاب في الأخــلاق قـضـايا لا تــؤرق
 الأهمية، فالأمر المهم ليس حل المسألة الأخلاقية، بل طريقة حلهـا،

وكيفية الدفاع عنه، وفحص الافتراضات التي تم الر كون إليها دون جدل. إن فحص الافتراضات المصادر عليها ليس بأي حــال مهمـــة سهلة، لكنه ضروري.

ذلك أن محاباة المرء تتجذر في الأشياء التي يقبل صدقها يقينـا،
 الافتراضات التي نصادر على صحتها، فهي تمارس تأثيرِا على الرؤية
 الـحقائق (1)

هذا يعني أن جلوى الفلسفة لا يستبان فيل يقره الفلاسفة مـن
 إثارة الشُكوك فـيلا نـركن إليـه مـن مـزاعمه في حــدس الفجـوات المستـــرة في صرح مفاهيمنــــا المعرفيــة والثقافيـــة والأخلاقيـــة (وايزمان)(2)، وني دعوتها لقيام المرء بالدفاع عــا يتبنـاه مـن رؤى، والتنصل مما كان أقر من مواقف بمـجرد أن تتـضـح لـه مـستتجدات
مناوئة لم يكن قد أخذذها في حسبانه.

الدراية التي تدعو إليها الفلسفة باعتراضات الآخرين على مـا
(1) Thomas F. Wall, Thinking Critically About Moral Problems, Wadsworth, Canada, 2003, p. 431.
(2) وايزمان، فردريك،"كيف أرى الفلسفة"، في كتاب"كيف يرى الوضعيون


$$
\text { المديدة، الدار الييضاء، المغرب، } 1994 \text { م، ص } 65 .
$$

يقره المرء من رؤى إنما تسهـم فِي تغهـهـه رؤاه وقدرتـه مـن تــم عــلى

 من ينكر جلوى الفلسفة ويصر على حظر تـريسها.

ولا يفوتنا أيضَا أن نذكر الدور الـاسم اللذي تقوم به الفلـسفة
 الاستاطيقية. ثـمة حاجات جمالية للفن الحقيقي تعمل أدبيات علـــم
 الفلسفة سبيل من سبل مكافحة التلوث الوجداني الذي يتعرض له المجتمع، وهي أقدر من غيرها على تبيان أصول الـططل الكامن فـيما استشرى من أعحال توصف بهتانًا بأنها فنية.

وأخيرِا، تُمة تناقض ظاهر في موقف الـداعين إلى تبنـي العلــــم وسيلة للخلاص ما تعانيه بجتمعاتنا من تخلف حين يتبنون الـدعوة إلى حظر الفلسفة. إذا كان العلم معلمة الحضارة الإنـسانية الراهنـة الأساسية وكانت التمنيـة خيارنـا في تطـوير بجتمعاتنـا، وإذا كانــت الفلسفة تقوم بدور حاسـم في تـشـكيل طبيعـة العلـم والــدفاع عـن قيمه، فإن الداعين إلى حظر الفلسفة، حال تبنيهم ذلك الـيـيـار، إنــا يجارسون سلوكيات "الودايتية" تلحق الضرر بالذات.

## الفلسفة في الجامعات الخليجية

دأبت جامعات جِلس التعاون الخليجي في الآونة الأخحرة على التوكيد على تلبية حاجة سوق العمل، الــذي لا يبـدو في ظــاهره في الفصـل الأول: الوعي الفلـفي ومستنبل الفلـفتة في البامعات الليبية والملبجية ـ

مسيس حاجة إلى متخصصين في العلوم الفلسفية. غير أن الاحتكام إلى استحقاقات هــا الــسوق واعتمادهـا موجّهـا وحيــناً المـا تقـوم المؤسسات التعليمية المختلفة بتدريـسه مـسألة خطــــيرة في أساسـهـا (مريم لوتاه). ثـمة معتقد شائع في فلسفة التعليم يتـو هـم أن عمليـيـة التنمية تقوم أساسًا على عملية التصنيع وما يرتبط بها من تكنولو جيا
 مستحيل في غياب تطوير المجال النظري في العلوم (1) وحتى عـلى افـتراض أن الفلـسفة عــاجزة عـن إيفـاء أي مـن





 تحقيق كل ذلك.
 للفلسفة التي تتبناها بعض الجمهات الرسـمية في بعـض أقطـار دول بجلس التعاون المليجي. لا ريب أن الدين يشكل في المجتمع العربي
(1) توفيق، سعيد، "دور الفلسفة في بنية الثقافة المصرية"، في كـــاب نقافتــــــــي في مواجهة العـصر، دار الثقافـة للنــنـر والتوزيـع، القـاهرة، 2002م، ص

في بجمل عمومه، والمجتمع الخليجي (الأكثر عافظة) بوجه خاصر،
 الدين يتخذ مواقف صريكة من الكثير من القضايا الأخلاقية.

 الأقطار العربية، المكتظة بالسكان خصـي الا

 بجتمعنا العربي، كونها سلوكيات كحرمة وفق تعاليم الدين.





 ما تنجم عن استحداث تقنيات جديدة، وهي تضايا لا يتا يتخذ الدين
 التعامل معها. مداولة الأجنة، وانتساخ البشُر، وقتل المر همة، أمثلــة بينة على هكذا تضايا.




التطورات المتلاحقَة التي تشـهدها المنطقة قـد تعجـل بإثارتهـاعــلى المستوى العملي في المستقبل القريب.
مستقبل الفلسفة في دول بجلس التعاون الخليجي ليس مـشرقَا
 في بعض الأقطار، فيا اقتصر تدريسها في أقطار أخرى على التعلـيـم
 مستقلًّ إلا في الإمارات العربية المتحدة والكويت، ولا تدرس عـلـى
 قطر وعهان أقسام خدمية، تطرح مواد لطلاب أقسام أخرى دو دون ألا أن
 في أقسام الدراسات الإسلامية غير المهيأة أصلَّ لتدريسها بمقتـضى اينى طبيعة مناهجها.

وكحا أسلفت، ثممة حاجـة إلى إعـادة النظـر في طبيعـة تــدريس الفلسفة، فهو يعاني في وطننا العربي عمومًا من اختلالات جمة. مثال




 اقتدارهم على كشف الأغاليط. وحتى إذا نجح المتميـزون مـنهم في


المنتج، الذي يقيم علاقات منطقية ليست معطاة أحــَا . وكــا يقـر جاكوب هنتيكا، أحد أبرز أعلام المنطق المعاصرين:

كان المنطق في الأصل هو دراسة التفـوق في التفكير، لكنه صار .. بجرد درامـة لكيفيـة
تفادي الوقوع في الأخطاء في المنطـت، ولـيس لكيفية حفاظ الــرء عـلى فـضيلته المنطقيـة.... [حيث] يتم تخصيص معظم الوقت لتعريـف الطلاب بقواعد الاستدلال.. التي هـي بجـرد قواعد احترازية لتفادي الأوهام والضالالات، فهي لا تدلنا على الكيفية التي يفكر بها الـــاس في واقع الأمر، ولا الكيفية التي ينبني التفكير ${ }^{(1)}$ 4.

وكا يوضح هنتيكا، تَامًا كا أن المرء لا يتعلم الشطرنج بمجرد
 التفكير المنطقي. إن دراسـة المنطـت تـستدعي تعلــم اسـتراتيجيات تقحم الطالب في عملية التفكير، عوضّـاعـن تعلــم كيفيـة تطبيـت قواعد شكلية بطريقة آلية صرفة.
(1) جاكوب هنتيكـا، "حـول المهـام التعليميـة للفلـــفة"، ديـوجين، العـدد 192/136، المجلس الـدولي للفلـــفة والعلـوم الإنـسانية، مطبوعـات اليونيسكو، القاهرة، يناير 2003م، 90 ، 90.
الفــل الأول: الوعي الفلــفي ومستجل الفلـفة في البامعات الليية والنليجية ـ

وعـلى نحــو مائـلـ، لم يعــد علــم الأخــلاق دراســة للامتيــاز الأخلاقي، وإنها غدا دراسة لكيفية تفادي الأخطاء الأخلاقية، عـبر تبيان كيف يتسنى للمرء أن يكافظ في الحالات المتطرفة على فـضيلته
 بأخلاقيات العمل إنا يعني عرض حفنة مـن المارسـات التجاريـة المشبوهة

أيضْا قد تكون هنالك حاجة إلى التوكيد على دراسة الفلـسفة في ضوء ما يشغل المجتمع العربي من قضايا، وعلى النهج الذي تدرس



 الدين نفسه بإعل|ها.

الحال أن مستقبل العلوم الإنسانية والاجتاعية بأسرهـا لــــس
 من غيرها إلى هكذا تأصيل. تمة عوائتق تعرقل تطبيق النهج العلمي في علوم الاجتاع والنفس والتاريخ يتخذها البعض ذريعة في سلب
 الحوض في حل هذه الإشكالية، لكنه يستبان أنها إشــكالية فلــسفية

ينضاف إلى ذلك أن تدريس التاريخ دون نقاش قضـايا فلـــفة




 موضع عناية الفلاسفة، لكنها تعين على فهـم علـم التـاريخ، بـل إن
 إلى علوم النفس والاجتتلع والسياسة التي أسهم الفلاسـفة إسـهـامًا واضحا في تأسيسها وتطور ها. وكا يقر روزنبرج:
الــراهن أن الفلــسفة ... شرط ضروري مسبق لفهم التاريخ، وعلم الاجـتـاع، وســائر
 وإمكاناته المستقبلية. لقد غدت الإشــكاليات الفلسفية الكلاسيكية، من قبيل إشكالية حرية الإرادة في مقابل الـتمية، مـا إذا كــان العقـلـ
 للمقــصد والــذكاء والمعنــى في عــالم مـادي صرف، إشكاليات ملحة، واتخذت صـياغتها

وفق اكتشافات ونظريات علمية(1)
(1) Rosenberg, Alex, Philosophy of Science: a contemporary introduction, Routledge, London, 2002, p. 2.
الفصل الأرل: الوعي الفلــفي ومستقبل الفلـفة في البامعات الليـية والـليجية ــ

فكرة ماية النشء من الفلسفة التي يركن إليها البعض في تبرير
 التطورات التي حدئت في وسائل الاتصال ونـشـر المعلومـات. لـن أعول هنا في مناوئة هذه النزعة على المجــج التقليديـة التـي تـركن إليها التيارات الليبرالية، والتي عبَّر عنها جون ستيوارت مـل أبلـغ
 التو جهات الاستبدادية التي تنجم عن هكــنا نزعـة والتـي تـشــي خطوة أولى شطر دهاليز الاستبداد (2) وإنا أقتصر على الإثشـارة إلى الى وضع راهن يشي بتعذر حاية النسء من التعرض لأي شيء. لقد غدت أجهزة شبكات المعلومـات تـوفر لكــل راغـبـ أي
 استحداث برجيات خاصة قد بّبت إخفاقه؛ لأنه سوف يطول مواد
 فعالة عمليًّا، فيا يقول توماس وول، جزئيًا لأن برجيـات الحـيا ليست دقيقة بحيث تقتصر على استبعاد ما نـود اسـتبعاده (3) . ولأن
(1) Mill, John Stuart, "On Liberty", from Utilitarianism. New York: Bobbs- M Merrill, 1957.
(2) Berlin, I., 'The Crooked Timber of Humanity", Fontana Press, Harper Collins Publishers, London, 1991
(3) Wall, Thomas F. Thinking Critically About Moral Problems, Wadsworth, Canada, 2003, p. 390.


51
النفس البشرية تتوق عادة إلى الدراية بـا يكجب عنهـا، ولأن إشـبـاع فضوهلا قد يتم بطرق غير منهجية ودون ترشيد مستنير؛ فإن العـــل

على حاية النشءء قد يؤدي إلى إلـاق الضرد بهم.
من منحى آخر، فإن عوز الملفيـة الفلــفية يـؤثر حتـى عـلى

 والاجتتاعية، وهذا أمر كان نبهني إليـه ســكرتير إحـدى المجـلات

العلمية المتخصصة في تلك العلوم في إحدى جامعات الخليج (1) هكذا نجد أن كثيرِا من الأبحات، إن لم يكن أغلبهـا، تطبيقي يقتصر على إجراء دراسات ميدانية؛ أما حظو الدراس الدات النظريـة التي تطرح رؤى جديدة في العلم المعني أو تستـشرف تحـو لات في
 التوجهات العملية والتطبيقية التي تكرسها جامعات ودول بجلـس التعاون تسهم في هذا الوضع، غير أنه يتوجـب علينـا أن نتـذكر أن الأبحاث النظرية، بِا تتطلبه مـن خلفيـات فلـسفية، أكثـر صـعوبة أسانًا لكونها تستدعي مهارات فلسفية. الراهن أن البعض لا يتفهم حتى أهمية مثل هذه الأبحـاث ولا (1 ) الدكتور عحمد أحد الــيد، سـكرتير بجلة العلـوم الإنـــانية والاجتاعيـة



يستشعر الحاجة إليها. أذكر أنني حين كلفت برئاسة بلجنة في إحـدى الملامعـات المليججيـة طلـب منهـا إعــداد كتـاب لتــريس مـادة في مهارات البحث العلمي، أمـضيت بعـض الوقـت في إقنـاع بعـض الزملاء بأهمية عرض خلفية فلـسفية توضــح ماهيـة العلــم وتحـدد أهدافه ومصادراته وتسوغ قيمه؛ فا كان من أحد أعضاء اللجنة إلا أن قال، مستشهـَا على ضآلة تلـك الأهميـة: القــد أمـضيت ســنين طويلة في كتابة أبحات علمية، نشُر كثير منها في بجلات علميـة مـن الفئة الأولى، رغم أنني لا أعرف شيئًا علا تتحدث عنهها).
 يتغرض الفهم أن يكون فهم أهــْا مـا أراد تفـــيره، مـا يعنـي أن أن (انقص الوعي المسبق بلا يكون موضوعًا للبحث والتــــاؤل يعـوق منذ البداية إمكانية التساؤل، ومن تم إمكانية التفسير ذاتــا"(1) . إن الذي تعوزه الدراية بالفلسفة قد تعوزه حتـى القـــرة عـلى اســتثار الأسئلة النظرية، ما يجعله يقلل من قيمة محاولة الإجابة عنها. وبطبيعة الحال، فإننا لا نستطيع عزل الواقع الثقافي والــسياسي والاجتتاعي الني يشكل طبيعة المجتمـع عـن المنزلــة التـي تتنز لمـا الفلسفة في نفوس أفراده. حرية الفكر شرط لازم لازدهار الفلسفة،
(1) توفيق، سعيد، "الإبــاع الفنـي والـوعي الجـالي"، في كتـاب: ثقافتـــا في
 الباب الأول: دراسات في الوعي الأخلاقي

تامًا كىا أن تقييد الحريات شرط لازم لازدهـار حركـات التطـرف الرافضة للتعددية بمختلف أنماطها.

أخلص من كل هـنا إلى الـدعوة إلى تأسـيس أقـــام للفلـــفة
وإعادة فتح ما أغلق منها في جامعات بجلس التعاون التـي تـشتمل على كليات للآداب والعلـوم الإنـسانية والاجتتاعيـة، فـضـلا عـن الدعوة إلى تدريسها في المر حلة الثانوية. وعلى أقل تقـدير، يفــرض ألا تتخذ قرارات غلق أقسام الفلسفة وحظـر تدريـسها قبـل عقــد ندوات تتـح لأشياع الفلسفة الدفاع عن أهميتها وتبيان الدور الذي تقوم به في تنمية المجتمع، والرد على اعتراضات مناهضيها. يتوجب أيضًا تدريس الفلسفة عـبر مقاربــة إثــكالياتها، عـلى حساب مقاربتها التاريخية السائلدة، دون إغفال لوضع الإشكاليات الفلـسفية في ســياقها التـاريخي. القــيم التـي تعمـل الفلـــفة عـلى تكريـسها والمهـارات التـي تـسـهم في تنميتهـا لا تـرتهن بالدرايـة بالمذاهب والحركات الفلسفية بقدر ما تـرتهن بالدرايـة بمناهجهــا، بطريقتها في الإجابة عن الأسئلة التي أثارتها، وبقدرتها على الرد على اعتراضات الخصوم.

ولأن دراسة الفلسفة عصية بسبب طبيعة القضايا التي تـشغل اهتحام القائمين عليها، يتعين ألا يلتحق بأقسام الفلسفة إلا من يتميز من الطلاب. ولأن هناك عزوفًا عن الالتحـاق بأقــــام الفلـــفـة في

دول بجلس التعاون، ثمة حاجة إلى نشر الوعي الفلسفي عبر وسائل
 الاختصاص للدفاع عن رؤاهم عبر تلك الوسـائل، بحيث تعـرض مسألة تدريس الفلسفة بوصفها قـضية خلافيـة جـديرة بالنقـاث أيضًا، يتوجب توفير فرص مناسبة للعمل بـا يغري الطلاب الجـدد بالالتحاق بأقسام الفلسفة.

فضهَّا عن ذلك، ثمة حاجـة إلى العنايـة بـبعض التخصـصات الفلـسفية التـي اسـتحدثت في الآونـة الأخحـيرة بـسببـ الطفـرات التكنولوجية المائلـة التـي شـهـهـها العقــدان الأخـــيران مـن القـرن العشرين، ومن أهمها أخلاقيات علوم الـياة وعلـم أخــلاق البيئـة،
 تغري الطلبـة بالانـضلام إلى أقـسام الفلــفـة وتقنـع الــشككين في جدوى الفلسفة بأهميتها وبقلر تبا على aواكبة ما يستجد من قضيايا. حري بي أيضَا أن أشير إلى أن الفلسفة حانهرة في المُشهد الثقافي
 والأعال الإبداعية، وإلى أن هناك استشعارًا بيتّا بأهميتها في تـشكيل الوعي بين أوساط المثقفين. الحال أن الأنتُطة الثقافية التي تـشُرف عليها جهات رسمية في بجلس التعاون لا تـتخــذ في الغالــب موقفـــا مناهضَا مـن الفلـسفة، بـل تـسهـم في تعزيـز دورهــا، وتستـضيف

شخصيات فلسفية بارزة، يتم الإعلان عنها وتغطيتها إعلاميتّا. إن هذا إنا يعني أن المناخ الثقَافي قــد يكــون مهيّنـا لازدهــار الفلــسفة، وبقي أن تسهم الملامعات في إنجاز هذه المهمة الحاسمة التـي تعـين على تشكيل مستقبل المجتمع المليجي بأسره.

## الفلسفةة في الجامعات الليبية

قد يكون حال الفلسفة في ليبـيا أفضل كثيرًا منه في الخليج، لكنه يظل سيئًا. هنـاك تو جـه تتبنـاه بعـض الجامعـات الـليجيـة شــطر التدريس باللغة الإنجليزية، وهذا يُصعِّب عملية تـلـريس الفلـــفة فيها، ويقلل من عدد الراغبين في دراسـتها، فـضألا عـن صـعوبات أخرى تتعلق بأهمية اللغة في تـشكيل وعـي الأفـراد وانتماءاتهـه في في المقابل، فإن الفلسغة تُدرّس بالعربية في المامعات الليبية، حتى عـلـى مستوى الدراسات العليا، وإذا حـــّثت نفـس أحــد الــــرفين عـلى رسائل الماجستير بتكليف من يشرف عليهـم بأية نـصوص أجنبيـة، فــإن عليـه أن يتوقـع بلــوء طلابـه إلى زملائهــم في أقـــام اللغــة

أيضَا، لا تشكل ندرة المنـسبين إلى أقـسام الفلـسفة مـشكلة في الجلامعات الليبية، فهي تعاني من كثرتهم. لقد درّسـت عقـدين مـن السنين في جامعة قار يونس بمدينة بنغازي، حيث يبلغ متوسط عدد طلاب الفلسفة فيها ما يقرب من ألف طالب، رغم أن عدد سـكان الفنـل الأول: الوعي الفلـفي ومستتبل الفـــفة في البامعات الليـية والملبجية ــ

تلك المدينة لا يتجاوز المليون(1). وبطبيعة الحال، فإن هذه الأعـداد
 التلقيني، ويتخرج الطلاب دون وعي بأهمية الفلسفة ودورهاها، بـل إن تنسيب من ينسب من الطلاب إلى قسم الفلسفة في تلك الجامعة لا يتم وفق رغباتهم بل وفق رغبات من حصلوا على نسب عالية في
 ويشغلون أماكن تلزم ذوي النسب المتدنية بالالتحاق بهـ (2) ومها يكن من أمر، فإنه باستثاءات تكاد لا تذكر، وإن ظلـت لأسباب فردية متميزة، لم يكن من خريجي الدفعات التي درّست من

(1 ) باللناسبة، حتى عام 2004م كان عدد الطالبات اللاتي يدرسن الفلسفة في


 خدميًّا لا ينسب إليه أي طلاب. (2) غير أن للجامعة العذر في تبني هذه الطريقة في التنـيب؛؛ إذ لا سبيل لتلبيـة
 أولوية في اختبار الأقسام. الخلل إنا ير جي في ألما أحله إلى الأعداد الهائلة التي


 الأعداد الهاثلة التي تنـب إلى الجامعات الباب الأول: درامـات في الوعي الأخلاتي

57
الـلاصلين على تراتيب عالية من الحــريجين، إنـا يكــصلون عليهـا في الغالب، وتتاح لمم من ثم فـرص مواصـــلة درامستهم العليـا، عـبـر كارسة عمليات استظهار لا تسهم بأي حال في توسيع مداركهم أو
 غالبّا ما يستمرون في مارسة تلك العمليات إيان دراســاتهم العليـا. بيد أن هذا لا يقتصر خصوصًا على الفلسفة، وإنـا يـشكل حـعوبة يعاني منها التعليم العالي في ليبيا بوجه عام.

ثـمة إشكاليات أخرى تواجــه تـدريس الفلـسفة في الجامعـات الليبية، لكنها لا تخرج عن تلك التي تواجه سائر التخصصات. من بين هذه المشاكل المشتركة قيام أعضاء هيئة التـدريس بالتــريس في عدة جامعات، بسبب تدني دخـولمه، بــا يـنجم عنـه مـن تـــنـنّ في

عطائهم الأكاديمي.
لن أُفصًّل في هذا، فقد فصّل فيه كثيرون غيري، غـير أنـه مـن اللهم أن أثير هنا إلى غيـاب العمليـات التقويميـة التـي تــستهدف تَكين العملية التدريسية من تحقيق نتائجها المرجـوة، والتـي تَــول
 للمواد التي تدرس، لكن نزر من يُلبّون هذا الطلب يظل يسيرّا، كا أنه لا يكفي بذاته إلى تحقيق أي شيء يستحق الذي أما في الجلامعات المليجية، فإن عضو هيئـة التـدريس مطالـب


بتحديــد أهــداف الــواد التـي يقـوم بتدريـسها، وتحدنـيـل غخر جاتها التعليمية، وربط تلك الأهداف والمخر جات بأهداف وعخر جات كل من الكلية والبحامعـة. أيـفَّا، فـإن هنـاك مـا يعـرف باســم اختبـار المعارف التخصصية، الذي يتضمن أسئلة متوسـطة العموميـة عـن
 نجح القسـم المعني في تحقيق الأهداف التي آل عـلى نفـسه تحقيقهـا. يفترض أيضًا أن يقـوم كــل قــــم بـمقارنــة أهدافـه وغخر جاتـه مـع أهداف وعخر جات جامعـات عالمليـة مرموقــة، وبتحــديث مناهجـهـ وخططه التدريسية بشكل دوري.

فضاَل عن ذلك، فإن هناكك عناية خاصة بتطوير طرق وأساليب التدريس والتقويمّ، وبتسخِر التقنية في خدمة مقاصد تعليمية، كــ| أن هناك اهتح|مًا خاصًا بالتعلم الذاتي. وكحا نعلم بميعا، لا شيء مـن هذا القبيل يتم في جامعاتنا الليبية، حيث تترك الحرية كاملة لعـفو هيئة التدريس في تلريس ماعنَّ له، بالطريقة التـي يرتئـي، دون أن يترتب عن إخفاقه في تطوير أدواته أي شيء تقريبًا. أيضًا فإن الـصر امة التـي تتـسم بهـا معـايير الترقيـة في بعـض الجامعات الخلنيجية؛ إذ لا متيل ها ربيا حتى على مستوى الكثير من الجامعات الأجنبية، لا تقارن مع معايِر الجامعات الليبية التي تبدي مرونة وتساهأَ في تعاملها مع هذه المسألة. وبطبيعة الحال، فإن هذا

يؤثر بشكل مباشر في قدرات وعطاء أساتذة الجمامعة الليبيـين، قــر ما يؤثر في غخرجات الجامعة التعليمية.

غير أنه لا يفوتني أن أشــير إلى أن الإمكانـات التـي تـسخر في المامعات الخليجية لأعضاء هيئة التدريس أفضل بكــــير مـن تلـك المتوفرة في بلادنا، ولثن كان في هذا التهاس لـبعض العـذر لأسـاتذة جامعاتنا، فإنه لا يعفي المسؤولين إطلاقًا من تبعات تردّي المستوى الأكاديمي في تلك المامعات.

وفي حـين تبـالغ الجامعـات الخليجيـة في الـربط بـين تنـسيب
الطلاب إلى غختلف التخصصات وحاجة سوق العمل إليها، تبـالغ المامعات الليبيـة في إغفال هذا الأمر، ولعـل الأعــداد الهائلـة التـي تنسب إلى أقسام الفلسفة بها خير دليل على ما أقول. إن هذا يُععلنـا نتساءل: ما جلوى تخريج ألـف طالـب كــل أربـع ســنين في قــــم الفلسفة في مدينة لا يتجاوز عدد المدارس الثانوية التي تدرس مـادة الفلسفة فيها عدد أصابع اليدين؟(1)

المجتمع الليبي ليس أقل تقلِئْ من شأن الفلسفة من المجتمـع
(1) بيد أن الأعداد الهائلة لا تعكس بأي حال تبني المتتمع لموقف إيبـابي مـن
 الثهادة الثانوية تجد الدولة نفسها ملز مة بتنسيبهم إلى الجامعات) ولا تشي
بتنفيذ سـياسة تربوية جادة.


المليججي، وإن اختلفت أسباب الحط من قدرها. الخوف عـلى قـــم المجتمع لا يشكل عاملَّ حاستًا في عداء الفلسفة في المجتمع الليبي، الذي يبدو أكتــر ليبراليـة في هـذا الحـصوص. حتـى الاسـترابة في
 تخصصات إنسانية وحتى طبيعية كتـــرة أخـرى. ذلـك أن خريبي الملامعات في ليبيا يعانون من صعوبة الحصول على وظائف بـصرف النظر عن تخصصاتهم. الحال أن هنـاك عــوزًا في الإحـساس بخطـر الفلسفة، ناجم في الغالب عن عدم الدراية بالدور الــذي يمكــن أن تقوم به في تنمية المجتمع، وتوسيع مدارك أفراده، وتنمية مهـاراتهم النقدية، وهذا عامل مشترك في المجتمعين الليبي والـليجي.

هكذا أخلص إلى وجوب التقليل من عدد الطلاب المنسبين إلى أقسام الفلسفة في إلمامعات الليبية، واستحداث عمليـات تقويميـة من شـأنها أن تـسهـم في تحـسين نوعيـة التـلدريس، كـــا أخلـص إلى التوكيد على ما كنتُ أكدتُ عليه في معرض حديثي عن المامعـات المليجية، خصوصًا تدريس الفلسفة عبر مقاربـة إثــكالياتها، عـلى حـساب مقاربتهـا التاريخيـة الـــائدة، وقـصر التــــيبـ إلى أقــــام الفلسفة على من يتميـز مـن الطـلاب، فـضـلَا عـن العنايـة بـبعض التخصصات الفلسفية التي استحدثت في الآونة الأخيرة. أما عن حضور الفلسفة في المـشهد الثقــافي الليبـي، فــأقول إن

الفلسفة قد وجدت سبيلها إلى المحاضرات والندوات والدراســات الثقافية عبر النقد الأدبي الذي يشكل عناية طائفة كبيرة من المثقفــين الليبيين. فضهُا عن ذلك، فـإن الأيديولوجيـة التـي يتبناهـا النظــــام الرسمي، با تثيره من قضايا ذات طابع فلسفي خـصـوصًا في بجـالي فلسفة السياسة والاقتصاد، أسهمت في نـشر المفـردات الـسياسية، وإن لم تنجح تَامًا في نشر الوعي الفلسفي بمعناه الاحترافي. ينضاف إلى ذلك، أن عداء ذوي التوجهات السلفية للفلسفة لــيس واضـــا وضوحه في الخليج.

هكذا يتضح أن ثمة تفاوتًا بيّنًا بـين تجربـة البحامعـات الليبــة وجامعات المليج،، وهو تفاوت غالبَا مـا يكــون في صـالح الثانيـة،
 وآليات تنسيبهم إلى الأقسام العلمية، والربط بين خرجات التعلـيم الجامعي وحاجة سوق العمـل إلــهـه، وإجـراء عمليـات تقويميـة للتأكــد مـن إحكــام وحداثــة المنـاهـج التدريـسية، وتطـوير الــواد التعليمية، فضهَلا عـن حجــم الإمكانـات الماديـة المـسخرة للتعلــيم العالي، واللغة المفضلة في التدريس والبحث. أيـضّا، نلحـظ أن مـا ذكر من ملاحظات سلبية تتعلـت بتـدريس الفلـسفة في البحامعـات المليِجية يقتصر غالبًا على هذا التخصص، وربيا حتى في جامعـات خليجية دون سواها.

الفصل الأول: الوعي الفلـفي ومستمبل الفلـفة في الجامعات الليـية: وائلبجية ــ

في المقابل، فإن ما أقررتـه بخـصوص التـدريس في الجلامعـات اللليبية يكاد يـسري عـلى غختلـف التخصـصـات التـي تــدرس بهـا. بكلل|ت أخرى، فـإن تــدريس الفلـسفة يواجـه في الـلـلـيج مـشاكل خاصة تتعلق أساسًا بمو قف المجتمع المحافظ من الفلسفة، في حين أن المشاكل التي يواجههـا تـدريس الفلـسفة في بلادنـا لا تـنجم في الغالب عن طبيعة ما يدرس في تخصص الفلسفة، فهي تواجه عملية تدريس غختلف الفروع المعرفية؛ ولعلها تواجه التعليم العالي برمتّه.

هكذا تظل الفلسفة مهمــشُة في المجتمعـين الليبـي والملليجـي وتلاقي صعوبات كأداء في تأديـة مهامهـا التنويريـة، وإن اختلفــت الأسباب التي استدعت حدوث ذلك. مثال ذلك أن أعداد الطلبـة إما أكبر ما يجب أو أقل مـا يجب. إذا لم تكن هناك حاجـة إلى تخـريج عشرات المُــات مـن دارسي الفلــسفة، فإنـه لا جــدوى أيـضّا مـن تأسيس أقسام يكاد عدد الأساتذة فيه يساوي عــد طلابـهـ أيـضَا، فإن الاحتكام إلى استحقاقات هذا السوق واعته|دها موجهّا وحيــَا لا تقوم المؤسـسات التعليميـة المختلفـة بتدريسسه لا يليـى بـالعلوم الإنسانية والاجتح|عية بوجه عام، ولا بالفلسفة بوجه خاص. لكن ذلك لا يعني عــدم احتـساب هـذا العامـل إبـان عمليـة تنسيب الطلبة إلى أقسام علميـة. مـن منحـى آخــر فــإن العمليـات التقويمية التي تقوم بها الجامعات الـُليجية، وإن كانت تُحّْز الأستاذ

البامعي على تطوير أدواته، تُضيّق عليه وتحد من اسـتقاليته. لكـن هذا لا يعني وجوب الاستغناء عن تلك العمليات كلية، كا يـــلث في الجامعات الليبية، وإن كان يعني ضرورة الحد منها.

يبدو أن هناك اتفاقًا مشتركَا بين التجـربتين الليبيـة والمليجيـة يتعــن في الإفــراط أو التفـريط، في عــد الطـلاب والــربط بــين المخر جات وسوق العمل وفي إجراء العمليـات التقويميـة، ويبقي للجامعات الليبية والخليجية أن تفيد بـشكل متبـادل مـن خبراتهـا، بحيث تلتمس حلًّا وسطًا يتنكب سلبيات هذين البديلين.

على ذلك، فإن الوعي الفلسفي في الحالين وعي مؤسـس عـلى تصورات شائعة لطبيعة النشاط الفلــسفي. إننـي أكــدث هنــاعـن السمة الغالبة، وعلى النزعة الارتيابية التي تشكك في قــرات فعـل التفلسف عند السواد الأعظم. الاختلالات التي أتيت على ذكرهــا في الجامعـات الليبيـة والمليلجيـة، وهـي اخــتلالات تعـاني منهــا جامعات عربية أخرى، إنها هـي عـرض لغيــاب الـوعي الفلـــفي المكين.

أشير أيضًا إلى أن لرد المتكثر للأقل كـــرة (وهـو رد يعـين عـلى إنجاز عمليـات الفهـم والنقـد) تقنـــات لا سـبـل للدرايـة بهـا إلا بدراسة الفلسفة. الرد هنا ليس في حقيقة أمره إلا تأصـــِّا للمتكثــر أيَّا كان موضع تكثره، في العلوم أو الفنون أو السلوكيات، مــا يبـين

الفصل الأول: الوعي الفلــفي ومستتبل الفلــة في الجامعات الليـية والثلـجية ــ

أن حاجـة العلـوم الإنـسانية والاجتاعيـة خــهوصْا إلى التأصـيل العقلاني (الذي هو غاية الفلسفة الأساسية) ماتــة إلى حــد يــول دون إحراز أي تقدم فيها حال العجز عن تلبيتها.

إن نصيب كل أمة من التمدن إنــا يعظــم بعظمـة نـصيبها مـن حسن تفلسف الناس فيهها، كا يقـول ديكـارت. فـأي نـصيب مـن التحضر ينتظر بجتمعات تغمط الفلسفة حقهـا في فـول كلمتهـا، أو تهــش دورهــا بـل تكــاد تلغيـه في تـشكيل وعـي أفرادهـا؟! إن المجتمعات العربية وإن اختلفت في أساليبها في إغاط الفلسفة حعها وتهميش دورها، تظل تتشابه في إسهامها في تحقيق هــاتين الغـايتين، ما يعني أن مستقبل الفلسفة في الوطن العربي ليس واعدًا على النحو الذي نؤمل.

2
العـولة:
وعي الخيار الجيني

## aبこと <br> t.me/soramnqraa

## تقّليهر

عنيت طائفة من الأدبيات الفكرية منذ مطلع العشرية الأخيرة من القرن الفائت بمختلف تجليات العولمـة وفعالياتهـا الاقتـصادية
 اسـتحقاقات تطبيقاتهـا، كــا طفقــت تجـادل في شرعيـة توجهاتهـا وتستسرف مستقبلها الداني والقاصي على حد السواء.

بيد أن هناك تجلَّيَّ لم يَظَّ باهتام يتناسب و حجـم
 حين من الدهر يشكل فيه التجلي الأكثر إرعابًا للعولمة.

وبحسبان أن ثمة من تساوره الشكوك حول شرعيـة الــديث



وجليرًا بعنـاء البحــث والتقـصي. الـراهن أننـا قــد نجــد في إبـارة
 reductio ad ( ${ }^{(1)}$ (1)
(absurdum
(ضد شُرعية التوجهات العولمية، بل لعلنـا نعثـر فيـه عــلى مـا يسهم في إقامة وشيجة آصرة بين أدبيات العولمة والانتساخ على نحو يفيد منه كل منه|. فضاُلا عن ذلـك، سـوف أعنـى بطبيعــة الـوعي
(1) برهان الملفل ححة غير مباشترة على حكـم ما، مؤسس عـلى مبــدأ منطقـي




 الافتراضات في سياق المديث عن مصادرات العلم.


الذي تعمل التوجهات العولمية على تشُـكيله، وبطبيعة الوعي الــــي
يتوقع أن يمتلكه الكائن المنتسخ.
تيمة نج يختبر مصداقية الؤى وشرعية التوجهات عبر دفعهـا

 نحو يكتُف النقاب عن مواطن المنلل الكامنة فيها. هذا هو الـنـهـج




عنه الانتساخ البسُري، التوجه العولمي الأكثر شططًا.


 المشاركة على أية أصعدة أخرى تكاد تكون منعدمة. أكتئر من ذلـك،



يتوفر لمن يتعر ضون لضغوطاتها بششكل أكثر مباشرة.


 أسئلة تستثير ريبة من لا يرون في العولة إلا وجهها المشرق. الباب الأول: دراسات نِ الوعي الأخلاتي

هكذا يكون لنا أن نتساءل على وجه العمـوم مــا إذا كــان مـآل عملية إبادة الخصوصيات الثقافية التي يفـترض أن يـشهـدها العـالم المعولم أن ينتهي بثقة مسبقة في كل ما تَكّن التقنية من إنجازه، بغض الطرف عن شـرعيته الأخلاقية؛ كها يكون لنا أن نستفسر عـلى وجـهـ
 سوف يُسْخّرون لر جالات التقنية السبل المناسبة للشروع في إجـراء عمليات الانتساخ البشُري ويَضونهـم على تنفيذها، كونها الأقــدر على حرق المراحـل والتعجيـل مـن ثــم بنهايـة التــريخ وانمحــاق سردياته الكبرى.

وغني عن فضل البيان أن العولمة على وجـه العهـوم تـسهـهم في
 التو جهـات العولميـة إلى خلقـه، ســوف يمتلــك بمقتـضى تركيبـه
 امتلاكه. وبطبيعة الحال، فإن لكل وعي افتراضاته الاته الأخلاقيـة التـي توظف في تسويغ ما يقوم به صاحبه من سلو كـيات، ما يـــــير بــدوره قضايا أخلاقية لا عهد سابقًا لنا بها.

## الواحل في كثرة تّجليات المولة

دعوني أقل عـن العولمـة مـا قيـل عـن الحداثــة؛ تيــار يكرفنــا،
 إليه دروب العولمة يتموضع في انتساخ كائنـات بـشر اية قــادرة عــلى

القيام بمهام مبرجة جينينًا، بحيث تحتاز على قدرات مائزة لم يعهـدها البشر عبر تاريخ جنسهم المديد.

الحجاج عن هذا الزعم إنا يـنهض أساسِـاعـــلى إمكــان رؤيــة وحدة في كثرة تجليات العولمة يستقر أ وفقها مـا ســوف يـؤول إليـه
 الاختصاص في علوم الهندسة الورائية، إلى انفتاحية مفهـوم العولـــة وقابليته المستهرة لضم ماصدقات متجــددة، خـصهوصًا تلـك التـي
 مقدرات البيئين الطبيعية والإنسانية.

التنميط، دفع التنوع صوب ساحة التشـابه، وهي عملية تنفــذ غالبـــا عبر آليات قصرية لا تتيح للاختيار الحر أدنى بكال. على هذا النحو،
 وغني عن فضل البيـان أن العولــة نتــاج طبيعـي لرغبـة الكيانــات

 الـناصة في الجمودة الارتقائية(1) . هكذا تترصد المد العولمة تفعيـل آليـات

(1) الحضري، محسن: العولة: مقدمة في فكر واتتصاد وإدارة عصر العولـةه،
 الباب الأول: دراسـات في الوعي الأخلاقي

تنتفي فيه الفروت الثقافية والسيكولو جية (ور.بـا البيولو جـــة) بـين الأمم والجماعات بل حتى الأفراد.

يراهن هذا الترصد عـلى تنـامي عـادات اسـتهلاكية متـشابهة، اقتصاد السوق وححده القادر على إشباعها، كما يتغـرض تفـضضيلات سياسية في أنظمة الحـكم وتوزيع الثُروة متحاثلة حد التلاهي. الاقتراع الديمقراطي على الطريقة الغربية هو أكثر سـبل الــكــم ملاءمـة في عالم لا سـبيل لتـشكيل هرميـة قيميـة يمكـن المـصادرة عليهـا (1)،
 مرة وإلى الأبد لصالح الليبراليـة الغربيـة (فوكــا يامـا)، باعتبـار أن السعي البشري شطر فراديس أرضية تعلد بنعيم سرمــدي قــد حـط
 الأمريكية)، حيث تمثال الحرية الأوحد يلوح بقبضته النحاسية. فضهَ عن ذلك، فإن دعاة العولمة، الغلاة منهم على أقل تقدير، يكدون في تنميط المشاعر والأمزجة والميول رغيبة أخرى. هـذا هـو
(1) قولي هذا لا يعني الخاذي مو قفًا مناوئًا من الديمقراطية، كها سـوف يتـض




 الدراسات الاستراتيجية، سلـسلة أوراق اسـتراتيجية، الحرطـومّ، يوليـو

البعد الــيكيكوسوسيولوجي الــذي عنـي الـبعض بتو كيـــهـ هتـى تفضيلاتنا الغذائية (1) وأذواقنا الكسائية تغذيها عـادات اسـتهلاكية الاكية
 الاستتباع الخضاري، إرادة الممينة وبالتالي قمع وإقصاء الخمراء الخعوصي،
 صورة الغرب البارادايمية، عبر تعميم تجربتـه في الحـيـاة عـلى ســائر المجتمعات الإنسانية (2)
 وناس) يتم الترويج له بمختلف السبل والأدوات. بيد أن هذا إنـا يكعلنا نتساءل: ألـيس الانتـساخ البـشُري الوسـيلة الأكتـــر فعاليـة
 لتجريد الملماعات من ذواتها والشُعوب من خـصو صياتها والأفـراد
 تبدي دومّا استعدادها لل(متثال والانصياع؟ لماذا يتو جـب الانتظـار
 السذاجة التفكير أو الاعتقاد في آنه بالإمكان منع الزاليا



(2) هارون، الحضر: هالعولة: قراءة في المفهوم"، في هالعولمة: المدارات الثقافـيـة

$$
\text { والاقتصادية والسياسية)، مرجع سبق ذكره، ص } 4 .
$$

الباب الأول: دراسات في الوعي الأخلاقي

حتى يأخذ التطور التدريجي بجراه الطبيعي والمتئد إذا غدت الطفـرة
 الاخختلاط والمـزج والاصــطفاء والانتحـال عـلى المستوى الثـــافي والاجتل|عي والسياسي والنفسي؟
من منحى آخر، أترانا، بعد كل ما قاسينا من ويلات الإجحاف




 وفق حتمية وراثية ـ كا القدر المقدر ــلا مناص منها؟

في هذا السياق، يَتَكهّن روبـير بـوير بـأن الأْــم ســوف تعلـن
 الوطنية(1). النظام لا يكِم، فيل| تضيف فيفيان فوريستير، بل يلارس عمليات إذلال وتجاهل لمن يفترض له السيطرة عليهم. المؤسـسات والوظائف السياسية التقليدية لا تهمّه بل تزعجه، وفـوت كـل شثيء
 والخصوم"، تحرير: رجب بودبوس، مؤسسة الانتـشار العـربي، بـيروت،

 الانتشار العربي، بيروت، 2000م، ص 65، 66.


فإنها تلفت الانتباه إليه، وربيا تجعل منه هدفًا وتكشثف مناوراته (1) للعولة إذن، فضألّ عن أقنعتها الظاهرية التي يمكن أن تكــون

 أسلوب التعامل العولمي مع الآخر، وطريقته في فرض الميمنة علئليه.



 المحتملة على المستوى البيولوجي. ليـست العولمـة مفهومتـا بجـردًا بــل عدليــة مـستمرة يمكـن ملاحظتها باستخدام مؤشرات كميـة وكيفيـة في بجـالات الـات الــيـاسـة والثقافة والاقتصاد والتقنية (السيد ياسين). هذا يعني أنها مـشُروع لا ناية له قابل، بل قادر، باستمرار على توظيف أحدث مـا بـا تخلــص إليه الابتكارات التقنية في فرض أساليب الهيمنة (3)
(1) فوريستِير، فيفيان: هالعولمة ليست ليبرالية متطرنة"ا، المرجـع الـــبابق، ص 47 فوريستير، فيفيان: العولمة ليست ليبرالية متطرفةه، المرجـع الـــــابت، ص 47.
(2) راغب، نبيل: دأقنعة العولة الـبعةها، مرجع سبق ذكره، ص 24.
 الثقافية والاقتصادية والسياسية)، مرجع سبق ذكريه ه، ص 22 عبد الكريم،
 والاقتصادية والسياسيةها)، مرجع سبق ذكره، ص 22.


الراهن أن غائمية مـصطلح العولمـة تـسمـح بهـذه الانفتاحيـة


 غامض واختزالي؛ وعبر المديث عن هجين من العوالم الاقتـصـادية والسياسية والثقافية، يتفادى التحليل ويـتملصى مـن الملاحظـة (1)، بقدر ما يتيح المجال لأية إبداعات تقنية من شأنها أن تفعّل عمليات السيطرة.

وبطبيعة الـال فإن الحديث عن الثـرعية والأخـلاق في هكــنا ســياق يفقـد دلالتـه؛ فالنظـام ذو الإيــلـان المطلــت بحريــة التبـادل وتقديس سلطة السوق، الممسوس بحمى الكـسبـ والبحــث عـن

 ليتش، فإن ملامح الرأسملية الأمريكيـة إنــا تتعـين في الاســا والاستمالكُ وسيلتين للسعادة، فـضهَّل عـن إضــفاء طــابع إطــلاق الشهوات واعتبار المعيار المادي المقياس الحلاسم لقيم المجتمع (3).
(1) فوريستير، فيفيان، مرجع سبق ذكره، ص 47.




$$
\text { بيروت، } 9 \text { و } 9 \text { م، ص } 5 .
$$



أيضْا، وكا يقر عبد الهادي أبو طالب، الذي يتنبه إلى إمكان أن
يصبح الانتساخ البشُري ضمن خياريار ات دعاة العولمة، فإن الليبرالية

 الاندماج في محيطها؛ وإذا استمرت هـو الـوه الأيديولو جية عــلى أسـاس مد سلطة الفـرد في بجـال البحـوت الوراثيـة فـــو فـ تـشـجع هــنه البحـوت عــلى مواصــلة تو جهاتـه بــصرف النظـر عـن عو اقبهـا الأخلاقية)

لقد ارتبطت العولمة بالتطور التقنـي الـذي طـرأ أعـلى وسـائل الاتصال وأفضى إلى تشُر المعارف وتبادل المنافع الاقتصادية، وحـتّا من ثم تفعيل التفاعل البشُري عبر القــارات. غــــر أن قـوانين هـــنا
 جهة سواهم (2). لا غرو إذن أن تفضي التطورات التقنية التي طرأت
 وإن ظلت قوانين هذا التفاعل قيد سيطرة أرباب تلك التقنية.

فضهَّا عن ذلك، وعلى حد تعبير كيمبال آتوود، فإن بال التقنية

(1) عبد الهادي أبو طالب: اضبط مناولات النطف بقواعد أخلاقيات حقوت
 مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، المر، 1998 مه ص 121. (2) هارون، المضر، مر جع سبق ذكره، ص 12. الباب الأول: دراسات ني الوعي الأخلاقي ــ

إحداث طفرات جائحية، و التسيُّد التكنيكي الكامل سـوف يمكّـن من اختتيار الأهداف وتحقيقها مباشَرةً عوضَـاعــن انتظـار العمليــة التطورية التي تسير في خطوات كسيحة تخضع لقانون الاختيار (1)

 التوغل في المزيد من التطورات العلمية في الهندسة الورايثية، هندسة اليسة


حافظت على إيجابيات التراث البشري عبر العصور (2).
ولئن كانت هناك حقيقة تاريخيـة راهنـة مفادهـا أن إمكانـات المـات المـات



 البشر، بمقتضى حجم المخاطر التي سوف يهـد بـد بهـ البـشرية، إنــا يكفل بذاته وجـوب استـشراف وتقـصي الإشــكاليات الأخلاقيــة الناجمة ويسوغ من ثم مهل أمر الانتساخ محمل الملد. هذا على وجـهـ
 الحلديث عن الحـيارات التي قد تتبناها التو جّهات العولمية.
(1 ) صالح، عبد المحسن: التتبؤ العلمي ومـستقبل الإنـسانل، عـالم المعرفـة،
 الثانية، ديسمبر 1984م، ص 129-128. (2) راغب، نبيل: "أقنعة العولمة الـبعة"، مرجع سبق ذكره، ص 25. الفصـل الان: العولة: وعي الشيار اليـيني

## حتهية الخيار الجينني

ترى هل أحكم الإنسان السيطرة على العالم فسولت له نفسه أن يككمها على نفسه، أم تراه حسب حين أزف تر ترحل الألفية الثانية أن كون الأرض جميعا قبـضته رهـن بإعـادة ترتيـب مورثاتاتـه، وأن في وسعه عبر مداولة تراكيبها أن يغدو أكثر اقتدارّا على الإمساك بـر بزمام

 رجالات زماننا، قادم لا محالة، وأن موزّثات المرء لم تعد بـأي حـال قضاء مبرمًا جبل على العيش وفق طبائعه، بالرغم من كل الـشـكوك التي قد تساور أرباب الفلسفة واللاهـوت حـو لـو أخلاقيـة جعلهـا طوعَا لرغاب البشُر

في أبريل 97، كلفت جينا كولاتا المحـررة بـصحيفة نيويـورك
 الأمريكي مهمة البت في أخلاقيات الانتساخ (1) تقول كولاتا:

تسللـت إلى خارج قاعة الاجتاع ووهاتفت
أحــد محـرري/أأخبـار المحليـة فيصــحيفة
(1) من ضمن ما انتهت إليه هذه اللجنة التوصية بعدم التركيز عـلى المخـاوف



الرياض، 1997 م، ص 72).
الباب الأول: دراسـات في الوعي الأخلاقي

النيويورك تايمزكي أخحبره عن سـير البللسات.

 صحختًا؟

أكلدت له أنـهـ لـيس كـنلك، فمنــنـ عــدة
سنوات حدث شُيء ماثّل مـع سـيدة أخـرىى،
وقد نشُرت تصتها على الصفحة الأولى. كانت
لها بنت ولدت بمبايض دون رحـر، فتطوعـت أمها بحمل جنينها .تلك حادئــة غـبر عهـدهـا

ولمتعلد تثير دهـتة أحلـ (1).
مفاد ما تود كولاتا قوله بيّن إلى حد كافي. على رجالات تقنيـة

 المتعالية سوف تذوي، التشنج العصابي سوف يهدأ، وحين يولد أول منتسخ بشري، سوف تتعالى تلك الصيحات مرة أخـرى، وســوف
 "انعتاد على النقد الجلديد" (أمل دنقل) فهذا هو لادأب الإنـسان؛ إنـه يألف كل شيء" (ديستوفسكي).
(1) كولاتا، جين: (المتسشة: الطريق إلى دولي واستشراف الـستقبله، ترجـهـ: نجيب اللحصادي، أبو القاسم الشتيوي، منتُورات الإدارة العاريا العامة للمعاهد والمراكز المهنية العليا، طرابلس، ليبيا، 2000م، ص 37.



 إثارة من اتتساخ دولي نفسه. كثير من الـــُجب الـذـي يتـشدق بهـا أنصـاف المتعلمين بجرد استدعاء غامض لتضـارب يفترض أن يقـوم بين الانتساخ والقيم البشرية. باختصار، فإن مـن ينـاوئ الانتـساخ إنها يهرف با لا يعرف.

غِر أن هذا التضارب المزعوم، طالما ترك غامـضّا، لا يعــو أن
 قيام تعارض بين انتساخ البشُر وما تَليه علينا القــيم الإنـسانية إنــا تنهض على عواطف مستنفرة ولا تركن إلى أية حجج مقنعـة. حـين

 الذي ينتاب البشُرية إنا يعني أنها لم تتعلم الدرس تمانما آية ذلك أنه سبق أن أنكــر كــــر مـن العلــلـاء أخلاقيـة أطفــال الأنابيب، بحسبان احتمال ولادة أطفال مشوهين، وتـساءل بعـض منهم عن الوضع النفـي لمـــل هــنه المـسوخ الـــيكوكولو جية التـي تَخلقت في الصلب والز جــاج؛ وهــا هــم اليـوم يــدينون الانتـــواخ،
(1) بنس، جروجري: لامن يغاف استنساخ الإنسان،ه تر جمـة: أحمـد مـستجير، فاطمة نصر، كتاب سطور، رقتم 5، القاهرة 1999 1م، ص 62. الباب الأول: دراسات في الوعي الأخلافي

ويثيرون الرعب في أنفس الحلــق؛ فلـلـذا يتعـين علينــا أن نـــت فـيـا
يذّعونه من حكمة(1)؟

هذا يعني عمليًّا أن الرأي العام لا رأي مؤرّرّا له، وأنه يعاني من ذاكرة مئقوبة. حتى رؤى المتخصصين من رجالات العلم والتقنيـة الجمينية رؤى مشكوك في أمرها؛ كونها تتعلـت بقــضايا قيميـة ليـسوا أهل اختصاص بها، فضلّا عــن أن تـاريخ المراكمـة التقنيـة يـبـرهن باستمرار على خطأ تخميناتهم.
تكهن البعض بأن استنساخ البشر واقع لا عحالة (2)؛ فالموريــات قد خرجت من القدقمّ، على حد تعبير رونالد منـسون. مـن حيـث
 تكاد تصدق. هكذا يتوقع "آرثر كـابلان" مــدير مركـز اللدراسـات الـات

 فيها يقر جون باريس، السلطة والمال؛ ولأن الشهرة تورث المال، ثـمة

$$
\text { (1) المرجع السـابق، ص 92، } 93 .
$$




$$
\text { الجينات"، مرجع سبق ذكره، ص } 40 .
$$

(3) الـــيد غانم، كارم: "الاستـنـان والإنجاب بـيـن تجريـب العلـلماء وتـتـريع

 انتساخ أول كائن بشـري.

من سوف تغويه المحاولة. اثنان لا يقنعان أبدًا، طالب علم وطالب مال (1)؛ فكيف إذا كان طالب العلم طالب مال!

لا جـدوى إذن مـن استـصدار قـوانين تَظـر انتـساخ البـشر:


 تجارب إخصاب الصماء وظـلا يعمـلان ويكربــان ويفـشالان سـنـين عديدة دون أن يعرف الرأي العام ما يدور ورراء جدران المعان المامل (2) ،





- تقوم به| ينبهنا ألتا تشارو، عالم الأخلاق في جامعة ويسكانسن، إلى اتجاه
(1) مصباح، عبد المادي: יالاستنـساخ بــن العلـم والــدينه، الــدار الــصرية

(2) صالح، عبد المحسن: "التنبؤ العلمي ومستـقبل الإنـسان"، مرجـع سـبت ذكره، ص 90.
(3) كو لاتا، جين: "المنتسخة: الطريق إل دولي واستشراف المستقبل"، مرجـع سبق ذكره، ص 57.
(4) المرجع الـسابت، ص 32.

الباب الأول: دراسات في الوعي الأخلالي

أضحى يسود الأبحاث والنظريات البيولوجيـة المعـاصرة. تغمرنـا

 إنها يعزز فكرة أننا نستجيب إلى تعليمات مبربجة تـصـدرها مورّبــات تكاد لا تتيح بجالًا لـرية الإرادة.

ولكن ألا تذكرنا هذه الموجة بخطاب حتميـة المـستقبل الــذي تبشر به العولمة وبقالة من قال إن العولمة قضاء مبرم لا نملك حتـى حق رجاء اللطف فيه؟ أم ترى أن التواقت في تكثيف نغمة الحتميـة في أدبيات العولمة وأدبيات الانتساخ، خصو انَا نـا في العشُرية الأخيرة من القرن الفائت، بجرد مصادفة تاريخية تعوزها الدلالة؟

## تسويفاتبراجحماتية

ثـمة من يراهن على الانتساخ ويثـت بأنـه ســوف يـبرّ بوعـوده
 يتسبب في اقترافها. البعض يجد فيه بديلَا مثاليًّا لمصادفات اليانصيب الوراثي الذي نقحم فيه أنفسنا عبر خيار التناسل الجنسي؛ إذ ألـيس التناسل الجِنسي نوعًا من التناسخ الجنسي، نوعًا من الانتساخ الـنـيا يشترك فيه شخصان عوضّا عن شخص واحد؟

فضلْ عن ذلك، فإن خيار الانتساخ يتـحِ لنـا فرصـة الـسيطرة على الموقف برمّته، عوضَا عن الرضا بـا سوف يفضي إليه يانـميبي التناسل التقليدي. الاستنسال العــذري (الانتـساخاخ) عنــد الـبعض

محاولة ناجعة لتحسسين السلالة البشرية، والشكوك حوله إنـا ترجـع إلى أصول سيكولوجية مرفة. لو كان التناسل الجنـني أقل ألفة، فيها يقترح جوشوا ليدربرج، لربـا قلنا عنه ما نقوله الآن عن الانتـساخ، النـ، فهو كا أسلفنا لا يعدو أن يكون انتساخًا من زوجين عوضًا عن أن
يكون انتساخَا من أحدهما.

ثمة من يمد في الاستــــاخ امتـــالَال لإلـزام دنيـوي. الانفجـار السكاني، الذي تواجه البشُرية خخاطره، سوف يرغم الناس على الحد من أحجام أمسرهم، وحين لا يسمح للمــرء بــأن ينجــبـ أكـــر مـن طفلين، سوف يرغب في أن يكون طفلاه مئـاليين، وسـوف يكـون
 يكون لكل طفل في العالم الملديد حق في فرص تعليم وتغنية وافرة، يتو جبب أن يكون لديه حق ثابت في إرث سليم.

وبطبيعة الحال، سوف يقوم رجالات العلم والتقنية بالانتساخ من الأفضل والأذكى، وقد يتتظرون إلى أن يبرهن المنتسـخ منه عـلى علو شأنه، وسوف يتلقى المنتسخون تنسئة أفضل، فالعظام عادةً ما يعيشون طفولة بائسة بسبب معاولة المجتمع إرغـامهم عــلى معـاير ألفها، ما يجعلهم يعانون طوينّ من جراحا بات الطفولة

هكذا يقارن "سنشايمر"، عالم جزيئات الوراثة، بين الانتـــانـان والكتابة بقوله إن الاستنسال العذري سوف يتـيـح لنـا تخليـد أروع وأبدع طرز النوع البشري، أنسـوة بــا حــث حـــــن تـم الاحتفـاظ

بالتراث الفكري للعباقرة عبر اخـتراع الكتابـة(1) أمـا "جـلاس" فيتَكْن بأنه سوف يكون بالمقدور معرفة العلل الوراثية التي تعـاني
 يتمكن الفتيان في أوج قواهم من تخزين أمشاجهمه، كــا أن الأجنــة
 الحصول على أطفال مثاليين، في عملية أصبحت تُعرف باسم "اتبني الأجنة|"(2)

أيضًا فإن الانتساخ يضع حلولَا نهائية للعقمّ، وعـلى كــل مـن تساوره الشكوك حول أخلاقيته أن يأخذ في اعتباره ملايين الأزواج




 خشية أن ينتج كريات دم بيضاء تهاجـم خلاياه وأنسجته. ما لم يكـن
 تعرضه لهجوم ذات الجهاز المناعي الملديد الــني يفـترض أن يقـوم بحح|يته
(1) صالح، عبد المحسن: "التنبؤ العلمي ومـستقبل الإنسـان"، مرجـع سـبف ذكره، ص 84.
(2) كولاتا، جين: "المتـتخة: الطريق إلى دولي واستشُراف الــــتـبل"، مرجـع

سبق ذكره، ص 17، 18 .
(3) المرجع الــابق، ص 267.


هكذا يسهم الانتساخ في حل إشكاليات استعصت على الطب المعاصر . سوف يتمكن المرء من تخليق ما يمتاج إليه من أعضاء دون أن يعاني من آثار زرعها في جسمه؛ كونها تحمل مورثاته نفسها، وقد نستطيع في المستقبل القريـب تحويـل المـلايــا الناضـجهة إلى خلايــا جنينية، بحيث يمكن توجيه الحامض النووي بـداخلها لاستنـسان أعضاء من قبيل القلب والكبد والكلى (1).

باكتـساب الإنـسان القـدرة عــلى الـتحكم في نوعـهـ الــوراثي
 طبيعته. يتعين علينا إحداث تغيـير في الإنـسان نفـسه، فيـيا يـوصي
 فيؤكد على الحيار الجيني باعتبار حاجــة غـزو الفـضـاء إلى نوعيـات جديدة متتسخة قادرة على التكيف مع الظروف الـلـياتـــة في بجـرات أخرى.
 وهكنا يقترح البعض تبني الحيـار الجينـي بـالركون إلى مئـل هـنـه
 الانتـــاخ النافعـة، فــيـا يقــر بيــان الأكاديميــة الدوليــة لعلــــاء
(1) مصباح، عبد الهادي: "الاستنــاخ بين العلم والدين"، مرجع سبق ذكـره،

ص 31.
 الأكاديمية، القاهرة، 1999 م، ص 85. الباب الأول: دراسات فِي الوعي الأخلاتي

الإنسانِيات، قد تكون هائلة إلى حـد أن كارئـة سـوف تحــل بنــا إذا اتضح أن الوساوس اللاهوتية سـوف تفـضي إلى رفـض "لــودايتي" للانتساخ يلحق الأذى بصاحبه (1)

غير أننا إذا اعتبرنا هذه الحقيقة في سياق العولمة، سياق البحث
عن خيارت تفعل أساليب الهيمنة على وجه الخصوص، لـن يكــون
 طويل في التضحية بأية مبادئ أخلاقية قد تقف عائقًا في سبيل تحقيت ما يروم من مصالح.

يوتوبييا الانتساخ
لا يقتصر أشياع الانتساخ على التسويغ البراجماتِ لتبني الميــار البليني، بل يرومونطرح مسوغات تبرر شرعيتـه مـن وجهـة نظـر أخلاقية وأنطولوجية. شجب الانتساخ ينطوي عند "جنر ستنت" على مفارقة، خصوصًا في الثقافة الغربية:

ذلك أنه بالرغـم من أننا نفضر أن يعـيُس
كانـت، بيتهـوفن، أينــئتاين، كــلارك جيبـل
ومـارلين مـونروفي يُــارعنا، نعتـبرفكــرة أن

مدينتا كابوتًا ... بيد أن مقتنا للانتساخ قد لا لا لا لا
(1) المرجع السابق، ص 261 ـ السـلوك "اللودابتي" ســولك بـضر القـــنم بــ لكونه يعقق عكس ما يروم تعقيقه.

# يكون مسبرُراكــا يــــو. أن تعـارض انتـسان البيُر هو أن تخون /لملم الغربي بملدينة النه. 


توماس مور وانتهاء بكارل ماركس، يؤملــون
أن يقطن بجتمعهمم الكامل ملائكـة لا تتحجـسـد فيهم سوى أفضل السحايا البشُرية(1)
من جهة أخرى، لا ريب أن مسألة التطاول، المرتبط خصـوحـا
 للعواطف المناوئة للانتساخ. تخليت النفس عند البعض هو المو الـــلـوك
 تعبير عن أقصى درجات العجب بها.

ولكن، لتن كان انتساخ البشر عند ستانلي هورس انتهاكا بسريا



 خيرة، كالـفاظ على نسل شخص عبقري فقد كل أقاربه، ونـرفض مسبقا توظيفها خشية من سلبياتها.
(1) كولاتا، جين: "المنتـنتة: الطريق إلى دولي واستثـراف الـــــقبل"، مرجـع سبق ذكره، ص 111.

ثـمة من يطـرح تبريـرات أنطولوجيـة للانتـساخ. هنـــاك شر ط


 العاطفي سوف يتهدد الشخصص الذي يكون نسخخة مائلة من آخــر ،
 في خلق إشــكاليات ســيكولو جية وسوسـيولو جية لا قِبَـل "لبـشر" بتحملها.
البعض يُعل من هذا الأذى المتخيل حقًا؛ حت الـــيطرة عـلى





 بالحِياة نفسها. أو هكذا تفترض روث ماكلين عالمة الأخلاق في كلية ألبرت أينشتاين الطبية. أمـا بخــصوص التعامـل مــع الكائنـات المنتـسخة، فيطمئنــا "جروجري بنس " بأن "المنتسخ لن يكون ذكر نحل" ". سوف يكون
 بسُر بغض النظر عن أسلوب جيئهم إلى الـلـياة. لقد كان هناك الك خوف من أن يعامل أطفال الأنابيب مو اطنين من الدر الـوبة الثانيـة، لكـنهـم

ريا حظوا برعاية أكثر حتى من الأطفال العاديين لأنهم كانوا مطلبًا
 سيكون بشُرَا مع فارق وحيـد هـو أنـه سـيور ث جينـات متـازة لا لا لا لا بجموعة اختلطت كا اتفق.

أما "ستيفن جولدي" فيصف الحكم بأن النساتخ ليسوا بــرّرا بأنه منافِ للعقل؛ إذ لا أحد يفكر بأن يعامل أحد التـوائم عـلى أنـه ليس بشرَا. فإن قيل لأن التوائم تأتي بطرق طبيعية، فهذا إنما يستلزم
 إذا كان حدثًا متعمدا، وهذا مبرر تعوزه الو جاهنة" الا

من جهة أخيرة، يتبنى أشياع الانتساخ استراتيجية إحالة عبء البرهنة إلى خصومهم. من يقول إن الانتساخ يشكل التها التهاكا للكرامة



 صورة بجردة لنفورنا العاطفي (بنس) (3)
(1) بنس، جروجري: "من يغاف استنــاخ الإنسان"، مرجع سبق ذكره، ص .119-115
(2) كو لاتا، جين: "المتسخة: الطريق إلى دولي واستشراف المستقبل"، هرجـع سبق ذكره، ص 43.
(3) بنس، جروجري: "من يخاف استنساخ الإنسان"، مرجع سبق ذكـره، ص

غير أنه عحتم على التكنولوجيا التي لا تحتكم إلى شروط إنسانية

 أن "التا تشارو" يرى أن إرعاب الانتساخ إنـا يـا يـتجلى في عمليـات المات المسخ التي تمارس على فردانية الكائنات البشُرية وتجعل منها قطيعـا تسهل مداولته:

تستير فكرة وجــود بــــرغـرغـير متايــرين

 تعرض أجساد النـاجين النحيلـة أو الـسحب الفطرية فوق هيروئديا ونجازاكحي، بل جمـوع الألــان الـر/فعين قبـضاتهم هـاتفين بالنـصمر للنازية. الأكثر ترويعا هو سيكولوجيا الرعاع

 مستقلة. إنه مرتبط بنحوفنا من (لجماعات التــي يسهل التلاعب با ويمكـن أن تـصبح جموعًا عاطلت عن التفكير وأنتسخْر أداة للقمع (2)
(1) مقدادي، محمد: العولة: رقاب كثيرة وسيف واحــ،، المؤسـسـة العربيـة للدراسات والنشر، بيروت، 2000 20، ص 84.
 سبق ذكره، ص 16، 17.


لاحظ أن مــا يـرى تـشارو أنـه مـصدر للخطـر فــاتم في ذات
 مستخ لهويات البسُر، وطمس لما هو متفرد فينـا. إن حـشود النـو الألــان
 بيولو جيًا (أي حقيقة)، بل كانت منتسخة أيـديولو جيًّا (أي بجـازًا)، وقد عمل هذا بذاته على تيسير التلاعب بمصائرها، فكيف لو كانت منتسخة حقيقة؟

ليس ثُمة ما هو أخطر على أيـة حـضارة إنـسانِية مـن التـشابه


 - الوراثي
(1) (1الر/هن أن هذا يسري حتى على النــات والبهيمـة، فالنباتـات والـيوانــات
 للأمراض البكتيرية والفيروسية. انظـر كتـاب عمــد اليــيويوي: إلى أيـن





 الهجرة والـسفر حول العالم سيزيد مزج الجينات ما يسارع إلى الانحـدار = الباب الأول: دراسات في الوعي الأخلاتي الاستنسال العذري، يمكن أن نُلمح إلى بعضها، دون إيفاء أي منها حقه، وهي إشكالية تتعلق خصوصًا بطبيعـة الـوعي الــني سـو الـو

 انتسخت منه؟ هل ثـمة حأجـة يفر ضـهـا الانتـــانـا لإعــادة صـياغة
 والقانونية والأخلاقية؟ إلى أي حد يتحمل المنتـــن، الــذي حُـــدّدت

 أي حد يمكن أن يكون جديرًا بالإثابة على ما يقوم به من مآثر، حال

= جروجري: امن يخاف استنــاخ الإنسانلها مرجع سبق ذكـرهـ، ص ص 212،








$$
\text { [المرجع السـابق، ص 229، ]) } 230 .
$$



عقد شريعة النكاح بين المنتسخين من أصل واحد، أم أنه يعد حالـة
 أسلاف المنتسخ: مَن أبوه الشُرعي، ومَن أمه، وما حقـه في إرث أي منه|؟ باختصار، أي وعي شانه سوف يمتلكه المنتسخ، وأي مـآزت أخلاقية سوف يثيرها وعي هذا الكائن؟

يسعى العلل|ء في عمليات الانتساخ إلى إيقاظ الملينـات النائمـة
 من أغلالها الكيميائية التي تقف كــا الحـارس الأمـين صــام أمـان يوقف انفجارها في عمليات انقسام وتكاثر لا مبرر هلا (2) (يبـدو أن هذا يندرج في إطار سياسهة إطـلاق الحريـات التـي تتبناهــا التزعـــة الليبرالية). غير أن هذا إنا يشير إلى يَلٍ آخر لإرعابات الِيات الانتـساخ، يتعين في جهلنا بالعتبة التي يتوجب أن نقف عندها في عمليات فك الأسر هذه. إن قرارات العفو عن كل المساجين قمينة بأن تطول من هم ليسو أهآلخ لأن يُعفى عنهم. ولكن كيف نميز بين الاستخدام الأخلاقي والاستخدام غـيـر المشُروع؟ إذا كنا نشعر أنه من غير المقبول أن نجرب على البـ البويضات البشرية، سوف نضطر إلى حظر الأبحاث التي قد تكــن مسن تنميـة
(1 ) الـسيد غانم، كارم: "الاستنساخ والإنجاب بــين تجريـب العلـلـاء وتــنريع الـملاء"، مرجع سبق ذكره، ص 148 . 14 (1) (2) صالح، عبد اللحــن: "التـبؤ العلمي ومــستقبل الإنــــان"، مرجـع سـبق ذكره، ص 73، 78.

أعضاء خاصة يمكن زرعها، وهي تقنية ير حب الكثيرون بتتائجهـا

ما السبيل إذن للفكاك من هذا المنحدر الزلتق الـذي يتهـددنا؟

 انتساخهم من خلايا شخص بالغ؟ إلى أي حد يتو جب علينا مرافبة مراكز تخصيب الصـاء (1) ${ }^{(1)}$ وبطبيعة الـلال، فإن غيـاب معيـار مقنـع

 تستمر مآلها أن تكون جائحة.

يعظنا "بول رامزي" عالم اللاهوت بأن نقـوم بإتـارة الأسـئلة الأخلاقية بضمير جاد. حين يقول صاحب الضمهير العابث بو جود مآزق أخلاقية تواجهنا يتعين اعتبارها قبل أن يدركنا المستقبل، فإنه
 يتحتم علينا القيام به بسبب الإنجازات التي سوف تحققها التقنيـة.
 Consequentialism شرعية السلوك وفق ما يترتب عنه من نتائج. في المقابل، حيـنـها يــــير صاحب الضمير الملاد أسئلة أخلاقية ملحة فإنه يعني أنه قد تكــون
(1) كو لاتا، جين: "المتــتخة: الطريق إلى دولي واستثـراف الـــتقبل"، مرجـع
سبق ذكره، ص265.


هناك أثشياء يتعين على الإنسان الإحجـام عـن مارسـتها، فالأشـــــاء الحنّرة التي يستطيع الإنسان أن يقوم بها لا تكتمل إلا بالأثشياء التي يرفض القيام بها
 يتو جب علينا تعديل مواقفنا الأخلاقية وفق ما يطر أ ما من مستجدا





ولا تستكين له جوارح؟

قد يقال إنتا نستطيع التوفيق بـين هــنـين الحيــارين عـبر اتخـاذ مواقف مطلقية تنهض على مبادئ بعينها شريطة أن نُبدي اسـتعدادنا مستمرًا لقياس ما يُستجد من حـالات عــلى تلــك المواقـفـ، ودون
 لاحظ أن الحالات العصية، ما يسمى بالمآزق الأخلاقية، إنما تتعـين
 الانتساخ

$$
\text { (1) المرجع السـابق، ص 38، } 39 .
$$

(2) التعـديلات الآدهوكيـة (1) (ad hoc adjustments) تعـديلات تـستحدث
 الحفاظ بشُكل مستمر على النظرية في وجه تقلبات الواتع. الباب الأول: دراسـات في الوعي الأخلاتي

## مشارقات المولة

ثـمة مفارقات تنهض عليها التوجهات العولمية أو تُفـضي إليهـا
تشير إلى مواطن خلل في تصور ها للمستقبل الـنـي تبـشُر بـه، وقــد
 تلك المفارقات هو أنـه رغـم إلـــاح العـولميين الـدائم عــلى حريـة
 بطرت عديدة إلى تكريس الشُمولية الثقافية" (1)

لنـا إذن، إزاء الــدعوة الليبراليــة إلى تبنـي خيــارات التـاتـــل الأنتروبولوجي أو البيولوجي، أن نتساءل: ما بال دعاة التعددية قد
 للخلاف الذي تدعو إليه الليبرالية طالما أصررنا على و وحدة الإنسان
 يلعون إلى شرعة الاختلاف ويفتحون باب التيه على مصر اعيه، نـــم ينخر طون في سرب الدفاع المستميت عن نمـو ذـي الملاف؟؟! يبدو أنه غاب عن دعاة الاختلاف ورســل النهايـات أن العولمة تعزز فيناعمى الألوان (إدريس هاني) (2)







للتواصل مع كل الفضاءات الممكنة خارج بجاله. ما هـو بـشري في كل واحد فينا يكِعله ينزع شطر أقرانه من البشُر، بصرف النظر عـن

 بامتياز أكبر بجهض للعالمية، حيث وقف ضـد كل تواصل حـضـاري
 صورها التي تعتمــد الهيمنـة وسـيلة وتحقيـق المكاسـبـ الــبـياسية والاقتصادية غاية.

هناك مفارقة مشابهة إلى حد تواجه الخيار الجيني. ثـمـة تو جـهـ غريزي قد يكون مورّثًا ينزع الفرد بسببه شــطر التو حــد مــع أقرانـه
 الو جدانية والعاطفية البنرية، وفق النظريات التي تقول برد الذهني
 مذاهب عقالانية تقر وجود أفكار فطرية مسشتر كة، وتجـد في العـي العقـل أعدل الأشياء قسمة بين الناس (ديكارت)، وثمة من يذهب إلى حد إقرار وجود نحو مبرمج في الدماغ البشري (تشّو مسسكي) . يوظـف التوجه العالمي (في مقابل العولمي) هذا التشابه في توكيد بشرية كــلـ
 فيه الناس سواسية. الشُرائع السم|وية والنزعات الإنسية والمـذاهب التنويرية تنويعات في توكيد هذه المساواة. غير أن الحـيار الجميني يدفع
.بذا التو جه بطريقة منحرفة. عبر جعل الفرد نسخة طبق الأصل من

 الجيني، كون تلك المواقف تفترض كائنـات حـرة الإرادة، ذات مـا يفترض أن يعوزه المنتسخون والمنتسخات.

هناك أيضًا مفارقـة متعلقـة يـشير إليهـا بورديـو تـــــم المنطـت

 يرجعها البعض إلى تغييب مثال الــساواة المـرتبط في عـصر التنـوير


 مساواة البشُر في مورائتهم.
 بشيطان. العولمة توتاليتارية هذا الزمان تتخفى تحــت اســم بـريء،
 منها شر كات متعدية الجِنسيات (شارل باسكوا) (2) ؛ ولـئن كانــت
(1) السيد ولد باه: "انجاهات العولـة: إبــكاليـات الألفيـة الجمدـــدة"، مرجـع

$$
\text { سبت ذكره، ص } 126 .
$$

 والخصوم"، مرجع سبق ذكره، ص 37.


 عـلى العولــة إنــا تــنهض عــلى فكــر أحــادي لا يقبـل رفـضّـا ولا معارضة)

بكلل|ت أخر، فإن النزعة الليبرالية التـي غـبرت عــلى التبـــير
بانتهاء الأنظمة الاستبدادية وانمحاق السرديات الكبرى قد غـدت تدعو إلى سردية أحادية عظمى لا شريك لها. ربـا لم يعـد البـشر في
 (مي غصوب)، لكن الملزم بهذا والـدعوة إليـه عــلى طريقـة أثـــــياع العولمة إنما يكرس الـلاجة إلى أرواح من هكــنـا فبيـل، أقلهـا أروا الح


 محرري الأمس أن يصبحوا طغاة اليوم.

نـافذّة
نخلص إلى أن الانتساخ، وإن ظلــت الــشكولك تـساور الكثــــير
 وأخلاقيات العولمة، ذات الطابع القصري وا السـبـاحي، أن يـصبح
(1) الـيـد ولد باه: "التاهات العولــة: إشـكاليات الألفيـة الجديــدة"، مرجـع سبق ذكره، ص 127

 خصوصيات يُقافية، وبهذا المعنى، فإن الموية وهم لا لا بـــد منـه، أقلـه لدرء المخاطر التي تتهددنا في غيابها.





 تعديلات آدهوكية تعمل على استيعابها.

لا حـظ أن تلميحـي إلى الـصبغة الحتميـة التـي تـسم العولــة










الإحجام عن اتخاذ مواقف، بصرف النظر عن فعاليتها على المستوى العملي، وقد لا يقل حقنا في اتخاذها عن واجبنا في الجهر بها

بيد أن الضرر كل الضرر إنها ينجم عن اتخاذ موقف من قـضية



 "إن هذا من سوء طالعهاه.


الفصل
الثالث

في مسألة الوعي الزائف

## والنسبانية الأخلاقية

## تقتديـر

تشكل مسألة الوعي موضع اهتحام العديد من الفروع المعرفية،
 فيما تحظى هذه المسألة بعناية خاصــة في الدراسـات الفينومولوجيــة الحديثة والمعاصرة على حد السواء. بيد أننا نلحظ أنه بالمقدور دومـــا تفريغ الوعي من الدور الفاعل الذي يقوم به في التمكين مـن فـهـم
 رؤية بعينها للعالم، وقد يبلغ الاختــنـال درجـــة الملماهـاة بـين الـوعي الحقيقي واتخاذ مواقف دون سواها.

وفي هـنا الــصدد يقـر "مــلان كونـديرا" أن توحيــد تـاريخ الأرض، هذا الحلم الإنساني الذي أراد الله لأمر أن يتحقــقى، اقـترن
 بتقلصها إلى هيكل من الذكريات الهزيلة. الراهن أن طابع المجتمع

الحديث يعزز هذه اللعنة بـشكل وحـشي، وهكــنا "تـتقلص حيـاة

 إلى صراع سياسي، وهذا الأخير إلى تواجه القوتينـين العظميتـين عـلى صعيد الكرة الأرضية"(1).

وعلى نحو يعزز عملية الاختــزال هـذه، يـصـادر الـبعض عـلى


 فهم العالم دون افتراض مصلنالح شخْصية أو جمعية.

ثمة إذن سبل يوظف وفقها مفهوم الـوعي الزائـف في فـرض
(1) كونديرا، ميلان، فن الرواية، تربمة: بدر الدين عردوكي، الأهالي، دمشُق،

$$
\text { 99919، ص } 24 .
$$



سرديات خاصة، وفي سلب حرية المرء في أن يقرر لنفسه ما يرى أنه المقاربة الأمثل لفهم ما يعرض له من مسائل . ولئن لم يرد مـصـط الي الوعي الزائف في أعمال آباء الماركسية إلا في رســالة كــان بعــث بهـا
 اليسارية إلى إدراك اجتـاعي يغترب الدراية بها أصلَّ، كا غدت تلك الأدبيات تسخره هِي التحريض على الـى تبني أيديولو جية تعمل على تصحيح ما يطر أعلى الوعي البشُري من اختلالات.

وبطبيعة الحال فإن هذا لا يعني بحال أن الـوعي بـالتعريف لا يكون زائفًا، أو أن البثر بطبيعتهم قادرون دومًا على تـشكيل وعـي حقيقي. ثـدة في أدبيات العلوم السياسية ما يُعرف بمفهوم السيطرة، الذي يصف حالة الميمنة التي يلارسها قطاع من المجتمع على ســائر القطاعات فيه.
(1) Wood, Allen, "False Consciousness", in The Oxford Companion To Philosophy, Oxford University Press, 1995, p.268-9.

يقول ماركس في تلك الرسالة: "الأيديولوجيا عملية يقوم بها من يوصف



 شخصية غير معلنة، وقد تلتبس على صاحبها نفسه الباب الأول: دراسات في الوعي الأخلاتي

هكذا تكون لدى الجماعات التي تمتلك القاعدة الصناعية، فـيـا
 تعوزها مثل هذه الطاقات، ومن مصلحة الما الحماعة المسيطرة أن تجعل


الحال أن مفهوم (الـوعي الزائـف" (false consciousness) إنها يصف حالة من "يقبلون نظامًا اجتحاعيًّا وسياسيًا معيّيّا رغــم أن أن ذلك ليس في صالـهمب"، وهو يوظـف في تفـسير قبـول الجماعـات المسيطر عليها للترتيبات التي تُفرض عليهـم بوصفها شُرعيـة، مـن الـي






 تفسير عمليات سيكولو جية من قبيل قبول قطاعات المجتمع ليمنة
(1 ) داونسن، رتشارد، كــارن داوسـن، وكينــث برويـث، التـشنئة الـــياسية:
 بنغازي، الطبعة الثانية، 1998م، صر 43.
(2) المرجع السابق، ص 52.
$\square$


قطاع بعينه، بيد أن توظيفه في فرض هيمنة الـكام على شــعوبها وفي
 تشكل موضع ارتياب أخلاقي
من منخى آخر، فإن أشــياع النـسبانية الأخلاقيـة والــدعوات الليبرالية، الذين يؤكدون شُرعة الاختلاف والخصو صيـات الثقافية، مضطرون بغية تنكب التو جهات الأناركية (الفوضـوية) إلى تحديــد
 مشتركة تتناقض في ظاهرها على أقل تقدير والنزعات التساكيحية التي يركنون إليها. غير أن هذا قد يبين أن هناك مدعاة إلى إقرار نزوعات

 موضع عناية الفصل الثالث من هذا الكتاب.

يتعين بدايةً تَييز مفهوم الوعي حين يرد في سياقات أنزع إلى أن

 وإدراكات بشرية، لكنه قد يقتصر في الحالــة الأخــيرة عـلـلى الإدراك
 تتضمنه من إحساسات وأمز جة وعواطف وميول.

وفق هذه الدلالة المعرفية، يقر ديكارت أن كـل تفكـــر وعـي، وأن الفكر الواعي جوهر العقل الإنساني، في مقابل الامتداد جوهر

المادي في العالم المفارق، وأن للى البشُ سبيانْ خاصة معصو مة عــن الزلل في الاتصال بأوضاعهم الواعية. الوعي عنده هو ما يبدو عليه (مبدأ شفافية الوعي)، ولذا فإنه يستحيل بالتعريف أن يكون زائنًا.

يستبان أن هذا المنظور لا يعول على مضامين بعينهـا تلـزم كــل وعي إنساني بالاشتهال عليها، وإن ظل يؤكد على أســلوب بعينــه في





 يضللوا أنفسنا على هذا النحو، فلقد خلق العالم الم بطريعــة تمكّـن مـن فهمه، ما التزمنا بتطبيق النهج الني يعظ به ذلك النسق.
ولأن النهج جزء لا يتجزأ من أية رؤية شمولية، كونها لا تقـر
 الو حيدة إليها، فإن المنظور الديكارتي يظل يلارس نوعًا من الميمنـة،


(1) ولا ينوتنا في هذا الــياق أن نشير إلى أن هذا المنظـور، بمئويتـه الحلاسـمة
 قطيعة بين الوعي والعالم. العقل عند ديكارت هو اللذي يغطـط للطبيعـة =


معنيًّا أساسّا بتأسيس العلم على ركائز يقينية، غير أنه رام في الوقت
 ميتافيزيقية تتنافلف وروح النشاط العلمي، وهذا مـا مـا جعلـه يعلـن أنـي المقصود من تأسيسه الديني للعلم هو الرد على المرتابين في شي شرعيته،
 لا حاجة إلى إقحام أية مفاهيم غيبية في المعامل.

أيضّا، فإن النهج الكارتيزي المقتر حيرتكن بـــور



 حول وجوب المصادرة عليها، ما يستلزم أنه ليس بالحياد الذي يبدو عليه.


 للوعي الإنساني بنية عميقة غبأة، وفي هــنا الــياق الأخـير دشـن
= التي يفار قها ويعمل على تسخير مقدراتها في صالح الإنسان. من منحى

 تتجل في الخبرة.
"فرويد" مفهوم اللاوعي وفصّل في اعتهالاته التي تشكل شخــصية الفرد وتسبب ما قد تلقى من اضطرابات. ما يفسر السلوك البشري إنا يو جد على مستوى مشاعر ورغاب ويخاوف لا واعية يتم كبتها بسبب انتحرافات تحدث في علاقات الفـرد المبكـرة، خـصـوصًا مـع

والديه (1)
ثمة رؤى أخرى في الوعي تركّز على تو جيهات منهجية تحـض



 كان يشرف عليها بثقة، حافز لارتقائه إلى فكر ناقد لأدوات عملـهـ، (2)

يتضح أن مثل هذا الزعم إنها يقتصر على رصد الدافعية المحفزة


 لاحقًا.
 نجيب المصادي، منشورات جامعة قار يـونس، بنغــازي،
(2) سيف، أنطوان، وعي الذات وصدمة الآخر : في مقو لات العقل الفلسفي العربي، دار الطليعة، بيروت، 2001 مهص 12.


غير أننا سـوف نعنى هنا خصـو صًا بمفهـوم الــوعي في الـــيـاق الذي يرد إبان حديثنا على المستوى السياسي والثــــافي والاجتـاعـي عن وجوب أن يكون المرء مدركا لِا يعرض له مـا من متغـيرات، حـيـن


 كان يقتصر على دلالات سياسية واجتتاعية ونقافية خاصة.

يظهر أن لفظة االوعي" قد اشتقت في العربية من الوعاء، كـي تتضمن فكرة الاحتواء، بمعنى جمع الشيء وحفظه، فضلَّلْ عن تمثله وفهمه وإضماره(1) كل وعي إنما ينتج عن عمليات التمثل والفهمه، ولأنه لا تمثل أو فهم دون تأمل؛ فإن الو الوعي يشترط القيام بعمليا
 يشتر ط عمليات تأملية (انعكاسية) للذات:

يكابل الوعي عناء مضاعغًا عندما يِمــ
عــى مواجهـــة ذاتــه كموضــوع مغــارف،
ويستخرج إلى هنه المواجهة في الغالب بـإكراه
يـنـجم إمـا عـن إخفـاق معـرفي يِمــل وزره


(2) الرجع السابت، ص 98.

لأدواته، أو عن شُعور بـالتورط في نـزال غــير متكافئ وغير عادل مع الغير المتنــوق، ولكــن مع إبقاء الأدوات والتواعـــ المعرفيـة عينها
فوق كل شبهة (1)

يشير أنطوان هنا إلى طريقتين شــائعتين تـرغم وفقهــا الـذات حــال استـشعار عـجزهـاعــن مواجهــة نفـــهـا. تتعـــين الأولى في التشيكيك في قدراتها المعرفية أو حتى الذهنية، فـيـل تتعــين الثانيـة في
 فإن دافع الإرغام على مثل هذه المواجهة الانعكاسية إنها يـتحكم في طريقة استجابة الذات في التعامل مع الموقف الذي أكرهـر المـت عليـهـ خيار التشكيك في القدرات المعرفيـة هـو الحيــار الأصـعب؛ كونــه يتطلب العمل على تحسين هذه القدرات. أما الحيار الثاني، فيركن إلى المي التربيت على الأنا وإحالة العجز المقلق إلى الآخر (نظرية المـؤامرة)، دون بذل أية محاولة لإصلاح الذات.
غير أنه يستبان أن الكاتب هنا إنما يوجه دعوة تحض عـلى نقـد

 يتغرض فرض أي متوى بعينه للوعي البشُري، وإذا كان ثمة خلـ يعاني منه هذا التحليل، فإنه لا يتعين في دعواتـه الــسلطوية بفـرض
(1) سيف، أنطوان، وعي الذات وصدمة الآخر: في مقو لات العقل الفلـسفي العربي، دار الطليعة، بيروت، 1001 مبي ص 12.


توجهات أيديولوجيـة دون غيرهــا، بـل في كــون البـديلين اللـنـين يطرحها لا يستنفدان الحيارات التي يمكن للـذات وفقهـا إحكـام

الرقابة على نفسها.
بصياغة أخرى، بين خيــاري التـشكيك في القــــرات المعرفيـة
وعزو العجز إلى أمباب خارجية، ثمة خيـار ثالــث يعتــد بـالعجز،
 أسباب تاريخية وموضوعية عملت على تكريسه. التوجهـات التـي تتبناها بعض النزعات النسوية مثال ب"ين على هذا البـديل، وكـــا شأن بعض النزعات النهضوية التي عرفها المجتمع العربي بدءًا مـن نهاية القرن الثامن عشر.

من منحى آخر، تُمة من يقترب إبان عرضه مفهومه للوعي من الترويج لاتخاذ مواقف بعينها. هكذا يقر هنُام غصيب:

شُتان بين وعي المناضل الملتزم وبين وعي
المستكـن، فالوعي النـضالي هـو وعسي جــلي جكهـز بحكــــمنــضاليته بـالأدوات الروحيـن اللازمسة لانتقـال مـن الـسطعح المعسترب إلى الباطن في تناقضاته، ومن ئمم فهو مهيأ للكشُف عــن فـضضاء إمكانـات الواقــع. أمـا الــوعي المستكـين فهو وعحي اغتـرابي مسستلب يعكــس مباشُرةً السطح بزيفه ومداليته الكاذبة، ومنـــــم فهو يظل على السطح لا يبرحه ويعمد إمـا إلى

السطح ججمل الوجود وإما إلى وضـع البـاطن خارج إطـار الـوعي والمعرفــة فـهـو ينـزع إلى تبرير الواقع اللحظي والعمل على إدامة حالـ
 عضهويته وتاريخيته (1)
 أيديولو جية مناوئة بأن وعيه مستكين، اغـتـرابي، مـستلب، زائـف، مثالي، كاذب، سطحي، تبريري،... إلى آخر هذه النعوت التي تحشد الـي
 يوشك على اختزال الوعي في تبني مواقف أيديولوجية دون غيرها

 تناول ما يعرض له البشر من مآزق أخلاقية.
 الأيديولوجيات التي يناوئون في تشكيل الوعي الزائف عبر تعريف الأيديولوجيا نفسها بطريقة تكرس عناصرها غير المعرفيـة، بحيــث

(1) غصيب، هشام، جـدل الـوعي العلمي: إشـكالبات الإنتـاج الاجتتاعي

ص 157-158.

استخدامها الأصلي، الأيديولوجيا هي (اعلم الأفكار" العـام، علـم

 الفلسفة وعلم السياسة المعاصرين في دلالة أضيق وأنزع إلى القيمية،
 جماعــة لأسـبـاب ليـست إبــستمولو جية، و مثالهـا الأيديولو جيــة البرجوازية، والأيديولوجية القومية، وحتى الأيديولوجيا الجندرية.

وكا يضيف ريلتون:
عادةً ما يشتمل الاستخخدام القيمسي لهـنـا
المصطلح عـلى عنـصرين: أسـلوب بعينـه في
التفسـير بحيث يتـمعزو سواد معتقدات وقــيم
بعينها .. إلى دور غير إبستمولوجي تقـوم بـه
نـــبة إلى الأفــراد (أو المجتمــع) يوظــف في
التوحيد بينهم...؛ وأسلوب بعينه في النتد يتم
توظيفه في الارتياب في المعتقدات والتــيـمعــبـر
طرح ذلك النوع من التفسير ... الـنـي يتميـز بجهل المعتقدين أنقسهم إياه.
وفق هنا التعريف، تجادل اللاركـسية بـأن
الأفكار المهيمنة في أية حقبة لا تعكس فحسـب

مصا لحها الأفكار المهمينة تقـوم بــنـه المهمـة

جزئًيا عـبر العكـــ" غتـلـف أوجـه الواقـع
الاجتاعي
ــتـــــريس العـارضتاريخَيـا وعـرض الرابط الطبقيبحيث يكونضروريًا وكلِّيت، أو عكـس دور الـبـب والنتيجـة في التفكــيرفي
 بطرقتجعل النظام الاجتاعاعي يبــو طبيعًيا،


يلزم عن هذا التأويل للأيديولو جيا أن الـوعي الأيـديولوجي



 مصالح أصحابه.
هكذا يقر تشُارلز تيلور، المفكر الماركـي الكندي المعاصر، أنـه




(1) Railton, Peter, "Ideology" in The Oxford Companion To Philosophy, Oxford University Press, 1995, p. 392.

تدري في تقويض نفسها(1) يغفى كيف أن هذا الفهـم للأيديولو جيا ينكر حقيقية أي وعي يتم تشكيله أيديولوجيًّا (أو طبقيًّا)، ما يعنـي
 بطبيعة الحال الأيديولو جية المار كسية التي يتم تجيرها.

وفي حين أنـه قــد يكـون هنــاك خلـل إبـستمولوجي في تبنـي


 القضايا التي يتم تناولها في المقاربات الأيديولو جيــة كا كونـا أخلاقية وميتافيزيقية خلافية يستعصي على العلم مقاربتها، قد يـــــم



المتصارعة.
 الأيــديولو جيات، لمـا تعــددت أصــْا، أو لكــان الإجمــاع عـــلى
 العلمية. ولأنه لا سبيل لتعليق الـلـمـ دومًا في هكذا مسائل خلافية، ولأن أسلوب الأفـراد والجم|عـات في العـيش إنــا يلـزمهمم باتخـاذ
(1) ماجي، براين، "حوار مع تشارلز تيلور"، في كتاب رجال الفكـر، ترجمـة:


مواقف أيديولوجية، قد يكون الارتكــان إلى عوامـل غـير معرفيـة

 مترتبات سلوكية، ما يكول دون العيشُ دون تبني هيراركية أخلاقية (خلافية) بعينها.

على كل ذلك، فإن هذا الوضع إنها يثير مأزقَا إنسانيًا قد نختلف
 غالب الأحوال تنكبه، كا سوف نوض

## الوعي والحريةّ

نستطيع أن نقر بو جه عام وعحايد أن وعي المـرء يكــون حقيقيتًا حين يتسنى له فهم خختلف أبعاد القضية التي تشكل مول موضع انـي انشغال


 باستمرار على التنصل ما كان أقر من مواقف، بمجرد أن تستبان لـــه مستجدات مناوئة لم يكن أخذها في اني حسبانه.

على هكذا نحو يكون الوعي في أساسه استعدادًا مكتسبًا للفهم والتفهم، دون أن يشكل إقرار ذلك رؤية بعينها أو الحض على تبنـي نهج دون غيره في الفهم والتفهم. اتهام الآخرين بزيف الوعي، حين انين يرد في معرض مناوأة توجهاتهم الأيديولوجية وإكراههم على تبنـي
 إذن على تبني المرء مواقف بعينها من قضايا خلافية، ولا على محاولة
 الفهم، طالما تم ذلك وفق ألماليب المو الموار وتبادل الآراء التي تعارف البشُ عليها منذ أقدم العصور.

ولا يغفى أن هذه المقاربة للوعي، وإن كانت تثير إشكالية سبق
أن أشرت إليها وســوف أعنـى لاحقــا بتحليلهـها، إنــا تعمــل عــلى
 مضيامين بعينها للوعي الفردي. يقول "مل" في نص أثير عند دعـــياة الحرية الفردية شبه المطلقة:

استخخدام التوة ضل أي فرد في مجتمع متحضر،
ضلد رغبتـه، هـي الحـول دون إلماقــه الـضرر بغعره... لا يجوز أن يكره المـرء عــى التيـامأو الإححجام عن فعل لأنه في صا لحه؛ لأنـه يجعلـه أكـرسعادة؛ لأنه سلوك ححكـيم أومــق وفــ
 للاعتراض عليه، أو الجلدل معه، أو إقناعه، أو استعطافه، ولكـن لـيس لإجبـاره، أو لإلـاق اون الضرر به حال قيامه بــلوكُ غخـالف. ... هـنـا مو مجال الـحرية الإنسانية المناسب. إنه يتكــون

أولًا مسن المجـال الـداخلي المـاص بـالوعي؛ حيث يتم ائتراط حرية الضمـير بالمعنى الأكتُ تُمولية؛ حرية الفكر والمشاعر؛ الحرية المطلتة في الرأي والعاطتة في كــل المواضــيع العمليـنـة والتأمليــة، أكانـــت علمـيــة أم أخحلاقيــة أم ثُيولوجية. . تُشترط المرية الإنـسانية أيـضًا ..

 يـضعها الآخــرون فيطريقنـا، طالمـا لم نلـحـت الضرر بهم....ليس هناك بجتمع لا تحسترم فيـه هنه الـقــوق، في بجموعهـا، حــر، مهـها كـان شا لـكل الـكـم فيه؛ وليس هناك بجتمع حرحرية كاملة لا توجد فيه تلك الـحريات بـــكـل مطلت وغير مسشروط... إن شـرور إخــراص التعبـير عن الرأيتسطو على الجنس البشـري بـأسره؛ الأجيال القادمة فضهُ عن الأ جيال الــاضرة، من ينكـر الرأي وبـدرجة أكـبر من يقره إذا كان الان الرأي صائبا، فإنهم يحرمون من فرصنة استبدال
 يخسرون ما بكاد يـشكـل نفعـا عظـيّيا: إدراگـا أوضتح وانطباعًا أكـُـر حـيويـة عــن الحقيقـة، ينجهان عن متارعتها بالـطأ... مـن لا يعـرف

سوى جانبه من القضية ل يعرف عنها الكثير.
قد تكون مبرراته وجيهة، وقـد لا يكـونـئمـة
من يقدرعلى دحضها. غيرأنه إذا كان عـاجزّا

الآخر؛ أو إذا كان لا يعرفها كثيُرِا، فإنه بلوره
لا يكوز أسسًا لتفضيل رأيه (1)

إن "مل" هنا يملد على وجه الضبط خــاطر تهـم عــوز الـوعي التي توجه جز افكا وتوظف في خدمة مقاصد مريبة. ثـمة بداية إنكـار



 للمجالات التي يتوجب أن يكون فيها المـرء حـرًّا، وهـي لا تكــا تترك بجالَّا يتعلق بالوعي البشري دون أن تكفل له حت الحرية.

فضْاَلا عن ذلك، فإن "مل " يمدثنا عن أضرار إخراس أصوات
 أنفسهم. الدراية باعتراضات الآخرين على مـا نـــره مـن رؤى إنـا يسهم في تفهمنا لهذه الرؤى وقدرتنا من ثم على استبانة ما يعتورهـا

(1) John Stuart Mill, "On Liberty", from Utilitarianism. New York: Bobbs Merrill, 1957.

الآخـرين لا يبـدي اسـتعداده حتـى للدرايـة بهـا أصــاّ ـ عــاجز بالتعريف عن تأسيس رؤيته (1)

ولا يفوتني في هذا المقام أن أوضَّـح أننـي لا أرى في الليبراليــة التي يروّج هلا جون ستيوارت أيديولوجيا بديلة، بقدر ما أجد فيهـا محاولــة تعدديـة لتكــريس حـق الجميـع في التعبــير والـدفاع عــن

 الأيديولو جيات؛ لأنها أيـديولو جيا الأيـديولو جيات؛ ولأن مفـاد


في المقابل، تـنهض الأنظمـة الـشمولية والــكومـات المـستبدة (وبعض النظريات الأخلاقية المطلقية) على فكــرة مفادهـا أن جهـة بعينها أدرى بـا يشكل صالح المجتمع، وأن الـشُعوب تجهـل غالبـا
 الـسياسي خـصوصًا عـلى افـتراض أن وعـي الأفـراد أو الــشعوب
(1) وعل حد تعبير طه حسين، في معرض دفاعه عن أستاذ تعزّض للاضطهاد


 الصواب، وينصح الناس بألا يتبعوه. فأما ما فوق ذلك، فلا ينبغي لأحــد





زائف، إما لأنه قد غـرّر بهـه، أو لأنهـم لم يتمرسـوا مـن الحـبرات والتجارب ما يكفل فم تنمية وعي حقيقي.

ثـمــة أنــاس يعتقـدون أن لــديهم رؤى صــو فـية، أو تبـصّرَا ميتافيزيعيًّا أو لقانة خاصة تَكْنـهم من الحصول على دلى درايـة حدسـيـة


 وحده المعصوم عن الزلل، وحده القادر على إسعاد البشرية مرة وإلى الأبد. وبطبيعة الحالا، فإن هذا الزعم إنما يشكل خطـوة أولى شـطر دهاليز الاستبلاد، وغالبِا ما تكون النتائج متوقعة:

إذا اعتقد شخصس ما فعَّا في إمكان قيـام
حر كهذا، سوف تكمون كل الأثمان التيتدفع
نظير/لمصول عليه بخسة أي مهريُغـلى عـلى
جعل الجنس البـُـري بـأسره عـنـُلا وسـعيًا
وختّوقًا ومتجانستا إلى الأبد؟ لإعداد مثل مـنـا

النـي يتوجب كسره ـهكنذا كان معتقد لمينين،
تروتسكي، ماو، وبول بوت وفق علمي به. إذا

يقود إلى الــلـل النهائي لــدـاكل المجتمسع، إذا الما
كنتـ أعـرف كيفـ أقــود الموكــب البـشـري،

فليس بالإمكان السـاح لك بحرية الاختيـار،

 بعينها سوفتجبلك أكثر سـعادة وحرية، أو
 خطئ، فأنا أعرف ما تحتاج، وما يكتاجـه كــل
 جهل أو ضغينة، فليعِّجل بإخمادما؛ قد يلـك الئـات أو الآلاف في ســبيل جعـلـل اللايــين سعداء إلى الأبـ. أي خيار متال لـــينا، نحـن أوليالعلم، سوى الاستعداد للتضضحية بـــم جميعًا
... بيد أن الشُيء الوحيد الـنـينـــــطـيع

والأموات. المثل الني يضحى من أجله بظـل
بعيـداللنـال؛ البـيض بكـــر، وعـادة الكــــر

مرئية(1).

ليس ثـمة مدعاة للتعليق على هذا الـنص، فهـو يقـول كــل مـا
(1) Berlin, I., 'The Crooked Timber of Humanity", Fontana Press, Harper-Collins Publishers, London, 1991.


يمكن أن يقال عن الدهاليز التي تختبـئ وراء الوعـود الطوباويـة.
 يعني عجزهم عن تشكيل وعي حقيقي، وأنه لا يفـصل بــين فعـل الاتهام بزيف الوعي وسلب أصحابه حق الإنصاح عن رأيهم سوى خطوة واحدة تتعين في ختلف أساليب المطط من كرامتهم.

## شرك النسبانية

تواجه النزوعات الليبرالية التي تؤكــد حريــة الفـرد وحفــه في تشكيل وعيه بالطريقـة التـي يراهــا مناسـبة، وتعمـل عـلـلى تعزيـز الخْصوصيات الثقافية بكل تنويعاتها، خطر الوقوع في شرك نــسبانية الأخلاق، الذي يهدد بدوره بتسويغ تو جهات أناركية. هكنا النا يستا يستار السؤال ما إذا كانت الدعوات التحررية تلزمنـا بــإقرار أن القـضـايا


 تبرر تبني أية رؤية مهل بدت تعارض أحكام الفطرة أو تنتهك كرامة الإنسان.

في كل جبـال معـرفي، ثمـة تراتبيـة في معـارف النــاس، يكــون بعضهـم وفقها أعلم من بعضهم الآخر . بالـفـــدور نظريُــا عـلـى أقـل تقدير إقرار أن جهة بعينها تشكل السلطة المعرفية الأقوى، المحكمة
 المؤسسات التي تشكل هذه الا لالطلطة، لكنها تظل قائمة؛ وقــد تطـرأ الباب الأول: دراسات في الوعي الأخلاقي

تعديلات على الأحكام التي تصدرها هــنه المحكمـة، بمقتـضى مـا يستجد من أدلة، لكنها تظل محكمة شُرعية.

بيد أن تلك التراتبيـة تكــون أغمـض مـا تكـون حــين تكـون
 بعض مسائل السياسات العامة، ما يـشكك، مـن حيــث المبـدأ، في

 مسألة النسبانية الأخلاقية.
 أحقية الاتهام بزيف الوعي -عبر التساؤل عــا إذا كانـت الأخـلاق الاق نسبانية أو مطلقة. إذا كانت هناك معـايِير أخلاقيـة يمكــن الاتفـاق
 خصوصيات ثُقافية، فإن حال علم الأخلاق لا يغتلـف مـن حيـن المبدأ عن حال أي علم طبيعي أو إنساني آخر، ومن ثم يتو تكون هناك جهة أعلم من غير ها بالمنظومات الأخلاقية، وقد يجا يجادل البعض ضـمن قيود بعينها في أحقيتها في فرض هـذه المرميـة بعينها من القيـم والفضـائل. ثـمة من يذهب إلى أنه إذا كان بالمقدور التيقُّن من حقائق العـالم
 تفضي ذات المناهج إلى يقين ماثل بخصورص السلوك البشا



نهاية المطاف من سطوة المحاباة والخرافة والطاعة العميـاء لعقائـد لم تمتحن، فضآل عن حمق ووحشية الأنظمة القمعية التي ترعرعـت في في كنف ذاك العمى الفكري وتم تككريسها عبره. كل مـا نحتاجـهـه هــو

تحديد الحاجات البشّرية الأساسية واكتشاف سبل إشباعها (1) في المقابل، إذا كانت الأخلاق مسألة نسبية، وكانت الحماعـات البشرية تختلف من حيـث قيمهـا ومعاييرهـا دون أن تكــون هنــاك تراتبية تعطي الأولية لأي معيـار عـلى آخــر، فـإن حقـوق المِميـع متساوية في رؤية ما يرتأون وني السلوك وفق ما ما تمليه عليهـم رؤاهـم.
 الخصوصيات الثقافية، ومنــاوءة التو جهـات العولميـة التـي تفتـك

بشر عة الاختلاف.
لاحظ أننا أمام خيارين يشُكلان في واقع الأمر مأزقَّا أخلاقيًا.
 الأساليب القمعية التي تمـارس لـسلب أحقيـتهم في إبـداء آرائهـمـ والسلوك وفقها، طالما لم يلحق الواحد مـنهـم أذى بغـيره. لكننـا في الوقت نفسه نود خلق بجتمع منظم يلتز أفراده بمعايِر يتم فرضــهـا عبر القانون، بها يستلزمه ذلك من إكراه واعتقــال وتقيـــد لحريـات المازقين منهم. وكها أسلفت، يبدو دوما أن القَايايا الأخلاقية أخطر

 (1) lbid.




بيد أنه يبدو أيضًا أن الاقتصار على اشتراط عدم إلــاق الأذى



 سلوكه؛ لكن تلك النزعات لا تقول شيينًا عن الوســاتل المـستخدمة في إنتاج تلك العواقب. الفعل جائز عند النفعيين طالــا أنـتج غلبـة


 مصحات إيواء المسنين والأطفال في التجارب العلمية الحُطيرة عمل لا أخلاقي، حتى حال انتفاع الملايين مـن مئـل هــنه التجــارب" (1). باختصار، فإن أخلاقية الوسيلة جزء لا يتجزأ من أخلاقيـة الغايـة، والغايات عاجزة بذاتها عن تبرير وسائلها.

فضهَ عن ذلك، فإن القيد الذي يتضمنه شُرط جلب النفع على
(1) Wall, Thomas F., Thinking Criticaliy About Moral Problems, Wadsworth, Canada, 2003, p. 33.

الآخرين يكتنفه غموض قد نختلـف في سـبل تبديـده. هـل يوقـع
الإجهاض على سبيل المثال ضررَا بآخرين؟
هل الأجنة التي بتم إجهاضها هآخرينا؟ هل هل الحيوانات التي التي
 حقوتها؟ ثم ماذا عن المواد الإباحية؟ مانوع الضرر

الذي يلحق الآخرين من مشاهلتها؟ ماذا عن قتل المرمهَ؟ بل ماذا عن الانتحار؟ ألا يفوق النفع الذي نجنيه من تسخير الأقليات
 حاجات الأقليات والتي تطول معظم أفراد المجتمع؟

ثمة تَبليات أخرى للمأزق الأخلاقي سالف الذكر، وهي تـرد



 ما عصف بمنطقتنا العربية في الآونة الأخيرة من أحداث جِسام فجأة، غدا مفهوم الديمقراطية في منطقتنا العربية عحل اشـــتباه. ارتباط الديمقراطية بالغزو الأمريكي للعراق كفـى وحـــنـه لتمريـر


 إذن على فعل تأسيس الديمقراطية ألا يكون ديمقراطيًا. الباب الأول: دراسات فِف الوعي الأخلاتي $\qquad$

ونق ذلك، ثمة من يزعم أنه سواء أتم التأسيس من فوق ظهر دبابة، أم عبر بجالس حكم عميلة، أم بالإطاحة بالنظام من الداخي ماخل، فإن هناك إنجازًا مسشكركًا في ديمقراطيته. حتى إذا قـر المر المستبد أن

 الديمقراطية نفسها.

في المقابل، هناك من يذهب إلى أن حتمية استبداد الديمقراطيـة لا يبرد جحدها؛ إذ تظل آلية قادرة من حيث المبدأ على إصـلـا




 بحسبان أن الطغاة لم يبقوا لنا على أي بديل آخر. الديمقراطية قيمة نبيلة، فيا يقر جون ستيوارت ملي مل لا بسبب
 للحول دون الفساد والمراب والمور والعمـى الأخلاقيـي الفـيا الفـــاد



 الليمقراطية نظام سيئ، لكنه أفضل نظام سياسي عرفته البشرية.


الهـروب إلى الأمـام وســيلة الــــتبد في تنكــب الديمقراطيــة المفروضة من الـلارج. فجأة يصبح طغـاة اليـوم - خـصوصَا مـنهـم

 يعلمون أن الديمقراطيـه، بأيـة وسـيلة جـاءت، تحـول أصــألا دون
 الأجنبية بُغية كسب رفضها لعدو بان بات فجأة مشتركَا

نعت الديمقراطية بالغربية، محاولة فجّة أخرى لاستُمار عداوة

 منافية لأحكام البداهة.

فهل نخلص من كل ذلك إلى أن الاستبداد حد يتوجـب درؤه بشبهة الديمقراطيـة؛ أن الديمقراطيـة، بكـل سـوـوآتها، أفـفـل مـن
 إذا كان المستبد يتوقع كن أمضى حكمه في الإجهاز عليهم أن ينقذ مـنـوه
 باستبداده ذريعة للإطاحة بنظامه، فهـنـا لا يعـدو أن يكـون درستـا
 الخصوص يشكل موضع مناسبّا للجدل واختلاف الآراء.
دعونا بعد هذا الاستطراد نعود إلى مذهب النسبانية الأخلاقية.
 الثقافات. هالحِير" هو ما يستحسنه المجتمع في ثقافـة مـا، والمبـادي

الأخلاقية إنا تصف الأعراف الاجتهاعية ويتعين أن تكون مؤسسة على القواعد السلوكية التي يقرها المجتمع من شأن هذا أن يمگّن من اختلاف تلــك القواعـد بـاختلاف
 الطعام واللباس، فإنا تستحدث قواعد ألألا أخلاقية متباينة. ربا يـتعلم الــرء إقـرار أن وأد الأطفـال خطـأ بو صـفـ هــنا الإقــرار معيـارًا

 يستهجنه. لقد كان وأد الأطفال في المجتمع الروماني القديم، كها وأد




المعاصرة.
ليست هناك، وفق هذه الرؤية، حقائق موخـوعية بخـصوص

 "الحطأ"مفهوم لا يقل نسبية عن "اليسار". لا يكون الشئيء بـشُكل مطلق "على اليسار"، بل يكون فقـط "عـلى يـسـار" مــذا الـــئيء أو


يكون "خطأ في" هذا المجتمع أو ذاك (1)
(1) Gensler, J., Harry, Ethics: a contemporary introduction, Routledge, London 2003, p 11-12.
$\qquad$ الفــل التالت: في مــالة الوعي الزائف والــبانـة الأخلاتية

وكا يوضح توماس وول في كتابه "التفكير الناقــد في القــضايا
 الأخلاق المعياري:

مغاد النسباتية الأخلاقية هو إنكار وجود أيـة عجموعة صححيحة من الألزامات والقيم الأخلاقية ونق هذه الروية، الز/ماتنا وقيمنا كلها ذاتيتـ بقـلـر ما تكون أذواقنا في الطعـام والموسـيقى كــنـلك. .. وعلى نحـو مائـل ، ليـست هنـاك بجموعـة مغــردة صصحيحة من الالزلامات والقيـب، بل آراء غختلفة فيا يكون صائبا أو خاطتًا، خحترا أو شكرا. الناس الـندين
 ختلفت، وأجزاء غختلفت من العالم، يقرون معتقـدات أخلاقية غختلفة، لا واحد منها أفـضـل مـن غيرهـا . إنا ختلفت فحسب. لنا فإن مـا يعتقـد النـاس أنــ صاتـب لنما هوصائـب بالنسبة إليهم، رغممأنه قدل
 ليست هناك يجموعة من المعتقدات الأخلاقية تعــد "المجموعة الصححيحة" ، تحاما كـا أنه لــيس هنـاك
طعام أو أغنية يعد أو تعد الأفضل (1).
(1) Wall, Thomas F., Thinking Critically About Moral Problems, Wadsworth Canada, 2003, p. 19-20.
الباب الالول: دراسات في الوعي الالخلاقي .

غالبّا ما يدعم أشياع النسبانية الأخلاقية مزاعمهم بالركون إلى النسبانية الثقافية التي تقر زعما واقعيًا مفاده أن المعتقدات الأخلا الاتية
 حقائق الحياة على وجه الأرض تعرض نفسها في غتلف منظومـات




وكـــا ســبق أن لاحظنـا، كــل نظــام اســتبدادي قــانم عــلى أيديولو جية بعينها يقر صراحة أو ضمنيًّا مطلقية الأخلاق. الأنظمة الاستبدادية وكل الداعين إلى إقامة فراديس أرضية يصادرون دومـا على هرمية بعينها من القيم، ويجزمون برؤية بعينها في المعـايير التـي يتوجب فرضها في أي بجتمع. الفرد أو المجتمــع الـذي ينكـر هـنـه
 الأخلاقية الـصحيحة، النظـام الاسـتـبدادي عـرف الطريــت إليهـا، عموم الناس لا يعرفونها، ولذا فإن وعيهـم زائف، وعــلى النظـام أن الن
 كل سؤال أخلاقي أصيل، الزعيم أو الحزب الـــاكـم عرفـهـ، وعـلـلى الجمميع أن ينصاع لما. هذه هي الأومليت التي يكدثنا عنها برلن. عـلى ذلـك، ورغــم إمكــان أن تفـضي مطلقيــة الأخــالاق إلى مارسات قمعية، فإن ذلك بذاتـه لا يـدينها، تَامــا كـــا أن توظيـف

العلم في صنع أدوات المرب لا يدينه. ذلك أنه ليس ثـمة مــا يـــول دون أن تعرض معتقدات الـبعض الأخلاقيـة (أكانــت مطلفيــة أو


 تسيء فهم هذا الواقع، أو تتغاضى عن بعض حيئياته.

الحلال أنه تامًا كا يمكن توظيـف المارســات اللاعلميـة (مـن القبيل الذي عني توهاس كون بتبيانه) في تقويض البارادايم السائدة
 يمكن توظيف الاختلال الإبستمولوجي التـي تعـاني منـه الـرؤى
 الاختلال بسبل يمكن الاتفاق عليها معرفيًا، وهو فضح يتم يتم بدوره عبر اللجوء إلى ذات السلطات المعرفيـة الــشتر كة بـين المجتمعــات المختلفة ثقافيًّا مثال ذلك: قد يكون اعتقاد بعض الناس أن/سـتعباد
(1) Kuhn, Thomas, "The Structure of Scientifc Revolutions", Dickenson Publishing Co. Inc., 1972, p. 24.
 الطبيعة بحيث تتكيف مع الأطر التـي تطر حهـا البـاراديم، وأن الظـواهر الـر
 بالاختلالات المعرفية التي تُعجّل بقيام الثورة العلمية الباب الأول: دراسات فِ الوعي الأخلاتي

الآخرين جائز أخلاقِّا موسـتـا عـلى مفـاميم

 ســوف يكـون حـال الآ خــرين، بمجـردأن
 سوفتختغي النــبانية الثقافية عـبر التعلـيـيم
 الأخلاقية وباختغائهـا سـوفتقبـل $ا$ المنـــور


 الأخلاقيتالموسـسـت عــلى معلومـاتأكـــر
تُـومَما (1".

بيء من هكذا قبيل يمكن إقراره بخصوص الموية، فثمـة مـن
 بين الهويات الثقافية، بحيث يكون العلم سبيلَا للخلاص من أوهام

 ولذا يتوجب أن يكون هناكُ دائٌا جال للاحتراز .
(1) Wall, Thomas F., Thinking Critically About Moral Problems, Wadsworth Canada, 2003, p. 21.


يظهر أن "وول" يمعن في التفاول حين يقر إمكان أن يأتي حين من الدهر تحسم فيه الـمقائق الموضوعية كل الملافات الثقافية، غـير أن هذا لا يُول دون إقرار أن الرؤى الأخلاقيـة والأيديو لجيـة قــد تعاني من "بعض" الاختلالات التي يمكن تقويمها معرفيًا. إن هذا
 المشتركة بين الثقافات التي تبدو غاية في الاغتلاف.

ثمة صعوبات أخرى تواجه النـسبانية الأخلاقيـة. لـن يكــون هناك بجال لقيام بجتمع منظم حال تعدد طوائفه الثقافية، ما يعني أن النسبانية الأخلاقية تتضمن دعوة إلى تعدد الدول على نحو يعكـس
 عدد سكانها. الدعوة إلى النسبانية الأخلاقية إذن دعــوة إلى شرذمــــة العالم، على حساب ما هو إنساني ومشترك، ولعلها ليست أقل الـل منافاة للطبيعة البشرية من الدعوة العولمية التي تَارس عملبات الاختـــرال بشكل متطرف.

لاحظ أيضّا أنه يمكن تأويل زعم النسبانية الأخلاقيـة بحيـث
 فضاًّ عن المعتفدات التي تَتَلف بين الجماعات:

وفـتى مــنـهالقــراعة، تـــزعم النــــبانتة ا\$ ا\$نحلاقية ان ما مو صهواب عنديقد لا يكون حو1! عندك، والعكس بالعكس. لذا اعتقدت أن الإجهاض مدر شـاتن، فإنـ عمـل شُــاتن

عنـــي. إذا اعتقــلـت خــالوف ذلــك، فــالن الإجهاض عمل حسن عندك. لا ينبفـي عـى

 با لمتقدات الأخلاقية التي يرضى عنها ـ تمآمـا كما أنه لا ينبغي أن تنتقل معتقدات أي سُخصص بخصصوصما يستهتع به من ططام وموسيقى، فإن ما يعتقده بنحصصوص الـصوالب والمطـا،
 حين اعتـتـت معتقـدات أخلاقيـة تَغتلـف عـن
 فحسب. ولكن، إذا قام شُخص بقتـل أفـغـل اصلدقاثك أو سرقة مالك واعتقدأن مـا يقـوم به عمل صالح، فهل ستتفق معـه عـلى أن مـن


بين أن هذه المترتبة اللازمة عن معتقد النسبانية الأخلاقيـة إنـا


 المثترك بين أفراد البلنس البشري، ذات المثنركُ التي تنكر قيامه بين المتمعات المختلفة ثقافيًّا؟
(1) Ibid.


فضها عـن كـل ذلـك، فـإن ماهــة النــبـانية الأخلاقيـة بـين




 الأخلاقية معةَ. الحال أن كل المصلحين الاجتتاعيين يعترضون علي
 يعني أنهم يناتضون أنفسهم. هذا برهان خلـفـ آخـر عـلى بطـلان النسبانية الأخلاقية.

أيضًا، تغفل النسبانية الأخلاقية ما يعرف بمشكـلة المجتمعات




 تشير إليه مذه العبارة الأخيرة. باختصار، تفترض النسبانينة خطأ أن كل شتخص إنما يتتمي المل جتمع واحد
التـامح الذي يقر دعاة النسبية الأخلاقية أن نظريتهم تـدعر
(1) Gensler, J., Hary, Ethics: a contemporary introduction, Routledge, London, 2003, p. 13.

إليه وتَكن من مارسته إنا يواجه أولك الأنـــياع بـصعوبة كـأداء. قبول التسامح الذي يفترض أن النسبانية تقدم له دعًا خاصًا الِّا كمبدأ عام، إنا يناقض النسبانية التي تنكر غتلف المبادئ العامة(1) .
 تقدير يبرهن بشكل مفارق على بطلان دعوته.

من منحى آخر، فإن الاختالافات بين المنظر مات الأخلاقية قــد

 تشكل اتفاقًا مشتركًا بين غتـلف الثقافات، لكن الـنـبـي، أي الــذي يغتلف من بجتمـع إلى آخـر، هـو القاعـدة الأخلاقيـة وربــا المتـى الما السلوك الأخلاقي المشتت أو الذي يركن إلى تلك المبادئ. من يقترح


 موف يعانظون على حالاتهم الصحية إبان موتهم، إنا يعتقدون أنهم يرأفرن ويبرّون بهم.
(1) Hepburn, R.W., "Ethical Relativism", in The Oxford Companion To Philosophy, Oxford University Press, 1995, p. 758 Hepbum, R.W., "Ethical Relativism", in The Oxford Companion To Philosophy, Oxford University Press, 1995, p. 758.

وبطبيعة الحال، فإن مئل هذه الاختلافات راجعـة إلى التنـشئة
الاجتهاعية، وإن كان بالمقدور الحوار بخـصوصها وتوضـيح كيـف أنها ترتد في النهاية إلى اختلافات حول معتقدات واقعية. في بعـض الثقافات تُكره النساء على المتـان مئلً، لاعتقاد مفاده أنه مـن شــأن مثل هذه العملية الــيطرة عـلى غرائـز الـــــاء الجـنــية وجعلهـن زوجات أكثر إخلاصَا لأزواجهن وأمهات أكثر نعالية، الأمر الذي يعزز وحدة المجتمع، ويجعـل المنــان في صــالح الــرأة عـلى الــدى



t.me/soramnqraa

بلديل التحفدية
من جهة أخرى، فإن الاختلافات بين الثقافـات لـيس بالحـدة التي يتوهم كثيرون. بكلمات أخرى، تُمة معتقدات أخلاقيـة كثـــيرة
 القتل، والاغتصاب، والكذب، وإخلاف الوعـود، والــرقـة، ومـا
 أخلاقتِّا، إنا يرتهن بالإبقاء على سلوكيات بعينها وحظر أخرى. لـو
(1) Wall, Thomas F., Thinking Critically About Moral Problems, Wadsworth, Canada, 2003, p. 20 Canada, 2003, p. 20.
(2) Wall, Thomas F., Thinking Critically About Moral Problems, Wadsworth, Canada, 2003, p. 20.


 المزيد من الاتفاقات، نهذا على وجه الضبط بغية كل حوار يتم بـين الثقافات المتباينة جزئًِا. الـلال أن المجتمعات الماتِ المختلفـة التـي تجمـع على بعض التوجهات والأنهاط الـلوكية أقدر على التحاور والتـــثر من المجتمعات المختلفة جذريًّا.

هذا ما تقوم به التعلدية: توكيد المشترك، مع الـفاظ عـلى حــى الاختلاف، وتبني الحوار سبياَ لكسب المزيد من الاتفاقـات. إنها
 وبذا فانها تقترب من النزعة المطلقية. الاختالاف الثقــا بذاته عوزًا تامًا للمفاهيم والمنظورات والمبادئ الأخلاقية المشتركـركة. ثـمة أشكال عديدة أساسية للخير الأخلاقي، تشتمل عـلـى المعرفــة،
 مشتركة، ما يُمگْن من قِيام حوار عقلاني ويكفل توفر منظور نقدي لللمارسات اللأنحلاقية"

هنالك إذن غايات مغتلفة كثــيرة بمقـدور البـشر الـسعي وراه تَقيقها. لو لم تكن لُدينا قيم مشتركة، لغلَقت كل حضـارة الأبــواب
(1) Hepbum, R.W., "Ethical Relativism", in The Oxford Companion To Philosophy, Oxford University Press, 1995, p. 758.


على نفسها. وكا يقر بـرلن، الاتـصال المتبـادل بــين الثقافـات عـبر
 مشترلك يجسر بين تلك الثقافات. الراهن أنه رغم أن أساليب الما الميـاة يختلفة، والغايات والمبادئ الأخلاقية متعددة، فإنا ليـست متعــددة إلى ما نهاية؛ يتوجب أن تكون ضمن الأفق البشُري. خلاف لــنلك ما كان لها أن تكون بشرية ولأن التعددية لا تنكر قيام مبادئ أخلاقيـة مـشتركة، فإنـا لا

 إليـه تبـــر أيـة اختلافــات في المنظومــات الأخلاقيـة التـي تقرهــا المجتمعات المختلفة ثقافيًا، ومن ثم ليس هنالك أي تناقض ظـلـاهر في في موتف نصير التعددية حين يقر ذلـك المبـدأ. أيـضَا، فـإن التعدديـة قادرة على تنكب شرور الأناركية، وتكفل من ثم إمكان قيام بجتمـع
 عنه. وبطيعة الحال، فـإن هــا الفـانون لـيـس ســوى بجموعـة مـن القواعد السلوكية الأخلاقية اللستلزمة من المبادي المتفق عليهان (2)

يظهر أن التعددية تجهع بين الــسنين: حسنى تساعية النـسبية وحسنى اقتدار المطلقية على التمكين مـن بجتمـع يككمـه القــنون.
(1) Berlin, I., 'The Crooked Timber of Humanity", Fontana Press, Harper-Collins Publishers, London, 1991.
(2) بـــري هذا على تانون الدولة بتدر ما بـــري على القانون الدولي.

أيضَا فإنا تتجنب أناركية النسبية بقدر ما تتنكـب صرامـة المطلقيـة وعجزها عن تفسير حالات يـتم فيها إبطـال القواعــد الأخلاقيـة
 أخلاقي على آخر، وتلزمنا ظروف أخرى على عكـس هذه الأولوية،
 استعدادها دومًا للمرونة.

على ذلك، تظـل هنـاك باسستمرار مـسائل أخلاقيـة خلافيـة. التطــورات التقنيـة قــادرة باسـتـتمرار عـلى إنــارة قــضهايا تختلـف المجتمعات بشأن حلها، كون المبادي المتفق عليها لا تحـسم أمرهــا،


 تلك القضايا.
 القواعد السلوكية التي يتوجب الالتزام بها. هل يتعين على الإنسان
 آبائـه أو أو لاده؟ هــل يتوجـبـ تعـنـيب الأطفـال لإرغـامهـم عـلى الإدلاء بمعلومات تتعلق بخونة أو بجرمين يُشُلون خطـرًا يتهـدد
 وأشد خطرًا. هـل يتوجـب أن يكــون الـدين المرثــد الوحيـد (أو



العرف في تحديد المعايِر الأخلاقية؟ هـل بمقـدور التعدديـة قبـول

 حاجة إلى توظيف ذات النزعة التساحية حتى في حسـم هكذا تضايا عامة؟

ولكن، هل كان يتوقع أحد أصلَّا أن تحسم هكذا تضايا؟ الحال
 الأخلاقية، بحكم انفتاحية مـــل هــنـه القــفايا وقابليتهـا
 وتكريس حقوق الأفراد والمجتمعـات في الاخــتلاف، وتبريـر نبـن غختلف الأنظمة الشمولية، شوطًا لعله يسهم على أقل تقدير في تطع الطريت أمام دهاليز الاستبداد، والرد على تُهم عوز الوعي التـي مـا فتئ الطغاة يوظفونها في تحقيت مآرب مسْبوهة.

الفصل
الرابع

تاسيس ريبوي
لـمهور الهوية

20 متم
يفترض أن الموية مأتى تجوهر الفرد والحجاعة، بها يكون مو مـا هو، وتكون هي ما مي، وبلدنها لا يكون ولا تكــون. الهويـة قــوام أود الروح، فاقدها أشبه ما يكون بـجرم انزاح عن ملاره، لا مـستقر يؤوب إليه ولا وجهة يؤمها. من لا موية له، لا أنا لـه، ومــن لا أنـا له، لا جوهر يوحد تكثّر أعراضه، ولا آخر عنده يتهزى عنه.

يفترض أيضَا أن هوية الفرد مكـن تفرده عن أغياره، ومـسبار كشفه للعالم من حوله، بل سبيل فهـه إياه على نحو يِعل العيش فيه ععتملْ . نفهَخ عن ذلك، فإن موية المر مشكّل وعيه الرئس، بل بل إن حالات وعي الأغراد قد تتعدد أساستا بسبب اختالاف هوياتهم. ولكن ما الهوية، وأي سر تنطوي عليه يفسر حظوتها بالا حتفاء وإثارتها ما تثير في نفس المر من مشاعر وما يختلج في وجدانـاناته مـن أفاعيل؟ مل الهـــــوية هوى وغواية، أم أنها قابلة مــن حـيـ المبدأ اباب الأول: درامـات في الوحي الأنهلاتي

للتأسيس الموضوعي المحايد؟ هل ثمة هر مية تتراتب وفقها هويات
 بدوره على هرمية بعينها؟ هل الهوية غاية في ذاتها، أم تراهـا وسا وســيلة لتحقيق مقاصد أكثر حاسمية لـياة الأمم والأفراد؟
ثم ماذا عن الهوية من منظـور أنطولـوجي؟ أترامـا وجـودًا أم ماهية؟ خاصية سكونية ناجزة، أم عملية تتبدل عبر الـزمن؟ إلـو إلى أي حد تتضافر الظروف البيئية والاجتتاعية في خلــق الهويـات؟ وهـل
 تقلبات التاريخ؟

إلى أي حد تتست نكرة الموية مع النزعات النـمولية، من قبيـل الأمية والإنسية والتو جهات العولمي؟؟ ومل يمكن اعتبار الإنـسانية


الجنس البشري بأسره؛ (جون دون) (1) ؛ أو بحـسبان أن المـن يجـد


 لا تغاير سوى كاثنات غير فاعلة في تاريخ الحضارات البشرية؟ مل للرجل هوية تختلف عـن هويـة خـلعه الأعـوج (مـسـألة النسوية)؟ هل للاجنة في ظلمة أرحامها هوية (مسألة الإجهاض) هـر هل تبقى هوية لن يعاني من مرض عضال لا لا يرجى له شفاء (مسألة الـة قتل المرحة)؟ مل لدى الحيوان هوية (مسألة حقوق الحيوان)؛ أم أن الهويات ـ كـا يقر رينيه ديكارت ـ حكر على من هم بقيد آدميتهم؟
 أخلاقي أم قانوني؛ وإن كانت واجبًا، فمن أو جبها؟ ما استحقاق استاقات الموية، وأي جزاء ينتظر من يغفق في استيفائها؟

مل القوميات والأديان والأيديولو جيات والأعراق هويـات؟ مل الأغلبيات هويات؟ هـل الأقليـة هويـة؟ أم أن هالأقليـة كلمــة لعلماء الإحصاء، وليست عحددا للهوية، كونا تسلب المحاعة الإثنية
 أساسًا للمشاكل ه؟(2) مل مل يمكن للفن أن يكون هوية؟ هل يمكـن
(1) Jenkins, Richard, Social Identity, Routledge, London, 1966, p. 1.
(2) Pemberton, Gale, The Hottest Water in Chicago: On Family, Race, Time and American Culture, (Boston: Faber \& Faber, 1992), p. 58.

للفكر الإنساني أو اللغة أن تكون هوية؟((للست ما شـتّه، لست مـا لا أشاء/ ليس لي سيرة، ليس لي موطن/ غير هذا التشرد بين حروف الهجاء، (أدونيس)).

وماذاعن العلم؟ أتراه هوية من لا هويـة لــه؟ أم أن اخــــلافـ
 بحيث يكون العلم سبيـنْ للخالاص مـن أوهـا
 فهل ثمة هويات زائفة؟

ما علاقة الموية بالتاريخ؟ وكيف يسهم الوعي في تشكيلها؟ بل

 راهنة؟ هل صحيح أنه لا يسأل عن الهوية إلا فاقدها؟ لـا لـاذا لا لا تـــار „أزمات الموية) إلا إبان التخلف الحضاري، عندما لا تعود خرائطنا

الاجتتاعية تناسب المواتع التي تَاول تمثيلها؟
أليس من يسأل (من آنا؟؟ مو عين من لا يعرف (من هـوب؟؟ أم ترانا „لا نكون ما نكون حتى نعرف من نكون؟؛ (ميدجر)؟

هل تنطوي الهويات على أحكام جزمية يصادر عليها دون وجه



(1) كرنديرا، فن الرواية، الأهالي للتوزيع، 1999 م، ص 15.

"بجرد أساليب في رؤية العالم، أما العالم نفسه فلا يتشبث بأي واحــد منهاه (ميرلو بونتي)؟

هل بالمقدور تشـخيص المويـة بلغـة مفهوميـة عحايـدة، بحيــث يكون بالمقدور الحـديث عنـه دون الركـون إلى لغــة نـفـالِي؟؟ أم أن


الأيديولوجيات؟ (1)
ثم من له أو علبه أن يجيب عن هكذا أسئلة؟ أتـراه الفيلــــو أم المؤرخ أم عالم الاجتتاع أو النفس أو السياسة أو الأنثروبولوجيا؟ مل تختلف مقاربات الهويـة بـاختلاف الفـروع المعرفيـة التـي تـتـم مقاربتها ونقها؟ ما هوية المجيب عن أسئلة الموية؟ ونوق هذا كله، ما السبيل لتأسيس الهوية معرفيًّا وأخلاقيّا؟

مبلغ الظن أنه إلى الموية غير الظن لا يرتقي، أنه لا شيء يمكن
 الفلسفة حب الحكـدة، وليست الاحتياز عليها؟ أما آن لجيلنا أن يعرف، كأي جيل آخر، أنه ليس مـن حقـه أن يصادر حت الأجيال القادمة في الإسهام في الإجابة عـن مثــل هــنه الاسئلة؟ لا أزعم أن لدي إجابات حاسـمة عن أي من تلك التساؤلات، (1) حرب، علي، حديـث النهايات، فتوحــات العولـة ومـآزق المويـ، المركــز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2000م، ص 17 مرالوا 17 . الباب الأول: دراسات في الوعي الا'غلافي





 صياغة أسملتنا عن الموية على نحو أكثر بيانًا.

## أبعاد الاسئلة اللماذية




 السؤال وفق دلالته السيكوسوسيولوجية إنا يروم طـرح تبريـرات




 والسياسة، ما يُعلني أفترض أنها لا تتعلق بمـسـألة التأسـيس التي تشُغلني هنا.

أما المجيب عن السؤال الللمذي وفق دلالـه الإبـستمولوجية،

 مزاعم الانتحاء إلى منظومة ثقافية دون غيرها
 ذلك الفعل من وجهة نظر أخلاقية قيمية صرفة.

وغني عن فضل البـــان أن التبرــرات الـــيكيكوسوسيولوجية


 تأسيس معياري لمذه الظاهرة. من منحى آخر، ، قد لا يكون التبـريـر

 التميز بين دلالات السؤال الللمذي على نحو يتنكب الخلط بينها. لقد طرحت تأسيسات متنوعة للهويـة، أذكـر منــــا التأسـيس الإتني الذي يفاضل بين أجناس البشر ويقر أن الامتياز البشري إنـا
 معلومات مشكوك في صحتها، لكنه يستبان أنه ليس أخلاقيَّا؛ كونه يفاضل بين كائنات تفترض القيم الأخلاقية أنها سواسية.
 البشر بل يعم كل كائن حي يمتلك أي قدر من الوعي. الدفاع عـن

الهوية وفق هـذا النـزوع إن هـو إلا دفــاع عـن القطـيـع ضــد سـائر القطعـان. المـسـألة إذن مـسألة تحديــد منـاطق هيمنــة، جغرافـيــة أو
 وجه الآخر، الذي قد يكون قبيلة أو شعبًا أو جنـتّا آخر .

قريب من هذا ما يمكن وصفه بالتأسـيس الـدارويني للهويـة الذي يجد في الهويات السبيل الأوحد للبقاء في بجتمعـات (بـشُرية) تتنازعها صراعات لا تنتهي، وهو تأصيل برابجاتي يركن إلى نظريـة علمية، وإن شابته مستحة سياسية بينة. بيد أنه قد يكمل عند الـد البعض وعدًا تبشيريًا مفاده أن المويات سوف تنمحق حال تعقق التو جهات

 متأصلة فيه.

فضلَّ عن ذلك، هناك تالة مفادها أن المويات ـبـا تستبعه من خصوصيات ثققافية ـ حاسمة للجنس البشُري الـذي لا يزدهـر إلا حال التنوع، وهي قالة تتأسى بالعالم البيولوجي كان وظفها البعض
 التطوري البراجماتي سـالف الـذكر؛ كـــا أن هنــاك قالــة مفادهـا أن الدين، والدين وحده، أصل كل هوية، وما اختلاف سائر المويـات
(1) كولاتا، جينا، "المنتسخة: الطريق إلى دولي واستشراف المستقبل"، ترجمـة: نجيب الحصـادي وأبو القاسـم الـتـتيوي، إدارة المعاهــد العليـا، طـرابلــ، 2000م، تقديم المترجمين.

إلا مترتبة عن اختلالات عرقية الأصول طرأت نتيجة للمروت عن


العربية منُّا).
ومها يكن من أمر تلك التأسيسات، سوف أحاول هنــا طـرح تأسيس ريبوي لمههوم الهوية لا يركن إلى أي تايز بين الأعراق، ولا يعول على أية عناصر تطورية تَد في الهويات وسيلة تقاوم بها الألأم المتخلفة التقلبات التاريخية التي تعصف بابا، بل يبرر أحقية اختلاف


 نزعات وثوقية، كا أن النأي عن الدو جماطيقية إنا يكون أدعى حين يكون البديل المطروح لتحليل مفهومها ريبويًّا.

مسألة المصطاح
لفظة (الموية) همالة أوجه، فهي تقال على معانٍ عدة (أرسطو) . لقد نحتت اللفظة في أصلها من الضهير "هوه" بوصفه مقابِّا لكلمة

 ما يعرف بمبدأ الهوهـو، وهـي دلالــة يـــــو أن اللفظـة الإنجليزيـة ظلت تحتفظ بها إلى يومنا هذا. بيد أن تغيرّا كان طرأ على معنى لفظة (االموية)، فلـم تعــد منـــ

انبلاج العصر المديث ترتبط بـدلا لات أنطولوجيـة، بـل أضـحت



 الأكثر أمية في مسألة الموية.

منذ هيجل تم تكريس البعـد الانثروبولـوجي الثــــافي لمسألة


 بدلالات ثقافية. ولكن ألا تبدو هذه الطبيعة الأخيرة أكثــر مناسبـة
 مفهوم الموية؟(1)

ومها يكن حال التطور الدلالي الذي مرت بـ لفظـة (المويـة،)،

 السوسيولوجي (2). وعلى حد تغبـيـر مانويـل كاسـتـلز، فـإن المويـة
(1) المسكيني، نتحي، المرية والزمان: تأويلات فينومولوجية لـسألة "النحن"،

$$
\text { دار الطليعة، بيروت، } 1 \text { 200م، ص 6-7. }
$$

(2) حزة، غـسان منير والطراح، علي أمد، "المريات الوطنية والمجتمع العاليّي،



عملية تشكيل معنى وفق خصانص ثقافية تحظى بأوليـة عـلى سـائر
 تتشكل (2)، كينونة في حالة صيرورة لا يهدأ لا قارار.

غِر أن التنشئة الاجتلاعية عـاجزة بطبيعتهـا عـن إنجـاز فعـل
 يبرر بذاته وجوبب تنشئة أي منها على هكذا نحو. بكللات أخـرى،

 صياغة هكذا مسائل، بل وفي استبعاد سـبل بعينهـا في حلهـا، فإنـه يظل عاجزًا عن مقاربتها على نحو مشروع من وجهة نظر فلسفية.
 عاجزة دومًا عن تبرير "اينغي" . لكن هذا يعني أن البعد الاجتهاعي
 غير قادر بذاته على سبر القضايا الفلسفية التي يثيرها هذا المفهوم.
= تشكل الموية في ظل الميمنـة الإعلاميـة العالمـية، دار النهـضة العربــة، بيروت، 2002م، ص 20.
(1) Manuel Castells, The Power of Identity, Blackwell, Oxford, 1998, p. 6.



$$
\text { العـربي (3) البابل، بيروت، دراسات في و الوعي الأخلاتي } 10 \text {. }
$$

ولكن، ماذا عن التهمة التي توجه إلى ثقافة الموية، كونهـا ذات
 الاختلاف مأتاها (1) الأمر لا يغلو من مفارقــة. غالبــا مـا يفـصـع الــداعون إلى ثقافـة الهويـة وتكــريس الــــصو صيات الثقافيـة عــن نزعتهم التساعحية، ودعواهم للتعلددية والنسبانية الثقافيـة، ونبـنـهم أية نزعات سـمولية من شأنها أن تقلل إلى الـد الأدنى الفروت وتي التـي


فكرة نبذ الآخر.
بكلل|ت أخرى، الهوية مسألة انتهاء إلى شيء بعينه، ومن ثم فإنها
 يشكل مرجعية للاختلاف. الراهن أن تسمية الآخر "بالأجنبي" في العربية على أقل تقدير إنما تنطوي على فعـل الإقـصـاء، كــون لفظـة "الأجنبي" مشتقة من فعل يدل على الدفع والتنحية. صالأجنبي" من "الجلنبال، من أصابته الحبابة بمعنى النجاسة التـي توجـب الغـــل

والتطهر.
ولكن إذا كانت الهوية حشرَا للآخر في غيريتـه، وسـيلة مريبـة للإنصاح عن الزينوفوبيا ("رهاب الأجانب) )، فأي بُعـد أخلاقيـي
 و"مساهمات أخرى"، عحرير: الزواوي بغورة، منيّورات غخبر الدراسـات

التاريخية والفلسفية، فرع جامعة منتوري، فسطنطينة، الجزائري، ص 28.


يمكن أن يسهم في تسويغها؟ أما من سبيل لإنجاز فعل التميز عـن

 صياغته؛ نهل من سبيل إلى تأسيس معرفي - أخلاقي يجد سبيلًا لـلـل هذا التناقض البادي الذي ينطوي عليه مفهوم الموية؟

## قيمية مفهود الهوية

الموية مفهوم قيمي في المقام الأول. أن تكون لك هوية هــو أن
 وطبيعة ما تقوم به من سلوكيات. بـــال الــوعي الــذاتي أو الانـتـاء


 المكرس لدعمها والترويج لمـا لـيس بجـرد أفكـار تــدور في أذهــان


 بخيارات ومآزق حقيقية تواجه كلًّا منا كل يوم

(1) الرييعي، إسماعيل نـوري، التـاريخ والمويـة: إشــكالية الـوعي بالمطــاب التاريخي المعاصر، دار مكتبة الحامدل، عمان، الأردن، 2002 م، ص 20. الباب الأول: دراسات فيالوعي الأخلاتي

العصور كانت بدأت بأنكار عن القيم تدور في أذهان بعض مـنهـ؛
 معلمة قارة يتسم بها كل تغير جذري يطول المجتمع، إلى أن قامـت بسببها الثورات وشنت الحروب ــالمقدسة والمدنسة على حد السواء
 والإبادة الجلماعية ${ }^{\text {(1) }}$

على ذلك، فإن بجموع القيم العليا التي غبر البشر عـلـى الــسعي
 العصور لتقويم الضلع المعوج عوج الضلع الذي خلق منه الإنسان، والذي يِدثنا عنـه كانــت، ليـست متكثــرة فحـسب، بـل متنافيـة، فالجمع بينها ضرُب من الإحالة المنطقية. هذا على وجه الضبط هو مفاد رؤية جيمباتيستا فيكـو. عنــهه،
 الذي يعيش فيـه، في ذاتـه وفي علاقتـه بياضـيه، وفي وي الغايـات التـي
 أفراده، رؤية تتجسل وتفصح عن نفسها في نوع الألفـاظ وأشـكال اللغة المستخدمة، في الصور والمجازات، أشكال العبادة والمؤسسات التي يقوم أفراد المجتمع بتشكيلها وتقوم بتحديد وتبليـغ صـورتهم للواقع وموضعهم فيه.
(1) برلن، إزيـا، ضــلع الإنـــانـة الأعـوج، ترجــة: زاهـي المغـيربي ونجـيـب الحصادي، مقدمة المترجمن [قيد الطبع].


تشكل هذه الرؤى مناط هويات الأمم والجماعـات منـذ أقـدم العصور بقدر ما تشكل طبانعه وعـيهـم بالعـالم مـن حــو لمـم، وهـي تَتلف باختلاف النسق الاجتتاعي، فلكل رؤيـة عطاياهـا وقيمهـا واعـا



تقويمها ضرورة.
أفكر الإيطـالي فيكـو في تعاقـب الــــفارات، في حـين ذهـب الألاني هردر إلى ما هو أبعد من ذلك، فقـام بالمقارنــة بــــن ثقافـــات
 بجتمع مركز جاذبية يتفرد به ويغاير ما سواه و التخوم الثوم الثقافية طبيعية
 والمنبرة التاريخية. الثقافة الإغريقية متفردة وإغريقيـة عــلى نحـو لا لا

 تشبه تَامًا إلا نفسها، ولكلً قيمـة لا تتنـاهى، كــا الأرواح فـا في عـين الرب.

تقـويض ثقافـة في صــالح أخــرى، امــتعباد بجتمـع وتــدمير

 كثيرة مشتركة بين البشر، لكنها لا تشكل ما يعد الأكثر أهمية. وكــا


رأيت في حياتي فرنسيين وإيطاليين وروسَا، وبفضل منتسكيو أعلـم أن المرء قد يكون بروسيا؛ أما فيـا يتعلق بالإنسـان، فإنتي أقر بأنني لم

 الخصوصيات، الفروت الدقيقة، والشخصية الفردية هي كل شيء قد تتعارض القيم، بل إنه محتم عليها أن تتعارض، وإذا حدث
 العدالة الصارمة، تشثكل عند البعض غاية نهائية، لكنها لا تتـساوت

 الحساب الدقيق للموارد الذي قد ترتهن به رفاهة المجتمع (1) . ليس ثـمة إذن سبيل لتشكيل هرمية من القيم، ومن ثم ليـست هناك هيراركية من المويـات. المفـارق أن ذلـك يمكّـن مـن طـر هـر
 عن الفوية. إذا كانت المنظومات القيمية لا تتفاضل فيها بينها، وإذا لم





$\qquad$

المسائل القيمية. لي أن أذهب إلى ما أذهب إليه، وأن أنكر ما تـــهـب




الصواب.

## الوعيوالهوية

الثقافة، كا يقال، هي الحضارة من حيث كونها عبقرية توميـة،





 والتاريخ.

الموية ليست نائية ولا ثابتة، بل عمليـة تـستمر مـا اسـتمرت



(1) توفيت، سعيد، ثقافتـا في مواجهة الـــصر، غار الثقافة للـنــر والتوزــع،
القاهرة، 2002م، ص 5-6.
(2) Jenkins, Richard, Social Identity, p. 4.


يستمد مفهوم الموية رسـوخه وبنـاءه المعــرفي اســتنادًا إلى التـاريخ، الذي يشكل ثمرة الثقافة والسياسة والعقيــدة الفكريـة. باختـصار، الموية حضور فاعل أكثر ما هي بنية خامدة(1)

لكن الوعي إنا يتطلب إدراكا، والإدراك ليس عمليـة مراقبـة



 عنه هو ما يلبي حاجاتنا، وحاجاتـاتـا ليــــت معرفيـة صرفــة في كــل الأحوال.

من جهة أخرى، إذا كان العلـم ـ أدق مقاربـة للواقـع عرفتهـا


 نزعات دو جماطيقية؟ لقد بينت الدراسات التي أنجز ها فا فلاسفة علم من أمثال توماس كون، ليري لادان، بول فيرابند، وهنري براون أن التصور الذي طرحته الوضعية المنطقية للعلم، والـذي يعمـل عـلـلى توكيد خصائصى العلم الموضوعية والمحايدة، إنا ينأى عن واقع هنا الما

(1) الربيعي، إسماعيل نـوري، التـاريخ والمويـة: إنــكالية الـوعي بالمطــاب التاريخي المعاصر، مرجع سبق ذكره، صـ 132.


عن غختلف الأنشططة الفكرية الأخرى، وإن اختلف عنها من حيـث درجة الامتال للأهواء البشرية.

ليس الوعي إذن صورة محايدة لواتع مفارق، بل قـراءة لواقـع نفترض أنه مفارق. ليس بالمقدور فهم العالمه بل ليس بالمقدور فهم أي شيء، دون أفكار مسبقة تحـدد طبيعـة الألــئلة ونهـج الإجابــة عنها، بل تحدد طبيعة تلك الإجابة. ولأن القراءات قد تـد تـعــدـده دون

 ينبهنا إلى أن حرية اختالاف الرؤى لا تقتصر بحال عــلى المنظومــات القيمية، بل تطول حتى المنظومات شبه المعرفيـه، مـن قيــل علـوم التاريخ والاجتلاع والسياسة.
فضاَل عن ذلك، فـإن الــوجس الريبـوي يجــد منفـنَا آخــر في


 بأنفسنا وبالعالم (1). الهويات التي تركن إلى تراث سلفي وتقف عنـي
 حيلتها في مواجهة ما يستحدث من أزمات.

من منحى آخر، لو لم يكن هنالك عنصر ظني يكتنف رؤية الأمم
(1) علي حرب، حديث النهايات، مرجع سبق ذكره، ص 25. الباب الأول: درامـات في الوعي الأخلاتي

للعالم، لما كانت هنــاك حاجـة إلى تطـوير وعـي أفرادهـا، ولبقيـت

 حال. وغني عن فضـل البيان أن تقليـب الــرأي أو إعــادة النظـر لا لا يكون إلا حال عوز اليقين.

كون الهوية عملية ديناميكية إنا يرجـع وفـق ذلـك إلى العجـز



 ولذا فإن التبدلات التي تطر أ على هذه الهويات وتعكس مـا يعتمـل
 يسم المعرفة البسُرية على وجه عمو مها.

من منحى أخحِر، فإن التأسيس الريبـوي إنـا يكـرس مفـاهيم

 والحضـارات؛ لأن ثمة مـا يظـل مـشتركا بـــن البــُر، وهــو يتعـين خصوصَا فيحا تجمع كل الثقافات عبر كل العصور على تبجيلـه مـن قــم إنسانية. الاتصال المتبادل بـين الثقافـات عـبر المكـان والزمـان مككن، وهو ليس مكننا إلا لأن ما يجعل الشخخص إنسانًا، مهل| تناهى

$\qquad$

قيم مشتركت مع تلك الشـخصيات القـصيتة، لغلّقـت كــل حـضـارة الأبواب على نفسها، ولما تسنى لنا فهمها إطلاتُـا؛ حقيقـة اقتـدارنا على فهم تلك الشخصيات، برهان خُلف على قيام ذلك المشترك. ثمة إذن عالم من القيم الموضوعية، غايات يُسعى إليها في ذاتها
 الغايات غير متسـاوقة، يتو جب أن يكون ثمة حــد لتنوعهـا. يتعـين الـي
 خصائص تتعلق بالجنس البشري؛ خلانفا لذلك ما كان لها أن تكون

بشرية(1)
بيد أن موضوعية تلك القيم ليست مطلقة بأي حال، بـل هـي مؤسسة على شبه إماع غختلف الحضارت البسُرية عليهـا. هـذا هــو رهانتـا الوحيـد عـلـلى إمكـان التـصدي البـشري لكــل التو جهـات اللXأخلاقية ما فتئ التاريخ يشهد ظهور ها بين الفينة والأخرى، وما
 الشمولية، إلا تجليات عينيه لمثل تلك التو جهات. فضألا عن ذلـكـ، يتعين في ناية المطاف أن نتـيح الفرصـة لتأسـيس مبـادي أخلا قيـة

 من الجزم بإمكان أي منها.
(1 ) برلن، إزيا، ضلع الإنسانبة الأعوج، مرجع سبق ذكره. الباب الأول: دراسات في الوعي الأخلاتي ـــي $\qquad$

الــذكر. الفلـــفة محاولــة جـادة للـتخلص مـن أعبـاء التحيـزات والتشيعات والولاءات، وهي البحث عن المشتركُ بين كــل النــاس وكل الثقافات (1) ليست هناك انتحاءت ثقافية أو عر تـيـة للمـذاهب

أفلاطون اليوناني، وابن رشد الاندلـي، وديكــارت الفرنــيّ وكانت الأللاني، أبناء موروث إنساني واحد.

العلم يقوم بدور ماثل . ثـمـة جانـب مـن القـضـايا الاخلاقيـة
يتعلق بحقائق يمكن للعلم بمعها والتحقق منها، فضالِّ عن تشكيل نظريات إمبيريقية بخصوصها. هكذا تبين الدراسـات الحديثة التي أجريت في علوم الهندسة البلينية على سبيل الميال أن التكوين البيني
 العرقية ومذاهب الامتياز العرتي، بـا تستلزمه من مواتف أخلا مـلاقيـة مشبوهة.

قد يتم تبني مواقف أخلاقية وفق معلومـات مـشُوهة، ومـنـال


(1 ) عحـد المصباحي، "الغلسفة بوصفها مكانا محايدا"، مرجع سبق ذكـره، ص .32-31
(2) Thomas F. Wall, Thinking Critically About Moral Problems, Thomson, Wadsworth, 2003, p. 19.

وبطبيعة الحال، سوف يسهم كشُف النقاب عن زيف تلك المفـاهيم في تقويض أية عحاولة لطرح تأسيس إبستمولوجي أخلاقي لمختلف النزعات العرقية والمويات الراكنة إليها.

الراهن أن الدور الفاعل الذي يقوم به العقل البشري في أنشطة من تبيل الفلسفة والعلم هو مناط هذا الاتفاق المؤمل بـين غختلـف الثقافات البثرية. لقد ظل العقل البشُري أعدل الأشياء قسمة بـين


 حيًّا، وسيظل هو المكان المشترك بين جيمع الناس، في مقابل الأهواء والانفعالات والأحاسيس التي تيز كل فرد عن غيره|(1).
هذا يعني أن العلم، فضهُ عن الفلسفة، يقـوم بــور تـنـويري حتى في المجال الأخلاقي. لكنه يتعين علينا ألا نبالغ في توكيد أهمية هذا الدور؛ إذ بالمدور دوما تأويل الـمـــاثق بـصور غختلفـة، كـــا أن الحقائق، وفق ما تبين دراسات سيكولوجية حديثة، مشـحونة نظريًّا،
 إنا يتست تَامًا مع الطابع الارتيابي الذي تتـمـ به المعرنة البــُرية في بجمل عمومها، وهو ذات الطابع الذي يتو جب أن يَمل البشر على
 وامساهمات أخرى،، ص 27-28. الباب الأول: دراسات في الومي الأخلاتمي ــ

التقليل من مارسة عمليات التبجُح، والقصر، والإقصاء، في صالح تفعيل يختلف النزعات الانفتاحية والتعددية والتساكية.

اتساق النهع الريبوي
على أن قاثلّ قد يقول، إن النهج الريبوي لا يستقيم من حيـــ المبدأ حال تطبيقـه عـلى مسسألة الهويـة. ذلـك أن مـآل كــل مقاربـة تشكيكـية أن تخلص إلى النصـح بتعليت الـكم في المسألة التي تـشـكـل موضع عنايتها، وتعليت الـكم إنها يتناقض صراحة مع نكرة الانتهاء مناط كل هوية.
 مسائل الاعتقادات التي لا تترتب عليها أية أنماط سلوكية، وتعليفه في مــسائل الاعتقـادات ذات المترتبــات الــــلوكية. في القــضايا

 ثلاثة بداثل أمامه: إقـرار وجـود الكينونـة عــل الجـدل، أو إنكـار
 الفلسفة فـيـلا يتعلـت بمــــألة وجــود اله نزعـات إيـانيـة، وأخـرى إلحادية، وثالثة ارتيابية؛ وكذا شأنها في مسألة وجود عالم الم مفارق عن الذات البشرية يشـكل مـصـدر إحـساسات البــشر بهـا، فثـــة نزعـة واقعية، وأخرى مثالية، وثالثة ارتيابية.

في المقابل، فإن الصورة التي يتخذها تعليق الـكـــم في الـــــانل


العملية الأخلاقية ختلفة. ليست هناك ثلاثة بدائل في هذا الـــيـاق، بل بديلان لا ثالث لملم. تعليق الحكـم لا يكون هنــا بالإحجـام عـن تبني موقف بعينه، بل بالإحجام عن الجزم بصحته. السبب في ذلك هو أن الإحجام عن تبني موقف يشكل بذاته موقفًا.

إذا أخبرك شُخصى أن ثمة خطرُّا عددقًا بك، وأخبرك آخر بأنـه ليسـت هناك أية مخاطر تهددك، فإن تعليقك الحـكم هنــا لا يتمئـل في إحجامك عن اتحاذ التحوطات اللازمة؛ لأن مثّل هذا الإححجام إنما يجسد التزامًا بصحة رؤية من ينكر وجود مخاطر في انتظاركـ الـــالـ
 بالاعتقاد في وجود تلك المخاطر. هذه هي فكرة أن تــسلك كــا لــو


الصيت.
اعتبر على مبيل المثـال مـسـألة تــل المرحــة، أو القـفضايا التـي يثيرها إجهاض الأجنة أو عقوبـة الإعــدام. هـذه مـسـائل أخلاقيـة تشترط اتخاذ مواتـفـ بعينها. لــيس بمعــدور الطبيـب المرتـاب في أخلاقية تتل المر مة أن يعلق الحكـم عبر إحجامه عن تقـديـم العـون
 المبدأ الأخلاتي الذي يقـر وجـوب عــــم إسـهام الطبيـب في قتـل المرضى الميؤوس من شـفائهم. الوسط بين الفعل واللافعل مرفـوع،
 معلق الـككم والبازم ببطلانه.

لكن هذا إنا يبين كيف يتسنى للمرتاب أن يمسد تعليقه الحكم في السياقات الأخلاقية سلوكيًّا، عنيت عبر اثخاذ موتف بعينـه دون الجزم بأفضليته علا سواه، ودون إنكار حق الآخرين في تبني مواتف مناونة. هذا على وجه الضبط ما يُعل النهج الريبوي الذي نقــره هي السياق العملي انفتاحيًّا وتعدديًا وتساعيًا

وعلى نحو ماثــل، لا سـبيل لتعليـت الحكـــم في مـسألة المويـة؛ غياب ما يبرر أفضلية أية منظومة أخلاقية على أخرى، بــا يـستتبعه من تبني موقف ريبوي من هذه المسألة، لا يستو جب الإحـجا المام عــن الانتاء إلى أية منظومة. معتفـدات المويـة ذات مترتبـات ســلوكيـة، ولاسبيل لعـيـن حيـاة دون تبنـي قواعـد أخلاقيـة تـستلزم أنماطَــا سلوكية بعينها. بالمقدور إذن الانتحاء إلى منظومة أخلاقية دون الجزم
 إن أسطورة المرتاب الذي آل على نفــهه، إخلاصَـا منـه لمذهبـه، ألا ينـبـس بينـت شـــفة، تظـل أسـطورة. ووفــت ذلـك نـخلـص إلى أن التعارض بين النهج الربوي ونعل الانتاء الكامن في مـسـألة الهويـة بجرد تعارض ظاهر.

## نind

لا غـرو إذن أن تَـظـى المويـة بالتبجيـل الـذي تحظـى بـهـ في تقديري أنها جديرة بهذا التبجيل لأنها المجال الأرحب للتعبير عـن عحاولة الإنسان الدابثة للكشّف عـا تستكين إليه نفسه مـن معـارف وقيم وعقائد، كا أنها تشكل حالة عينيـة بينـة للعجـز الــدائم عـن


تسكين واجس اتتناص طرائد اليقين الذي يستحوذ عـلى بنـي آدم. نفـَّ عن ذلـك، فإنـا بحـك الالتـزام الفعـلي بالمبـادئ التحرريــة والتنويرية التي تتشارك معظم الأيديولو جيات في الـزعم بـالالتزام .باعلى المستوى النظري.

يبقى إذن أن نلتمس سبيل الـنهج الريبـوي الـذي طرحــت في
 تحديد مدى اتتداره على التعامل معها بشكل متسقَ بيد أن هذا أمر
 حلول حاسمة لالية تضية.


## $\ddot{0} \underbrace{\infty}_{0}$ <br> t.me/soramnqraa

## عتبة

جبل الإنسان على التشبـث بالعيـُ عـلى نحــو يجعلـه ينــــع ع إلى
 . با، فغالبًا لاانه يثق في عيشه حـياة أفضل بعد الموت. هكذا لا لا يشـغل
 حرصه على تنكب الموت؛ وهكذا يألف الحـيـاة ويطيـب لـه عيــــها مها كدر، ويكره لقاء الموت وإن كان يخلصه ما يلقاه في حياتـه مـن

الفن محاولة بشرية للانتصار على الموت، سبيل لإنقاذ الفرد من فنائه الشتخصي؛ وإذا كان الفن تادرًا على تحقيت الانتصهار على الموت [ [هزمتك يا موت الفنون بميعهاه (درويش)]، فإنه يغفق في تخليص مارسيه من براثن الموت، فالفنانون فانون وإن خلدت أعهالمم.

 دنياه لا يقل عن حرصه على آخرته، وهو وإن أمر بـالعيش لآخرتـه كأنه يموت غدا، فإنها يمض على العـيـئ لـد باختصهار، تد يرخى الإنسان بالموت، لكنه لا يرخى عنه.

حاول الفلاسفة منذ القدم تقصي حقيقة الموت، الذي اعــــروه



 الروح ومسـألة البعث وجدوى الحـياة وتلق ترقب موت محقق. مناكُ أيضَا أسنلة من تيل: ما الموت؟ ولاذا يعد خطبًا جلـّذ؟ هل المصاب بغيبوبة مستديمة، لكن جسده يستمر في تأدية وظائفه، حي بأي معنى إنساني للحياة؟ لماذا نرغب في البقاء ونخشـى الفناء؟


 بكلملت أخرى، هل الخوف من الموت خوف لا لا عقلاني، أم أن الفناء حرمان حقيقي، بحيث يكون الخوف منه مبررَبا؟ (1)
 فلقنا على عدم الأمس (قبل نفن الروح): صحيح أن الخوف يتعلت

 على من يخشون الفناء: هل فكرة العيشّ إلى الأبد أقل إرباكا (2)


 عندهم أوجه تتاين باختلاف المقامات الثقافية، نهو حدث يـن يـتفى






(2) Lacy, Alan, Death, in The Oxford Companion To Philosophy, Oxford, p. 177.

 العمر، أو عقب مرض ميؤوس من شفائه.


 غير أن هنالك حقيقة أخرى تكرس فاجعية الموت. آَّى مـا واجهتـنـا
 التقنية في تنميتها، على التهاس السبل لحل ما يواجهون من مـشاكل،


 بمواجهة ما أفنى حياته في تجبنب؟ كيف يغدو الانتحار، بعون يقدمه الطبيب أو دونه، بديَّلا مناسبّا، وكيف يئد الحريص على هويته نفسًا
 ثمة بديل أسوأ من فناء، سكرات الموت مبيله الأوحد؟ أية مشاعر
(1) Mann, Patricia, "Meaning of Death", Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy, Boston, Massachusetts, 10-15 August, 1998. Published in: http/:www.bu.edu/wep/Papers/BioeMann.htm, p. 1.
$\qquad$

آثمة تتتاب من يقتطف بيديه زهرة روح أوشكت أن تذوي؟ ثم انَّى
 رحيَّ؟ ألم تنه الششرانع السلماوية وحتى الوضعية عن تعذيب البـشُر،
 يهب المرء حرية قتل مريض ميؤوس من شفائه، وأي جرم نحـدث

 قاتله المأجور؟ هذه بعض من الأسئلة التي تثيرها تضية قتل المر مـئ؛ لكن القائمة تطول.

تَرَّز المدل الفلسفي في الأونة الأخيرة عـلى مـسـألة الانتحـار المعان عليه من قِبل الطبيب، حيث جادل أنصار هذا النوع من قتـلـ
 العواقب، وأن احترام استقلالية الأفراد يلزم المجتمع باحترام
 أناقـُ في هذه الدراسة مسألة قتل المر من من وجهة
 المرء باستلال حياته (خصوصَا بعون طبيبه) حال يستبان له، أو لــن يقوم مقامه، أن المرض الذي يعاني منـه ميـرّوس مـن شـــــائه، وأن الملاج الذي يقدم له لا يسهم !إلا في إطالة معاناته.
(1) Beauchamp, T. Euthanasia, in The Oxford Companion To Philosophy, Oxford, 1995, p. 252.


يبقى أن أشير في هذا المـــرض الاسـتهلالي إلى أن مـسألة قــل المر مهة تتير جدلَّلا واسعًا في المجتمعات الغربية، وانجا لا تلا تبدو ضمن أولويات قائمة المداكاكل الأخلاقية التي نعنى بـا با في بجتمعاتنا العربية



 الأخلاقية يقلل أصلاّ من التفكير في ذالك الميار .


 الأخلاقية بين قتل المر مهة والإحجام عـن الـا


 من التعامل مع مرضاها.

## بين الا'خلاقي والتانونبي







وبيجه عام، فإن كون القانون يمنع سلوكاً بعينه لا يعفي بذاته مـن

 نظري للمواقف الأخلاقية المتعلقة بتلـك القــوانين، أو في معـرض خحض أية مواقف غخالفة.

غير أنني بقولي هذا لا أريد القول بانتفاء الفروق بين الأخلاتي



 عملية تنظِيم عون الطبيب على إماتة مريضه مثنلّا غاية في الصعوبة، وتد نعتقد أن تشُريعه تانونًا سوف يش يشجع عـلى تطبيقـه عـلى نطـاق أوسع عتم أن يوقعنا في شُرك منحدر زلق (1)

شيء من هكذا تِيل يكدث في بجتمعاتنا العربية والإسلامية فيها يتعلق بمـسائل الإجهـاض وتعــدد الزوجـات، ويتوتـع أن تـتخـذ


 الكامن في منهوم المُطر على الملياة. وعلى نحـو مـــابه، تــد تكـون
(1) Wall, Thomas F., Thinking Critically About Moral Problems, Wadsworth Canada, 2003, p. 161.

هناك أسباب مقنعة توجب السماح في بعض المالات بقتل المر مـمـ، لكننا نحجم عن السـاح به قانونًا غخافة أن يستغل في تريـر حـالات




 والأنحلاقي، رغم قابلية الأول لأن يرد إلى الثاني.

## مسانل تتل المرحمة

يثير قتل المرهمة مـسائل قانونيـة ودينيـة وأخلاقيـة واجتاعيـة ونفسية أسهمت التقنيات الحديئة في جعلهـا أكتـر تعقيــــا ومـدعاة للحسم، ليس نقط بسبب كثفغها سبلًا اكتر ملانمـة في إنهـاء حيـأ الميؤوس من شفائهم، بل أيضًا بـسبب تَكِينها من رفع متوسط أعمار

 التقنية، غير أن المسألة أكثر تركيبًا من مذا.


 والدفتيريا وأمراض معدية أخرى. غير أنه بفضل الانتصارات التي التي


أحرزتها التفنيـة الطبيـة في متـصف القـرن، تـــنى لمواليــد مطلـع الثلاثينيات العيش ما يربو على سبعة عقود، فيلا تعد تقنيات أحدث باننه سوف يكون بمقدور كثير من ولدوا في مطلــع القـرن الـــادي والعشرين أن يِتفلوا بأعياد ميلادمـم الموية.

مذا يعني أن التقنية الطبية مكنـت الالمـريكيـن (وربــ) بعـض الشعوب الأوروبية) من رنع متوسط أعهارمـم من أربعـين إلى مانــة عام في أتل من قرن واحد. على ذللك، يتوقع أن يموت معظم موراليد
 السن؛ أدواء من قبيل أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغيـة والفشـل الكلوي.

تندرج في إطار الانتصارات التقنية التي تسنى للبشر إحرازهـا غختلف سـبل العـلاج بالأثـعة، والنـضادات الـوات الحيويـة، والتطعبيم، وأجهزة الغسيل الكلوي، وزرع الأعضاه، وتقنيات علاجية أخرى

(1) Wall, Thomas F., Thinking Critically About Moral Problems, Wadsworth, Canada, 2003, p. 156.
 الثومية للبحث العلمي بليـيا. وأثير إلى أنـي عولت كثيرًا في هذا البحـــت


 المـالة ويدافع عنه دناعًا جديرًا بالامتـامام الباب الأول: درالــات لز الومي الأخلاتي

الناس يموتون منذ قرن مضى بسبب ضغطط الـــم، والـسكر وحتى
 كثيرِا منهن كن يَمُتن أثناء الولادة (1)؛ لكن ذلك لم يعد يِدت، أقلــ في كثير من بلدان العالم.



 ومأوى نقر عنده، وحين يكون الطقس غير مواتِ، نجعله مواتيّا. أيضًا، فإننا نستخدم موانع مل تفكـك الـرابط الطبيعي بـين الجنس والتناسل، وحين تصاب أعضاؤنا بأي مكرووه، فإننا لا نعدم
 أية اختلالات وراثية إما عبر تشخيصها مسبقِّا أو بإلا التها من الما المادة
 تقنيات تَكّن من تَنب مشاكل إسقاط الأجنة وأخرى تتعامـل مـع غختل مشاكل العقم.

أكثر من ذلك، ثمة تقنـات ورائية تعد بانتساخ كائنـات بـــرية

(1) Marker, Rita and Kathi Hamlton, Euthanasia and Assisted Suicide: Frequently Asked Questions, http://www.internationaltaskforce.org/faq. htm, p. 1.


عهد لأحد بها هكذا تحسنت قدرة البشر على التحكم في أجسادهم
 والإخصاب الاصصطناعي، وتخصيب الصماء والمجراحــة التجميليـة، ولم تعد هنالك سوى أعضاء قليلة في المسد لا لا تستطيع التنقية إعــادة تشكيلها بطريقة أو أخرى (1).

يبدو أنه يتست مع هذه الدرجة الفائقة من السيطرة على البدائل
 من هذه المياة. وكلا يقر كرس شـلنج، لدينا الآن السبل التـي تَكَّن من بذل درجة غير مسبوقة من التحكـم في أجسادنا، رغم أننا نعيش
 وكيفية التحكم فيها

هذا ما جعل بعض فلاسفة الأخلاق المعاصرين يعتبرون موت المرء اآخر مسلكيات دراما الحياة،، وحدا بهـم إلى مطالبـة المحـاكـم العليا في بلدانهم بمنح حق دستوري يشرعن الانتحار المعـان عليـه

(1) Schlling, Chris, The Body and Social Theory, second edition, SAGE Publications, London, 2003, p. 33.
(2) Ibid.
(3) Mann, Patricia, "Meaning of Death", Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy, Boston, Massachusetts, 10-15 August, 1998. Published in: http//:www.bu.edu/wep/Papers/BioeMann.htm, p. 1.
الباب الأول: دراسات فِ الوعي الأخلاتي

المريض حق الموت المعان عليه من قِبل طبيبه كي يارس حق تقريـر
 يأخذ في حسبانه اعتبارًا سوى المزيد من الأرباح المادية(1).
 الذي يفترض مارسته طيلة حياته. وعلى حد تعبير دوركن، يتوجب
 جديرة بالعيش، وهي معتقدات يفترض أن تنزع إلى التــثـثير في رؤاه بخصوص متى وكيف يتو جب أن يموت (2) هكــنا يبـدو أن حـت المرء في مارسة حريته يشتمل ضرورة على حقه في الـــوت بالطريقـة

التي يراها مناسبة.
من منخحى آخر، ثمة من يشكك في أهمية الحديث عن استقلالية

 حتى حال عدم رضاهم (ما يعرف باليوثنيزيا اللاإراديـة). إنهـم لا لا

 التضحية (ظاهريًّا على أقل تقدير ) بالحفاظ على مبدأ الحرية الفردية. وفق هذا تقر "باتريشيا مان" أن المريض غالبًا مـا يكــون حـال
(1) Dworkin, Ronald, Life's Dimension, New York: Random House, 1994, pp. 179-180.
(2) Ibid. P. 211.
$\qquad$ . الفصل الثامس: تـل المرهن

احتضاره الطويل بسبب مرض ميؤوس من شفاته غـير واتــق مـن
 كان مثل هذا المريض ملتز تا بالتشبث بالـيـيـاة، أو بــالموت بكرامــة،
 فقد قدراته الذهنية والمادية، وقد يخشى أن يتذكره ألحـي أحبابه في الصوروة

 يغتار طريق الانتحار المتخاذل.

في مئل هذه الحالات يكون العون الذي يقدمه الطبيب لمريضهـ
 في التشبث بالحياة(1) . وخلافًا لما يبدو، فإن انتهاك حـان حرية المرء في مثل
 إنسانيته، أو هكذا تزعم باتريشيا مان وفق تنظيرها لطبيعة العلاقات الاجتتاعية في المجتمع المعاصر .
فضـَّا عن ذلك، يتساءل البعض عن جدوى حـياة لا تطول إلا لكي تغدو أكثر تعاسة. هذا سؤال أساسي تثيره مسألة قتل المر حمـة؛ إذ يفترض أن المر بإطالة عمـره إنــا يطيـل معاناتـه، ويمــد فـــترة
(1) Mann, Patricia, "Meaning of Death", Proceedings of the Twentieth, World Congress of Philosophy, Boston, Massachusetts, 10-15 August, Published in: http/:www.bu.edu/wep/Papers/BioeMann.htm, pp7-8.

احتضاره، الأمر الذي قد يسوغ أحقيته في إنهاء حياتـه، خـصوصًا حين يصاب بمرض عضال لا تفيد التقنيات المديثة إلا في تـسكين آلامه، وقد تقصر حتى عن ذلك.

وكما أسلفنا، فإن المرء قد يتعرض حـال احتـضهاره إلى أوضـاع

 ذويه. فرغم حدوث تطور هائل في وسائل التحكم في الألم، فإنـه لا
 جرعات كبيرة من المواد المخلرة، وقد يعمل هـذا عـلى التقليـل إلى حد كبير من درجة وعي المريض وقدراته المعر فية، وير جحع مـن تـــم
 هذه الظروف مأزق التخير بين معاناة آلام لا تطـاق وغيبوبـة تامـة يعيش المرء عبرها حياة لا يمكن وصفها بأنها إنسانية.

عند كثيرين، كل هذه بدائل غير مقبولة، فهم يرغبون في التمتع

 التمتع بحق قتلهم أنفسهم أو جعل أطبائهم يقومون بذلك بـلك بالإنابـة عنهم، وقد وفرت التقنيات الـلديثـة بــدائل مريـــة لاسـتلال حيـاة
(1) رغم أن هذا التعبير قد يعوزه المعنى في السياقات الثيولو جية، بحـسبـان أن
 السياقات الدينية أن ندعو للاَخرين بإطالة أعارهمم


البشُر، بداثل أغرت كثيرِا منهم بالإقدام على هذا الفعل الذي يبـدو في نظر كثيرين جريمة نكراء لا تغتفر.

ولكن، لثن كانت التقنبات المديثة أسهمت في كثـرة حـالات
الذين يفكرون في قتل المر هة، فإنها لم تكن السبب الرئيس في طـرح هذا البديل. لقد كان البشر يتعرضون دونـ دونا لأمراض ميـؤوس مـن



 أساليب موت مريح
هناك أيضًا قضايا دينية تثير ها مسألة قتل المر حمة. تُمة من يكادل بأن الهه واهب الحياة، وأنه وحده يمتلك حق إنائهـا. الحيـاة أمانـة أوّتَن البسُر عليها، وديعة لصاحبها وحده أن يستردها أنى ما شــاء. استلال المريض حياته، بعون من طبيبـه أو بدونـه، انتهـاك صريــ

 تبرر بحال نية القيام به، ومن يقول بتحلة هذا الفعل المال الآثم إنما يخلط بين بواعث الفاعل ونواياه.

قتل المرء نفسه مسلك غير قانوني، فيا يقـول تومـا الأكــويني، وذلك لأسباب ثلاثثة: كل شيء يمافظ على ذاتـه بـشـكل طبيعـي في حين أن الانتحار يخالف القانون الطبيعي ويخالف مبـدأ الإحـسـان؛ الباب الأول: دراسات فِ الوعي الأخلاتي ــ

كل إنسان جزء من جماعة، وقتله نفسه إنما يلحق الأذى بهـا؛ الحيــاة هبة من الله، وهي طوع سلطته، ولــذا فـإن كـل مـن يـستل حياتـه
يرتكب خطيئة في حت الش(1").

في المقابـل، وفي رد شـهـير عــلى رؤيــة الأكــويني، يعتـبر هيـوم


 ينزع شطر أية توجهات براجماتية، وقد يشكل بذاتـه برهـان انـو خلـف ضد هذه التو جهات.

غير أن حكم الأكويني، الذي قد يوافق عليه كثيرون، لا يكسـم
 نقترف بذلك جرائم أخرى، فالدين نفسه يأمرنا بذلك. هـذا ئنا يعنـي أن النهي عن سفك الدماء نهي مشروط باعتبارات أخرى. إنه نهي




 البعض بأن في قتل المرحة دفعا لأضرار جسيمة
(1) T. Beauchamp, Suicide, in The Oxford Companion To Philosophy, Oxford, 1995, p. 859.


وبطبيعة الحال، فإن قتل المر هة قتل، والقتل في أغلب الأحوال
 بالمسؤولية والعقاب. الحصرل على حت قانوني لقتل المـرء نفـسـه أو
 تجوّز مثل هذا النوع من القتل، بحسبان أنه قـــ يــيساء اســتخدامهامها.





فضلَّ عن ذلك، وكا يوضح تومـاس وول في كتابـه االتفكــير
 من يزعم أن لديه حلّا لمسألة متل المر حه أن يكيب عنها:
كيف يتسنى لنا التأكد من أن المريض يعني ما
يتول حين يطلب /ستالل حياته؟ كيف نعرفأنــ
لا يعاني من اكتثاب أو يخـُسى من أن يكون عبًا على الآخرين إلى حد يحول دون اتخاذه قـرارًا عقلانتيا؟ ....... الطـبـ، المتعهــدة بإنقـاذ حيـاة النـاس وتسـسكـن
 الوقت المناسب عن بعض منا، إذا اعتقدوا أن مآلنا

تتـل أنفــنا؟ كيـف نمنــع أفـرادأسرة مـنذوي
 المحتــضرين عــلى التعجيـل بمئـل مـنـه العمليتـ؟ أيضّا، اذا قبلنا السماح للمـرضمى بقتـل أنفـسهمباو سمـحنا لاطبـاثهم بقـتلهمه، ألـنـنغـوى بتــر أي
 كل مرضى السرطان النين يناسبهـم هنا الوصف. الن تنوى بعد ذلك بقتل مرضى لا يتهددهم خطر موت ونـيك، بل يعانون من عته باكرمن لــوع أو آخر؟ فكرفي المسنين في مراكزرعايـة المحتـغـرين النـين يناسبهـم هذا الوصف . تُـم ماذا عـن حــــيثيـي الولادة الذين يعانون من تشـوهات جسيمة؛ أليس إناء حيواتهم بجرعة قاتلة مـن العقـاقير المخــــر


هناك أيضَا المـــائل النفـسية. في العقـود الأخـــرة اسـتحدئت مؤسسات خاصة للعناية براحة الميؤوس من شفائهم، يعـالج فيهـا

 مسألة الموت ليست بأي حال هينة؛ إذ أي نفس بــــرية تقــوى عــلى
(1) Wall, Thomas F., Thinking Critically About Moral Problems, Wadsworth, Canada, 2003, p. 157.


إرغام نفـسها عـلى مواجهـة آخـر لـظـات كينونتها؟ صــحيح أن المعتقدات الدينية، بتوكيدها اعــلى فكـرة القـفـاء والقــدر ووعــدها بحياة أفضل، تسهم إلى حد كبير في التخفيف من معاناة المقدم عـلى
 يتعرض فيها المرء لأعقد الأسئلة الوجودية.

## أصناف اليوثِنيزنـي

كلمة يوثنيزيا Euthanasia لفظة مستقة مـن اليونانيـة، وهـي تعني حرفيًّا "القتل الحِير"؛ غِر أنها أصبحت تعني القتـل العمـدي
 الترجمة الشائعة في العربية هلذا المصطلح هلم هـي "القتـل الـرحيم" أو "قتل المرحم". بيد أن تطور دلالة هصطلح اليوثنيزيا، وما صـاحب ذلك مـن إنـارة لـبعض القـضـايا القانونيـة والأخلاقيـة، أو جبــت تصنيف قتل المرحمة على النحو التالي:

اليوثنيزيـا العاملـة Active Euthanasia: هـي القتـل المباشُ لمريض في إحـدى مؤسـسات الرعايــة باسـتخدام جرعة مفرطة من أنواع بعينها من العقاقير بغية تنكيبه الألم والمعاناة.

اليوثنيزيا الخاملة Passive Euthanasia: إيقاف العلاج
 ظروف اليوثنيزيا الـاملة العادية، يرفض المحتضر العلاج،
 الاستمرار في تلقي دورات أخرى من العلاج الكـيـياوي،
 حكمه، لن تكون الأيام أو الأسابيع الإضافية إلا مناسـبـة لمزيد من الألم.

فضهّ عن ذلك، يمكن لكل من هذين النوعين مـن اليوثنيزيـا أن يكون إراديًا أو غير إرادي:

- تكون اليوثنيزيا إرادية Voluntary حين تطلـب مـن قبـل مريض في كامل قواه العقلية، أي حين يكــون قــادرًا عــلى
 وبطبيعة الحال، لا تكون اليوثنيزيا إرادية حقيفـة إذا تمـت تحت أية ضغوط نفسية أو اجتاعية من فبل ذوي الــريض

 يستبطن الظروف التي تعرض لها المعني وأدت إلى اتخـاذه قرار الموت.

تكون اليوثنيزيا غير إرادية Involuntary حال غياب أحد ذينك الشرطين أو كليهها، أي إذا كان المريض عاجزَاعـن فهم طبيعة قراره أو عواقبه، أو عاجزَّاعن الاختيار المار بحرية

واستقلالية. في حالة الرضـع، والمـصابين بالعتـاه المبكــر، والمرضى النين يمرون بغيبوبة بسبب تعاطيهم قدرًا كبـيرًا من العقاقير الطبية، إذا كانت هناك يوثنيزيا، يتوجب عـلى شخص آخر اتخاذ القرار بدلَّلا من المريض، ومن تــم فانْــا
تعتبر غير إرادية.

هناك إذن أربعة أنواع من اليوثنيزيا:
Passive voluntary اليوثنيزيــا الإراديـة الماملـــة -euthanasia طلب المريض.

Passive nonvoluntary اليوثنيزيا غير الإرادية الـناملة إيقاف أو عدم البدء في علاج بناء على طلب شخص آخر.

Active voluntary اليوثنيزيـــا الإراديــة العاملـــة • euthanasia قَتل المريض عمدًا بناءٌ على طلبه.

Passive nonvoluntary اليوئنيزيا غير الإرادية العاملة قتل المريض عمدًا بناء عــلى طلـب شــخص آخر nonvoluntary ثمة أيضَا من يميز بين اليوثنيزيا غير الإرادية Involuntary euthanasia واليوثنيزيا اللاإراديـة euthanasia

الأولى يقتل المريض دون أن يطلب ذلك، وفي الثانية يقتل رغم أنـه






 دون أن يعتبر ذلك تدخَّاَ في حريته الشخصصية.






 أي إلزام قانوني يستوجب على المريض تعاطي أي نوع من العلاج. غير أن ذلك بذاته لا يعني أن اليوثنيزيا فعل جائز حين تكـون

(1) Futhanasia Defnitions, http://www.euthanasia.com/defnitions.html, p. I.
$\square$

الضرب من اليوثنيزيا منهم في حال اليوثنيزيا العاملـة، وبمعنـى أن اليوثنيزيا الحاملة أقل إثارة للمآزق الاخخلاقية.

فضهُا عن ذلك، وكــا سـوف نـرى، ثمــة مـن يــذهب إلى أن الفروت التي تيز بين اليوثنيزيا العاملة واليوثنيزيــا الـلاملـة قانونيــة وليست أخلاقية، ما يعني أن الـنامل من قتل المرحة ليس أقل جرما

من عاملها.
ومه| يكن من أمر، تشكل اليوثنيزيا العاملة، بنوعيها الإرادي


 الل(هوتية على مئل هذا التعبير) . إنهم يموتون بسبب فعـل عمـدي
 قتـل متعمــل، بــل يتطلبـه ذلـك الاشــتباه مـن تحقيقـات في النوايـا

والمقاصد بغية تَديد المسؤولية الجنائية.
تشكل القضايا التي تثيرها اليوثنيزيا العاملــة مــَزت أخلاقيـة. هذا يعني أن المواقف المناوئة لفذا الضرب من اليوثنيزيا، شأنها شأن
 قيمة أو مبدأ أخلاقي آخر (فهذا، فيحا أفترض، هـو تعريـفـ الــآزق الأخلاقية). وكا توضح ماري ماهوالد، فإن لدينا معتقـدين يبــــو أن ثُمة تعارضًا بينهه؛ فمن جهة نعتقد أنه يتو جب علينا ألا نـارس جريمة القتل، ألا نستل حياة أي إنسان؛ ومن أخرى يتوجب علينـا

تسكين آلام البشر والتخفيف من معاناتهم. التعـارض البـادي بـين هذين المعتقدين إنا يتبدى حين يشكل الموت أنتجـع سـبل تـسكين الآلام، وهذا ما يفترض أن يِدث حال حال اللجوء إلى قتل المرحمة. بيد أننا نقتل أحيانَـا دفاعَـاعـن الـنفس أو بغيـة إنقـاذ أرواح آخرين، وهذا سلوك لا تتريب على القيـام بـهـ أيـضّا، فإنـنـا نــؤذي





(اعمل على تخفيف آلام الآخرين) على طريقة قتل المر مة.

ثمة من يضيف إلى اليوثنيزيا الإرادية نوعًا آخر من اليوثنيزيـا، يسمى الانتحار بعون الطبيب Physician assistance in dying. هذا نوع من الانتحار يقتل فيه المريض نفسه، بعـون يقدمـهـ طبيبـه،
 العقاقير اللازمة للقيام بفعل الانتحار، وغالبَا ما ما يقوم المريض نفسه بتناول تلك العقاقِر، بحيث ينجم موته علا جنت يداه.
(1) Mahowald, Mary, "On Helping People to Die: A Pragmatic Account" Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy, Boston, Massachusetts, 10-15 August, 1998. Published in: http/:www.bu.edu/wep/Papers/BioeMaho.htm, p. 1.
$\qquad$

يمكن التفريق بين اليوثنيزيا والانتحار المعان عليـه بـالنظر إلى
 الوقت الذي حدث فيه. إذا قام طرف آخـر بالفعـل الأخــــر الــذـي

 كأن يتناول جرعة كبيرة من عقار ما وفَّره طبيب تصحد المـوت، فـا فإن الحـالة تكون حالة انتحار مُعان عليه. حتى لو قام المريض بالـضغغط
 وريده، فإنه يعد انتحارَا مُعانًا عليه (1)

يشبه الانتحار بعـون الطبيـب اليوثنيزيــا الإراديــة في جوانـب

 المريض) . الأهم من كل ذلك أن مأتى كليها هو المصدر نفسـه (قرار المريض).

غير أنها يختلفان وفق سبل مهمة. أولًا، سبب مـوـوت المـريض غختلف، وهذا أمر يحتاز على مغزى قانوني مهـم؛ لأن المحاكم ملز مــة بتحديد السبب المباشر للموت كـي تحـدد المـسؤول عنـهـ رغ رغـم أن سبب الموت في الحالين هو قـرار المـريض، فـإن الـــبـب المبـاشر في
(1) Marker, Rita and Kathi Hamlon, Euthanasia and Assisted Suicide:

Frequently Asked Questions, http://www.internationaltaskforce.org/faq. htm. p. 1.

اليوثنيزيا الإرادية هو فعل الطبيب، في حـين أن الـسبب المبـاش في


 موت المريض، هو الطبيب في حالة اليوثنيزيا الإرادية، وهو المريض نفسه في حالة الانتحار المعان عليهِ (1) .

يعتقد كثيرون أن إقحام طبيب في موت مريضه يرجي حير حدوت


 يثق في مستقبله. في الحالين، المنافع التي يكلبها عليه القتـل الـر حير الـيم



أخلاقية.
 العون على الموت (الذي هو نوع مـن اليوثنيزيـا العاملـة) وإيقـاف

 وجود فرق قانوني يتعلق بالمسؤولية الجنائية.
(1) Wall, Thomas F., Thinking Critically About Moral Problems, Wadsworth, Canada, 2003, p. 160.

هكذا يزعم بعض فلاسفة الأخلاق أن إيقاف جهـاز التـنفس




يكون أكثر أخلاقية، كونه يسرّع من إنهاء عملية الاحتـضار المؤلــة. هكذا يقر "جيمس ريتشلز" في نص شهير:

من بين الأسباب التحيتجعل كـيريا مـن النـاس
يعتقدون في وجود فرق أخلاقي مهم بين اليوئنيزيا

 مل منا صسحيع؟ هر قتل المرها المسوأ في ذاتـه مـن تركه يمسوت؟ لتــصي مـنـه المـــألد لنـا أن نعتـبر



يهوت...

طاثلة حال وفاة /بن عمد البـالغ مـن الممـرسـت منوات. في إحلى الأمسيات، بيـنا كـان الـصبي
 الصبي، يُم يرتب الأمور بحعيث يبلـو أن ما حــــ بجرد حادثّة تعرض لا الصـبـي

فيالثانية، جونزهو الآخر يتظر المصول على ثـروة طاثلة حال وناة/بن عمـه البـالغ مـن العمـر

 حتى يرى الصبي يتزحلت، ويصاب في راسس، فيقع
 للضنط على رأس الطفل في اللاء حـال الـضرورة، لكنه يستبينأنه لمكن مناك مدعاة لقيامه بذلك...

 بينها. مل سلك أيمنها بطريةة أفضر منورجهئ

 علينا القول إن سلوك جونز أقل جـارة باللوم من




$$
{ }^{(1)}
$$


(1) Miles SH. Physicians and their patients> suicides. JAMA 1994, 271: 1786-8.


يشثي بو جود فرق حاسم بين اليوثنيزيا اللـاملـة والعاملـة، فكلاهمـا قتل، وإن تطلب أحدهما القيام بفعل بعينه، وتطلب الآخر الإحجام عن القيام بضرب بعينه من الأفعال. الإحجام عن الفعل، وفق كثير من المنظو مات الأخلاقية، قد لا يقل جُرمًا عن الفعل نفسه. لا فرق عند أنصار تلك المنظو مات بين الكــنـب والـــكـوت عــن الحتيقـة،


 الموت لا يِظى بترحيب أشيِاع النزعات العاقبية، ومنها البرابماتية، التي تقوّم السلوكك أخلاقيًا وفق مترتباته، بصرف النظـر عــن نوايـا صاحبه.

ولكن، إذا اعتقدنا أن الآلام والمعاناة شرور يسدي الطـب لنـا

 الفعلين؟ لماذا لا نسهـح بعون الطبيب على إماتة مريضه عوضّا عـن إرغام مريض ميؤوس من شفانه على مكابدة عملية بطيئة تسبب له كربًا يِتبرها حين يموت ميتة طبيعية مروّعة؟ تُعبر "مارسيا أينجل" عن مذا الموقف بوضوح.
 يتوجب /يقانها، يمكن للثيام بذلك أن يــودي الل فترة من الكرب يكابدما الشُخص الواعحي. لـيقاف

جهاز التنفس الاصـطناعي يـؤدي اللى الاختنـاق؛ إيقاف تنقية الـدم يـسبب أعـراض تبـولن الـــم؛ التدقـف عـن التغنـيـة يـسبب أعـراض الجفـاف والتضّر ججوعًا ها يكون خامكَ نسبئ الى الطبيـب قد لا يكون كذلك نسبة إلى المريض...

التعويـل عــلى حقنــا في رفـضـ العــلاجلا يستحجيب بـوره اللى حاجات من يرغــب في المـوت ليس قرب نهاية مرضه الميؤوس في شُشانه بـل منـن
 ويصبح بال حول ولا توة... وفي النهايـت، إذاكـان القصل من إيقاف سبل العلاج الداعمة للحياة هـو تسبيب تتل رحيم، فلاذا لا نحقـتـ ذلـك المــصـ بطريقة أسرع والكثر إنسانية وفي وقت نختاره نـحن ودونتعويل على المصادنة؟

## حلول مقترحة لإشكاليخ قتل المرحهح

قد لا يكون وصف الواقعة بأنها قتل، في مقابـل وصـفها بأنها
 وصفها بأنها انتحار معان عليه، خصوصًا إذا كـان الوصـف يكمـل موافف مبيتة ضد شُرعية استلال المرء حياته. ومها يكـن مـن أمـر صياغة مسألة قتل المرحة، يبدو أن هنالك ثلاثة بدائل أمام من يكاو يكاول



إماتة مريضه لا يكون إطلاقًا عمالْ أخلاقيًّا جائزَا؛ وهناكِ من يـرى


بعينها.
يزعم أشياع الحل الأول أن عون الطبيـب عـلى إماتـة مريـضه
قتل، والقتل خطأ في كـل الظـروف، وقـد يـشـيرون أيـضّا إلى كــل الاختراقات التي قد تطول المجتمع وأفراده، فضهَّا عن مهنة الطـبـ نفـهها، حال السمال بعون الطبيـب عـلى إماتـة مريـضه، والأضرار الناجمة عن ذلك.

في المقابل، يرى أنصار الــلـ الــاني أن لـدى المـرء الــــت في أن يغتار لنفسه الطريقة التي يرغب وفقها في إنهاء حياته ـ طالما أن ذلك الك
 العاقبية التي تقوّم الفعل وفق ما يجدث من نتائج يفيد منها المجتمع أو تلحق الضرر بأفراده.

يركن أشياع الحل الثالث إلى المبدأ نفسه، مع توكيد خاص على الم الظروف المناصة التي تستدعي القتل الرحيمّ والآلا لا مدعاة لما والتي سوف يمگّن عون الطبيب على إماتة مريضه مسن تنكبها. من بين الظروف التي تجوز عون الطبيب على إماتة مريضه، وفق ما يرتئي أشياع هذا الــلـل، أن يكـون المـريض مقتـــدرَا، أي في كامل قواه العقلية، وأن يعاني من مرض عضال ميزوس من شفائه.


الثاني، أقله بمعنى أنه أقدر على مواجهة الاعتراضات التـي تواجـهـ هذا الـلـل، ووفق ذلك، سوف أقتـصر عـلى العنايـة بــالحلين الأول والثالث.

وفضهُ عن الصعوبات المتعلقة بالجزم باقتدار المريض وعــدم
 إشكالية تعريف المرض الميؤوس من شفائه، وهي مسسألة خلافيـة. هكذا يعرف جاك كيفوركين، الذي أسـهـم في مـوت 130 مريـضًا قبل إدانته، المرض الميؤوس في شفائه بقوله إنه (المرض الذي يختير الحياة ولو بيوم واحدل، . أما بودوجن، الطبيب الهولندي الذي ألعان ألمان
 أن المرخى ذوي النزوعات الانتحارية مرضى ميزوس من شـفائهم. في مقابل هذين التعـريفين، اللـــنين يوسـعان مفهـوم المـرض الميزوس من شفائه بشكل مبالغ فيه، يقر القانون الخاص بالانتحـار المعان عليه المـادر في ولاية أوريجان أن المرض الميؤوس من شـــــاثه "اوضع يؤدي ونق حكم طبي خبير إلى الموت خــلال سـتة أنـهرهيه. غير أننا لا نعدم وجود من يقـر اعتباطيـة اختــــار مـذه الفــرة دون

من منحى آخر، لا يؤخذ بفكرة وجوب ألا تطبت اليوثنيزيا إلا إذا كان المريض ميؤوسنا من شفانه في بعض البلدان، منهـا هولنـدا، حيث المعاناة التي لا تعاق مي العامل الاساسي في اتخاذ ترار أحقية


المريض في انتحار مُعان عليه، بـصرف النظـر عـن التـاريخ المتوقـع لوفاته (1)

ومها يكن من أمر، يبدو أن اشتراط أن يكون المريض ميؤوسًا
 تقدير، يتوجب على من يقصر اليوثنيزيا والانتحار المعان عليه عـلـى


الغامض
وفي هذا الـصصوص، نشير إلى أن هناك دراسات أجريـت عـلى المسنين تشي بأنم يخشون عملية الموت أكتــر مـن خـشـيتهم الــوت
 يوضح توماس وول، تشتمل المعاناة على الألم، لكنها تشير إلى ما هو الما
 خـصوصًا بحالـة تـوتر حــاد يـصا احبها شــعور بفقـد الاسـتقالوالية

 بالحبرات الممتعة، ها هو يخشى من حياة مر هقة، يواجهها شبه عاجز عن التحكم فيها، حِياة تكاد تخلو من البهجة والمعنى. هكذا يقصر بعض أشياع الـل الثالث الظروف الـناصـة التـي
(1) Marker, Rita and Kathi Hamlon, Euthanasia and Assisted Suicide Frequently Asked Questions, http://www.internationaltaskforce.org/faq htm, p. 3-5.

تسوغ بالانتحار المعان عليـه عــلى المـرضى الــذي يعـانون مـن آلام



 تعاطي كميات كبيرة من الأدوية تتخللها فترات من الغيبوبة التامــة أو شبه التامة. غير أن هذا لا يشكا الا


## حقاتٌ مهمة

تقوم بعض المقائق بدور حاسـم في تبرير الملول الممكنة لمسألة قتل المرحم، وفي صياغة المواقف المتخذة مـن هــنه المـــألة. هــذا لا لا لم
 الحقائق، بل يعني وجوب أخلذها في الحسبان مـن قبـل أي موتـف نتخذه منها. المال أنه عحتم على حل القضية الأخلاقية الذي يغـي الطرف عن واقعها الاجتهاعي والنفسي أن يعاني مـن قـصور بــالغ، أقله لأنه يغامر بحلها عـبر اســتحدات مـشاكل قـد لا تكــون أتـل مدعاة للحل . ولاية أوريجان في الولايات المتحدة، هولندا، والمجر هي الدول
 والمجر تسمحان أيضّا بالانتحار المعان عليه. في عام



التالية، لكن البرلمان الأسترالي رفضه عـام 1997 م. أيـضّا، أقـرت عحكمة كولمبيا العليا عام 1997 مرفع الغرامة المفروضـة عـلى قتـل المرحمة، غير أنه لـن يعمــل بهـذا القـانون إلا عقـب إقـرار البرملـان الكولمبي بعض التوجيهات (1)

مورس عون الطبيب على إماتــة مريـضه في هولنــدا منــذ عـام
 الانتحار المعان عليه واليوثنيزيا الإرادية قبل ذلك التاريخ يتعرضان للمحاكمة حال استيفاء شُروط ظل القانون الــلالي يـشتر طها. مـن خمن هذه الشُروط: قيام المريض بطلب ذلـك النـوع مـن المـوت، وتكرار الطلب، وموافقة طبيب ثان على أن عون الطبيب على إماتـة
 المريض من النوع الذي لا يطاق، فضهَّلا عن نقد الأمـل في حــدو أي تحسُّن.

غير أنه علينا أن نلحظ أن لدى المولنديين نظام رعايـة صـحية
 رعاية تسكينية متازة لمرضاهم. على ذلك، يكعـل حوالى أربعة آلاف مريض كل عام، معظمهم من مرضى السرطان، على عون طبي على الموت.

هذه حقيقة مهمة؛ لأنها تفيد بأن عامل الألم لا يـشكل العامـل
(1) Ibid., p. 1.

الوحيد الذي يتوجب حسبانه إبان الــدفاع عـن أخلاقيـة الانتحــار المعان عليه. ثمة تقارير كتبت عن كثير عن لجأوا إلى الانتحار المعان





 يطرأ على القدرات الذهنية.

تعارض المؤسسات الطبية، خصوحَا الجمعية الطبية الأمريكية ذات النفوذ القوي، عون الطبيب على إماتة مريضه. يــــوز للطبيـب





 كانوا يعرفون أنها سوف تستخذد لمذا الغرض .

 والإسلامية (وحتى في بعض المجتمعات المسيجية) بدور لا يستهان


به في تحديد موقف الأفراد من قتل المرحمة، بطا تثيره هذه المسألة مـن قضايا غيبية. وفي هذه الخصوص نـجد أنـه باســــناء مكــن لـبعض الطوائف البروتستنتية الليبرالية، تعارض معظـم الأديـان، رســميًا على أقل تقدير، عون الطبيب على إماتة مريضهـ . ثمــة معتقــد ســائد
 المريض يفيد منها وترك الطبيعة تجري بجراها (اليوثنيزيـا الـكاملـــة)، غير أنه من غِير المقبول إطلاقًا قتله عمدًا (اليوئنيزيا العاملة) . كــــــر من الأديان تذهب إلى حد إقرار أن مثل هذه المعاناة قد تكون طريقة خيرة لمصالـة المحتضر مع ربه وأحبابه على وجه الأرض. هـكـذا ظلـــت الكنيـسـة الكاثوليكيــة لعــدة قــرون تُـصرّح بمعارضتها لعون الطبيب على إماتة مريضهه، حتى حال معاناته آلامتا قاسية. في كلمة ألقاها البابا جون بول الثاني في الفاتيكان في أكـيا أكـــوبر 2002م، قال: إإن الإنسان، الذي خلقه البارئ ودعاه إلى المثهاركة في حياته المقدسة، إنها يشكل تطب الرحى في الرؤية المسيحية للعالم.

 غتلفة تجيز اليوثنيزيا العاملة... إن المتراس الـقيقي الوحيـد الـذي يكمينا من انتهاكات الكرامة البشرية وحقوت الإنسان إنا يتعـين في الاعتراف بطبيعة الإنسان المقدسة|(1)
(1) Roman Catholic Church and Euthanasia, http://www.euthanasia.com/ catholicart.html, p. 1.

أيضًا يعول بعض المفكرين الدينيين على المنحدر الزلــت الـنـي
 أعضاء ملتقى قادة ميتشجان الدينيين، الذي يـضـم تــادة مـسيحيين

 قريب توقَعًا بل "واجبًا، ملزمَا بالموت.

إننا نخشى أن يرغم بعض الأفراد والأسر في النهاية على تقديم الاعتبارات المالية على تلبية حاجات أعزائهم،(1)

على ذلك، تقر الكنيـسة الكاثوليكيـة أنـه بالمقـدور اسـتخلـدام كميات كبيرة من مسكنات الالم للخــلاص منـه، رغــم درايتهـا أن كميات كافية منها قد تكون "قاتلة للبشر". باشـــداد الألم والـاجـاجـة المتزايـدة للمـسكنات اللازمـة للـتحكـم فيـه، قــد تــؤدي كميـات المخدرات المتزايدة اللازمة إلى فشـل اللمهاز التنفسي ووفاة صـاحبهـ. هنا تركن الكنيسة الكاثوليكيـة والمتـأثرون بتعاليمهـا مـن الأطبـاء والقانونيين إلى ما يُعرف باسم مبدأ الأثر المزدوج. يقر هذا المبدأ أنه قد يسمـح بالفعل الذي كــان لـه أن يكــون لا

 مسكنات الالم في مثل هذه الـحالات أثران؛ إنـه يو قـف الالم وحـين
(1) http://www.euthanasia.com/catholicart.html, p. 13.

تكون الجرعات كافية فإنه قد يقتل المريض، ولكن إذا مات المريض، خصوصصًا المئوس من شـفائه، بـسبب تناولـه كميـات كبــيرة مـن مسكنات الألم، فإن موته لا يُعدَ قتَّا

لا يبدو الدين الإسلامي، كها يفههه عموم الناس، واحدَّا مـن
 مراحة بألا يلقي الناس أنفسهم إلى التهلكة (أقله إذا اعتبرنا الموت الما تهلكة أكثر ضررًا من أية أعراض أخرى قد يعـاني منهـا المـريض).
 وهذا متوقع من أية منظومة أخلاقية تذهب إلى حد إنكار اليوثنيزيـا
 نشارك في خلت أنفــنا، فإنه لا حتق لدينا في الانتحــار، ســواء أكــان معانًا عليه أم لم يكن.
مـبررات القتـل تجبُبُــا للمعانــاة مرفوخــة إذن في الحـطـاب الإسلامي المعامر. وفق اللوائع التي تقنن الأخـلاق الطبيـة التـي
 الطب الإسلامي، اقتل المرمه، مثّل الانتحار، لا دليل عليـه إلا في

 بالأدوية أو الجراحة العصبية|"(1)
(1) http://islamicity.com/Science/euthanas.shtml, p. I.

غير أن هذا المو تف قد يكون مؤسّسْا على معلومات غير دقيقة.
 مرضى سرطان المراحل المتقدمة يعانون من ألم قاسِ لا يهدأ، يتطلب استخدام عقاقير أفيونية. وفي حين يلاقي القائمون على مراكز رعاية

 المستشفيات الأقـل حجـَّا أو حداثــة ومؤســسات الرعايـة طويلـة الأجل. (هذا في البلدان المتقدمة، فكيف في بلداننا؟). ورغم تحسّن التحكم في الألم في السنوات الأخيرة، يستمر الكثير من الأطبـاء في
 فخـل البيان أن أثر هذه الحمقائق على مو قفنا من اليوثنيزيا يكون أثـد
 بالأسباب التقنية التي تعين على التحكم في آلام المحتضرين.
 المتقدمة. صحيح أنه في حالة هذه البلدان يمكـن مـن حيـث المبـدأ التحكم في ألم مغظم المرضى المحتضرين بطريقة فعالة، وأنه باستيناء


 إلى تحقيق مذا المثال. تشهه على ذلك حقيقة أن حوالي نصف ألم ألمبـاه
 الموت.

 الالم الذي يعاني منه بعض المرضى المحتضرين يبرر تقديمهم العـون

 من غيرهم با يكدث فعلاُ حين تحين منية المرع ${ }^{\text {(1) }}$
من منحى آخر، لا يقيم كثير من مفكري الإســلام حـسبانًا لـا تُكلفه نفقات الإبقاء على الميؤوس من شـــفائهم، باعتبـار أن للقـيــيم
 المجتمــع في مثــل هــنه النفقــات (مفهـوم الـــسؤولية الجحاعيـة في الإسلام). غير أن هذا يفترض وجود بجتمـع إســلامي مـن هكـــنـا قبيل، وهو افتراض ليس هنالك من السواهد ما يدعم صحته. ومها يكن من أمر، فإن القطع بـالآراء دون دخـول في جــل يدافع عنها، وياول دحض الأراء المناهــضهة، إنـا يعنـي أن بعـن المفكرين الإسلاميين يتخذون مواقف دو جماطيقية. هذا لا يعني أن
 عنها.

قد يقال باستحالة قيام علم أخلاق إسـلامي تأسيــــا عـلى أن

(1) Wall, Thomas F., Thinking Critically About Moral Problems, Wadsworth Canada, 2003, p. 163.

المصادرة على آراء مسبقة، وأن الخُطاب الإسلامي يصادر سلفَا على مواقف بعينها صرح بها النقل (1) غير أن قيمة الرؤية إنلا تعاير بقوة مـا تـركن إليـه مـن أسـباب؛ بـصرف النظـر عــن أسـبقية اعتقــــاد

 يصادر على مواقف أخلاقية بعينها، لكنه أبعد ما يكــون عـن اتخـاذ مواقف دو جماطيقية. بكلمات أخر، ليس هنالك ما يكول، مـن حيــث
 المعاصرون في طرح نظرية أخلاقية إسلامية، فإن هذا لا يعني سوى أنهم لا يقومون بواجبهم كا ينبغي.

## الحججا جضل عون الطبيب على إماتة مرينهـ

نشرع الآن في عرض المبررات التي تطرح عادةً لتـسويغ إقـرار وإنكار وجوب قيام الطبيب بإعانة مريضه الميؤوس من شفائه عـلى استلال حياته. إذا كان أي من نوعي عون الطبيب على إماتة مريضه
 الطبيب على إماتة مريضه على خطية القتل . كل من انتحار المـريض
 قتل ـ والقتل جريمة، عمل لا أخلاقي في ذاته.
(1) كيني، أنتوني، "نلـفة العصور الوسـطى"، في "كـبراء الفلــــفة"، بـراين ماجي (تحرير)، ترجمة: نجيب الحصـادي، (لم ينشر بعد).

السبب الرئيس الذي يبرر وجوب اعتبار مثل هذا العون نوعًا
من جراتم القتل هو أنه ليس ضرورئّا؛ إذ يمكن التتحكـم في الآلام والمعاناة المصاحبة للاحتضار. عندما تتحسن سبل التحكم في الألم، وتتحسن سبل التعامل مع الظروف اللازمة للاحتضار التي تسبب الألم، وبفهم واستجابة أفضل لحاجات المرضى المحتضرين النفسية، لن تكون هناك حاجة لعون الطبيب على إماتة مريضه. لذا فإن أولى مقدمات الحجاج ضد عون الطبيب على إماتة مريضه تقر أن:

## 1 - عون الطبيب على إماتة مريفنه جريمة تتل

إذا أمكن التحكم في الآلام والمعاناة، فإن السملح بعون الطبيب

 سوف تضيع عليهم فرصة اختبار موتهم الطبيعي وفهم مغزاه، وهي خبرة يمكن أن تكون حافلة بالدلالة نسبةً لهم ولذويهم. ينضهاف إلى ذلك أنه قد يستبان أن تشخخيص أمراضهـم غير صحيح، وقد يكــون
 تكتشنف سبل علاجية جديدة، العلاجًا سـحريًّاه كــان لـه أن ينقـن
المريض من براثن الموت.

فضهَ عن كل ذلك، قد يختار بعض المرضى عون الطبيب عـلى

 وقد يكون الضغط الاجتتاعي الذي يستـشعره المـرضى ويكـرههم الباب الأول: دراسات فِ الوعي الأخلاتي

على عون الطبيب على إماتـة مريـضه حــال قبولـه بـشـكل سـائد في اللجتمع هو الأكثر إرعابًا. هكذا نقر القدمة الثانية على النحو التالي:

## 2- عوز الطبيب على إماتة مريضه يلحق الا'ضراربالأفراد

أيضًا فإن عون الطبيب على إماتة مريضه يلحق أضرارًا بمهنـة الطب عبر التقليل من جهود البحث عن سبل علاجية جليـدة. إذا

 سبل علاج جليدة. هكذا تقر المقدمة الثالثة ما يلي:

## 3- سوف يلمت عون الطبيب على إماتة مريضه الضرربـهنة الطب

أيضًا، سوف يلحق عون الطبيـب عـلى إماتــة مريـضه الـضرر

 المجعي للحياة. إذا اعتبرنا أنفس المـرضى المقتــدرين الميئـوس مـن
 هذا النخو أكثر سهولة. لن يمر وقت طويل حتى نقـترح ونـــريادق عـلى سياســات اجتاعيـة تنهـي حيـوات الــرضى العـاجزين عـن
 اليِونيزيا غير الإرادية في هولندا، رغم أن القانون يُظرها وها بصرامة بعد ذلك سوف نشرع في تطبيق اليوثنيزيا غير الإرادية على المـسنين في مراكز رعايــة المحتـضرين طويلـة الأجــل خ، خـصوصّا إذا كــانوا
$\qquad$


 حياة من نحكم أنهم ليسوا جديرين بالـياة؟

هكذا تقر آخـر المــدمات المناونــة لعـون الطبيـب عـلى إماتــة
مريضه أن:

## 4- عزن الطبيبعلى إماتة مريضه يلعق الضرربالمجتعع

نلتغت الآن إلى الاعتراضات الموجهة ضد من يزعم بأن عـون
 عون الطبيب على إماتة مريضه عمل رحيمّ، ومن ثـم فإنه يطبق مبدأ الـدنى . أما الثاني فيقر أنه يسمح للمريض بتقرير مصيره، ما يمعله يمتل لمبدأ الاستقلالية.

في ردهم على الزعم بأن عون الطبيب على إماتة مريضضه جـائز





 تستوجب الدعوة إلى إقامة برامج تحَكم أفضل فيهـا، لا الـدعوة إلى

عون الطبيب على إماتة مريضه. الر مة إنا تكمن حقيقة في التحكم في الألم والمعاناة وليس بالـسابقة المطيرة التي تتعين في التسكينية.

لذا فإن المقدمة التالية في المجة ضد عون الطبيـب عـلى إماتـة
مريضه تقر:
5- العناية التسكينية المناسبلأكثر رحمة من عون الطبيب على إماتـة
عريضه
وأخيَّا، يفترض أن يرد خصوم عون الطبيب على إماتة مريضه
 مثل هذا العون حال اختياره. حظر قبوله إنا يشكا يشكل إنكــارًا لتقريـر
 حتى على افتراض أن المرضى المحتضرين قادرون على فهم مـوقفهم




 مضمونة إلا بالقدر الذي لا تلحت أنعالنا ولنا وفقه الضر النـئ بأحد. هذا ما ما






المجة ضد عون الطبيب على إماتة مريضه، فضلَا عن الأضرار التي تلحق مهنة الطب.

6- يمكن حظر تـرير المريض لمسيره في عون الطبيب على إماتحة مربـضه تجنُبٌا لالحاق الضرربالآخرِين

## الحجاج على عون الطبيب على إماتّة مريضنه

بحسبان اليوثنيزيا الإرادية شكل من أثكال قتل المرحة، لنا أن


 كثير من المعاناة المصاحبة للاحتضار . الكآبـة، والغـضب، والقلـتـ،
 التدريجي، غالبًا ما تتجاوز قدرات أي شخص.

 اليوثنيزيا العاملة، أو لنقل إن الانتحار المعان عليه أكثر مرهـــــة مـنـ ترك المريض يعاني جرّاء إيقاف علاجه، ولنا وفق ذلك أن نقـر ألمـر أول مقدمة تدعم عون الطبيب على إماتة مريضه:

1 - عون الطبيب على إماتة مريضه عمل رحير
يكتاز كل الناس، وكل المرضى المحتضرين خصوصّا، على حــت


أن يقرروا لأنفسهم الميتة التي يرغبون فيها ـ طالها أن ذلك لا يلحـق الأذى بأحد. كل فرد مقتدر يمتلك الحت في أن يقـر ر لنفـيسه كيـف



 تلدعم النتيجة التي تدعم تقديم الطبيب العون لمريضه في قتل نفسّه.

## 2 - يسحع عون الطبيب على إماتة مريضه بتقرير المريض مصيره

يقر الاعتراض الأول ضد الحجة على عون الطبيب عـلى إماتـة مريضه أن هذا النوع من القتل الشائن جريمة قتلل . صحيح أن عون


 خصوصَا في حالات الدفاع عن النفس.

 الاستقلالية أو حرية الإرادة الفردية. بسـلبه حياة المرء، يسلبه القتــلـ

 لأفراد أسرة الضحية وأصدقائها.

غير أنه لا يبدو أن هذه المبادي تخترق من قبل عون الطبيب على
 العون يكترم استقلاليته. ثانيًا، لأن المحتضر الــنـي يعـاني لا يعطـي

 ميتة مؤلمة. الراهن أنه ينكب المريض مثّل هذه الميتـة. أيـضًا فإنـه لا لا
 وأخيرَا، إذا تم التخطيط لعون الطبيب على إماتة مريضه ومناقــشته بطريقة مناسبة، سوف يسبب قدرًا أقل من المعاناة لأسرة وأصـدقاء المـريض مـن ذلـك الــني يـسببه الـــوت الطبيعـي. بحــسبان كــلـ
 إثارة للكرب من مـشاهلته يمـوت ميتـة طبيعيـة طويلـة وقاسـيـة. نستطيع الآن كتابة المقدمة الثالثة في المجة المدافعة عن عون عون الطبيب على إماتة مريضه.

## 3- عون المبيب على إماتة مريضه ليس جريمة

في المقابل، يزعم خصوم الانتحار المعان عليه أنه يلحــت الأذى بالمريض؛ لأنه ليست هناك آلام ومعاناة لا سبيل للتحكم فيها الا لا ولا ولا حاجة من ثم إلى عون الطبيب على إماتة مريضه و غير أن أنصار عون المون الطبيب على إماتة مريضه ينكرون صدق هذا هـا الزعمه، وهـم يركـــون
 ذلك، حتـى لـو كـان ذلـك الاعـتراض صسحيحتا، حتـى لـو كــان

بالإمكان التحكم في كل أنواع الألم والمعاناة، فإنـه لا يـتم الـتحكم فيها بطريقة جيدة في بعض الحلالات. قبالة هذا الواقع، يتو جـبـ أن أن يكون عون الطبيب على إماتة مريضه بديلَا متاحَا.

ولكن، ماذا عن إمكـان التـشخيص الــــاطي؟ هــل يمكـن أن يقوم مرضى لا يحتضرون بقتل أنفسهـم دون مدعاة لقيامهم بذلك؟
 التشخيص، وتحول دون ذلك الإمكان. ولكن مـاذا عـن اكتـششاف علاج سحري جديد؟ أيتو جب علينـا الانــنغال بإمكــان أن أن يقتـل



 جتمعات متخلفة من قبيـل المجتمعـات العربيـة، تظـل الأمـراض الميؤوس من شفائها على حالمـا ردحـا طــــــا استجلاب تقننيات طبية حديثة أمر ليس ميسّرَّا في معظم الظرو ف. وأخيرّا، قد يخشى من أن يختار المرضى عون الطبيب على موتهم
 يرغب في تحميل آخرين عناء رعايته، ولا أن يهـدر مـا ادخـره عــلـى

 استخدامه قبل أوانه، وبطريقة غير إرادية من قبل مرضى قد يجدون
فيه تعبيرٌا عن حبهم لذو ههم؟

هذا اعتراض حقيقي وخطير ويتوجب اعتباره نتيجـة يحتملـة
لعون الطبيب عـلى إماتــة مريـضه، فقــد يختـار قليـل مـن المـرضى




 الإحجام عن إجازة قرار الموت في مثل هذه الظروف. هكذا نستطيع إقرار المقدمة الرابعة على النحو التالي: 4- عون الطبيب على إماتة مريضه لا يلحق الضردبالأفراد

بعد ذلك نعتبر الاعتراض القائل إن عون الطبيـب عــلى إماتــة

 الطبيب على إماتة مريضهه. غير أن أشياع الانتحار المعان عليه يـرون أن ثـمة دافقًا للقيام بمثل هذه الأبحـاث يتعـــين في الرغبــة في زيــادة




 والمكروبين. إذا تحسنت سبل التـشتخيص، سـوف تقـل الـاجـاجـة إلى
 ابب الأول: دراسات في الوعي الأخلاقي

227
معظم المرضى لا يرغبون في الموت، بل يرغبون في عيثّ كـلـ يـو م،
 عيش حياة تعج بالألم والمعاناة. فضهَا عن ذلك، ثُمة أدلة تفيد أن علاقة الطبيب بمريـضه لــنـ تتأثر بقبول عون الطبيب على إماتة مريضهـ، في عصر غالبًا ما يعالجـنا فيه غرباء عنا، قد نشـعر بالموف حان حال امتلاكهم سلطة قتلنا. ولكــن
 المرضى وليس الأطباء. الحلال أن علاقة الطبيب بمريضه قد تـد تـحسن
 المريض أن ييق في أن طبيبه سوف يوفر له كل السبل التي يـتاج أيام

احتضاره.
هكذا تقر المقدمة الخنامسة في الحجة المدافعة عن عون الطبيـب على إماتة مريضه:

5- لن يلحق عون الطبيب على إماتة مريضه الضردبههنة الطب
يقر الاعتراض الأخــير أن عــون الطبيـب عـلى إماتــة مريـضه سوف يلحق الأذى بالمجتمع، ويقوض احترا امنا للحياة ويقودنا عبر منحدر زلق إلى مارسة جرائم قتل خاطثة وبشعة.


 عون الطبيب على إماتة مريضه قد تكون طريقة في احترام الـياة، لا
$\qquad$ النصل اشخامس: تـل الرمهن

طريقة في التقليل من شأنها، أقله وفق زعم أنصار هذا الحيار ـ ليست




 حقيقية. ولأنه من الصعب أو المستحيل على من يعاني موتِّا مؤلَّا أن يكتبر مثل هذه الخصائص، يعتبر عون الطبيب على إلما إماتة مريضه عن احترام للحياة، ولا يعد تقويضّا لها له.

أيضًا، قد نجادل بأن فبول عون الطبيـب عـلى إماتـــة مريـضهـ،




 موت المريض قبل الأوان. لو كان عون الطبيب على إماتــة مريـضه

 بعض حالات سوء الاستخدام عبر الجمع بين نشّ الوعي وتما وتطبيـق بمموعة من الضوابط. ثمه، على سبيل المثال، حاجة لتغيـير الثقافـة
 يعانون من آلام ومعاناة يظل كثيرِون قادرين على تحملها الـيا سوف يتم
 الباب الأول: دراسات فِ الوعي الأنالاتي

بخصوص السبل المناسبة في التحكم في الألم. سوف يتطلـب الأمـر
 أنفسهمr، باعتبارهم الجههة التي تحدد موعد موتهم وأسلوبه (1) .
أيضًا، يمكن التعامل مع حالات سوء الاستخخدام التي يمكـن
 اكتـئاف ما إذا كان المريض الذي طـي طلب عونًا على الموت مـن مـن طبيبـه





 لمتخصصين دزّبوا على اكتئـاف مـا إذا كانـت مئـل هــنـه الطلبـات قرارات مستقلة حقيقة.
 عون لاحق على الانتحار، حين تصبح الأمور سيئة للغاية، لاغطـاء أمنا أمني" الميا




جداله، في:

Wall, Thomas F., Thinking Critically About Moral Problems, Wadsworth Canada, 2003, pp. 198-202


وفق ذلك كله، لنا أن نقر أن:

## 6- عون الطبيبب على إماتة مريضه لن يلحت الضرربالمجتهع

## نـافْةٍ

لــدينا إذن موقفـان تـدافع عـن كــل مـنهـا طائفـة مـن علــلـاء الأخلاق، تبدي استعدادها للرد على اعتراضات الـات الطائفة الأخـرى.
 مسألة قتل المر همة، وتسهـم في جعل قرار إعانة الظبيـبـ عــلى إماتــة مريضه أقل إجرامية؟

أقر بداية أن الوضع الـراهن للتقنـــة في المجتمـع يكـوز حـبغة



 الظروف التي يتعرض لها المريض، بدعًا من حالة أسرته الاقتصـادية،

 الحمصوصيات الثقافية أن تقوم بدور حاسم في تسويغ قَرار الإعانـة على الموت، كونها تسهم في تشكيل موقف المعنـى مـن وجـهـهـة نظـر أخلاقية وفي تحديد طبيعة الأعباء النفسية التي يتحمل أئقالها.
لكن هذا لا يعني بحال أن تعالج مسألة اليوثنيزيا وفق حالات


 تعميم غِير مستنير ضرورة، ولذا فإنه عُرضة لأن يسيء الحكمَ. نلحظ أيـضًا أنــا نواجـهـ في بجتمعاتـــا المتخلفـة مـسألة القتـل الرحيم في سياق اليوثنيزيا الماملة على النحـو التـالي. حــين يخبرنـا طبيب أن عزيزًا لدينا ميؤوس من شفائه، قد نقوم استجابة لعواطفنا
 دول أكثر تقدُّمَا، رغم نزوعنا الواثق شُطر الاعتقاد بأنـه لا جــدوى ما نقوم به. في المقابل، قل يقتصر البعض، مغامرين بمواجهر البة موقف


 سوف نكتشف أن هذا المسلك لا يختلف من وجهة نظـر أخلاقيـة، وإن اختلف من منظور قانوني، عن إعانتنا على قتل من نحب شفقة
.
يبدو أن ما نحتاج إلى القيام به بلمعل هنا السلوكُ الأخِير أكـــر

 نحسبب أننا نقدم يد العون لهم. تظل المسألة في النهاية مسألة التفكير
 والأخذذ بالأسباب التي تغضي إلى أفضل العو اقب الممكنة. يمكننا أيضَا أن نستنير بالمشاعر التي كان لها، وفق تقـديرنا، أن

تنتابنا لو أننا عانينا من ظروف عاثلثة. بكلملات أخرى، على كـل مـن

 شفائه.

قد يكون مثل هذا التقمص العاطفي معينا على آخاذ قرار أكتــر
مناسبة.
فضـنا عن ذلك، يتو جب أن تثار مسألة قتـل المر همــة علنَـا، أن


 مؤسس على حقائق وتجارب مرت بها بجتمعات أنخرى.

تظل المسألة معقدة، شأن كـل المـآزف الأخلاقيـة التـي تلزمنــا بالتضحية بأحد المبادئ حفاظًا على مبدأ آخـر لا يقـل ألما أهمـة. ولألأن

 يوصد الباب في وجه كل البدائل . وبوجه عام، يتو جب ألا ألا نعنى في

 عليها، ونقاشُ الافتراضات التي صادرت عـلى صـحتهاه وعـرض




والنفسي، ومترتبات اتخاذ يختلف المواقف منها. ثمة رؤيـة معـاصرة في علم الأخلاق تؤكد أساسا جعل من يواجهـون مـآزت أخلاقيــة



 ينهض عليها. ولأن المنظومات متعددة، ولكل ألولي ألوياتهـا، ولأنـه لا لا



 المسائل القيمية على المستوى النظري على أقل تقدير (1)
(1 ) قد يقال إن قتل المرحة ليس من ضمن المواقف الأخلاقية التـي يمكــن أن أن








 حيث المبدأ، دون اتخاذ موقف ارتيابي من أية قضية أخلاقية


هكذا يقر "إزيا برلن" أنه "ليس من شأن فيلـسوف الأخــلاق


 غايات الحياة البشرية المتنافسة والثمن الذي يتعين دفعـه نظــــر كــل منها. في نهاية المطاف، ينبغي على المرء أن يقبل المسؤولِية الشَخـصية

 يسلك على نحو مغاير"(1)" هذا على وجه الضبط هو المنظور الــذي
 الدراسة خطوة على طريق نشر ألـوعي الأخلاقَـي، عوضّا تكون محاولة لحل إشكالية أخلاقية (2).
(1) برلن، إزيا، مقدمة للفلـــفة، في ارجـال الفكـربا، تحريـر: :ــراين مـاجي،
 . 100 1998

 الـلوكيات الإنسانية. وكا يعر إزيا برلن، فإن الاختلافافات بين الثقافـاتـات


 الخصوص: الفصل الثاني من هذا الكتاب. الباب الأول: دراسات في الوعي الأخلاتي

الباب
الثاني


دراسات في
الوعي العلمي

## مقدمة


علمية، فهي لا تدخل في اختصاص أي علم من العلـو م. غـــر أنها تظل قضهايا تهم العلـم، بـل لعلهـا بحكــم علاقتهـا بطبيعـة العلــم وأهدافه ومنهجه أكثر أهمية للعلم من أي نوع آخر من التضايا التي

 عليه، وعي لا يفرط في قيمة العلم ولا يفرط في الاحتفاء بها، وعـي يسعى إلى وضع الأمور في نصابها، ويقدر على تبريـر مـا يتخــن مـن مواقف إزاء هذا المشروع التنويري.

إننا لا نعدم من يرمي العلم بتهم هو براء منها، كـا لا نعدم من
 توطين العلم، في ثقافتنا العربية التي تتكئ كثيرٌا عـلى التخصـصات الأدبية، فإنتا لا نقـــلل بحـــال من هــــــنه التخصصـات، بفلسفتها

وشعرها وسائر فنونها. الحـال أنتا ندعو إلى موازنة لا تقوم لـــضارة
 تخلو من شُعوذة ودجل، وهذه مسلكـيات قد يقـوم بهـا حتـى أكثـر الناس حديثًا عن أهمية العلم.

غير أن تشكيل وعي علمي لا يعني الدراية بأحدث ما خلـص إليه العلم من نظريات، كا لا يعني القدرة عـلى اسـتخلدام أحــــ
 بتعريف العلم، وبطبيعة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، والمناهج التي يوظفها في تحقيق هذه الأهــداف، وبالــدور الـذي يقـوم

الحضارة البشرية المعاصرة.
أيضّا، فإنه يعني معرفة الافتراضات التي يصادر عليهـا العلـم دون برهنة، وعلة اضطراره إلى هكذا مـصادرة، كـــ يعنـي الدرايــة بأهمية العلم، وجدواهن، و وخصائصه الفار قة، ودوره ه في تنمية مهارات

الفكر الناقد، بل وفي تنمية المجتمع نفـسه. أمـا الـدعوة إلى تـوطين العلم فِي ثققافتنا فلا تعدو أن تكون دعوة إلى التفكير بطريقة علميـة، واستخدام العلم في حل ما نعرض له من مشاكل . وغني عن البيان
 وعي علمي حقيقي بالمعنى الذي أشرت إليه.
 قضايا "في العلم" بل قضايا (اعن العلم،"" وغالبًا مـا تعنـى "فلــسفة العلم" (أحد فروع الفلسفة الثانوية) بهذا النوع مـن القــضا ونايا. هــنا يعني أن هناك مستويين لتنـاول القـضايا العلميـة: مسستوى عمـلـي وآخر فلسفي. ولكن، على الرغم من أن جلز القـضايا التـي ســوف
 إلى ذلك سبيلاَ، بلغة لا تستدعي الدراية إلا بحد أدنى من الحلفيات

الفلسفية.
يتو جب أن نقر بداية أن علاقــة العلــم بالفلــــفة جــّ وئيقـة. الراهن أن تاريخ العلم، منذ أقدم عصوره إلى يو منا هذا، إن هـو إلا
 مستقل . مثال ذلك أنه بحلول القرن الثالــث قبـل المـيلاد أسـهـمت أعمال إقليدس في جعل الهندسة علمَّا منفصلًا ، وإن ظل الفلاسفة في أكاديمية أفلاطون يقومون بتدريسه. أيضًا أسهمت أعــال جـاليلو


مستقلًّ عن الميتافيزيقا (أحد فروع الفلـسغة الرئيـسـة)، وإن ظلــت بعض الأقسام التي تدرّس الفيزياء تسمى حتى يومنــا هــذا بأقـسـام (الفلسفة الطبيعية).

في منتصف القرن التاسع عـشُر تـسنى لكتــاب دارون (أصـل الأنواع" عزل علم الأحياء عن الفلسفة، وفي بداية القرن العشُرين، تحرر علم النفس من الفلسفة وأصبح فرعَا مستقلًا . أما في الحمسين

 الفلسفة تقذف من جوفها كتاَّا ضخمة من الغازات تشكل في ني نهاية المطاف كواكب قادرة على تحقيق و جودها المستقل" .

كا أشرنا في الفصل الأول فإن العلوم التي انبثقت عن الفلسفة أبقت لها على بجموعة من الإشكاليات المتميزة؛ قضايا لم يتسن لتلك
 ذلك، ثُمــة فلـسفة للرياضـيات لأن علـلـاء الرياضـيات يواجهـون مسائل لا تحل عـبر تطبيـق مـا افترضــوا مـن تعـاريف ومـسلمات
 الذي تتسم به الأحكام الر ياضية، وعلاقتها بأحكام الواقع، و ومعايير الاختيار بين الأنساق الرياضية المتكافئة.
(1) Rosenberg, Alex, Philosophy of Science: a contemporary introduction Routledge, London, 2002, p. 3.

أيضّا، وكها يعلم كل من قام بأبحاث علميــة متخصـصـة، فــإن
 الاستدلالات الاستنباطية بالثقة، كا تركن إلى مـا يعـرف بـالــجـج الاستقرائية، وهي براهين تستدل بمعطيـات جزئيـة عــلى نظريـات
 الاستنباط والاستقراء أو يستفسر عن السبب الذي يجعل الاستنباط جديرًا دومًا بالثقَة المطلقة، ويستو جب اسـتخخدام الاسـتـقراء رغــم عدم جدارته بها. هذه مسائل تشغل اهـتـام الفلاسـفة، وهـي تبـين حاجة مارسي العلم إلى الدراية ببعض الأساليب الفلسغية. يقر فيليب فرانك أن التغيرات الحاسمة التي شهدها العلم إبان تطور ه اقترنت دائّ) تقريبًا بمزيد من التعمق في الأسس الفلسفية، في إشارة صريكة إلى الدور اللئيس الذي تقوم بـه الفلـسغة في مـؤازرة النشاط العلمي. أما آلبرت أينشتاين فيكاد يكزم بأن أقدر مـن لقـي من طلاب كانوا مهتمين اهتمامًا كبيرًا بنظرية المعرفة (وهي فرع آخر من فروع الفلسفة الرئيسة)، ولم يكن يعني "بأقدرهم" المتفـوقين في قدراتهم فحسب، بل في استقالالمم في الرأي أيضًا . العلم المفرغ من تصورات فلـسفية يَـول الإنـسان إلى بـدائي وهمجي، أو هكذا يقول اوزتِيجا جاسيت. عنده، العالم الذي يتلقى في هـذا العـصر تــدريبًا متو ســطًا ااجاهــل بكــل مـــا لا يــدخل في تخصصه،... بل جهول به، وهذا أمر خطير؛ لأنه يعني أن جهلـه لا

يتبدى على نمط الرجـل الماهـل، بـل يظهـر بكـل تـبجُّح الرجـل المتعلم"|(1)

كل هذا إنما يؤكــد أهميـة تــــكيل وعـي علمـي حفيقـي عـبر
التعرفـ على خلفية فلـسفية تؤسـس للنــــاط العلمـي وتبحــث في أصول منهجه. أكثر من ذلك، فإن غاية التعليم البامعي بأسره إنــا
 المبادئ"، أي في مارسة عملية التجريد التي تتقنها الفلسفة بامتياز. تتناول فلسفة العلم بجموعتين من الأسئلة: أسـئلة لا تـستطيع العلوم الإجابة عنها في الوقت الراهن، وقد لا تستطيع الإجابة عنها

 فبعض منها تمت إحالته إلى فلسفة العلـوم مـن قَبـل القـائمين عـلى علوم أخرى، وبعضها الآخر معني أساسَــا بعلـــة اضـطرار أولئـك القائمين إلى هكذا إحالة.

وعلى وجه الخصوصى، ســوف نـــير أسـئلة مـن القبيـل التـالي ونحاول مقاربة الإجابة عنها، دون وعد بحسمهها، فالحسـم في مـــل هذا المقام، غاية لا تُرام.
(1) فر انك، فيليـب، فلــسفة العلـمه، ترجــه: عـلي ناصـف، المؤسـسة العربيـة للدراسات والنشر، بيروت، 1983م، ص 12
(2) Rosenberg, Alex, Philosophy of Science: a contemporary introduction Routledge, London, 2002, p. 2-5.
 الخـصائص التي تيز التفكير العلمي عن غـــره مـن أنــاط

التفكي؟؟
ما المعرفة، وما علاقة العلم بها؟ ما مصادر المعرفة، وما سبل الحصول عليها، وإلى أي حد ينجح العلم في اقتناصها؟
ما المسلمات التي يصادر العلم على صـحتها دون برهنـة، وما حاجة العلم إلى التسليم أصلآل بأي شيء؟
ما القواعد السلوكية التي يتو جب على كل مارس للعلـم أن يلتزم بها (أخلاقيات مهنة العلم)؟
ما القيم التي يعمل العلم على تكريسها، وإلى أي حد يعد
مسؤولَا علا تسببه التقنية من انتهاكات أخلاقية؟ ما المنهج العلمي، وما خطو اته، وما دوره في تحديد طبيعة النـناط العلمي؟
ما علاقة المـنهج العلمـي بالبحــت العلمـي، وبأسـاليب البحث العلمي، وما الاستخدامات التي تناسب كتًا مـن هنه الأساليب؟

يتضح من سرد هذه الأسئلة أنها لا تتُكل اهتام أي علم أي بلم بعينه من العلوم، وقد قمنا بصياغتها صياغة عامة بحيث لا تتعلــت بعلـم

دون غيره. لهذا السبب، فإنها تثير إشكاليات ليس في وسع أي علـم أن يتحسس السبيل إلى حلهـا ليـست هنــالك نظريـات "اتنظَّر" في طبيعة النشاط العلمي أو تجادل في مشروعية منهجـهـه، بـل إن العـالم الذي يعنى بمثل هذه القضايا يتو قف حال شُروعه في نقاشُـهاعـن مارسة دوره بوصفه عالًا.

يتضح أيضَا أنه لا سبيل لتوطين العلــم بـل لا سـبيل لمارســة النشاط العلمي وإجراء أبحاث علمية تخصصية بحكمة قبـل درايـة موطنيه ومواطنيه وبحاثه بسبل مقاربة أجوبة تلك الأسئلة. إن مثل هذه المقاربة تسهـم في توضيح طبيعة العلــم، وتبيـان الكيفيـة التـي
 والعلم)ء. هذا على وجه الضبط هو مأتى أهمية هــذا البـابـ، ومـأتى أهمية تشكيل وعي علمي حقيقي.

غير أنه تجدر الإشارة إلى أنه ينبغي ألا يثير إححجامناعن الوعـا الوعـد

 تفكيرهم الناقد. إن ذلك الإحجام إنا يتيح المجال للخلاف وإبداء
 تو جهات ننزع إلى تكريسها، بـل إنهـا تــدخل في إطــار التو جهـات التنويرية التي يسهم العلم في خلقها.

على ذلك، نعد بأن يسهم هذا الباب في جعل قارئه أكثر درايـة


البشُرية، بل أكثر اقتدارًا على تـسويغ مـشروعية النـشاط العلمـي، والتمييز بين أساليبه البحثية، والأهم من كل ذلك، أكتُـر امستعدادًا


 عليه.



## تقريف العلد

أسلفنا أن الدراية بتعريف العلم أحد مكونات الوعي العلمـي

ثلاث حقائق مهمة تتعلق بتعريفه:
 للعلم، فالأمر مشار جدل مستمر . حسبنا أن نطلع عـلى أي عدد مناسب من كتب مناهج البحث العلمي كـي نعـرف
 طبيعته. بيد أن وجود تعاريف متباينة للعلــمه، إنــا يلزمنــا بتبني أحدها، أو استحداث تعريف جلهد جديل، ومحاولة الدفاع
عنه.

السؤال الذي يستفـسر عـن ماهيـة العلـم لـيس سـؤالًا علميًا، لا بمعنى أنه ليست لدى العلم)ا أية تصورات

لطبيعة العلم، بل بمعنى أن الإجابة عنه لا تقـع ضــمن دائـرة تخصصهـم. سوف نقول إن لبعض العللماء، خصوصًا المـُـاهير
 دربتهم أكثر دراية بطبيعة العلم من غيرهـم، إلا أن هذا لا يعني بحال أن مسألة تعريف العلم مسألة فلسفية.

وبطبيعة المال فإن هذا يلز منا بدوره بالحوض في بي المض المسائل ذات الطبيعة ما بعد العلمية (أي الفلسفية).

- على ذلك، فإن فهم النـاط العلمـي وتحديـد خصائـصهـ، وحل ما تيّر مارسته من إشكاليات، إنها تشترط الحصول على تعريف يكدد طبيعة هذا النشاط.

هذا يعني أن الموضوعات التي تناقَش في هذا الفـصل غايـة في

ولكن ما معنى أن يقوم المرء بتعريف العلم. قد نقول إنه يعنـي
أن نتوم بتحديد السُروط الضرورية التي يضمن اسـتينفاؤهـا القيــام بإنجازات توصف بأنها علمية، وقد نكتفي بالقول إنه يعني الإجابة عن السؤال "ما العلم؟". سوف نقارب الإجابة عن هــذا الـــؤال الأخير بطرح أسئلة أكثر بساطة.
إذا سئلنا "ما كــرة التــدم؟"، أي إذا طُلـب منــا تعريـفـ هــنه اللعبة، أترانا سوف نجيب بذكر أســ)ء بعـض اللاعبـين (التابيـب والعيساوي وغيرهم)، أم ترانا سوف نقوم بالإشارة إلى بعض فرق
 تشرف عليها ختلف الاتحادات الوطنية (الدوري الليبي والإماراتي

وما في حكمه|)
لا ريب أن لكل ذلك علاقة بكـرة التـــمه، لكــن لا شيء منـه يُعرّف هذه اللعبة. أحكام كاثلة تسري على الشعر. الشُعر لـيس أبـا الطيب التتبي ولا نزار قباني، ولا دواوين أحمد شو قي ولا الم أمسسيات عحمود درويش، بل شيء آخر يتعلق بكل ذلك وإن ظل غتتلفًا عنه. وعَامًا كا أن الشُعر ليس دواويـن تؤلـف، ولا شــعراء يلقـون قصائل في أمسيات شعرية، وعَامًا كها أن الدين ليس كتبّا مقدسة ولا
 علل)ء يقومون بالتجارب في غتبراتهم. العلم قبل كـل ذلـك نـــــاط يهارس (أو نشاط ينبخي أن يجارس) وفق قواعد محكمة.

 تحديدًا، يتعين أن نقول:

## العلم نشاط يمكن تميزه وظيفيًّ ومنهجيًّا

## Science is a functionally

## and methodically characterizable activity

هذا يعنى، من جلة ما يعني، أنه نشاط يمكن تعريفه بالاقتصار

 الأهداف.

لاحظ أن تلـك القابليـة لا تـصدف عـلـ كــل الأنـشطة التـي




 سلوكيات تارس وفق قواعد عددة.

يلزم عن ذلك أن المرء لا يكون جديرًا بأن يوصف بأنه عالم إلا

 ليس لنا أن نقول بوجود أهداف بعينها يلزم كل فـنـان الـسعي وراء


تحقيقها، أو أن هناك منـاهج أو أسـاليب بعينهـا في تحقيـت أهـداف يرتهن كون المرء فنانًا باتباعها.

يلزم أيضًا أنه لا سبيل لتعريف العلم إلا عقب تحديد أهـداف
النشاط العلمي وتبيان النهج الذي يتبناه العلم في تحقيقها. هذه على وجه الضبط هي أول خطوة يتوجب اتخاذهــا حــين نقـوم بتعريـف العلم.

من منحى آخر، يمكن توظيف قابلية النشاط العلمي للتميــز الوظيفي والمنهجي في تصنيف الملارسات التي يقوم بهـا العلــلـاء إلى سلوكيات عقانية وأخرى لاعقالانية.

السلوكيات العقلانية هي تلك التي تـستهدف غايـات العلـم وتوظف منهجه في تعقيقها، والسلوكيات اللاعقلانية هي تلك التي تستهدف غايات غريبة عن العلم، أو توظف وسائل لا يقرها نهجه.

 الأهداف. بكلملت أخرى، فإن الاختلالات التي تطرأ إبان مكارســة
 بوسائلها في السعي وراءها.

هكذا يمكن تسخير قابلية العلم للتمييز الوظيفي والمنهجي في تو جيه سلوكيات العلماء، ورصد أيــة انحرافــات قــد تطـر أ عليهـا
 التي تعارض نظريته إنما يسلك بطريقة ليست عقلانيــة لأن ســلو كه

هذا يعرقل تحقيق غايات العلم. وكذا شأن الذي يـستخدم مفـاهيم
 دومًا من استيعاب الــالات المخالفة. في المقابـل، فـإن العـالم الــذي
 يعرض له منظواهر إنا يسلك بطريقة عقلانية؛ لأن من شأن سلوكه هذا أن يسهـم في تحقيق أهداف العلم. على هكذا نحـي بتعريف العلم في تشكيل وعي علمي مكين.

في الوسع أيضًا توظيف قابلية العلم للتمييز الوظيفي والمنهجي



 التي تسم العلم إلى طبيعة أهدافه ونهجه في تحقيقها (1)

نخلص إلى أن العلم نشاط مقنن على نحو يمخــن مـن تقـويم


 الأنـلاق، الذين لا يعنون بالـسلوكيات التي تسود في المجتمع، بـل بتلك التي ينبغي أن تسود.
(1) سـوف نقوم بهذا في الفصل الــابع، في سـياق حديثنا عن خصائص التفكير العلمي.

غير أن هناك تعاريف تغفل كون العلم نشاطًا. ثمة من يُعرّف
 والتجريب" (تعريف قاموس وبستر الجـديد)، ومن يـرى أن العـلـــــم (إدراك يستحصل بواسطة دراسة لما علاقة بنوع من أنواع المعرفــةـ")
 (آراء وأفكار أو بجموعة من المعارف والمفاهيم المنظمة)"(2)

تقتصر هذه التعاريف على التعريف بنتاجات العلم وتقصر من

 النشاط. يتضح هذا خصوصَا في تعريف "كونانت" للعلــم، الـذي
 ومتواصلة، وهي نتاج لعمليـات الملاحظـة والتجريـب"|"(3) .لكـن العلم لِس بجرد نتاج، بل عملية تمارس وطريقة بعينها في التفكـــير،
 ما يجعلنا نقول إنه نشاط قابل للتمييز الوظيفي والمنهجي.
(1) قنديلجي، عامر، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومـات التقليديـة والإلكترونيـة، دار الـِـازردي العلميـة للنــنـر والنتوزيـع، عـعان، الأردن،

$$
\text { 2002م، ص } 33 .
$$

(2) يُجوب، وجيه، أصول البحـت العلمـي ومناهجـه، دار المنـاهج، عـمان، الأردن، 2007م، ص 13 . 13 مرل
 العلمي: النظرية والتطبيق، دار صـفاء للنـشُ والتوزيـع، عـمان، الأردن،

$$
\text { 2000م، صى } 13 \text { : }
$$

سوف نعرض في هـنا الفــصل إلى مفـاهيم وعلاقـات كثـــرة:
 الاستنباط، التقنتية، وعلاقتها بـالعلم، القـانون العلمـي، ودوره في في
 باستمرار مناط كل ذلك ومركز عوده.

يمكن دعم قابلية العلم للتمييز وظيفيًّا ومنهجيًا عـبر البرهنــة

 غايات غير علمية، لا يشكل مارسة للنشاط العلمي. فن الأساطير

 واستهدف تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن نفيسة) ليس علمّا وإن


 منهجه في تحقيق تلك الأهـدافـ، وأن العـالم لا يكـون عالَّــا إلا إذا سعى إلى تحقيق أهداف العلم واستخدم منهجه.

ولأن تلك القابلية تَصر بذاتها عن تعريف العلم ـ فثّمة أنشطة أخرى يمكن تمييزها على هذا النحو - يتو جب أن نضيف أن أن العلــم نشـاط معرفي، بمعنى أنه نــنـاط ينـتج معـارف . ولأنـه مـن شـروط



ولأن مفهوم المعرفة ليس واضحًا تَامّا، يتعين أن نعنى بتعريف هذا
المفهوم.
هكذا نخلص إلى أن تعريف العلم يتطلب القيام بثلاث مهام:

- تحديد أهداف العلم.
- تَديد منهجه.
- تعريف مفهوم المعرفة (وتديد علاقتها بالعلم) .

هذه إذن هي أول مكونات الوعي العلدي. سوف نبدأ بالمهمـة الأخيرة؛ كونها الأكثر أساسية ولأنها تحظى بأسبقية منطقية، ولعلها تكون الأقل صعوبة.

شروج المرأة
 المعاجم العربية، هو أن تكون على علم به، وأن تعلمه هو أن تعرفه.
 "know" والألفة معه، وكلمة " science" تـشير بــدورها إلى أيـة حالـة مـن حالات الإدراك المعرفي. غير أن تطور دلالات هاتين اللفظتــين - في

هاتين اللغتين - إنها يلز م بالتمييز بينه| ا(1) .
(1) يتساءل زكي نجيب عحمود دأليس عجبَا ألا تنــأ في اللغة الإنجليزية كلمـة تدل على العلم بمعناه المناص (أي كلمة "science) إلا في القرن المـاضي،

نصاغها من صاغها لأول مرة عام 1840 1م.

لكل منا معارفه، أو لنتل إن كلًا منا يـزعـم أنـه يعـرف أمــورًا
 يعرف أمورًا يزعم آخرون أنهم يعرفون نقائضهانـا

ولأنه يستحيل منطقيَّا أن يعرف شخص ما أمرَّا ويعـرف آخــر

 حسم مثل هذا التعارض عبر تحديد شُروط المعرفة.
نقر بداية أن المعرفة علاقة بـيـن ذات مدركــة وجملـة خبريـة (1)

 التعبير عن ص في شكل جملة تقريرية قادرة على همل قيمـة صـدفـية
 أنها حكر على الذوات القادرة على فعل الإدراك.
 المعنى المناص حتى اليوم، فكلمة "علم" وكلمة "عالم" بالمعنى اللذي يكد
 نجيب، "نحو فلسفة علمية"، مكتبة الأنجلو الصرية، القاهرة، 1980م، ص 119


 التمني، التعجب، الأمر، النهي،...) التي لا تصدق ولا تبطل .

قد يقول أحدنا أنه يعرف فلانان، رغم أن موضع معرفته ظاهريًّا






 منها مبتدأ لا خبر له.

للتعرف على دلالة هفهوم المعرفة، وتمييزها عـن العلــم، هــب شخصصًا زعم أنه يععرف أن النحاس موصل جيد للكهرباء. الــسؤال
 المعرفي؟ باختصار، ما استحقاقات الإنجــاز المعــرفي؟ الإجابــة عــن مئل هذا السؤال تكفي لتعريف المعرفة. يفترض بداية أن يعتقد المرء في صـدق مــا يـزعمه، واثقَــا منـه،
 أن النحاس موصل جيد للكهرباء، فإنه لا يعرف ما يزع مـم معرفتـه.
 . ضروري لمعرفته إياه (1)
(1) لا نريد من الاعتقاد هنا المعنى الذي يرد في سيـياق الحديث عـن المتقــدات
 النظر علا يتم إقراره أو الثقة فيه.
$\qquad$

غير أنه ليس شُرطًا كافيًا. قد يعتقد المرء في صحة أمـر مـا دون
 تدور حول الأرض، إلى أن جاء "كوبرنيكس" وصحع هذا المعتقد.


 النحاس بالفعل موصّلَا جيدًا للكهرباء، فلا أحد يعرف أنه كذلك. هذا يعني أن صدق القضية المزعـوم معرفتهـا شُرط ضـروري آخــر لمعرنتها ليست هناك تضية باطلة يعرفها أحد، فمجرد كونها باطلة شرط كافِ لمهل كل البشُر بها.
 لمعر فته إياه؛ ليست هنــاك معرفـة حــال عــدم تــوفر أي مـن هــنـين الشُرطين. غير أن هذين الشرطين ليسا كــافيين، فقــد يتـوفران دورن تحقت فعل المعرفة. قد أعتقد أن النحــاس موحـل جيـد للكهربـاء، ويتصادف بالفعل أنه كذلك، ويكون مـبرر اعتقـادي بـاطلاّ، كــأن
 العناصر الـناملة تختص بالقدرة على توصيل الكهرباء.

ثمة اعتقادات صادقة نعتقد في صدقها لأسباب خاطئة، وهــنا يعني أنها بجرد آراء تصادف صدقها اعتقد أزستاركوس قبل كـوبر نيكس بـآلاف الــسنين في أن الأرض تدور حول الشُمس، غير أن المسوغات التي طر حها كانت خاطئة.


لق كان يرى أن الشمس خلقت من لبب، وأن الأرض خلقت مـن

لا يدور حول الأدنى.

الاعتقاد الصادق إذن لا يشكل معرفة ما لم تكن هنالك شــواهد كافية تبرر صدقه. باختصار، الشُواهد الكافية شرط ضروري ثالث لـدوث فعل المعرفة.

للمعرفة وفق هذا التحليل شروط ثلائــة: الاعتقــــداد، وصـدق
 وهكذا يمكن تعريف المعرفة عبر إقرار أنها اعتقاد صادق مبرر

Knowledge is justifed true belief
قـد تـــير قــدرتنا في هــذه العجالــة عــلى الـــلاص إلى تعريـف
 يختلفون عبر العصور حول التعريف المناسب للمعرفة، ويثير من ثم

 أن هذه المسألة ليست بالبساطة التي عرضناها ونقها.

 والفلاسفة يختلفون في تحليلها، الأمر الذي يعني أن الاتفـاق عـلى

تلك الشُروط لا يضمن وجود تعريف واحد بجمع عليه للمعرفــة. مثال ذلك، ثمة من يرى أن الشواهد لا تكــون كافيـة إلا إذا كانــت
 كافية إلا إذا كانت عقلية (العقلانيون)، أو حدسية (الـدسيون).

هناك أيضًا ما يعرف بالنزعة النقدية (التي يعتبر إمانويل كانت مؤسسها) تقر أن المعرفة نتاج إعال ملكتي العقل والــدى، وتذهـب إلى أن المعر فة في غياب الحس جوفاءاء، وهي في غياب العقل عميـياء. فضانِ عن ذلك، هناك من يذهب إلى أن الشواهد البشرية لا تكــون كافية إطلاقًا (الشكاك أو اللاأدريون)، ومن أمثالمم بيرون وهيوم.






 الحشو ) بيد أننا سوف نغفل أمر تحليل هذه المفاهيم، لا لأن الألأهمية تعوزها؛ بل لأن الاختلاف حو لها لا يؤثر كثيرِا في فحوى ما ســوف نخلص إليه.

## مصادر المعرفة

هناك حاجة إلى نقاش مصـادر المعرفة البشُرية ووسـاثلها لأنــا

سوف نجادل بأنه يمكن اعتبار العلم مصدرًا معرفيًا بقدر ما يمكن اعتباره وسيلة من وسائل المعرفة. السؤال عن مصادر المعرفة سؤال
 وسائلها، فسؤال عن الكيفية التي تتم بها، أي سؤال عن أدواتها. المبرة الشخصية مصدر أساسي مـن مـصادر المعرفــة، فـنحن



 ويعرف أنه يعاني من ألم في أسنانه عبر إحساسه المباشر به. إنه لـيس
 الظروف العادية. وحين يعرض له موقف يستعصي عليه، فإنه يركن في أحيان كثيرة إلى درايته السابقة بمواقف مشابهة ويكاول توظيفهـا

في فهم ما يعرض له ${ }^{\text {(1) }}$
ورغم أن الخنبرة الشُخصية نافعـة في مواقـفـ عديـلـة إلا إلا أنـا
 أحيان كثيرة على الحدس والتخمين والمزاج الشخصي، وهي أدوات
(1) قنديلجي، عامر، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومـات التقليدية والإلكترونيـة، دار اليـازردي العلميـة للنــنـر والتوزيـع، عـانـ، الأردن،

$$
\text { 2002م، صى } 27 .
$$

الباب الثاني: دراسات ف الوعي العلمي

261
وأوضاع نفسية مشكوك في فعاليتها على المستوى المعــرفي (1). الحــال أن للاعتداد بهذا المصدر على علاته غخاطره ومحاذيره المعرفية لأنه لا لا
 عن ذلك، فإن من يكاول بالركون إلى خبراته الـُ الـخخصية تعلم مبادئ
 يصادف صعوبات كأداء بسبب افتقاره المنهج السليم في تعلمها ألما هذا لا يعني أن المبرة الشخصية تظل باستمرار مصدرًا معرفيتّا لا يعتد بـه، بقـــر مـا يعنـي ضرورة إخـضـاع أحكامهـا للاختـبـار
 المتمرس (الذي يمتلك خبرة نظرية واسعة) تظل خخزونّا تريًا يمّا يمكنه اللجوء إليه في اختيار المُماكل الجلديرة بالتقصي والفروض التي تعد

بحلها.


 السلطات المعرفية ثختلف باختلاف المعارف التي تنتجها. يُمة سلطة علمية، وأخرى دينية، وثالثة سياسية، ورابعة عشائرية، وهكذا. (1) عحجوب، وجيه، أصول البحـت العلمـي ومناهجـه، دار المـاهج، عـلن،

 والإعلان، مصراته، لييبا، 1997 1م، ص 44-45،


يفترض أن السلطة هـي الأدرى مـن غيرهــا بالمجــال المعــرفي المعني. إذا أردت أن تعرف عدد سكان بلد ما، فإنك لن تجد الوقت ولا الجهد ولا الموارد التي تكفل لك التحققَ منه شخصيًّا غير أنك
 وتحصل منه على ما تريد. هذا القسـمـ سلطة في هذا المجال. إذا أردت أن تعرف كيف يقسّـم الإرث على الأحفاد في حال وفــاة الأب قبـل البلد، أو أردت الدراية بمناسك الــــج والعمـرة، أو العلـم بكيفيـة تعظم شعائر الله، فإنك سوف تستشير أحد علماء الـلـدين. عـادةً مــا
 العلم به بالركون إلى خبراته الشخخصية. الاستناد إلى السلطة اسـتـناد إلى خبرات الآخرين. هكــنا يلجـأ المبتـدئ إلى المحـترفـ، والمتعبـد للفقيه، والطالب للمعلم، والأقل خبرة لمن هو أكثر خبرة.

في المجتمعات القبليـة، يقـوم شـــيخ القبيلـة بــدور الــسلطة في بالات مختلفـة، فهـو الــذي يكــــم المنازعـات، ويـصـدر الفتـاوى الدينية، ويعلن الحرب على القبائـل المجـاورة، بـل إنـه قـــ يـشـكل المصدر الأساسي لتفسير الظواهر الكونية والمـياتية الغامضة(1) .لغير أن هناك تطورات طرأت على النظام الـــلطوي العـشائري نتجـت

(1) تنديلجي، عامر، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليديـة والإلكترونيـة، دار اليـازردي العلميـة للنـــر والتوزيـع، عـلـان، الأردن،

$$
\text { 2002م، ص } 27 .
$$

الباب الثاني: دراسـات في الوعي العلمي

المجتمع الحديث شكل المؤسسات الاستشارية وبجالس الخبراء (1).
تصبح السلطة مصدرّا خطرّا من مصادر المعرفة حين تـسحب على غير بجال اختصاصها. يكدث هذا حين يؤخذ مثلَّا بـرأي العـالم
 بالركون إلى أقوال آلبرت أينستاين، وحين نعتد بـر أي الجمهـور في
 هابطة عن قيمتها الفنية بالإثـارة إلى حجم مبيعاتها. كل هــنا لــــوء إلى سلطات في غير جال سلطانها. الواقع أن فكرة تكليـف مـنـانـاهير بالإعلان عن سلع بعينها بغية الترويج لها إنها تقوم على استثلمار نزوع بشري شطر سحب السلطات على غير مجال اختـصاصها. ذلـك أن أن للمشاهير سلطة علِينا، في المجالات التي اشتهروا فيها، ونحن عـلـى استعداد لتقبل سحبها على بجـالات اسـتهلاكية لا تَـت لــسلطاتهم بصلة.

لنا إذن أن نركن إلي السلطة المعرفية في بجال اختصاصهاهو ولكن
 أنها سلطة. السطوة التي حظي بها الفكر أأرسـطي لقـرون عديــــة وعلى نحو حال دون إحداث تطور في بعض بجالات الفكر البثري إنها ترجع إلى إغفال إمكان أن تخطئ السلطة في أحكامها.
(1) عحجوب، وجيه، أصول البحـث العلمي ومناهجه، دار المنـاهج، عـان، الأردن، 2001م، ص 15.


وأخيرّا، فإن اقتصارنا عـلى ذكـر الـــبرة الشخـصـية والـــلطة بوصـفها مـصادر معرفيـة لا يعنـي بحــال أنهـا المـصـادر المعرفيـة الو حيدة، بل إن عرضنا لمذين المصدرين إنها يأتي في ســـيـات التـتيــلـ الذي يغني على الحصر

## وسائل المعرفة

أما في سياق الـــديث عـن وســائل المعرفــة، أي أدواتهـا التـي تتحقق بجا، فنقر بداية أن المحاولة والخطأ وسيلة معرفيـة، فهـي أداة من أدوات تكوين الـنبرات الشـخصية. هكذا يـتعلم الطفـل المـني عبر محاولة السير والحفاظ على توازنه، والإفادة من إخفاقه المتكــر في محاو لاته الأولى، وهكذا يتعرف اللرء بالمحاولة والخطأ على حلو الو الو
 أن هذا الأسلوب في التعلم، وإن ظل مثابرًا، يتـــــم بالعــــوائية ولا يكقت مقاصده إلا مصادفة(1)

أيضَا فإن الحس، والعقل، والو جدان ليست مصادر معرفية بل
(1) في المقابل، قد نقر أن المحاولة والـططألــــا وسيلة للمعرفة؛ لأننا لا نتعرف



 نصادف من معو قات، وهي دراية تُكن منها المحاولة والخطأ وتنتج عنها ونها،
قد تبرر اع-بَار المحاولة والحطأ وسيلة معرفية.

وسائل معرفية. مثال ذلك أن المرء لا يلجأ إلى عقله كي يستقي منـه
 معرفية وليس جهة تُستقى منها المعارف.
 نجهل. . الراهن أن معظم المعارف التي نكتسبها اسـتدلالوبة، بمعنـى
 استخلصت من مقدمات أخرى). هكذا يستدل الطبيب على المرض

 المعلومات، ويخلص القاضي إلى إدانة المتهم وفق ما يُبت لديـه مـن أدلة وقرائن.



 صيد الأسماك.

يبقى أن نؤكـد عـلى إمكــان أن يعتـبر العلـم مـصدرًا معرفيّا
ووسيلة معرفية في آنٍ واحد.
 الاستدلال، والمعني بالتميز بين الاستدلالاتات الصحيحة والاستدلالات

الفاسـدة.

إذا اعتبرنا العلم من حيث نتاجه، فهو مصدر للمعرفة. أمـا إذا
اعتبرناه من حيث نهجـه، فهـو وسـيلة يـتم عبرهـا الحـصول عــلى معارف. لكن هذا يعني أن الحديث عن النشاط العلمـي لا يكتمـل إلا بالحديث عن نظرياته وفروضه (التي تشكل نتاجناته وتجعل منــه

وعن منهجه وأساليبه (التـي تـشكل سـبله في الـــصول تلـك
النتاجات).

الاستنباط والاستقراء
هذه مناسبة للتمييز بين نـوعين مـن الاسـتدلال (الاسـتقرائي والاستنباطي) سوف نأتي على ذكرهما في معرض التمييز بين العلوم


 معارفنا عبر الـبرة النشخصية ولا باللجوء إلى السلطة، بـل نــستدل عليها اسـتدلالًا بـالركون إلى معـارف اسـتقيت عـبر أحــد هــنـين المصلرين. لعل هذا ما جعل البعض يعتقد أن الاسـتدلال مـصلر من مصادر المعرفة.
(1) Keynes, J.N., Formal Logic, p.1.

مقتبس من كتاب زكي نجيـب عحمـود، المنطـت الوضسعي، المـزـز الأول، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1961م، ص 10

لكنه ليس كذلك. إننا ذمرف عبر الاستدلال ولا نعـرف منـه،

 المخلدرات بقياسها على حرمة الحمـر، وأن عالم الفيزريـاء قــد يـستدل على بنية الذرة بقياسها على بنية المجموعة الشمسية.

ثمة نوعان من الاستدلال: استنباطي deductive واستـقرائي



 هويول "... نستدل في الاستنباط على المفرد مـن حقـائق عامـة؛ في حين أننا نستدل في الاستقراء من العام إلى المفرد"(1". غير أن معيـار التفرقة بين هذين النوعين من الاستدلال إنما يتعين أساسًا في قـدرة
 علِه (النتيجة)، ولا يتعلق بحـال بـصور القـضايا الــستدل بهـا أو عليها، بل إنه لا يتعلق حتى بوسـيلتنا في الـــصول عــلى مثـل هــنه المقدمات.

في البرهان الاسـتنباطي الـصحـيح، حــدق المقــدمات يـضمن ضـانًا مطلقًا صدق النتيجـة. بكلـلـات أخـرى، يـستحـيل أن تبطـل
(1) William Whewell, in The Philosophy of the Inductive Sciences (1840).

نتيجة البرهان الاستنباطي الصحيح حال صدق جميع مقدماته. غير أن ذلك مكنن في البرهان الاستقرائي. قوة الحجـة الاسـتـقرائية إنــا تُقاس بقدر الدعم الذي تقدمه المقدمات للنتيجة.

في الحجة الاستقر ائية القوية، صدت المـــدمات يُرجّح صـدت النتيجة إلى حد كبير (وإن ظل عاجزا عن ضهان صــدقها)، في حـين أن درجة الترجيح تكون أقل في حال الحجة الاستقرائية الـضعيفة. أمـا مـسألة كـون المقـدمات كليـة أو جزئيـة فـلا علاقــة لهـا بنــوع ع الاستدلال. الأمر المهم هو الضه|ن المقدم مـن قبـل المـــدمات عـــلى صدت النتيجة.

الأمثلة التالِية توضح هذه الأحكام. البرهان: عيسى عليه السلام رسول
 يتكـون مـن مقدمـة جزئيــة أو خاصــة (تتعلـت بفـرد واحــد) ويخلص إلى نتيجة كلية أو عامة (تتعلـت بمـجموعـة مـن الأفـراد)،
 في المقابل، فإن البرهان: كل الزمرد الذي سبت لنا فحصه أخضر اللون

إذن، الزمـردة التـي سـوف نقـوم بغـــصها بعــد قليـل
خضراء اللون،

269
برهان استقرائي، رغم انتقاله من حكم عام إلى حكم خـاص.
 صدق نتيجته، واقتصارها على ترجيح صدقها. أما في البرهانين: (1) الـيوانات تحرك فكّها الأسفل (2) معظم الـيو انات تحرك فكّها الأسفل

التمساح حيوان

إذن، يُرك التــــاح فكه الأسفل.
إذن، يحرك الفهد فكَه الأسفل
فيتضح أنـه إذا صـدقت مقـدمتا البرهـان (1) لـزم ضرورة أن
تصدق نتيجته(1). إذا كانت
كل الحيوانات تحرك فكها الأسفل، وكان الفهد حيوانتا، لزم أنه


 حيوان، لكنه لا يكرك فكه الأسفل.

أيضًا قد تكون للحجة الاستنباطية الصحيحة مقـدمات كليـة
ونتيجة كلية، كا في:

 يتم الاستدلال بالر كون إليها، والثانية هي ما يتم الاستدلال عليه النهـل الــادس: مامية العلم .

كل حيوان فان
كل إنسان حيوان

ولذا كل إنسان فان
وقد تكون مقدماتها ونتيجتها قضهايا خاصة، كا في:
إذا كان سقراط إنسان، فإن سقراط فان
سقراط إنسان

ولذا فإن سقراط فان
فضاُلا عن ذلك، لا مـدعاة لأن تـركن الحـجـة الاسـتقرائية إلى مقدمات خاصة، فقد تكون مقدماتبا قضايا كلية (أي عامة)، وكــنـا

حال نتيجتها، كما في:
كل الأبقار ثدييات ولها رئات.
كل الحيتان ثُدييات ولها رئات.
كل الكائنات البشُرية ثُديـات ولها رئات.

إذن، يِتمل أن لكل الثدييات رئات.
أيضًا، قد تكون نتيجة الحجة الاستقرائية قضية خاصة، كما في:

كان هتلر ديكتاتورَا كا كان مُتحجّر القلب.
كان ستالين ديكتاتوررًا كا كان متحجّر القلب.
فرانكو ديكتاتور.

لذا يتمل أن يكون فرانكو متحجّر القلب.
تبين هذه الأمثلة المخالفة أنه ليس من المناسب تعريف الـجـج

 المجة التي تشتق فيها نتائج عامة من تضايا خاصة.

 والنتائج. في الـجـة الاستنباطية يزعم قيام علافــة صـارمة أو آصرة

 النظر عن أي شيء آخر يمدث.

 لصدق نتيجتها، بل تقتصر على إقرار أنها تـنـكل بعض الديا الدعم لتلك النتيجة. لذا يستحيل أن تكون المجج الاستـقرائية "صـحيحة" أو



الاستنباطية. وبطبيعة الحال، قــد يـتم تقـويم الـمجـج الاسـتقرائية بوصفها أفضل أو أسوأ، وفق درجة دعم مقـدماتاتها لنتائجهـا. كلــلـا
 مناقب الحجة الاسـتقرائية. غــير أن تلـك الأرجحيـة، حتـى حــال

صدق المقدمات، تقصر عن ضم|ن التيقن (1)
هناك أيضًا معتقد شائع لكنه خاطئ مفاده أن الاستقراء حـسي بطبيعته، بمعنـى أن المـس وسـيلة الدرايـة بمقدماتـه، في حــين أن الاستنباط عقلي، بمعنى أن الحقل وســيلة الدرايـة بمقدماتـهـ . مــرة


 استقرائية لا تركن مقدماتها إلى أية معطيات حـسية، وئمـة بـراهـين استنباطية تعول على مثل هذه المعطيات. الأمثلة التالية توضح هــنا

بعض الأشكال الهندسية مثلثة الأضلاع
بعض الأشكال مثلثة الأضلاع متساوية الزوايا

بعض الأشكال الهندسية متساوية الزوايا
(1) Copi, Irving, and Carl Cohen, Logic, MacMillan Publishing Company, 1994, p. 59.

هذا بر هان استقرائي، رغــم أن درايتنــا بــــدق المقـدمات قــد
 أخرى، فإن البرهان
الأسل الثديـك حيوات آكلة لـو

الأسماك آكلة لحوم
برهان استنباطي، رغم أن درايتنا بمقدماته قد تركن إلى وسائل

إن علاقة الاستنباط بالعقل ليست وئيقة إلى المد الذي يمـسبه كثيرون، وكــنا شُــأن عالاقـة الاســتقراء بـالـس . باختـصـار، فـإن الارتبـاط هنـاعــارض، ولا يتعلـق بطبيعـة هــنـين النـوعين مـن الاستدلال. ولعل ربط البعض بين الاسـتقراء والمـس مـن جهـة،

 والعقل كذلك. لكن السبب لا يرجع إلى ذلك بل إلى كوننا نوظــف الاستقراء والاستنباط في الحصول على معارف.

عـلى ذلـك، لا تعـول العلــوم الـــكلية (الرياضــيات ومـا في
 ما تتطور من المحسوسات إلى المجردات وأن المعرفة الرياضية رغــم

أنها تبدو تجريدية قد تطورت على هذا النحو، إلا أن ذلـك لا يعنـي

 ضرورة، طالما افترض صدق ما استدل به من مقدمات.

أما في العلوم الطبيعيـة والإنـسانية، فــإن الأحكــام التـي يـتم استخخلاصهها ظنية، تقوى وتضـعف بقــر قـوة وضـعف الـشواهد المستدل بهـا عليهـا. هـذا يعنـي أن هـذه العلـو م تـركـن أساسَــا إلى استدلالات استقرائية. على ذلك، فـإن الاسـتدلالات الاسـتنباطية
 الفروض التي يتوجب التحقق منها، وني توظيف القوانين العلميـة في تفسير ظواهر بعينها.

لاحظ أنه إذا كان البرهان الالاستنباطي صـحيحا، فـإن إضـانـة


 العلمي" و (اقضايا عالمية)، وأن أحد أصدقائك اتصل بر بك كي ينبئك بنتائج هاتين المادتين. حين يقول لـك إن بـيــع الــنـين اشــتر كوا في
 استدللت على النحو التالي:
 المطبوعات، الكويت، 1977 م، ص 21. الباب الكانٍ: دراسات فِ الوعي العلمي

كل طلبة مادة المهارات البحث العلمي" نجحوا أنا أحلد طلاب هذه المادة

إذن، أنا نجحت فيها.
هبه أخاف أن لديه معلومات أخرى تتعلق بجذه المادة ـ يتــضح أنه مهها كانت طبيعـة هــذه المعلومـات، فإنهـا لـن تـؤُثر في كونـك
 في صحة ذلك البرهان.

في المقابل، افترض أنه قال لك أيضَا إن \% 90 من طلاب مادة "قضايا عالية") نجحوا.

البرهان التالي:
 أنا أحد طلاب هذه المادة

إذن، أنا نجحت فيها،
برهان استقرائي قوي، بمعنى أن مقدمتيه لا تضمنان نتيجتـهـ، لكنها تر جحان إلى حد كبير صدقها. هبه أضاف أن لديه معلومات أخرى تتعلق بجه المادة. بـ"ين أن هذه المعلومات قد تؤئر في مــدى




مادة (قضايا عالمية|"، فإن ثقتك في النتيجة التي كنت خلصت إليها
 في مادة "مهارات البحث العلمي" نجحووا في مادة لاقـضايا عالميـة|"، فإن ثقتك في برهانك السابق سوف تتزعزع.

وكمثال آخر، اعتبر الـهجة الاستقرائية التالية: معظم محامي الشُركات محافظون. باربرا شين عحامية إحدى الشُركات.

لذا، يحتمل أن تكون باربرا شـين محافظة.
هذه حجة استقرائية جيدة تَامًا؛ مقدمتها الأولى صــادقة، وإذا صدقت مقدمتها الثانية، فإن صدق نتيجتها أرجع من بطلانها. لكن إضافة مقدمات جديدة إلى تينك المقدمتين قد يتتج حجة أضعف ألو أو أقوى بكثير (حيث يتوتـفـ الأمـر عـلى المقـدمات المـضافة). هبنـا

أخفنا المقدمة:
باربرا شين موظفة في اتحاد الليبراليات المدنية الأمريكية.

> كحا أخفنا المقدمة (الصـادقة):

معظم موظفي اتحاد الليبراليات المدنية الأمريكيـة ليـسوا عحافظين.

لن تبدو التتيجة [باربرا شين محافظة] عتملة جدًّا؛ لقد ضعفت

المحجة الاستقرائية الأصـلية بـسبب ذكـر هــذه المعلومـة الإضــافية
المتعلقة بباربرا شين. الراهن أنه حال تغيير المقدمة الأخيرة إلى تضية

## لا موظف في اتحاد الليبراليات المدنية الأمريكية محافظ.

سوف يلزم نقيض النتيجة استنباطيًّا، أي على نحو صحيح، من فئة المقدمات التي تم إقرارها.

من جهة أخرى، إذا قمنـا بإضــافة المقـدمتين التـاليتين إلى فيـــة المقدمات الأصلية، عوضّا عن تلك التي سبق لنا إضافتها:

عملت بربارا شـــين في بجلـــ الـوزراء في عهــد الــرئيس رونالد ريجان.

عملت بربارا شين لفترة طويلـة موظفـة في جمعيـة هملـة البنادق القومية.

سوف تلـزم النتيجــة الأصـلية عـن هــذه الفئـة الموسّعة مـن المقدمات وفق أرجحية أكبر من تلك

التي تلزم وفقهاعن الفئة الأصلية(1)
في السياق الذي نتحدث فيه، تتعين أهمية هذه الفروق في كونها تفسر بعض خصائص المنهج العلمي. في العلوم الشكلية، إذا تسنى
(1) Copi, Irving, and Carl Cohen, Logic, MacMillan Publishing Company, 1994, p. 60.


إثبات أية مبرهنة، فإن إضافة أية مسلل|ت أو تعاريف أو مصادرات
 والإنسانية، التي تعول كثيرِا على الاستقراء، فإن ثقتنــا في الفـروض التي نخلص إليها، وفق ما توفر لدينا من شـواهـد، قـد تـتـأثر حــال الخصول على معلومات جديدة.

تمة فروق أخرى تميـز بـين البراهـين الاسـتنباطية والبراهــين الاسـتقرائية، لكنــا ســوف نقتـصر عــلى إـــرار أن نتيجــة البرهـان


 (القفزة الاستقرائية) التي تجعل العلوم الطبيعيـة والإنـسانية ظنيـة
 مستحيل، وعتمم علينا ومن ثـم التضحية بأحدهما العـا العلوم الــشكلية

 جليدة لم يسبق لما افتراضهها.

يتعين أن نتته إلى أن صدق مقدمات البرهان أو بطلانها، وكذا
 الحالة التي تكون فيها مقـدمات البرهـان صــادقة ونتيجتـه باطللة، حيث يكون فيهـا برهانــا فاســدَا ضرورة. الأمثلــة التاليــة، وكلهـا
 ونتيجته غختلف توليفات القيم الصدقية:

أولًا، لا تــتـتمل بعـض الـجـج الــصحيحة إلا عــلى تـضايا
صادقة، ومنال ذلك:
لكل الثديات رئات
كل الميتان ثديسات

لذا، لكل الميتان رئات.
ثانِّا، قَد تكون كل قضايا المحجة باطلة وتظل صحيحة، كا في: لكل المخلوقات ذات العشر أرجل أجنحة
لكل العناكب عشر أرجل

لذا، لكل العناكب أجنحة.
غير أنه قد تكون جميع مقدمات الـحجة ونتيجتها صادقة وتظـل حجة فاسدة، كا في:
لو كنت أملك كل الذهب المو جود في العالم، لكنت ثريّا لا أملك كل الذهب الموجود في العالم
ولذا فإنتي لست ثريًّا.

رابععـا، قــد تكــون الحجــة ذات المقـدمات الباطلــة والنتيجــة
الصادقة صـحيحة وتــد تكــون فاســدة. التـالي منــال عـلى المجــة الصحيحة ذات المقدمات الباطلة والنتيجة الصادقة:
كل كل الأسماك ثلديـان أسماك

## ولذا كل الميتان نديـات.

أما التـلي فمتــال عـلى حجـة صـحيحة ذات مقـدمات باطلـة
ونتيجة صادقة:
كل الثديات ذوات أجنحة
كل الميتان ذوات أجنحة

لذا كل الميتان ندييات.
وأيضًا، 'تمة حجج فاسدة تبطـل مـــدماتها ونتائجهـا، ومـــال
زلك:
كل الثدييات ذوات أجنحة
كل الميتان ذوات أجنحة

لذا كل الثديِات حيتان(1).
وأخيرّا، نشير إلى أنه لئن كان البرهان الـصحيح ذو المـــدمات
الصـادة (الذي يوصف بأنه سليم) أفضل مـن البرهــنـان الـصحيح
(1) lbid., p. 61-63.

المــشكوك في صــدق مقدماتـه، وكــنا الــــأن نــسبةَ إلى البرهــان الاستقرائي القوي، فإن عناية المناطقة إنا تقتصر على مسـألة مــدى ضمان المقدمات، بصرف النظر عن صدقهها، للنتيجة، أكانت صادقة

 اختصاصه. لكن ذلك لا يقلل بحال مـن قيمـة المنطـقـ. إذا اتـغـح باستخخدام أساليب منطقية صرفة أن البرهان صحاصيح، فإنه لا يبقـى

 الأغاليط التي قد ترتكب إبان تطبيق نهجه.

## علاقة الهلم بـالمرأة

 آنن. إذا اعتبرنا العلم من حيث نتاجه، فهو مصدر للمعرفة. أمـا إذا اعتبرناه من حيث نهجـه، فهـو وســيلة يـتم عبرهــا الحـصول ععـلى معارف. ولكن دعونا نتأكد أصهُّا من أن العلم مصـدر يعتد بـه مـن
 في تحليل مفهوم المعرفة.

يفترض أنه إذا كان العلمم نـــاطًا معر فيًا، فإنه يستوفي بطريقة أو
 الكافية). غير أن هذا و وحده لا يكفي. ذلك أن العلم نـشاط معـرفي



العلـم يـستهدف غايـات معرفيـة بعينهـا، ويطبـق في تحقيـق تـلـك



 وأخرى غير علمية، وهذا ما يستدعي قيام معيار للتمييز بينه| ا(1) . ثـمة إذن شروط أخرى يتوجب استيفاؤها حال مارسـة العلـم تنضاف إلى الشُروط التي يتوجــبـ اســتيفاؤها مـن قـــل كــل فعـلـ
 متعلقة بأهداف العلم ومنهجه في تحقيقها، وذلك بحسبان انـيان أن العلم نشاط قابل للتمييز الوظيفي والمنهجي. وفق هذا، لنا أن نقر مبــدئيًا أن العلم نشاط معرفي يـستهدف تحقيـق غايـات بعينهـا ويطبــق في تحقيقها منهجُا محددا.

غير أن العلم لا يستوفي في حقيقة الأمـر كــل شروط المعرفـة،
 المنهج العلمي حقائق مطلقة، فثمة عنصر احتحالي ظني ينطوي عليه العلم (الطبيعي والإنساني خصوصَا) (2) كفيل بذاتـه بالتـشكيك في في
(1) دويدري، رجاء، البحث العلمي: أساسياته النظرية ومارسته العلمية، دار الفكر المعاصر، دمشّق، 2000م، صر 24.
 الكون، دار الساقي، لندن، 2001م، ص 29. الباب الثاني: دراسات في الوعي العلي

قدرة العلم على تشكيل معــارف. المعرفـــة لا تكــون إلا حـال تـوفّر شواهد كافية تضمن صدق ما تزعم معرفته.

لتبيان ذلك، اعتبر المثال التـلـي: إذا كانـتـت نـسبة النـاجحين في مادة (امهارات البحث العلمي" \%99، وكنت أحد الطلبة المشتركين
 أن الثـناهد المتوفر لديك قوي إلى حد يكاد يكعله كافياً هـا هذا يعني أن أن


 النظريات، وهذا بالضبط ما يفسر التغيرات التي تطرأ باستمرار على النظريات العلمية.

نحن ملز مون إذن بالتحفظ على إقرار أن العلم نــنـاط معـرفي.



 حيثيات المنهج العلمي، وهذا يبرر بذاته العناية التي أوليناها لمفهوم

المعرفة.

## أهداف العلد


الأهداف التي يـسعى إلى تحقيقهـا و لأن العلـم نـشاط معـرفي (أو


يسعى إلى أن يكون كذلك)، يتوجـب أن تكـون أهدافـه الأساسـية
معرفية.
لنا إذن أن نتساءل: ما الغايات التي يسعى العلم إلى تحقيقهـ؟ وكا رأينا، فإن الإجابة عن هذا السؤال مهمة لتمييز المعرفة العلمية

عن المعرفة غير العلمية.
تمة هدفان أساسيان متفق عليه| من قبل معظم فلاسفة العلم، وثمة هدف ثالث يشُكل موضع اختلاف. التفـسير explanation هو الغاية الأولى لأي نـشاط علمـي. المــصود هنــا هــو تعليـل مــا نصادف من ظواهر، أكانت طبيعـة أم إنــانية. هكـذا يقـر ألكــس روزنبرج أن "العلم، كسائر الأنشطة البشُرية، استجابة الحـة الماجة البسُر
 يمكن أن تكون منافسة له، أنشطة من قبيل ... الأسـطورة أو حتى


موضوعية تفوق في جوانب نقدرها تلك البدائل " (1) .
وعلى نحو ماثل، يقر كارل همبل "أن تفسِر ظواهر عالم خبراتنا
 السؤال "ماذا") ـ هدف كل بحث عقلاني. وعلى وجــه الـــصوصى،
(1) Rosenberg, Alex, Philosophy of Science: a contemporary introduction Routledge, London, 2002, p. 47.

فإن البحث العلمي، في غتلف فروعه، يماول تجـاوز مجـرد وصـف موضوعاته بطرح تفسير للظواهر التي يتقصاهاه. .

يوضح "روزنبرج" عملية التغسير التي يقوم بها العلماء بالمثـال التالي. هبنا أردنا معرفة علة كون السم) تبدو من على سطع الأرض زرقاء اللون (يفترض أن سـله المريخ تبـدو محمـرة). لتفـسير ذلـك نحتاج إلى معلومات عن الظروف المصاحبة كا نحتاج إلى تانون أو
 الأرض مكوّن أسانُا من جزييــات النتروجـين والأكـسجين. ثـمــة قانون يقر أن جزيئات الغاز تشتتت الضوء المسلط عليها وفق معادلة
 جزيئات الغاز يتو فف عـلى (معامـل تـشتته"). بحـسبان أن الطـول
 وباعتبار أن الضوء الموجي لأي ضوء آخر أطول من ذلك (الطـول الموجي للضوء الأحمر مثنّ هو 640 جزء من البليون من المتر)، فإن معامل تشُتت الضوء الأزرق يفوق معامل تشتـت أي خـوء آخــر.
 أزرق شطر الأرض أكثر من تستيتها للألـوان الأخــرى، وهــنا مــا يجعل الغلاف يبدو أزرق اللون(1)
(1) Rosenberg, Alex, Philosophy of Science: a contemporary introduction Routledge, London, 2002, p. 42.


قد يكون مثال همبل أكثر وضوحا. يغمر ترمومتر زيبقي في ماء ساخن، فينخفض لوهلة مـستوى عمـود الزئبـق فيـه، تـــم يرتفـع تفسير ذلك هو أن تأثير ارتفاع درجة الـلرارة يقتصر في البداية عـلى
 الموجود فيه، ما يسبب انتخفاضَا في مـستوى الزئبـقَ ومـا وما إن يـؤثر ارتفاع الحـرارة، عبر التوصيل الحــراري، في الزئبـق حتـى يـسُّع في
 ينتج ارتفاع في مستوى الزئبق.

تتضمن مثل هذه التفسِرات نوعين من القضايا، يـشير أوهـم|
إلى ظروف مصاحبة أو ابتدائية initial conditions لو حظت قبـل أو أثناء الظاهرة المراد تفسيرها (في المثال الأول حقيقـة أن الغـلاف الموي في الأرض مكوّن مـن جزيئـات النيتروجـين والأكـستين، وفي المثال الثاني حقيقة أن الترمومتر يتكون من أنبوبة زجاجيـة بهـا
 عن قوانين عامـة general laws (تـانون تــشتـت الـضضوء، وقــانون الطــول المـوجي للـفوء الأزرق في المثـال الأول، قــانون التمــدد المراري لكل من الزئبق والز جاج، والقوانين الماصة بمعامل تـــد كل منها في المثال الثاني).

من هذا التحلِل، يِلص همبـل إلى أن الـسؤال پلــاذا حـدثت الظاهرة س؟" إنلا يعني "وفق أية ظـروف مـصـاحبة، وبفـضل أيــة

قوانين عامة، حدئت الظاهرة س؟؟"(1)، أيضَا فإنـه يـشـير إلى أنـه في حالة تفـسير القــوانين، لا حاجـة إلى ذكـر أيـة ظـروف مــصاحبة. نستطيع مثنّ تفسير انتشار الضوء وفق قــانون الانكــسار، وتفـسير هذا القانون باللجوء إلى قانون تَوج الضوء، كا يمكننا تفسير قانون جـالليليو الـــاص بـسقوط الأجــسام القريبـة مـن سـطع الأرض باشتقاقه من قوانين أكتر عمومية، مئـل: قـــنون نيــوتن في الحركــة، وقانون الجاذبية.

الغاية الثانية من غايـات العلـم هـي التنــؤ prediction، أي توقع ما ير جحح وقوعه من ظــواهر في الــــتقبل اســتنادا عـلى تـوفر ظروف بعينها. ثمة من يـرى أن هنــاك عالاقـة وثيقـة بــين التفـسـر والتنبؤ. إذا كان تفسير أية ظاهرة يعني تحديــد التــوانين والظـروف المصاحبة التي حتمت حدونها، فإننا حين نتمكن من الدرايـة بهـنه القوانين، والعلم بتوفر ظروف مشابهة، سـوف نـتمكن مـن التنــؤ بحدوث الظاهرة المعنية. باختصار، القدرة على تفسير أية ظاهرة إنما تضـمن القدرة على التنبؤ بها. وعلى حد تعبـير همبـل، التفـــير تنــؤ بظاهرة حدثتت، والتنبؤ تفسير لظاهرة لم تحدث، ما يعني أن الفـرق



الحصادي، دار النهضة العربية، بيروت، 1997 19، ص 35.





 بوصفه| غايتين منفصلتين.
 بمستقبلها، إلا عبر قوانين علمية يتم التحقق منها تجريبيًا، إنا تؤكد الدور الرئيس الذي تقوم به القوانين في تشكيل طبيعة العلم. ثمة من يشكك في قـــدرة العلـوم الإنـــانية والاجتـاعيـة عـلـلـ



 مناهج خاصة تناسب إمكانات العلوم الإنسانية.
(1) Hempel, C.,"The Function of General Laws in History", in: Readings in the Philosophy of Social Science, Martin, M. \& Lee Mclntyre (eds), MIT Press; Cambridge, 11994, p. 45.

هنالك أيضّا خصوصيات تميز فعل التنبؤ في هذه العلـوم. حـين يتنبأ العالم الفيزيائي بظاهرة طبيعية ما، فإن فيامه بالتنبؤ بها لا يــؤثر الـر في حدوث الظاهرة نفسها. بكلمات أخرى، فإن فعل التنبؤ مـستقل كلية عن الحدث المتنبأ به.

شيء مغاير قد يكدث في حالة الظواهر الإنسانية. قد يتنبأ علماء
 ضئيلة خلال عدة أسابيع، فيتهافت الناس على شُرائه ائه بعد سـاعهـم هجذا التنبؤ، ويرتفع سعره أضعاف ما توقع الاقتصاديون. على ذلك، ثمة من ينكر مسألة تعقد الظواهر البـُرية، ويقر أن الظــواهر التـي تدرسها الإنسانيات ليست بأي حال أعقد من تلـك التي تدرســهـا العلوم البيولوجية والفيزيائية"1)

أيضضا ثـمة من ينكر أن يكون التفسير (أْ التنبؤ) غايـة أساسـية من غايات العلم. لقد جادل توماس كون، في كتابـه الـشههير (ابنـيـة
 يمر بها العلم في التخصص المعني. هناك أساسَا ثــلات مراحــلــ، أو أو ثلاثة أنواع من الأنشطة العلميـة: العلـم المبكـر، والعلــم الــسوي، والعلم الثوري.

تتسم مرحلة العلم المبكر بغياب أية معايير ملزمة لملمسي هــنا
(1) Nagel, E., The Structure of Science, Hackett Publishing Co., Cambridge, 1997, p. 505.

النشاط. تـمة نظريات وفروض تقترح تَــوم بوظـائف مـن القبيـل الذي تحدثنا عنه (التفسير والتنبؤ)، كا تو جد مد مدارس متنافـية ترو

 والاستعاضة عنها بفروض أكثر اتساقًا مع الوقائع. باختـصار فـإِن


 مبتسر (غير ناضج) إلى حد يجعل المرء يتردد في وصفه بالعلم.
في مرحلة العلم السوي، ثمة بارادايم (نظرية شـــمولية) يلتـزم . الأحاجي، وتوكل لمارسي هذا النـشاط مهمــة حلهـا
 القدرة على حلها (فهذا ما يعنيه توماس كــون بالأحـاجي). الغايـة
 النظرية، بل الحفاظ على النظرية في وجه أية وقائع مناوئة. إذا حدث أن واجه العالم وقائع بدا أنها تثبت بطــلان النظريـة،
 بتعديلات طفيفة في النظرية كي تتمكن من استيعابها، فإن فـــل في في ذلك فعليه طمس هذه الوقائع أو اعتبارها غير متعلقة بالِّ بالنظرية، إلى


مشكلة لا يصم النظرية بقلر ما يـــمـ مـن أخفــق في إيبـاد حلهـا. وعلى حد تعبير كون، فإن العالم الذي يتهم النظرية حال إخفاقـه في حل أحاجيها أشبه ما يكون بالنجار الذي يلعن أدواته حـال فــنـاله
في إصـلاح ما توجّب عليه إصـلاحه.

أما في المرحلة الأخيرة من دورة حـياة العلم، فتأزف حين يشعر
 مر حلة العلم الثوري التي تحين عقب حدوث أز أزمة تعصف بالمجال المّال
 عليها من تعديلات، وئمة حاجة إلى إحداث ثورة تقلب المـوازين، وتتتج بارادايم جديدة تطيح بالسابقة وتحل بديَّل عنهـا (1) . بيـد أن أن

 أسلافهم، فمحرّرو الأمس عادةً ما يصبحون طغاة اليوم. يعاني التصور الـذي يطر حـه كــون للعلـم مـن بعـض أو جـهـ

 (من قبيل الحفاظ على نظرياتهم رغم عثّورهم على أدلــة مناويــة) لا يعني أن العلم يستهدف تلك الغايات، بقدر ما يعنـي أنهـم ليـسوا
(1) Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientifc Revolutions, 3rd edn Chicago, University of Chicago Press. , 1972, pp. 6-7, 1315.

جديرين بلقب العللمه. وكها أسلفنا، فإن إقرار أن العلــم يـستهدف غايات بعينها يتخذ حبغة معيارية، بمعنـى أنـه يلـزم كــل مــارسي العلم باستهداف تلك الغايات، وإلا اعتبر سلوكهم لاعقلانيّا (1).

## العلم واالتقنية،(2)

التحكم في البيئة، بغية السيطرة على مقـدراتها، هـدف ثالــث، وفـق رأي كثــيرين مـن علـلماء المنـاهج . الــال أن بعـضهـهم يقــر أن
 يكاول تفسير ما يعرض له البشُر من ظواهر والتنبؤ بمــستقبلها كـي يتسنى له إنتاج وسائل تتنية تعينهم على جعل حياتهم في العالم الذي


 نظري والآخر عملي، يتوجب عدم الفـعل بيـنها؛ لأنهـا وجهـانـان متهايزان لعملة واحدة.

هناك أيضًا من يؤكد أهمية التحكـم في البيئة عـبر جعلـه معيـار رتب العلوم ودرجة تطورها. وفق هذا التصور، تتهايز العلوم وفــق



 التاسع من هذا الكتاب.

درجة تحقيقها لغايات العلم. العلوم الأقل مرتبة هي تلك التي تعنع بالوصف، تليها تلك التي تنجح في تفسير ما تتناول من ظواهر الـو ـ أما العلوم الأعلى مرتبة فهي تلك التي لا تقتصر على الوصف والتِ التفسير بل تذهب إلى حد توظيف نظرياتها في السيطرة على البيئة والـتحكم
 وفق ملى تَقيقها لتلك الغايات، بحيث تكون العلوم التي تـصف وتفسر وتتحكم العلوم الأكثر تطورًا.

من شأن مئل هذه التصورات أن تقيم علاقة وئيقة بين التقنيـة والعلم، كما أنها تفسر إلى حد كبير التبجيل الذي يِظى بـه العلـلـاء، باعتبارهم هصلر ما يستحدث من تقنيات تعين على تيسير وســائل العيش (1) غير أن ذلك التصور يواجه صـعوبات تـستو جب عنــد البعض العدول عن إدراج التحكم في البيئة ضمن أهداف العلم. يجادل البعض بأن تـضمين الـتحكم في البيئـة ضــمن أهــداف العلم يشتمل على خلط بين التقنية والعلم. يمكن التمييز بين هذين
 " حيث يملأ الفـراغ هنــا بقـضية تتعلـق بـالواقع قــد تصدق أو تبطل، وإن توجب أن تكون في حوزتنا أدلة مناسـبة عـلى صدقها. هكذا نعرف بالعلم أن الكربون يختص بتخاصـية الامتـزاز
(1) عبد القادر، ماهر، وسحمد مهران رشُوان، أساليب البحث العلمي، مذكرة جامعية، منشورات جامعة الإمارات الكربية التحدة، 1995 م، ص 42.

(القدرة على امتـصاص الـروائح المجـاورة) وأن شــدة الإحـساس تتناسب مع لوغاريتم المثير، وأن قوة تجـاذب أي جـسمين تـساوري حاصل ضرب كتلتيها في مربع المسافة الفاصلة بينها. هذا يعني ألما أن العلم ينتج قضايا (فروض أو نظريات)، أي كيانات لغوية توظـف أساسًا في تحقيت مهمتي التفسير والتنبؤ .
"know how ..." في المقابل، فإنتا بالتقنية "نعرف كيـفـف ."
 حَقيقها استخدام أدوات وأجهزة خاصة. مثــال ذلـكـ أنتـا بالتقنـــة نعرف كيف نصل إلى كوكب المـريخ، وكيـف نتحـصن مـن بعـض الأمراض والأويئة، وكيف نصنع قنابل نووية. نتاجات التقنيـة إذن ليست قـضايا بـل أجهـزة ومعـدات قـد تـسخر في تحقيـت بختلـف المقاصد، و قد تكون بعض هذه المقاصد أخلاقية، وقد تكون خلاف ذلك.

بالملط بين هذين النـناطين يتسنى للبعض اتهـام العلــم بكــل
 دمار، وانتهاءً بكونها علة ما يستشرى في بجتمعاتنا من تردًّ أخلاقي. صحـيح أن التقنية تعول على العلـم في اسـتحدات وسا وسـائلها، لكـن

 وليس بمقدور المرء أن يعترض على عالم اقتصر على تفسير ما يدرس من ظواهر بقوله إنه لم يمقق إحدى غايات الح العلم.

أما التقنيون، الــذين قــد يـسـخرهـم الــساسة في تحقيــق مــآرب
 بقو لمم إن قيمة العلم لا تكمـن في تطبيقاته العملية بقـــر مــا تـتمــــل أساسًا في كونه يطلب لذاته بوصفه نوعًا من المعرفة الخلالصة، بمعنى
 (العلم يهدف إلى تشييد عالم رمزي مشُابه لعالم الخبرة الحقيقي" دون أن يشير إلى أهمية توظيفه في تسخير البيئة في خدمة الإنسان، بل إنـه يذهب إلى حد إنكار تلك الوظيفة النفعية(1).

 يكون الشخص نفسه الذي يكلف بتحقيق مقاصد تقنية، و الثاني هو أن العلم) أنفسهم هم أول من يتباهى بالتطبيقات النافعة النابمة عن (2)

وفق هذا، يِلص البعض إلى أن الـتحكـم في البيئـة، بالــــيطرة

 نسخر التوظيف الإيجابي للعلم (عبر استحداث تقنيات تعــين عـلى جعل العالم مكانًا أفضل للعيش) في تعزيز قيمة العلم. فكـــا ســوف

$$
\text { (1) الصصدر السابق، ص } 40 .
$$


القاهرة، 1946م، ص 40-41.

نبين في الفـصل التـلي، يمكـن اعتبـار العلـم في هـذا الـــياقي أداة
 اتفق أن وظفت بشكل سلبي، فإن ذلك لا ينقص من قيمتها شينًا. فضهُ عن ذلك، فإن عمليات التحكم والضبط التـي يلرسـهـا العلم ويستهدف منها تحقيق مقاصد عملية قد لا تستدعي توظيـف أية تقنيات مشكوك في نبل مقاصدها، نقد يستهدف علـلـاء الـنفس
 وتقديم يد العون لمن يعاني من مثل هذه الضغغوطات النفسية المؤلمة، بل إن الباعث على دراستهم مثل هذه العوامل قد يتعين في رغبـتهـم في علاج من يعاني منها. وعلى أي حال، لن نتخذ موقفَا حاسـًا مـن هذه المسألة، بل سوف نجد فيها بجالًا لإعال مهارات التفات التفير الناقد

عند القرّاء.
ثمة مواقف أخرى تتخذ من التقنية وأساليبها سوف أثــير إلى
 بداية أقر بوجه عام أن إخفاق الأدوات في تي تأدية وظائفها قد يرجـع
 الأدوات نفسها. بيد أن إخفاقها في تحقيق ما يصبو مستخلدموها إلى إلى
 يتعين الخللل في توقعـات تؤسـس عــلى تقـديرات يعتورهــا الحـطـل لقدرات الأدوات المعنية، وحين يِدل في سيوق كهيذا أن يلقي المرء
الباب الكّانِ: دراسـانت في الوعي العلمي .

باللائمة على الأدوات نفسهها، فإن حاله سـوف يكون شــبيهًا بحـال نجار أخرق يلعن أدواته.
 استخدامها وقد تخفق في تحقيت وظائفها لقصور تعاني منه أو بسبب فشّلها في إرضاء تطلعات مستخدميها. ولكن، في حين يظل تفضيل استخدام أداة تقليدية أو حديثة على أخرى خيارّا مفتو حَا، فإن خيار
 التقنية فجوة تفغر فاها ليس بمقدور الإنسان المعاصر تخطيها، كونها كالاغتراب والقلق شُرطــا مـن أشراط الموقـف الإنـساني الــراهنـ



نعجل من مصـارعنا.
ثمة من يشكك في استخدام التقنية أسلوبًا في إيـصال المعـارف واستيعابها ومداولتها، ويذهب إلى أن الـــبل التقليديـة في التعلـيم أنتجت عقو لَا ما كان لأساليب التعليم الحديثة التي تعتمد أساليب
 يبرر بذاته اعتهاد وسائل تقليدية في التعليم. الحال أنه أثبه بقول إن
 الطبي الذي تحقق في الآونة الأخيرة، وهو قول صححيح رغم أنـه لا لا يبرر خحيار التخلي عن الانتصارات التي حققتها العلوم الطبية، كونه خيارًا يؤدي إلى تفشي أوبئة لن يكون بمقدور انـا السيطرة عليها.

الراهن أنه لم يتسنَّ لأساليب التعلــبـم التقليديـة إنـــاج عقـول
فائقة بسبب كو نها تقليدية، وإذا حدث أن استبين أن أساليب التقنية الحديثة تخفق بو جه عام في إنتاج هكذا عقـول، فـإن هـذا لا ير جـع


 العلل الحقيقية المسؤولة عل) يكدث من ظواهر .

هذا لا يعني أن أساليب التقنية الحديثة تَعقى فعلَّ ما يصبو إليه


 والوضع الراهن لأساليب التدريس في البلاد المتطورة.
في عصورنا الحدييّة، الدول المتطورة هي منتج المعارف (فـضهِ
 سبل حصولنا مستقبلَا على ما نحتاج من معلو مات رهنا با باستخدام
 الاقتصادية حائلا دون تبني خيار التقنيات الحديثة، فإنه لا يتو جب في بجتمع تَكَّنه ظروفه من جلب تلـك التقنيـات الـتخلي عـن هــنا الحيار.

مرة أخرى، لا يعنـي هـذا أن نـستجلب كــل تقنيـة حديتــة في أساليب التدريس، أو في أي قطاع آخر، بل يعنـي أن تكــون رؤيتــا

واضحة لـاجاتنا، وأن نتعرف على التقنيات التي تعين على تلبيتهـا،
 بأصولها الغربية، فليـست أحـسن طالعـنا مـن منـاوأة الديمقراطيـة لأسباب مشابهة. في الحـالين، نأخــذ الأدوات بخطلايـان مستسديثها،
 قيمة العنب لا تنقص حين يعصر همرًا.

وقبل أن أختم حديثي عن طبيعة العلم، قد يكون من المفيد أن نأتي على ذكر أهم النقاط التي خلصينا إليها حتى الآن، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
 نشاط يمكن تعريفه عبر سرد أهدافه وتبيان منهجه.

تبين قابلية النشاط العلمي للتمييز الوظيفي والمنهجي أن المارسات التي يقوم العلمله قابلة مـن حـيـث المبـدأ إلى أن تُصنتف إلى سلوكيات عقلانيـة وأخـرى لاعقلانيـة. بهـذا
 معيارية تعين على رصد الانتحرافات التـي قــد تطـرأ عـلـى

مارسة العلم.
العلم نشاط معرفي، لا بمعنى أن نتاجاته معرفية ضرورة، بل بمعنى أنه نشاط يسعى قدر الإمكان إلى جعل نتاجاتـه معرفية. وفق ذلك، لا سـبيل لتعريـف مفهـوم العلــم إلا عبر تحديد شروط المعرفة.

للمعرفة شتروط ثلالثة: الاعتقاد، وصدق المعتقد، وتـوفر شواهد كافية في حوزة المعتقد تبرر صدق اعتقاده.

علاقة العلم بالمعرفة علاقة تضمّن، حيث المعرفـة أوسـع
 وأخرى غير علمية، وهذا ما يستدعي قيام معيـار للتميـيـز

بينهـ|
معيار التفرقة بين المعرفة والعلم إنها يتعــن في اسـتهداف
 الغايات، في حين تتباين سائر أنـواع المعـارف في أهـدافها وسبلها في تحقيت هذه الأهداف.

- الخبرة الشخحصية والسلطة مصدران أساسيان من مصادر
المعر فة.

يعد الحس والعقل والو جدان والاسـتنباط والاسـتقراء، كا تعد المحاولة والمخأ، و سائل معرفية.

يمكن اعتبار العلم مصدرًا معرفيًّا بقدر ما يمكن اعتبـاره وسيلة من وسائلها.

تتعلق الفروق بين الاستدلال الاسـتنباطي والاسـتدلال
 مطلقًا، واقتصار مقدمات الثاني على تر جيح نتيجته.
 الاستنباطية، فيـا توظف سائر أنواع العلـوم اســدـدلالات استنباطية واستقرائية.

يستحيل، من حيث المبدأ، الملمع بين اليقين والجــدة، وفي
حين تضحي
العلوم الشكلية باليقين طلبًا للجدة، فإن العلوم الطبيعيـة والإنسانية تؤثر الجدة على اليقين.

التفسير (التعليل) والتنبؤ هما غايتـا العلــم الأساســيتين، غير أن هناك خلافًا حول ما إذا كان التحكم في البيئة غاية

ثالثة.
يقوم القانون العلمي بـدور حاســم في عمليتـي التفـسير والتنبؤ

تحديد منهج العلم شرط ضروري لاستكال تعريفه.
وأخحِرَا، يبقى أن نؤكد على أمرين: أولَا، أن نُمة مهام تظـل في




(1 ) عبد القادر، ماهر، وححمد مهران رشُوان، أسالبب البحث العلمي، مذكرة جامعية، منشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 1995 م، ص 44.


ثانيًا، يتعين أن نميز بين سبل قيـام غختلـف العلـوم في الــسعي شطر تحقيق غايات العلم. ثـمة علوم صـورية معنيــة أسانـــــا بـبإقرار علاقات شكلية بين المفاهيم دون عناية بمحتو اهاها علوم مــن قبيـلـ الرياضيأت والمنطق. لا ريب أن هناك خصو صيات تميز مئـل هـنـه العلوم عن العلوم الطبيعية (كالفيزياء والكيمياء) والعلوم الإنسانيانية والاجتتاعية (كالتاريخ وعلم الاجتـاع وعلم النفس) . بيد أنـنـا لــن نعنى بمثل هذه التفاصيل المتعلقة بأساليب أو طرائق تطبيق المـنهج
 كل منها.

## |الفصل <br> السابع <br> 7

خصائص
التفكير العلمي

## خصانص التضكير الملمي

بعد أن قمنا بتشكيل رؤية عامة عـن طبيعـة النـشاط العلمـي،
 تحديد تلك الرؤية. وفي هذا الـسياق، نلحـظ بدايـة أن ثمــة محـاور
 هيئتها المجردة. من أهم هذه المحاور خـصائصص التفكــير العلمـي،
 بأخلاقيات العلم، وهي بمموعة من القواعد السلوكية يفـترض أن يلتزم بها كل مارس هلذا النشاط.

وكا سـوف يتـضـ مـن عـرض خـصـائص التفكــير العلمـي والقواعد السلوكية التي يفترض أن تحكم مهنة العلم، فإنهـا تعمـل بجتمعة على تكريس قيمة هذا النشاط، وتعزيز أهميته، بل تجعل منـه
 إلى تحقيقها.

نعرض بداية لـصائص التفكير العلمي، والتـي نحـلددها عـلى النحو المبين أدناه، دون أن يفوتنا التذكير بالطبيعـة العنقوديـة التـي


 أخرى، قد تكون هناك أنشطة بـــرية أخــرى تخـتص بـبعض هـــنـه

 طبيعة العلم، وفي تييزه عن المارسات اللاعلمية.

## 1-الموضوعية

يقر شفلر (أن أحد الـصصائص المهمة للعلم إنما يتعـين في مئــال الموضوعية، وهو مثال يُخضع كل القضايا العلميـة لاختبــار معـايِر محايدة، و لا يعتر ف بسلطان الأشخاص في سلطنة المعرفـة. إن لــذا


المثال ... علاقة وثيقة بمفهوم العقلانية القابل للتطبيـق النظـري في المجالات المعرفية)|"(1) الموضوعية خاصية تغاير الذاتية. كلاهمـا في الــسياق الـذي نعـرض لـه وصـف لطريقـة في التفكـــير ووصـف

 ترتبط بها، اعتبارات من قبيـل الــصالح أو الأهـواء أو الأفكــار أو التحيزات المسبقة، وتكون موضوعية حين لا تعتـد بـأي مـن تلـك

موضوعية الـكم الناتج عن مثل هاتين الطـريقتين في التفكـــير
 أن نقر وجوب أن تستقل أحكام العلم قدر الإمكـان عـن قائليهـا، بحيث لا يلازجها شيء من ميولمم وأهوائهم ونزعاتهم. لا غضاضة في أن يعنى العالم بالبحث في قضايا بعينها لأسباب ذاتية، كأن يهتم عالم ينتمي إلى إحــدى الأقليـات ـ يستـشعر الظلــم الذي يمارس ضدها ـبالمشاكل الاجتاعية التي تعاني منها، أو يقـيم
 مصاب به. غير أنه ليس من حقه التلاعب بالنتائج التي يخلص إليها حين يتضـح له أنها لا تخدم المصـالح التي يرغب في جلبه البها على نفــسه أو على ذويه أو جماعته. قد يرغب أحد البولنديين مثّلاُ في الخوض في في
(1) Scheffler: I., Science and Subjectivity", The Bobbs-Merrill Comp., Inc Indianapolis, USA., 1967, PP. 1-2.

 في هذا الخصوص، ولكين الكن ليس له أن يغير فيا يخلص إليه من نتـائج حال كونها تغاير ما كان يصبو إليه.

أيضَا فإن قابلية الأبحاث والتجاربا بالعـا أيدي بُحتاث آخرين أحد سبل التأكد من موضوعية طريقة التفكـــــر

 الموضوعية. من شأن التحقق المسترك مـن قبـل المـتـتغلين بالمجـال العلمي نفسه (البلماعة العلمية) التقليل من العناصر الذاتية الفـينـي

 الاعتبارات الذاتية، لكنه يفترض أن فرصـهـا في التقليـلـ مـن تلــك الاعتبارات تظل أفنفـل حالَا لا

الالتزام بمعيار الموضوعية أصعب في العلوم الإنسانية منـه في


 الإنسانية حافلة بالقضايا القيمية والأحكام التقديرية المـسبقة التـي


ويدعو إلى تبني هذه العلوم أساليب بحئية خاصة(1) .

Teory- هناك أيضَا ما يعر فـ باسم الملاحظة المـشُحونة نظريَّـا Observation laden فيها يلحظ من ظواهر (2). هكذا يقر توماس كون "‘أن ما يـراه المـر



تحفل أدبيات علم النفس بالتجارب التي تفيد بــأن معتفـدات
 حوادث، بل وفي تعرفه على الأشياء التي تقع في بجاله المـسي. ثـمــة من يذهب إلى حد إقـرار أن كــل الملاحظــات مـشححونة، وأن فعـل

(1) Martin, M. \& Lee Mclntyre, (eds), Readings in the Philosophy of Social Science MIT Press, Cambridge, 1994, p. xvi.
 كتابه:

Hanson, N.R., Patterns of Discovery, The University Press,
Cambridge, 1958
(3) Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientifc Revolutions, 3rd edn Chicago, University of Chicago Press, 1972, P. 113.
(4) Hess, M., Revolution and Reconstruction in Science, Harvester Press, 1980, p. 170.

فإنه لا معنى للحديث عن الموضوعية في أي سياق بشري. وبطبيعة الحال، فإن الملاحظة المشـحونة بأفكار مسبقة تفتقـر إلى الموضـوعية لأنها تقحم اعتبارات ذاتِية تتعلق بالملاحظ .
 يتعين في اشتراط وجود ملاحظات محايــدة نـسبة إلى أيــة نظر يــة؛ إذ
 إلى طائفة بعينها من النظريات، ألا وهي النظريات التي يفـترض أن
 "التجارب الحاسمة". قد لا تكون هناك ملاحظات مفرغة كلية من أية افتراضات نظرية، لكـن الملاحظـات التـي لا تفـترض أَيـا مـن
 بينه|. بكلل|ت أخرى، يفترض أن تكون هنــالك مر جعيـة ملاحظيـة مشتر كة بين أية نظريتين متنافستين (بمعنى أنها لا تـصادر عـلى أي منها) يمكن باللجوء إليها اتخاذ قرار التخلي عن إحداهما، وحتى إن صادرت هذه المرجعية على نظريات أخرى. وأخــيرا، نــشير إلى وجـود علاقــة بــين مطلـبـ الموضـوعية والغايات التي يستهدفها العلم ونهجه في تحقيقها. أسلفنا أن العلــم يروم أساسًا تفسير الظواهر التي يقوم العلماء برصدهاه عـا عبر البحث

 المنهج العلمي. غير أن الارتكان إلى اعتبارات ذاتية إنـا يـشكك في



$$
\begin{aligned}
& \text { هِ } \\
& \text { t.me/soramnqraa } \\
& \text { 2-الاختبارية }
\end{aligned}
$$

ليست القضايا العلمية بالقضايا الشخصية المناصـة بـصـاحبها
وحده، بل يتععن أن تكون قابلة للتحقق المُسترك. هذا أمر لا لازم عن موضوعية العلم. خاصية الاختبارية إنا تـشير إلى وجـوب إنجـا


 الاستنباط الــكم الفيصل في علميـة القـضـايا الرياضــية، فـيـيا تعــد أساليب الضبط الإمبيريقية وسـائل ملاتمــة لعلميـة فــضـايا العلـوم الطبيعية.

التوكيد بشكل منفصل على خاصية الاختبارية، رغم أنها بجرد



 دورها في غختلف أنواع الفنون، لكنها لا تقوم بدور فاعل في العلـــّ،

إذا ما استثنينا عملية اكتشاف الفروض، وهمي عملية غير قابلة، فيحا يبدو، للتقنين.

التحقق من صحة الفروض عبر اختبارها إمبريقيًّا (بالملاحظة والتجربة) إنا تشكل العلامة الفارقـة للعلـوم الطبيعيـة. ثـمــة مـن

 قابلة للتحقق الإمبيريقي، وفق ما تقــر النزعــة الوضــي المعية المنطقيـة،


 الوحيد.

غير أن سبل سائر العلوم في اختبار فروضـهـا قـد تختلـف عـن الأسلوب الإمبيريقي. مثال ذلك: تعتمد العلوم الرياضية أنـئر أسـاليب
 على أية مبرهنة عبر اشتقاقها استنباطيًا من بجموعة من القـنـا تكون مبررة بدورها عبر بجموعة أخرى من القضايا. غير أن عملية الاشتقاق هذه لا تتم إلى غير نهاية؛ إذ يفترض أن أن تكون هن هنا
 الأنساق الرياضية.

3- التعمير
يتحلث بعـض المفكـرين عــا يـسمونه بالـصعود الوجـودي


Ontological Ascent التجريد التي تتم عبر تغيير سياق الحديث من حديث عن أفـراد إلى حديث عن خصـائص يختصّون بها، با يقترن بهذه العملية من انتقال

 غختلفين. عندما يقر أحد القوانين وجود علاقة عكسية بين الـضغنط والحجم، فإنه لا يتحدث عن أجسام دون غير ها، بل يتحــلـد خصائصها، وحين يتحدث عالم النبات عن عملية التمثيل الضوني
 الصبار والصنوبر .

وعَامًا كا أن الموضوعية أعــر عــلى التطبيـقـ في حــال العلـوم
 أعسر منه في حال الظواهر غير البشرية. الفروق التي تميز بين البشر



 وقدر تها على التعميم، حــث نجد مــنِّا أن العلـوم الفيزيائيـة أكثـر قدرة على التعميم من العلوم البيولو جيــة، وأن العلـوم البيولو الو جيــة أقدر على التعميم من العلوم الاجتتاعية.

ولأن العلم يستهدف صياغة فروض قادرة على التفسير، الذي


 التجريديـة، وعنايتـه الحاصـة باسـتنباط الاتفاقـات المـــتر كة بـين الظـواهر، عـلى حـساب تفاصـيلها وخـصهوصياتها والاختلافــات القائمة بينها. الحال أننا قد نلتمس في هذه العناية معيارًا للتمييز بين العلم واللاعلم. ذلـك "أن إدراك الإنــسان لمزئـــة واحـدة عـــددة
 قوامه اطرادات في المدوت نصوغها في قوانين عامة نستعين بها على التنبؤ بها عساه أن يقع إذا وقعت ظروف معينه (1) "

وبالطبع، فإن التعميم لا يُرام لذاته، بل يتعين أن يكون حصيلة شو اهد وقرائن واستقراءات تجعل المخلاص إليه مبررَا. فــضاًلا عـن
 الفروض أقل عمومية، بل إنه بالمقدور إقامة علاقة بين قدر شمونيّة الفرض وتدرته على التعليل، فكللم كان الفرض أكثر عمومية، كــان أكثر قدرة على تفسير الظواهر . هذا على وجه الـضضبط مـبرر حظـوة
 وجاليليو وكبلر . لقد كان في وسع نظرية نيوتن انتظام خليط هائـل بل مشوش من الفروض وإدراجه في إطار عدد محدود من القوانين.
(1 (1 عمودد، زكي نجيب، المنطق الوضعي، الجزء الثاني، الطبعة الثالـــة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1965 م، ص 14 المئ


أيضْا، هناك من يمجد النظريات الأكثر شـمولية لكونها "تغامر

 لتوضيح ذلك، قارن بين الفرض الكلي الذي يقر أن كل الكواكــبـ تدور في أفلاكك بيـضاوية، والفـرض الجزئـي الــذي يقــر أن بعـض الكواكب يدور في أفلاك بيضـاوية. بيّن أن كو كبّا واحــد لا يـــور في في
 مها كان كبيرا، لا يــدور في متــل هــذا الفلــك عــاجز عـن دحـض
 حين أن الثاني قادر على التكيف مع أية و قائع يبدو أنها لا تتسقى معه.

 شُمولية تفسيرها، وهذا بالضبط ما يبعل من التعميم خاصـية مـن خصـائص التفكير العلمي.

> 4- الظنية

ذكرنا أن هناك عنصرُا ظنيًا يكتـنـ النـشاط العلمـي. أحكـام
العلم تظل باستمرار مؤقتة وقابلة من حيث المبدأ للتعديل المستمر.

(1 ) هــذه هــي وجهـهـة نظـر كــارل بــوبر، صــاحب مــذهب التكذيبيـة : Falsifcationism
Popper, K., Objective Knowledge, Oxford, Clarendon Press, 1972

لا تستنفل محتوى تلك الفروض. ليست هنـاك إثباتـات في العلـوم (الطبيعية والإنسانية)، بل براهين اسـتقرائية تعجـز مقــدماتها عـن ضـــان صــدق نتائجهـا. الــراهن أن كلمــة فـرض بالإنجليزيــة (hypothesis) أو "أقل جدارة بالثقة من"، و "thesis" التي تعني "أطروحة"(1) يقر الفرض العلمي، في أبسط صياغته، علاقة بين خاصـيتين، وبحكم التزام النشاط العلمي بمعيار التعميم، فإن الفرض الـا لا يعنى



 بر صده من شـواهل إنا يقومون بـا وصفناه "ابـالقفزة الاسـتقرائية).
 فروضهمم، وهذا هو سر الظنية التي تكتنف أحكامهـم.

يمكن تعزيز ما سلف ذكـره مـن أحكـام عـبر تحليـل مفهـوم
 تفسير الظواهر إنا يعني أنه يكاول رصد علاقات علية بين الظواهر التي تشُكل موضع عنايته. ولكن ما معنى أن تقوم علاقة سببية بين ظاهرتين؟
(1) بدر، أحمد، أصول البحـث العلمـي ومناهجـه، الطبعـة التاسـعة، المكتــة



يقر "ديفيد هيوم" أن قيام مئـل هــذه العلاقـة يـشـترط وجـود


 زمنيًا، وتجاور س مع ص مكانيًا، وقيام علاقة ارتباط ضرورية بــا بـين

س و ص.
غير أن الشُرطين الأولين غير كـافيين. قــد تـسبتق الظـاهرة س


 الاعتقـاد في كفايــة ذينـك الــتُرطين هـو المـــؤول عــن كثـــر مـن المعتقدات الحرافية المتعلقَة بعمليات التشاؤم والتفاؤل. حـين يـرى المرء فطة سوداء، ثُم يصاب بمكروه، فإنه يعتقد أن رؤيته إياها همي علة ما لـقه من ضرر. ولكن، بالرغم من أن رؤيته القطـة سـبـت مـا
 شروط قيام علاقة علية، فإنه ليست علاقة ضرورية بين الحدثين. وفي حين أنه قد يكون بالمقدور دومًا إقرار أن ظاهرة ما حدثت
 لإقرار وجود ارتباط ضروري بين أي ظاهرتين. لقد عبّر الإمام أبو
 ولا تدل على الحصول بها'. هذا يعني أنه بالمقدور بمع شواهد تـبـت

أسبقية ظاهرة على أخرى كحا تثبت تجاورهما مكانِّا، إلا أنه لا سبيل لإثبات أن الثانِية حصلت بسبب الأولى.

يبقى أن نسير إلى أن ظنية الأحكام العلمية تفـسر بــور رها مـا يطرأ على الفروض العلمية من تغيرات مستمرة. العلم لا يثبـت على حال؛ لأن أدلته على صدق فروضه تضعف وتقوى وفق ما يـستجد من معطيات. هذا ما يمجل العلم واحدَا من أهم الأنـشُطة المعاديــة للتيارات الجزمية أو القطعيـة dogmatic trends ويبعلـه مـن نـــم توجّها تنويريًا من الطراز الأول.



 تقلبات التاريخ، وبإعادة تأويل الواقع بحيث يمتـــل لنظريتـه . أمـا
 عليه أن يفعل إذا كان جديرًا حقيقة بوصف العالم.

5- التراكيية
Logical تعد التراكمية عند أنيـياع مذهب الوضعية المنطقيـة معلمة فار قة تَيز النشاط العلمي عـن ســائر الأنــسطة التي غبر البشُر على مارستها. إن العالم في أي بجال بحتي إنـي إلـا يعـول



تطويرها، أو تعزيزها بالمزيد من الشواهد، أو التـشـكـك فيهـا بغيـة إحلال بديل يعدل فيها. ويكظرنا في هذا السياق قول نيوتن الشهير:
 كنت أقف على أكتاف عحالقة".

مفاد الحكم بأن العلم نشاط تراكمي هو أن إسـهـامات العللحاء

 والقوانين الطبيعية يضيق تدريبيًا على نحو يِعلنا نـيا نأمـل في رأبـه . في
 واضحة في تاريخ الفكر الإنساني، عـلى إنكــار مـا كــان انتهـى إليـه أسلافهم، معاولين تكريس رؤى مغايرة كلية. وكــذا شـــأن الفـــانين الذين يروق لمم فعل التجديد والتمرد على أعحال سابقيهم.

يرتبط مطلب التراكمية عند كثير مـن علـلـاء المنـاهج بـالتطور الذي يكرزه العلم في سعيه الدائم والمتواصل شطر فهم العالم المـر الحال
 unity of science فيزيقية صرنة، بحيث يرد علم النفس مئلْ إلى الكيميـاء والأحيـاء، ويرد هذان العلملن بدور هما إلى القوانين الميكانيكية والفيزيائية التـي تحكم العالم وتعنى العلوم الفيزيائية برصدها.

أيضضا، ثـمة من يستشهـد على تراكمية العلم بــالتطورات التقنيـة التي تسنى إنجازها. مفاد حجة هؤلاء هو أن قدرة التقنية المتصاعدة

على التتحكم في العالم إنها تعكس مقاربة العلم المـستمرة لفهمـه. مـا كان لسيطرة البشر على العالم أن تتصاعد على نحـو متو اصـل لـو لا أنهم يركنون إلى نظريات علمية تقترب بـشكل مـستمر مـن محاكــاة نواميس هذا العالم.

في المقابل، ثُمة من يرى أن المديث عن تراكمية العلم والتطور الذي يحرزه النشاط اللـمي في سعيه الحثيث صوب الحميقة حديث يعوزه المعنى كلية. هكذا يقر "روزنبرج" أن الاعتقــاد في التراكميـة

 يسهمون في تـضليلنا وفي خلــق صــورة غـير حقيقيـة عـن التطـور العلمي

غير أن الحديث عـن التطـور والتراكميـة في هـذا الـــيـياق إنــا يفترض أن للدينا صورة دقيقة لنواميس العالم تحاكي وضـعـها تمامتـا،



 أحكامهم بخصـوص تلك المقاربة بجـرد تخمينـات لـيس لـديهم مـا
(1) Rosenberg, A., Philosophy of Social Science, West view Press, NY, 1993, p. 14.


نشير أيضًا إلى أن هناك ما يُعرف بالثورات العلمية، التي تحدث
تغيرات جذرية في تصور العلم للعالم. وكا يتضح من الئـورة التـي

 بدورات لا تتستق مع الـديث عن تراكمية في نتاجاته ـ و كا سبق أن أن

 ما يسمى بالعلم الـــوري، فإنـه يـــــث انقلابـات أشــبه مــا تكــون بالانفلابات العسكرية التي تطـيح بأنظمة الحكم القائمة وتستعيض عنها بأنظمة تختلف عنها جذريًا.

6-التكميه
إعادة صياغة الفروض العلميـة بححــث يـتم التعبـير عنهـا في
شـكل معادلات رياضية خاصية من خصـانص الطريقـة العلميـة في التفكير فضاَلْ عن كونه سمة من سمات التطور اللذي يكرزه العلم في
 الفروض العلمية إنها يعكس قدر الـضبط والدقــة والإحكـــام التـي تُت باعمليات الرصد والتحقق التي يـشترطها المـنهج العلمـي. أيضّا، فإن اقتدار المجال العلمي على تحقيق مثال التكميم إنا يرتا يرتبط بطور نموه، فكلنا كان المجال أكثير نضجّا، سـهل عليـه التعبـير عـن فروضه في شكل رموز ومعادلات.

وبطبيعة الحال، فإن الأقتدار على إنجاز مـــل هـنـه المهـهـة إنــا

يعني الاقتدار على الحلاص من المفاهيم النوعية والاستعاضة عنهـا بمفاهيم كمية قابلـة للقيـاس لا تـتـــر أي لـبـس ولا تـا تـسـمح بتعــد التأويلات. هكذا يتحدث عللمء مناهج البحث عن رد المعطيات إلى
 .Mathematization of science ولأنـه يـصعب غالبــا ضـــط الـــلوكيات الإنـسانية والتنــؤ بمستقبلها، الأمر الذي ير جع إلى حرية إرادة البشر وتعقد الظـواهر






 مبادئها ومسلل|تها ومبرهناتها. يُعبتر البعض عن مطلــب التكمــــم بطريقـة أقـل صرامـة عـبر
(1) Bocchner, S., The Rise of Mathematics in the Role of Science, Princeton N.J., 1981, p. 126.
(2) Muchlup, F.," Are Social Really Inferior?", in Martin, M. \& Lee Mclntyre, (eds), Readings in the Philosophy of Social Science MIT Press, Cambridge, 1994, p. 12.

اشتراط وجوب طرح المفاهيم العلمية بشُكل واضح ودقيـقت يــول دون الوقوع في اللبس. ولأن مغهـومي الوضـوح والدقـة مفـاهيم نسبية، فإنه يفترض الاقتصار على اشتراط أن تكون المفاهيمـ العلمية واضحة ودقيقة بالقدر الذي يسمح به بجال التخصص المعني. إن ما ما
 يتسنى فيها طرح مفاهيم تتميز بمثل هذه الخصائص.

وكا لا يغفى، فإن دقة المفاهيم لا تكفل بذاتها علميتها (بالمعنى

 إنه لا أحرص من الفلاسفة في الاهتهام بهذا الشأن (1). لكن هذا إلنا لـنا يؤكد الطبيعة العنقودية التي أسلفنا أن خصائص التفكــــر العلمـي

تتسم بها.
7-البساطة

 صعوبات تحول دون الإجماع عليها. إننا لا نستطيع مــُنَ أن نقـر أن
 تختلف باختلافهم. أيضًا فإننا لا نستطيع تبني التعريف الذي يقـول
 والإعلان، مصراته، ليبيا،19919 م، ص1 198.
 الفرض بسيطًا رغم كثرة مفاهيمه، وقد يكون صعبّا على قلتها.

هناك أيضّا إشكالية تبرير جعل البساطة ميزة تَمــل للفـرض. قد يقال إن الفرض الأبسط أفضـل من الفـرض الأقــل بـسـاطة لأن

 دليل لدينا أصنَّ على بساطة الطبيعة، بل إننا لن نعرف أنها كــنلك إلا بعد التعرف على الفروض الصـادقة التي تعكس واقعها، ومـا إن نعرف تلك الفروض حتى يفقد معيار البساطة جدواه.
 الفرض الأبسط، حال تكافؤ الأدلـة، أفـضـل مـن الفـرض الأقــل بساطة، أقله لأنه أيسر على التناول والاستخخدام. إذا اتفقنـاعــلى أن

 في فهمه معقدة، سوف نتفق على أن البساطة منقبة مهمــة. غــير أنــه يتوجب في جميع الأحوال أن نؤكد على أن اللجوء إلى معيار البساطة لا يكون مبررًا إلا حال تكافؤ الأدلة. إذا كانت الشو الـو اهد التي تدلـل على صحة الفرض س أقوى من تلك التي تدلل على صحة الفرض ص، فإن كون ص أبسط من س لا يعني شيئًا.

وغني عن البيان أن معيار البساطة يتنـزل في العلـوم الـشـكلية منزلة أكثر أهمية منه في العلوم الطبيعيـة والإنـسانـية، كـــا أنـه أكثـر

وضـوحًا فيها. إن تلك العلوم معنية أسـاسًا بتشكيل أنــــاق شـكلية تركن إلى بجموعـة مـن المبـادئ والتعـاريف والمـصادرات بغـرض اشتَقاق بجموعة من المبرهنات. يـشـترط في مثـل هــنه الأنـــاق أن تكون لغتهها الرمزية بسيطة، وهذا يعني اشــتـالها عـلـلى الـــد الأدنـى الممكن من المفردات والقواعد التر كيبية (أي القواعد التي تَكّن من

صياغة تعبيرات أكثر تركيبًا من تلك المفردات).
يشَترط أيضّا أن تكون قو اعد النست الاشـتقاقية (التـي تحكــم عمليات الاستدلال) بسيطة بمعنـى أن يكـون عــددها قلـــنا قــر الإمكان، و كذا شـأن عدد مبادئها و مصادراتها الالتزام بمثـل هــنه التو جيهـات أيـسر في العلـوم الـــكلية منـه في العلـوم الطبيعيـة والإنسانية لأن الأنساق التي تحقتق وظائف هــنه العلـوم كينونـات يغتلقها البسُر، وبمقدور هـم التحكمم في طبيعتها وبناهـا. أمـا تحقيـت مطلب البساطة في سِياق سائر العلوم فــأمر أكثـر عـسرَّا؛ لأن هــنه العلوم تتعامل مـع واقـع لـيس مـن اخـتالاق البـشر، ودورهـــم في تشكيله قد يكون منعدمًا. وأخيرِا، نشـير إلى أن هناكُ من ينكر كلِية أهمية معـيار البـساطة، وينكر من ثــم وجـوب اختـصـاص التفكـــر العنمـي بهـا، وذلـك لسبيين: ذاتية هذا المعيار، كونـه يـركن إلى اعتبـارات يختلـف فيهـا الأفراد، وعدم توفر المناسبة التي تـستدعي الركــون إليهـا (مناسـبـة و جود فروض تتكافأ الأدلة على صدقها).

قبل أن نـشرع في سرد مـسللمات العلـمه، نـشـير إلى أن المـسلمة عبارة عن قضية تفترض صحتها دون بر هنة. هناك الك مناسبات عديلة

 ad absurdum. Reductio


 المبدأ المنطقي الذي يسوغ هنا البا البرهان هو أن أن ما يفضي إلى محال عحال الِ لا عحالة. إذا أردنا إثبات س، واستطعنا إثبات أن نقيض س (لـيس
 صدق س. هنا نسلم مؤ قتًا بنقيض س، لا لأنتا نعتقد أن س باطلة ألة، بل لمجرد إبُبات أن استحالة بطلانها.

في أحيان أخرى، نفترض صدق قضية ما، لا لأننا نـود إنبـات


 تشكل في السياق الذي نجادل فيه تضية خلافيـة. وبطبيعـة المـال، ، فإن ذلك لا يكول دون و جود سياقات أخرى نحتاج فيها إلى البر هنة
 مسلمة أمر نسبي يتو قف على السياق الذي ترد فيه القضية.

أيضّا، قد نسلم بقضية في سياق ما لأنه يستحيل منطقِيَّا إبناتها
في ذلـك الـسياق. يــدث هــنا خـصوصُا فـيـا يعـرف بالأنـساق الأكـسيوماتية axiomatic systems، مـن قبيـل نـسق إقليـدس الهندسي. الحال أن كل نسق رياضي نسق أكسيوماتي بمعنى أنه يركن إلى بجـوعة من المبادي تفـترض صــحتها دون برهنـة، وتوظـف في إثبات سائر مبرهنات النسق.

في سياق النسق الإقليدي، هنالك ما يعرف بمصادرات إقليدس الحمس، ومثّالها المصادرة التي تقر أن الخط المستقيم أقصر بعد بـين نقطتين، وأنه من نقطة واحدة لا يمكن رسم أكثر من مستقيم مـوالِ المِ
 إقليدس، وإن كانت توظف في إبيات مبرهنات من قبيل تلك التي تقر أن بجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين. بيد أن هذا لا يُول دون وجود أنساق أخرى تبرهن فيها مثل هذه المصادرات، أو تبرهن فيه

نقائضها.
ثمة ما يعرف بالأنسات الل(إقليدية، كتلك التـي تبنّاهـا رايـلـان


 الأنساق الشكلية وبأن اليقين الذي يبــي و أنها تنطـوي عليــي لـيس
 التسليم بمجموعة بعينها من الافتراضات في أي نـسق شـكلي، بـل

هناك نوعان من المسلملت: البدهيات Axioms والمصادرات
Postulates تفيد بوصفها مبدأ عام موجه للبحث وهي تتميز بوضو حها للعيان النفسي، بهعنى أن النفس البشرية تنحو إلى تصديقها، وبحيث يبـي يو


 تختص بعلم دون غيره، كا هو حال مصادرات إفليدس، ومصصادرة
 التعاريف الإجرائية Operational defnitions نوع آخر مـن المسلم)ت. عندما يقوم الباحث مــلّا بتعريـف مفهـوم الــذكاء عـبر
 أدنى من درجات اختبار ما)، فإنه يقوم في واقع الأمر بالتسليم دون برهنة بأن الذكاء إنا يعني الحصهول على مئل تلك اللر جـة.

الراهن أن ما يعطي الباحث مثل هذا الحـــت في التـــلـيم بمثــل هذه الأمور هو قابلية نتائجه لأن يعبر عنها بصيغة شُ طيـة مفادهــا

 أوضح، فإن الباحث حين يقوم بتعريف مفهوم ما تعريفـا إجر ائيًّا،


فإن لسان حاله يقول: "سـوف أستخدم هــا المفهـوم بهـذا المعنـى، ولكم أن تقوموا بفهم وتقويم أحكامي التي يـرد بــا هـا هــنا المفهـوم وفق ذلك"

وبوجه عام، يكِ لأي باحــث أن يُعـرَف أي مفهـوم بطريقـة

 متسقًا في استخدامه المعنى الذي أئبته للمفهوم المتعلق. وكاما يقـال،
 المصطلحات بالطريقة التي يفضل، طالما اتسق في استخدامها
 يصعب قياسها، فإنها في واقع الأمر أشبه بالمصطلحات التـي يتعـين تعريفها دون مشاحة.

وكا سـوف نوضح فإن للعلم مسلّلته المناصة. غير أن هذا يثير
 التوكيد على قدرة العلم المستمرة على الارتياب في كل شيء، ورغئه
 البرهنة على مسللـت العلم ليس مستحيلَا نظريًّا، فثمة من الفلاسفة من عني بدثّل هذه البر هنة. الأمر المهم هنا هو أن العللماء، بوصفهـم
 من شأنهم، بل إن قيامهم بأنشطتهم مستحیِل حال عــدم تـسليمهم

ولعله من شأن عرض هــنه المـسلملت أن يبـين الكيفيـة التـي يستحيل بها ذلك. غير أنه لا يفوتنا قبل هنا العـرض أن نـــوه بـأن تسليم العلم بجملة من الافتراضات إنها يكرس الطبيعة الظنية التي عَيز أحكامه والتي سلف أن أشرنا إليها. إذا كان النشاط العما الملي قائَّا

 العلم ليسس معنيًّا بإثباتها، فإن النظريات والفـا باستمرار هوضع ارتياب.

## 1 - مسلمة النواميس الطبييعة

تقر هذه المسلمة أن هناك بجموعة مـن الـــواميس أو القـوانين
 واقعة. الحال أن العلم إنا يستهدف أصلاْ الكشُف عـن مئـل هـنـه النواميس بغية توظيفها في تفسير ما يعرض للبشُر من ظواهر اهر والتنبؤ بمستقبلها. لو لم يفترض العلم أن هنـالك تـوانين مــن هـــنـا القبيـلـ،
 للعقَ. على ذلك، ليست لدى العلماء أية أدلة عـلى وجـود مئـل هــنه القـوانين. أكتـُر مـن ذلـكـ، أن التقلبـات التـي تطـر أعــلى العلــمّ والتغيرات المستمرة التي يستحدئها بسبب ما يستجد من معطيات، إنها تشي بأن التواترات التي يكسب العلماء في كل مـرة أنها قانونيــة ليست كذلك. من منخى آخر، فإن إبـبـات أي قــانون إنـا يتطلـب


الحصول على شواهد حاسمة تستنفد كل محتواه، وهذا أمر يستحيل
 حليثنا عن الصبغة الظنية التي تسم التفكير العلمي.

لتبيان عجز العلماء عن إثبات وجود نـواميس تحـتـكم الكــون،


 عون من أي أحد. قد يتسنى لك في النهاية التعرف على بجموعة من


 رصد قوانين الطبيعة. قد يوفّق في معرفتها، وقد يغطـئ فِي التعـرف على بعض منها، وقد يصحح الأخلاف مـا ارتكبـه الأنـــلاف مـن أخططاء.

القواعـد التـي تنتهي إلى رصــدها في مئـال الــُطرنج تـــاظر القوانين العلمية التي يغلص إليهـا العلـلـاء مـن مراقبــة العــالم. أمـا قواعد الشطرنج الفعلية فتناظر قوانين الطبيعة نفسها، القوانين التي يحاول العلم) الكشثف عنها ومقاربتها. في حالة الــشطرنج، يتـسنى دومًا معرفة إلى أي حد وفَّق المرء في التعرف على قواء واعد هذه اللعبة،
 الشطرنج العالمي. لكن الأمر غختلف في حالة العلــم. ليـست هنــاك

جهة بشرية تعرف قوانين الطبيعة، وتعرف من تمّ ما إذا كان التوفيق قد حالف العللاء في الكشف عنيها. هذا هو المبرر الذي يستند عليـه البعض في إنكار القول بأن العلم يتطور ويتسم بخاصية التر اكمية. غير أن ما يهمنا في هذا الـسياق، ويبينـه مــال الالـشطرنج، هـو



 طبيعية تحكم ظواهر العالم، لما كان لبحثّهم عنها أي معنى.

لمسلمة النواميس مترتباتها الافتراضية التي لا يستطيع الباحث

 الافتراض، وفق صياغة جون ستيوارت مل له، أن "مـا يـصدق في في حالة، يصدق في كل حالات وصـف بعينـه"(1). هــنا يعنـي أن مـانـا يحدث مرة سوف يحدث مرات أخرى حال توفر ظروف مشابهة
 تنتظم الطبيعة، ولذا فإن افتراض وحــدة الطبيعـة إنــا يترتـبـ عــلى مسلمة النواميس.
(1) Honderich, T, The Oxford Companion To Philosophy, Oxford University Press, 1995, p. 886.
(2 ) عحجوب، وجيه، أصول البحـث العلمـي ومناهجـه، دار المنـاهج، عـلان، الأردن، 2001م، ص 21.


على ذلك، فإنه لا دلِيل ولا ضمان لدى العلماء على أن ما حدث مرة سوف مرات أخرى حال توفر ظروف مشابهة. وكها يقر برتراند

 الذي اعتاد أن يُقاد في طريق بعينه يقاوم محاولة قيادته في اتجاه مغاير .



 قد تكون أكثر نفعا للدجاج"
Natural هناك أيضًا مـا يعـرف بـافتراض الأنـواع الطبيعيـة يقـر هــنا الافـتراض إمكــان تـصنيف الطبيعـة إلى أنــواع متجانسة (معادن، نباتات، أجرام سماوية، ...) تتشابه في خصائرائصهـا
 الافتراض إنما يسوغ الانتقال من أحكام بعينها مـن محلـول الكبريتــك إلى أحكــام تتعلـق بكــل الأانمـاض
 الإنسانية عحفوف بالكثير من المخاطر بسبب الفــروت الفرديـة التـي تيز البشر عن بعضهم البعض.
(1) رسل، بر تراند، "في الاستقراء"، في كتاب قراءات في فلسفة العلوم، ترير باروخ بارودي، تر جهة: نجيب الحصادي، دار النهضة العربيـة، بـيروت،

$$
\text { 1997م، ص } 395 .
$$

333
أمـا افـتراض الثبـات فيقــر أن الظـواهر الطبيعيـة تحـتفظ بخصائصها الأساسية تحت ظروف بعينها، بمعنــى أن هنــاك دوامـا
 تطرأ على الظواهر، لكن هذا بذاته لا يتطلب فحصها المستمر، وإلا ما تسنى للعلم أن ينجز أي تقدم يُذكر . وغني عن البيان أن الظو اهر
 الطبيعية. هذا بالضبط ما يكتم إجراء تحديث متو اصـل للدراســات الـو
 والمجتمعات.

وأخيرًا، تُمة ما يعرف بافتراض الحتمية Determinism الذي ينكر وقوع الموادث مصادفة أو بسبب تدخل عنل عناصر فوق طبيعية. مفاد هذا الافتراض هو أن لكـل حـادث سـبـبا طبيعيتّا. وهـو أمـر يترتب بداهة على وجود قوانين سببية تحكم الكون.

## 2- مسلمة صنحة المعليات اللهنية والحسية

للإنسان قدرات ذهنيـة وحـسية تُكَنــه مـن إدراك العـالم مـن

 قصور هها هذا قد يؤثر في صحة ما يخلـص إليـه العلـلـاء مـن نتـائج،
 خصوصّا في سياق العلوم الطبيعية والإنسانية.

تقر مسلمة صححة العمليات الذهنية والمـسية وجـوب وقـف
عمليات اختبار هذه العمليات والتحقق منها عند حد معين، بحيث يـتق العلم)ء في إمكاناتها، على علمهـم بمحدوديتها. وكا يقـر دالـــن،

 الاستمرار في هذه العلمية إلى الأبد، وإلا لما تسنى لـه الانتـــال مـن مر حلة جمع البيانات إلى مرحلة اختبار ما خمنه من فروض.
 إجراء قدر مناسب من عمليات الفحص، وأن يعـول عـلى ذاكرتــه بوصفها مصدرًا يعتــد بـه، رغــم أنـه بالمـــدور دومّا التــشكـيك في قدراتها. وكــذا الــشأن نــبـة إلى ســائر قدراتـه الذهنيـة، كـالتفكير الاستدلالي واستخدام الوسائل الإحصصائية (1)

أيضَا، ولأسباب مشابهة، على العلماء، بعد القيام بقدر مناسـبـ من التحقق، التسليم بصحة العمليات الذهنية والحسية التي قام با با أقرانهم، وأن يعولوا عليها ونق مطلب التراكمية الـنـي ســلف لنــا نقاشه. إن العالم الذي يصر على التحقتى مـن صــــق كـل الفـروض التي انتهى إليها أسـلافه (الـذين يعــلـون سـلطة معرفيـة في بجـال

تخصصه) إنما يجعل من خبرته الشخصية مصدرًا وحيدًا للمعرفة.
(1) دالين، د. مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ترجمة: عحمد نبيـل نوفـل (وآخرين)، مكتبة الأنجلو المرية، القامرة، 1979م، ص 45.

## 

لكل نشـاط بشري يلارس أخلاقياته، أي قواعده السلو كية التي
 مشُروعًا. هذا ما يُعرف في أدبيات علم الأخلاق بأخلا ألاقيات المهنة. وكى) أسلفنا، إذا كان النشاط المعني قَابنَا لأن يميز وظيفيًا ومنهجيًا، كـا هو حال العلم، فإنه يتعين على كـل مارســيه اسـتهـداف غاياتـه وتبني المناهج التي تسهم في تحقيق هذه الغايات.

غير أن وجوب هـذا إنـا يتعلـقَ أساسـا بعقالانيـة سـلوكيات




 التمييز بين مفهومي الحقلانية والأخلاقية.

في سبعينات القرن الفائت، قامت بجموعة من الباحثين بإجراء
 سوف يشتركون في إجراء تَربة على بجموعـة أخــرى (صى) بهـدف تحديد مدى قدرة البشُر على تحمل الصدمات الكهربائية ومعرفة أثر

 تحدث صدمات كهربية متفاوتة الـــدة حـال الإخفــاق في الإجابـة


عنها. وفق ذلك تم إعداد حجرة خاصسة جهّز ت بوسـائل مناسـبة تُكّن من إحداث تلك الصدمات، كما تم فـصل المجمـوعتين عـلى نحو يكول دون رؤية أي منهم الآخر .

بدأت التجربة بعد موافقة أفراد المجموعة بس على المـشاركة في


 تصاعد قدر الإيلام. تدريبيًا، طفق أفراد المجموعة س في الإنفا الإنصاح عن رغبتهم في التوقف، وفيها واصل بعض مـنهم إجــراء التجربــة،
 لأفراد المجموعة س أنه قد أغمي عليهم.
ولكن ما إن انتهت التجربـة حتـى اتـضـح للمجموعــة س أن المستهدف دراستهم لم يكونوا أفراد المجموعة صم بل كان انوا ألمو أنفسهم



 هناك صدمات يتعرضون إليها أصلَا . النتائج العلمية التـي أفضـي

 صعبة، بل إن ثُمة منهم من حاول المر الانتحار بعـد أن اكتـشف إلى أي

حد كان لديه استعداد لإلماق الضرر بالآخرين (1).



 سلوكيات مريبة من وجهة نظر أخلاقية.


 أيضًا، ثمة من ينـاهض التجريـب عـلى الـيوانـاتات، بحــبـبان أنـا كائنات تحس بالألم كا يكس به البشر ، وباعي
 (التعصب للجنس البشري).





(1) المصادي، نجيب، الريبة في قدسية العلم، منتورات جامعة فــار بـونس، بنغازي، 1998م،ص .315-316.



 لا تثريب عليه من وجهة نظر علمية صرفة.

كل هذا إنا ييين إمكان أن يكون السلوكُ العلمي عقلانيّا رغم

 وبطبيعـة الـــال، تُمـة ســلوكيات تتـصف في آن بأنهـا لأخلاوقيـة ولاعقلانية، ومثالما طمس الوقائع المناوئة للفروض التـي نتبناهــا
 عليهم، والترويج لنظريات من تربطنا بهم علاقات شخصية وثيقة. ومها يكن من أمر، لنا أن نستخلص من تُ تجربة قدرة المرء عـلـلـ


 في ضوء تلك الأهداف.

على ذلك، ثُمة أبحاث يؤثر فيها القيام بذلك في ســلامتها مـن
(1) Wall, Toms, Critically Thinking About Moral Problems, Wadsworth Canada, 2003, p. 284.
(2) هناك فرع معرفي جديد يُعرف باسم علم أخلاقيات الوراثة (Genethics) (283 ( معني خصوصًا بالقضايا الأخلاقية التي تثيرها علوم الوم المندسة الورائية. الباب الثاني: دراسات فِ الوعي العلبي

وجهة نظر علمية، بحسبان أن دراية المفحوصين بأهـداف الدراســة


 التكتم على بعض المعلومات. قد يستدعي ذلــك ألـ أن تكــون أهـــداف

 السلوك. ولا يغفى أننا بالحديث عن مشل هذه الأهور أنـــا نخـو في قضايا تقديرية خلافية قد تتعدد بشأنها الآراء وتختلف الأحكام أيضّا، يتوجب على الباحث أن يطمئن المفحوصين عـلى سريــ

 رصد النتائج وعرضها.

هناك أيضّا أخلاقيات تتعلق خصوصًا بعملية توئيق المصادر،



 مثال على إثـادة الباحث بأسلافه.
(1) عبد القادر، ماهر، وعحمد مهران رشوان، أساليب البحث العلمي، مذكرة جامعية، منشُورات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 1995م، ص 17-1

فضهأ عن ذلك، يتو جب على الباحث، خصو صُا في الدراسات الإنسانية النظرية،

تجنب ما يُعرف في أدبيـات المنطـق بأغلوطـة رجـل القــُ أو اللْصم الضعيف (Te fallacy of straw man) يـدأب كتـــير منــ عــلى توجيـه أعنـف الانتقـــادات إلى رؤى الـــــصوم في صـــيغها الأضعف، غاضًّا الطرف عن صيغها الأقوى، والأعصى من تم على النقد. غير أن الأمانة العلمية تقتضي أن نعرض لآراء الاء الآخرين وفق
 تُضعف من مواقفهم.

السلوكيات التي يتو جب على العالم الالتزام بها إبان قيامـه بأبحاتـــه وتجاربه. وفي حين أن هناك خصو صيـات ثقافيـة قـد تـرتــب عليهـا اختلافات في طبيعة الأحكام الأخلاقية، إلا أن هنـاك حـو حـو ودا دا دنيـا يتفق البشر عليها بالمقدور أن تشكل مو جهات عامة لأخلاقيات أية مهنة.

## قيمة العلم

نلحظ بداية أن البحــ العلمـي واستتخدام
مصادر المعلومات بنوعيها التقليدي والإلكــتروني سمة واضـحة مـن ســات التقــدم والتطـور عــلى مستوى المؤسسات والدول. هكذا نجــد مــنّا أن

الولايات المتحدة أنفقت في عام 1997 19م ما يقرب من 180 ملِيار دولار على البحــث العلمـي، فـيـيا أنفقت اليابان ما يزيد على 133 مليار دولار، كـلـا كــا
 مصروفاتها على البحــث العلمـي نـسبةً إلى إبـــلي

 وبطبيعة الحـال فإن هذا يؤكد قيمة العلم ودوره في المجتمعات المتقدمة، بقدر ما يستوجب استـشعار أهميته، خصوصًا في بجتمعنا العربي الـذي لا تا تنفـق أي من أقطاره ما يفوق \% 0.03 مـن دخلـه عـلى البحث العلمي.

لا يكاد يختلف الناس عـلى أن العلــم يـشـكل معلمة أساسية مـن حـضارة الإنـسان المعـاصرة. الراهن أن البعض يرى في العلم سبيلَّ، بل السبيل الأوحد للخلاص ما يواجهه الجنس البشُري مـن تحديات. فضهِّلا عن ذلك، فإنه يشكل أعلى مراتب العقلانية الإنسانية، وأوج تجلياتها التنويرية. ولكن
(1 ) قنديلجي، عامر، البحت العلمي واستخدام مصادر المعلومـات التقليديـة والإلكترونيـة، دار اليـازردي العلميـة للنــنـر والتوزيـع، عـمان، الأردن،
2002م،ص 5-6.

يشُكل النــاط توجّها تنويريًّ؟؟

يتعين بداية أن نميز بين عقلانيـة الــسلوك وعقلانيـة النـشاط. مفهوم عقلانية السلوك مفهوم نسبي، بمعنى أن الــسلوك لا يكــون عقلانيًا إلا نسبة إلى بجموعة مـن البـدائل المتاحــة، ونــبـبة إلى غايـة

 لدى السالك شواهد تدعم اعتقاده بأن ذلك السلوك أنجع مـن أي بديل آخر من تلك البلائل في تحقيق تلك الغاية. إخفاق السلوك ئك في
 أنجع من بدائله في تحقيقها. تعاطي المـريض للأدويـة التـي يـصفهـا

 لِيست أفضل حالَّا من فرص التداوي.

أيضّا، فإن نجــاح الــسلوك في تحقيـت غايــة الــــالك لا يعنـي
ضرورة أن سلوكه عقلانيًّا.
من يقود عربته بسرعة جنونية، بغية الوصول بأسرع وقـت إلى
بيته، يسلك بطريقة لاعقلانية حتى لو تسنى له تحقيــت مرامـهـ؛ لأن العجلة في القيادة تؤدي عادةً إلى كوارث لا يِمد عُقباها

لاحظ أن إقرار عقلانيـة الـسلوك هنـا لا يكـون صسحيحَا إلا
عقب التعرف على غاية السالك منه. أما في حالــة الأنـشطة القـابلـــة

للتمييز وظيفيّـا ومنهجيتّا، فيكــون إقـرار عقلانيـة سـلوك مــارس النشـاط في ضوء أهداف النشاط نفسه، بغـض النظـر عـن الغايــات التي رامها هذا الملمرس.

هذا يعني أنتـا نـستطيع معرفـة متـى يكــون الــسلوك العلمـي
 لمقاصده الـناصة منه. وكا أسلفنا، فإن شرعيـة انتـسابه إلى النـشاط العلمي إنا ترتهن بكونه يقصد تحقيق أهداف العلم ويتبنـى منهجـه في تحقيق هذه المقاصد.

حين نقر أن النشاط العلمي نشاط عقلاني، قد نقصد من ذلـك


 وجه الحقائق المناوئة لما، ويعملــون عـلـلى قمـع النظريــات المخالفـالفـة بشُتى السبل، ما يجعلهـم عُرضة لأهوائهم على نحو العلم. هكذا يقر "بول فيرابند" أنه إذا كانت العقلانية العلمية تعني


والتنبو )، فإن العلم كا يـارس نشّاط لاعقلاني (1) .
أيضَا، تُمة من يرمي العللماء بـتهم تـــس التـزامهـم بأخلاقيـات

(1) Feyerabend, P., Against Method, Atlantic Highlands: Humanities Press, London, 1975, p. 175.


كانت درجة صدق هذه المزاعمه، يتوجــب أن نعنـى بدلالــة لمفهـوم
 سلو كيات مارسيه المعرفية وحتـى الأخلاقيـة. إن تلـك المـزاعمـ لا تعنـي في أفـضل الأحــوال ســوى أن كمـارسي العلـــم لا يـسلكـون بالطريقة التي يتوجب عليهـم السلوك وفقها، وهذا لا يــدين العـلــــم بل يدين العلم) أنفسهم.

من شأن هذا أن يحيلنا إلى مسألة تقويم عقالانية النشاط بصرف
النظر عن سلو كيات مارسيه. هذا أمر مهم؟؛ لأننا حين نقوم بتبجيل العلم وبالدعوة إلى تكريس قيمه فإنـــا لا نتحــــث عـن العلــم كـــا

 تسهم في رصد أية انحر افات قد تطر أعلى مارسة العلم. في هذا السياق ينظر إلى النشاط برمتّه على اعتبار أنه وســيلة أو أداة لتحقيق غايات بعينها. وبطبيعة الـحال، لنـا، في معـرض تقـوـيم
(1 ) الـال أن ثمة من يــذهب إلى أن الاستفـــــار عـن عقلانيـة أي نــــاط، (في


فيرابند في:

Feyerabend, P., "Consolation for the Specialist", in: Criticism and the Growth of Knowledge, I. Lakatos and A.
Musgrave (eds), Cambridge University Press, 1970, p. 209
الباب الانٍ: درابـات في الوعي العلـي .

النشـاط، أن نثير سؤالين: هل تمة ما يسوغ الــسعي وراء الأهـــاف التي يرومها؟ وهل يتبنى النشاط مناهج مناسبة في سعبه ذاك؟ ولأن العلم يهدف أساسّا إلى تغسير الظـواهر، لنـا أن نتـساءل
 والتنبؤات. ب" ين أن الإنسان يسعى إلى تفسير الظواهر كـي يفهـمـ


 السعي وراء تحقيقها

هذا إذن سر حظوة العلم بالتبجيل. إنه نشاط عقلاني يستهدف تُقيق غايات معرفية تعين على فهم الإنسان للعالم الذي يعيش فيه. وبطبيعة الحال، ليس لنا، عبر الإصرار على التمييز الــــي سـبق لنــا
 مقاصد عملية تسهم في جعل العالم مكانًا أفضل للعيش . لقد أصر بعض علماء المنهج على ذلك التمييز خشية أن تُنسب إلى العلم جرائر ارتكبها الساسة على أيدي التقنيين. لكن الـئيء لـا لا يفقد قيمته لمجرد إمكـان أن يوظـف في تحقيـت مـآرب مريبـة، وإذا اتضح أنه يوظف في تحقيت مقاصد قيمة، فإن ذلك إنها يضاعفـ من
 حولما في أدبيات مشنكلة الاستقراء، وهي مشكلة يضيق المقام بطرحها.


قيمته. لا يفقد اليورانيوم قيمته حـين يـستخدم في صـيـناعة أســلحة


خمرا.
لنا إذن أن نشيد بالعلم لأنـه يوظـف في القـضاء عـلى الأوبئـة والمجاعات، وتسخير مقدرات البيئة في صالح الإنسان، وإذا اتضح أن نظرياته توظف في صنع آلات الدمار، أو تدمير البيئة، يظل لنا أن

 مقاصده لمجرد أنه يوظف على أيدي التقنيين بطرق سلبية. هذا على و جه الضبط هو مفـاد الإبقـاء عـلى الخططـوط الفاصـلة بـين العلـم والتقنية.

نود أيضَا أن نضيف أن قيمة أية معلومة لا تكمن في ذاتها قـــر
 تتعلق بها المعلومات المبعثرة غير المدرجة في إطار فـرض أو نظريـة معلومات تعوزها القيمة، إلى أن توظف على هذا النحو ـ هذا سياق
 البشُر المتناثرة في أطر نظريات تعين على الفهم.

لهذا السبب فإن الحـديث عـن جــع المعلومـات والبيانـات في غياب فروض مو جهة حديث ذو قيمـة محـدودة. لقـد دأب بعـض
 "كل" المعلومات قبل الشُروع في تحديد المُكلة التي يعنى بها وقبل


أن يخمن بخصوص الفروض التي قد يتـسنى لـه توظيفهـا في حـل تلك المشكلة (1) غير أن محاولة تطبيت مثل هذا الإجراء عمليًّا تكــاد تكون مستحيلة منطقِّا، فعدد المعلومات المعنيـة لامتنـاهِ غــير قابـل

للحصر.




 تظل مقننة من قبل موجهات بعينها تعمل عمـل الفـروض وتحـدد سلات بعينها يتوجب رصدها.

نـشـير أيـضْا إلى أن خـصـانص التفكـــير العلمـي، فـضهنا عـن الأخلاقيات التي يفترض أن يلتزم بها القائمون عليه، إنـا تكـرس

 والدقة والتحقق والتراكمية، وبمعايير الأمانة العلميـة والاعـتراف



(1) راجع مئلّا النص الوارد ذكره في:

Hempel, C., Philosophy of Science, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., USA, 1966, P. 11


وكا فعلنا في الفصل الـــابق، سـوف نختـتم بتلخـيص أهـم الأفكار التي وردت في هذا الفصل:

## خصانص التفكير الملمي

الطريقة العلمية في التفكير موضوعية بمعنى أنها لا تأخذ في حسبانها اعتبارات تتوقف على الذات المفكرة أو ترتبط با، اعتبارات من قبيل مـصالح الــنات أو تفـضيلاتها أو أهوائها أو أفكارها وانـانحيازاتها المسبقة. ولأن الموضـوعية الما بهذا المعنى المطلق أمر يصعب على البشُر الالتزام ام به، عــادةً
 الر كون إلى الاعتبارات الذاتية. أيضَا فإن قابلية الأبحـاث

 أجريت وفقهـا تلـك الأبحـاك والتجــارب، وإن كانــت تقصر عن ضهان تلك الموضوعية.

التعميم خاصية أخرى من خـصـائص التفكــير العلمـي،





 يتعـين أن يكـون حـصيلة شــواهـد وقـرائن واســتقراءات تسوغ الانتقال إليها.

الماصية الثالثة هي خاصية الاختبارية. مفاد الفكــرة هنــا هو أن القضايا العلمية ليست بالقضايا الشخصصية الخاصة بصاحبها وحده، بل يتعين أن تكون قابلة للتحقق المشترك
 موضوعية العلم. غير أن طبيعة مثل هذا التحقق الــشترك المك
 تحقيقها من البحث في المبُكلة موضع الاهتلام.

الظنية خاصية رابعة. تُمة عنـصر ظنـي يكتنـف النـشاط العلمي برمته. أحكام العلم تظل باستمرار مؤقتـة وقابلــة من حيث المبدأ للتعديل المستمر . ير جع هذا أساســــا إلى أن

 هناك إبناتات في العلم، بل براهين استقرائِية
تعجز مقدماتها عن ضهان صدق نتائجها. ظنية الأحكــام العلمية تفسر بدورها ما يطر أ على الفـرو

 معطيات. هذا ما يكعل العلم واحـــًا مـن أهـمـ الأنــــطة
 تنويريّا من الطراز الأولن.

التراكمية خاصية خامسة من خصائص التفكير العلمـي،


تطور بالاتهم تشكل إضافات إلى سابقاتها، كــا يعنـي أن
 يضيت تدريبيًا على نحو يجعلنا نأمل في رأبه. غير أن هنـــاكـ أك
 يحرزه النشاط العلمي في سـعيه الحثيــث صــوب الحـي الحقيقـة


 رويدًا رويدًا إلى أن يتسنى له تثّلها في نظرياته.

التكميم خاصية سادسة. إعادة صياغة الفروض العلميـة بحيث يتم التعبير عنها في شكل معادلات رياخـية ســيمة
 الراهن أن القدرة على التعبير على هذا النحو النحو عن الفرو
 تَت بها عمليات الرصد والتحقق التـي يـسترطها ولـي المـنهج
 المهمة إنا يعني الاقتدار على الملاص من الما ولاهيم النوعية والاستعاضة عنهـا بمفـاهيم كميــة لا تـــير أي لـبس ولا لا تسمح بتعدد التأويلات.

وأخــير|، تعـد البـساطة مـن خــمن خـعـائص التفكــير العلمي، حيث هناك شبه إبماع بين علماء المنـاهج عـلـلى أن أن الفرض الأبسط، حال تكافؤ الأدلة، أفضل مـن الفـرض

الأقل بساطة؛ أقله لأنه أيسر عـلى التـــاول والاسـتخدام
 تعول على أنساق بالمقدور التحكم في صياغتها.

المسلمة عبارة عن قـضية تفـترض صـتحتها دون برهنــة. هناك مناسبات عديدة تستدعي أو تـبرر فعـلـ التـــليم أو
 هنـــاك نوعــان مــن المـــلمات: البـــهيات axioms والمهادرات postulates . البدهية تضية يسـلم بـصحتها دون برهنة تفيد بوصفها مبدأ عاما موجـه للبحــث وهـي



 كا هو حال مصادرات إقليدس.

التعاريف الإجرائية operational defnitions نوع آخر من المسلمات، حيث يقوم الباحث بتعريـف المفهوم عـبر


 نتائجه لأن يُعبتر عنها بصيغة شـرطية مفادهـا أتـهـ إذا كــان

المفهوم المعني يقـر الدلالـــة التـي تَــت إهابتـه إليـه (عــبر التعريف الإجرائي)، فإن النتائج التي انتهى إليها سـليمة. يكق لأي باحث أن يعرف أي مفهوم بطريفــة إجر ائيـة إذا
 وكان متّسقًا في اسـتـخدامه المعنـى الـنـي أثبتـه للمغهـوم المتعلق.

للعلم مسلمتان: مسلمة النواميس الطبيعية التـي تقـر أن هنـاك بجموعـة مـن القــوانين الطبيعيـة التـي تـنظم ســير الظواهر الطبيعيـة ولا يـتم خرقهـا مـن قبـل أيـة واقعـة الـة ومـسـلمة صـحة العمليـات الذهنيـة والحـــــية التـي تقـر وجوب وقف عمليات اختبار هـذه العمليـات والتحقـــَ منها عند حد معين، بحيث يثت العلم|ء في إمكاناتها، عـلى علمهم بمحدوديتها.
 أولاَلا ما يعرف بافتراض وحدة الُطبيعـة الــــي يقــر أن مــا يِلث مرة سوف يكدث مرات أخرى حال توفر ظـروف
 الذي يقر إمكان تصنيف الطبيعة إلى أنواع متجانسة تتشابه
 بخصوصها. أما افتراض الثبات فيقر أن الظواهر الطبيعية تحتفظ بخصائصها الأساسية تحت ظروف بعينها، بمعنـى




 سبيية تحكم الكون.

## أخلاتياتالبحث العلمي

يتوجب على الباحث أن يوضـح للمفحوصــين أو أفـراد العينة التي ييرى عليهم تَاربـبم ودراساته الأهداف التـي يروم تحقيعها، وأن يترك كـم حريـة القـبـول والمـشاركة في ضوء تلك الأهداف.

 النص صراحــة عـلى المـصادر التـي أفـــاد منهـا الباحـت،
 بفضل من قدموا له يد العون.

 أعنف الانتقادات إلى أضهف الرؤى، غاضًّا الطـرف عـنـ


 تضحف من موقفهم.


العلم نشاط عقلاني؛ لأنه يروم تحقيق غايـة المعرفـة التـي يتو جب السعي وراء تحقيقها. إنه نشاط يكتـاز عـلى قيمـة
 الإنسان للعالم الذي يعيشّ فيه.

لنا أن نشـيد بالعلم لأنه يوظـف في القـضـاء عــلى الأوبئــة والمجاعـات، ويـسخر في الـسيطرة عــلى البيـــة في صـالح الإنسان، وإذا اتــضح أن نظرياتـه توظـف في صــنـع آلآت الدمار، أو تدمير البيئة، يظل لنا أن نلقي باللاتمة على مـن قاموا بتوظيفه على هذا النحو. وأخيرِّا، فإن قيمة أية معلومة لا تكمــن في ذاتهـا قــدر مـا
 التي تتعلق بها. المعلومات المبعثرة غـــير المنتظمــة في إطــار
 النحو. هذا سياق آخر تستبان فيه قيمة العلم، الذي يعمل دومًا على انتظام معارف البشر المتناثرة في أطر نظرية تعـين على الفهـم.

يبقـى إذن أن نتعـرف عـلى مفهـوم الــنـهج العلمـي ودوره في تكـريس عقلانيــة النـــاط العلمـي، وأن نـــــر بعـض التــساؤ لات

 .هي المهام التي سوف نقوم بها في الفصل التالي من هذا الكتاب.



## تقريفـ المنهج الملمي

أسلفنا في الفصل السابق أن المنهج العلمي أداة العلم في تحقيق

 نشاط قابل للتمييز الوظيفي والمنهجي. أيضًا، فإنه يعني أن تسشكيل وعي علمي إنها يرتَن بالدراية بيعض القضايا التـي يثيرهــا مفهـوم
 إمكان تطبيقه في العلوم الإنسانية، والمخاطر التي تواجه تطبيقه. ولأن الأدوات إنها تعرّف بوظائفها، قــد نقـول بو جـهـ عــام إن
 العلم. الاششتقاق اللغوي للفظة "منهج" يعزز هذا الفهم. ذلــك الـك أن كلمة "المنهج" ترادف لغةً "الطريق الواضـــح"، وهــنا قــد يبــين أن
 العلماء في سعيهم المتواصل لتحقيق أهداف العلم.

غير أن هذا التعريف يتضمن دورًا منطقيًا، بمعنى أنـه يـشتمل على لفظة لا سبيل لتعريفها إلا بمعرفة اللفظة المراد تعريفها أصــَا لكي نعـرف ماهيـة الــنهج العلمـي، يتعـــن علينـا وفـتـ التعريـف المطروح أن نعرف هوية العلـلـاء الـوارد ذكــرهم فيـهـ لكــن العـالم بالتعريف هو الشتخص الذي يروم تحعيق أهداف العلــم ويتبنـى في

 أهداف غريبة عن العلم أو يوظف في تحقيق أهداف العلم مناهج لا تَت له بصلة. وفق ذلك، فإن التعريف المطروح إنها يقـرر في واقـع الأمر أن المنهج العلمي هو السبيل الواضح الذي يسلكه من يـرو
 تعريف يعاني من دور منطقي صريح.

نستطيع تجنب هذا الدور بإقرار أن المنهج العلمي بجموعة مـن المططوات العامة التي يتعين على كل مارس للنشاط العلمي اتخاذها

في محاولته تحقيق غايات هذا النـشاط. غير أن هذا الــكــم، وإن ظـل
 دور تلك الـُطوات في تحقيق هذه الغايات. بكللات أخرى، فإنـه لا يكدد علاقة المنهج العلمي بأهداف النشاط العلمي، ويغفق من ثــم في تحديد طبيعة هذا النوع من المناهج. غير أن التعريف التالي ينجـز هذه المهمة:

يكون المنهع عالميأ إذا كان يشكل أنجـع الـسبل المتاحـة في تحقيـق غايـات
(1)

هذا يعني أن علمية النهج إنا تقاس أسانًا بقدرته النسبية على
 المنطقي سـالف الذكر، فهو لا يتضمن أية إنـارة إلى مارسي النـــاط الـاط


 المككنة في تحقيقها. هذا يتسق مع مـا ســلف أن أقر أقررنـاه في معـرض المديث عن معرفية النشاط العلمي. لقد سبت أن أوضحنا أنـ أن العلم
 معرفي، فإنه الأحرص من غيره على هذا الإنجاز . بـصياغة أخـرى،
(1) الـــصادي، نجيـب، نهـج الــنهج، الــدار الجلهاهيريـة للنــش والتوزيـع


فإن النشاط العلمي هو الأقدر على تفسير الظواهر لأنه يتبنى النهج

 يقتصر على إقرار أن علمية المنهج وتف على قلدرته النـبية، في ضوء البدائل المتاحة، على إنجاز تلك المهمة.







 عقلانية، وهكذا يعد المنهج العلمي سبيل العلم في تجسيد توجهاتـه

العقلانية.

## علاقة المنهج البحث العلمي بأساليب البحث العلمي

يتوجب عقد تييز بين ثلانتة مفاهيم، غالبَا ما يتم الخلط بينهـا: منهج البحث العلمي (أو المنـجج العلمي باختـصار)، وأسـاليب البحث العلمي، والبحث العلمي نفسه. المنهج، أكان علميًّا أم غــير علمي، برد بجموعة أفكار تتم صياغتها في جلة من من القواعد العامة العـي التي يتوجب تطبيقها من قبل عمارسي النــاط المعنـي. وكـيا ذكرنـا


فإن منهج البحث العلمي عبارة عن بجموعة من الخطـورات العامـة
 والتي تتسم بكونها أنجع اللسبل المتاحة في عحقيق هذه الغايات. أما أسـاليب البحــث العلمـي فطرائــق بحثيــة بعينهـا تعتمـــ خطوات منهج البحث العلمي لكنها تختلف في طريقتهـا في تطبيـت بعض خطواته. إنا أساليب ختلفة في تطبيت المنهج العلمـي. وعـلى وجـه الخـصـوص، فـإن أسـاليب البحــث العلمـي تـرتبط بطبيعـة موضوع اللراسة ومقاصدها الماصة والسبل المتاحة في تحقيق تلك المقاصد، وتختلف من ثم باختلافها.

في المقابل، فإن البحث العلمي ليس جمموعـة مـن الأفكــار أو الطرائق البحثية بل مارسة عملية تطبيقية، بمعنى أنـه تحقيـق عينـي
 لخطوات المنهج العلمي في بجال تخصـصي بعينـه، استقــصـاء مـنظم يسترشد بقواعد المنهج العلمي، ويتبنى أسلوبًا بحيدِّـا عـــدّدا، بغيـة


 المشاكل البحثية، فيا يظل المنهج العلمي المطبق فيها على حاله دائّ)، لا يتبدل ولا يعتد بأية طوارئ.

المنهج العلمي إذن، بقواعده الصورية العامة، واحــد ثابــت لا يتغير، في حين أن الأبحاث العلمية وأسـاليب البحـــ التـي تطبـق

وتسترشد بتلك القواعد متعددة وغختلفة في طبيعتها، رغم اتفاقها في الالتزام بذلك المنهج (1). وبطبيعة الحلال، فإن هذا إنها يلز منا بصياغة قواعد منهج البحث العلمي صياغة شـكلية عامــة، بحيـث يكــون بمقدورها استيعاب الفروت التي تَيز بين غختلف العلـوم الإنــــانية والطبيعيـة والــشكلية، بقــدر مــا يكــون في وســـعها اســتـعاب الاختلافات التي تيز بين مقاصــد الأبحـاث العلميـة التخصـصية

المختلفة.

المقارنة بالنحو العربي قد تفيد في توضيح الفروق بـين مفـاهيم منهج البحث العلمي وأسـلوب البحث العلمي والبحث العلمـيـي حين يقر النحاة، على سبيل المثال، وجوب نصب المفاعيـل، بمعنـى
 لأجله، أو حين يقرون جر المضاف إليه والأسماء المجرورة، فإنـه لا يكون في وسعهم إقرار وجوب النصب بالفتح، أو المر بالكسر. صحِيح أن هنالك ألفاظـَا في العربيـة تنـصب أو تجـر عـلى هــنا
 وجود مبل متعــددة لاتخـاذ تلـك الـركــة الإعرابيـة. وعـلى وجــه المُصوص، فإن بمع المؤنت السالم ينصب بالفتح ويجر بالكسر، كــا أن الثننى ينصب ويجر بالياء، في حين أن طبيعة صيغة منتهى الجموع
 بالفتحة دون تنوين (ما لم تكن مُمرّفة بأداة التعريف أو بالإضافة).

وعلى نحو عاثل، حين يقر علم)ء المنهج العلمي وجوب اختبار


 بداهة علميتها (تخصصطات من قبيل علم الفلك وكثير مـن العلـوم الإنسانية).

يسري هذا حتى على المجالات العلمية التي لم يكن يتسنى فيها التجريب في العصور الغابرة. ليس من المناسب مــنّلْ اتهـام علمائنـا الأوائل بعدم اتباع قواعد المنهج العلمي في علم الطبيعة، لكونهم لم
 لأن هذا الاتهام يغفل السبل المتاحة في زمانهمر
 ويوصف أحيانًا بالشوفونية الزمنية (تقـويم إنجـازات المـات المـاضي مـن منظور الحاضر ). هذا على وجه الضبط هو مو مفاد القول بوجـو الـوب أن تقوّم الأساليب العلمية في سياقاتها التاريخية. لنا أيضًا أن نتخيـل ألـي أن أن يطور العلماء في المستقبل طراتق بحثية أكثر نـجاعـة مـن التجريـبـ، ولنا أن نقر أن التجريب لن يعود آنذاك أسلوبًا بحيّيًا يناسـب حتـى العلوم الفيزيائية.

القيام ببحث علمي شبيه بالقيام بجر أو نـصب كلهـة بعينهــا. حين ننطلت كلمتي "عاريب" و (قدور" في سياق الآية الكريمة "ومن الجمن من يعمل بين يديه بإذن ربـه مـا يــــاء مـن معاريـبـ وتَاثيـل

وجفان كالجواب وتدور راسيات،، فإننا ملزمـون بجرهــا. ينـاظر
 يسهم في حلها، يتوجب علينا تطبيق المنهج العلمي الني يستوبا اختبار هذا الفرض بغية التحقق من صدقه. كون "عحاريب" تتخــذ
 لكلمتي "جفان" و"قدور" اللتين تجران بكسرة منونة.

يناظر هذا قولنا بأننا حين نحاول تفسير ظواهر طبيعية جامــدة
 والتجريب. هذا هو الأسلوب الذي يليق بتفسير مئل هذه الظوامر، في الوقت الراهن على أقل تقدير . لو كانت المشكلة تاريخيـة، لكـان الجدر بنا تطبيق أسلوب مغاير .

وأخيرًا، فإن فعل نطق كلمة "عحاريب" وكلمة "قدور"، وكذا شأن فعل نطق كلمتي "جفان" و"قدور"، في سياق تلك الآيـة إنــا يناظر فعل تناول مشكلة بعينها باستخدام أسلوب بـحـئي يناسـبها يتوجب أن يسترشد هذا التناول بقواعد المنهج العلمي العامة، وأن

 لقواعد المنهج العلمي، يسترشد بهذه القواعد ويتخذ مـن أسـلوب بحئي بعينه أداة في التطبيت.

يمكن أيضَا توضيح علاقة المـنهج العلمـي بأســاليب البحـــ العلمي والبحث العلمي على النحو التـلي. تــد نجــادل بـأن هنــاك

قانونًا يقضي بتحرك الـحيوان، فكل الحيوانات تتحرك، طلبَا للغـنـاء أو المأوى، أو هربّا من مصادر الـُطر، أو بغية الترويح عن النفس أو
 مكانه طيلة عمره، إنا يق"صر في عمره؛ إذل لن يعيشُ طويلّا، سوف يتضور جوعًا، أو يلبي حاجة حيوان آخر يتضور جـرعًا

غير أن طرق غختلف الحـيواتـات في الحر كــة ختلفــة، فمنهـا مـا
 يسبح بزعانفه، ومنها ما يز حف عــلى بطنـهـ المـنهـج العلمـي شُـبيه بذلك القانون العام، وأساليبه شـبيهة بهـذه الطـرت المختلفــة، أمـا البحث العلمي فنبيه بحر كة أي كائن بعينه.

البحث العلمي طائفة من السلوكيات المقنتة التي تطبت وتتبنى




 طبيعتها المخاصة وما تواجه من معوقات، تلتمس سبلَا بحثية مغايرة لتلك التي تطبقها علوم أخرى (ربا) تكون أكثر نفـجّا أو قدرة عــــلى التحكم في متغيراتها).

ليس هنـاكُ إذن مـا يـسـىى بـالمهج التـاريخي أو الوصسفي أو
 في تطبيت قواعد منهج علمي واحد ثابتـ. البابالاني: دراسـات ني الوعي الملي

فضهّ
 بالمقاصد الـناصة التي يعنى الباحث بتحقيقها. قـد يطـرح الباحـث
 ولذا يتعين أن يختبر فروضه في ضوء هذا المقصد المناص. وقـد يـود البحث في العلاقات السببية القائمة بين نوعين من الظواهر الـئ الأمـر الذي يلزمه باتباع أسلوب بحتي الـي التلف.

غير أنه يتوجب في بميع الأحوال أن تندرج مقاصــده في إطــار
 الاستكشـافية إنها تكمن في كونها تعين على إجراء أبحاث سببية، كا يتوجب عليه دومتا تطبيق إرشادات المنهج العلمي العامـة، فعلميـة بحثه تظل رهنًا بتطبيقها.

يقـر وتنـي أن البحـث العلمـي "استقـصـاء دقيـت يهـدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن التحقَق منها مستقبَّل" (1) فيها يعرفه هولي على أنه "وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوحــول إلى

 المدكلة"(2)
 عمان، الأردن، 2000م، ص 17.
(2 ) المرجع الــابق.


أيضَا، ثمة من يُعرّف اللنهج العلمي على أنه "أسلوب للتفكـيـر


 سوف نترك هذه المهمة للقراء.

يلزم عا سبق ذكره من تيميزات أنه لا مبرر للتـنكيك في علمية

 ضبط متغيرات الظوامر التي تدرس والـتحكم فيهـا ومــــاولتها لا لا يعني بذاته إخفاتها في تطبيق المنهج العلمي. ذلك ألن المنهج المنج العلمي


 البشرية إنما يتم اتبـاع أسـلوب بعينـه في البحــ، ولا يـلا يـتوجب استحداث مثل هذه المناعج أو الأساليب.

## واضع المنهجالعلمي

تكونت فكرة المنهج بالمعنى الاصطلاحي المتعارن عليـه بـدعة|

(1) المرجع السابق، ص 33.

 الباب الثاني: دراسات في الوعي العلمي

الفكرة تثير السؤال عن هوية واضع المنهج العلمي، وهـي مـشُكلة

 المنهج، أتراه العالم أم الفيلسوفـو وفرضه على العلم)ء في غختلف التخصصات؟ للمرء أيضًا أن يتساءل عن المعايير التي يتوجب أخذها في الـــبـان حال وضـع مشـل هــنا المنهج

تاريغيّا، لم يتم وضع المنهج العلمي دفعـة واحـدة، بـل كانـت

 لاحقًا على ذكرها. ولكن، بغض النظـر عــا حــدث تاريختِـا، يظـل السؤال حول هوية من يكق له وضع خطوات المنهج العلمي قائًا . ذلك أننا لا نعدم من تحدّثه نفسه باستحداث تغييرات جوهرية في تلك الـطوات أو بالدعوة إلى استحداث مناهج بديلة. فضاَّا عن ذلك، ثـة من يرى أن المـنهج العلمـي الـذي يتحــلـث عنـه علـلـاء
 وأن الإخفاق في تطبيقه لم يؤتر في تحقيت غايات العـي موقف توماس كون). كل هذا إنما يستوجب الإجابة عـن الأســئلة سالفة الذكر.
(1) بدوي، عبد الرمنن، منامج البهت العـي، وكالة المطبوعـات، الكويـت،

$$
\text { 1977م، ص } 7 .
$$



المناهج عند برنـارد لا تـدرس نظريِّا في شــكل قواعــد عامــة يفترض أن يطبقها العلل)ء بل تتكون داخـلـل المعامـلـ، معابــد العلـــم
 باختلاف العلوم، فروح صاحب التـاريخ الطبيعـي ليـست بعينهـا روح صاحب علم وظائف الأعضاء، وروح الكيمياء لـــــت روح الفيزيائي (1)

غير أن برنار هنا إنما يتحـدث عــا أمـميناه بأسـاليب البحـث


 عليها تُشْكّل ما يمكن وصفه بالمنهج العلمي.

في المقابل، يؤ كد عبد الر من بدوي عجز الحالم المتخصص عـن تبيان الروابط الجامعـة والاتفاتـات المــتـركة بــين غختلـف ميــادين العلم، ويدعو إلى قيام الفيلـــوف غــــر التـخـصص في علـم بعينـه باستقراء تلك الروابط والاتفاقات بغية استخلاص خططوات المنهج
-العلمي
إن بدوي هنا يتحلث صراحـة عـن الـنـهج العلمـي، بقوالبـه الصورية العامة، لكنه يغفل تميزِّا آخر كنا تمنا بعقده بين العلم كـــا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الرج السابق، ص } 117 . \\
& \text { (2) الـرجع الــابت. }
\end{aligned}
$$

يلارس والعلم كما ينبغي أن يلارس. إنه يطلب منا الاعتداد بأساليب البحث التي يعتمدها عارسي العلم، أي قبو لها على علاتها، والـفاظ
 العلم أهل لمارسته.

بكلل|ت أخرى، فإن بدوي يغفل الصبغة المعيارية التي يتخذها

 توظيفه في رصد أية انحرافات قد ترتكب. هذا على وجه الضبط ما جعلنا نعرَف المنهج العلمي وفــت علاقتـه بغايـات العلـمّ، لا وفـــ مقاصد العلم).

في تقديرنا أن هوية واضع المنهج العلمي إنـا تحـددها القـدرة على الإيفاء باستحقاقات تعريفه. بكلل|ت أخرى، الــُشخص الــذي يكق له وضع المنهج العلمي هو القادر على إثبات أن اتخاذ خطـورات بعينها يشكل أنجع السبل في تحقيق غايات العلم (فهذا هو تعريفنـا للعلم).

هاريخيًا، عني الفلاسفة خصوصًا بتاددية هذه المهمة، ربا بحكم شُمولية اهتهاماتهم، ولعلهم بمقتضى القدرات التجريدية التي يتميز .با النثاط الفلسفي الأقدر من غيرهم على تاديتها.

خhوات المنججالمويو
يمكن بوجه عام تحديد خطوات المنهج العلمـي عـلى النحـو


الوارد أدناه. غير أنه يتوجب دومًا، قبل الشُروع في إجراء أي بحث علمي، البدء باختيار أسلوب بحثي بعينه في تطبيت هذه الـنطـورات، يناسب مقاصد الدراسة وطبيعة الظاهرة المراد دراستها.

1. تحديد المشكلة وصياغتها. يمثـل اختيـار مـشكلة

البحــث مرحلـة حاســمة في إجـراء أي بحــث
علمي. سوف نفصّل لاحقًا في الاعتبارات التي يتو جب أخـذها في الــــبـان إبـان القيـام بهـذه اللهمة، لكننا نشير هنا إلى أن الختيار المشُكلة يتبع الشعور بها بوصفها مدعاة للحل ويسبق مرحلة تحديدها. قد تكون المـئكلة صــادفت الباحــث شـخـصيًّا، وقـد تكــون مــشكلة أثارتهـا ظـاهرة حدئت على نحو غير متوتــع مـن قبـل النظريـة الــسائدة في المجـال البحثـي المعنـي، أو أثارتــا أبحاث سابقة دون أن تولّما عناية كافية. الـراهن أن مبررات الاهـتـام بمـشاكل بحثيـة بعينهـا لا لا لا حصر هلا، كا أن المنهج العلمي لا ينطـوي عـلـى


بالبحث والتقصي.
هكذا تشكل خبرة الباحث المتمرس الشـخـصية، والنظريـات
القائمة، والدراسات السـابقة، مـصدرًا خـصبًا للمـشاكل البحثيـة. وبطبيعـة الحـال، يتوجـبـ أن تقـع الــــكلة المختـارة خــمن بجـال

تخصص الباحث وأن تناسب قدراته العلمية، كــا يتعــين أن تكــون على قدر كافب من العمومية، بحيث لا تكون حبيسة عينات صغيرة، الأمر الذي يقلل من أهمية ما تخلص إليه من حلول.

عقب القيام باختـيار مشكلة البحث، وتحديــدها بـشكل عــام، بالإنادة خصوصًا من أدبياتها السابقة، يتوجب العمل على صياغتها صـياغة دقيقـة. لـيس بمقـدورنا هنـا إقـرار أكتـر مـن هــذا؛ إذ أن اسـتحقاقات مثـل هــذه الـصياغة الدقيقـة إنــا تختلـف بـاختالاف الأسلوب البحئي الذي يتم اختياره. غير أن الدقة تظل مطلبّا مهًاً، فهي تُعبر عـن إحـدى الحـُصـانص التـي تَيـز الطريقـة العلميـة في التفكير

يتوجب أيضّا أن نشير إلى أن البحث قد لا تكــون لـه مـشكلة أُحّْا، نقد تكون مقاصده وصفية صرفة، كأن يعنى فحسب برصد

 بتحلديد نسبة من يكرص على الإطلاع عـلى الـصحف اليوميـة مـن موظفي الدولـة، أو بتحديـد نـــبة الأميـة بــين الإنـات في إحــدى الإمارات، وقد يكري دراسته على عينة يتتقيها وفــت معـايير يقرهـا الـلـنهج العلمـي، دون أن يهـدف مـن وراء ذلـك الحــلاص إلى أيـة

علاقات سببية.
أيضْا، تد يقوم عالم بإجراء دراسات على تربـة سـطع المـريخ، بغية التعـرف عـلى خصانـصـها، دون أن يعمــد مـن وراء ذلــك إلى


التحقتَ من أية فروض تتعلق مــلّا بو جـود كائنـات حيـة في ذلـك الكوكب. قد تكون مئل هذه الدراســات مفيـدة لأبحـاث لاحقــة،
 تعنى بمشاكل بعينها، وإن أسههمت في إثارة الكثير منها.
2. اقـتراح الــلـ (صــياغة الفـرض) . بعــد صــياغة



تكشف النقاب عن مفتاح الصعوبة.
عقب ذلك، تأتي مرحلة اقتراح حلول أو فروض مؤقتة يتوقـع الباحث أن تسهم في الملم. الفروض بجرد تخمينات مبدئية يصوغها الباحث ويتبناها بشكل مؤ قــت لوحـف أر تعليـل مــا يلحـظ مــن ظواهر . ولان الفروض بذاتها، لا تختبر مباشـرة، بل تختبر عبر اختبار مترتباتها، يتو جب إتام هذه العملية قبل الــُروع في تنغيـذ الـطـطـوة التالية.

تحديد مترتبات الفرض (أي نتائجـه التـي تلـزم عنــه) مـسـألك
 علاقة ضهان؛ إذا صدت الفرض، صدقت مترتباته. إذا كان الفرض يقر أن تناول الدهون يسهـم في ارتفاع ضغط الدم، فإن التحققى منــ
 بعينها من الأفراد، ومقارنة متوسط درجات الت ضغط من يسرف منهم
الباب الثان: دراسـات نز الوعي العلمي .

في تناول الدهون بمتوسط ضغط من يبدي حرصًا شديدًا في تناولا. إذا كان الفرض صادقًا، لزم أن يـصدق عـلـى تلـك العينـة و ولكـنـ لاحظ أننا لا نستطيع اختبار الفرض نفسه، بل نقتصر عـلـل اختبـار مترتباته (ما يقره الفرض نسبة إلى عينة بعينها). الحال أن اللجوء إلى عينات إنها يعبر عن العجز عن القيام باختبار الفرض. وكا سلف أن أقررنا، فإن جمع المعلومات في غيـاب يـستهـى

به عملية شبه مستحيلة.
حتى في حالة الدراسـات التي لا تنطوي عـلى مـشاكل بحثيــة، يتو جب أن تكون هنـالك مو جهـات تعـين عـلى تقنـي عمليـة جمـع
3. جمع البيانات واختبار الحل (أو الفرض) المقترح. يتوقف نوع الاختبار المفـترض إجـراوه في هــنه

والغايـة المرجـو تحقيقهـا مـن الدراســة المعنـــة.

أبحاث وصفية مسسحية، وأخـرى امتكـشافية،
وثالثة تطويرية، تقتـصر عـلـ اسـتهداف معرفـة
الوضع الراهن للظـوامر التـي تـشـكل موضـع
الدراسةَ، ولذا فإن سبل اختبار فروضها يختلف
اختلافًا جوهريُّاعـن مسـبل اختبـار الأبحـات
التجريبية التي تعنى برصد علاقـات سـبيبة. في

سيات مثل هذه الأبحاث، يقوم التجريب بــور فاعل، ويتم تحديد متغيرات الظواهر عـلى نحـــو
 بعض مئل هذه الدراسـات الوصـفية لا تـشمل أصلْ على أية فروض يفترض اختبارها.

وبطبيعة الحال، فإن عملية اختبار ما سبت اقتراحه من قـروض
إنزا تتطلب القيام بجهع البيانات وفق أُسلوب يليت بتلك العمليـة، وهذا أمر سوف نفصّل فيه لاحقًا. يكفي هنا أن نـشير إلى أن هنــاك

تقنيات غختلفة ومتباينة لتحقيق هذه الغاية.
نشـر أيضًا إلى أنه في حين أن العلاتــة بــين الفـرض ومترتباتـه علاقة استنباطية، فإن العلاتة بين صدق المترتبات وصدق الفـرض

 لا يضـمن بذاته صدق الفرض. إذا صح ما يقره الفرض عــن عينـة بعينهـا، فـإن هــنا لا يـضمن في أفـضل الأحـوال سـوى أرجحيـة صحته. هذا هو مفاد خاصية الظنية التي أسلفنا أنها عَيز العلم.
4. استنباط النتائج. هذه هـي المطــوة الأخـــرة مـن

خطوات النهج العلمي، وفيها يتم تحديد النتائج
التي خلص إليها البحث، وتستبان قيمـة الجهـــد
الــذي بــذل في إعــداده. وبطبيعـة الـــال، فــان
النتائج التي يغلص إليها الباحث تـو تف أسـاســا

على الغايـة التـي اسـتهدفها مـن دراسـته، فقــد تقتصر على وصف الظاهرة، وتــد تـروم تفـــــير تلك الظاهرة، بل إنا قد تستهدف وضع حلول عملية لمشكلة قائمة.

أيضًا، فإن قدر الثقة في هذه النتائج إنما يتوتـن عـلى الـصرامة التي مورست في ســياق تطبيـت الحطــوة الــــابقة، أي يـرتهن بقــوة
 في حالة الأبحاث التي لا تنطـوي عـلى فـروض أصــانَ، فقـد تـأتي
 بخصوص المشاكل البحئية الأجدر بالاهتام.

وكما نلحظ من صياغة هذه الحُطوات، فقـد تــم التعبـير عنهـا بشكل يمكن من استيعاب غتتلف الفروت التـي تيـيـز بـين العلـوم، وتلك التي تيز بين المقاصد البحثيـة الماصـة والأســاليب البحثيــة



 القديم بحل أول مشكلة صادنته(1)
 والإعلان، مصراته، لييا، 199 19مه ص 122-125.


فضهاْ عن ذلك، فإن صياغة تلـك المُطـوات إنـا تعمـل عـلى تكريس التمييز الذي سبق لنا عقده بين النــــاط العلمـي والتقنيــة ليس في خطوات المنهج العلمي ما يلـزم بتوظيـف مـا خلـص إليـه الباحث في تحقيق أية مقاصد عملية. حـحيح أن تَقيـت مئـل هــنه المقاصد تد يكون من ضمن غايات الباحث، لكن لا شيء فيها يبدو يلزمه بذلك.

## تطبين المنج الملمي في الموري الإسسانية والاجتماعية

لم تصـب العلوم الإنسانية والاجتاعية من التقدم والدتــة، فـيـيا يقر زكي نجيب عحمود، نصيبًا يعادل ذلك الذي ظفرت بــ العـلـوم
 تشارك العلوم الطبيعية في منهج واحله وبـإقرار حاجتهـا إلى تبنـي

 تعاني منها العلوم الاجتتاعية(1)
لا أحد ينكر الصعوبات التي تواجـه البحـث في الإنسـانيات. نذكر من خـمن هذه الصعوبات: كـــرة المفـاهـيم الكيفيـة الغامـضهـة وصعوبة تكميمها، تعقـد المواقـف الإنـسانية النـاجم بـــوره تداخل مؤثرات ومتغيرات يصعب ضبطها، صعوبة التجريب عـلى
(1) حعمود، زكي نجيب، المنطق الوضعي، الجزه الثاني، الطبعة الثالــن، مكتبـة الالنجلو اللمربة، القاهرة، 1961 م، مى 1903.

الإنسان، لأسباب أخلاقية صرفة، الفروق الفردية التي تحـول دون
 يكتم شعوره إياها بميول وأهواء تفرضها الثـا الثقافة التـي ينتمي إليهـا


 قبيل قلة الموارد الناجم بدوره عن التشـكيك في جــدوى مـا يِلـص إليه من نتائج (1).
على كل ذلك، فإن تلك الصعوبات لا تحول، من حيث المبـدأ،


 نحتى العلوم الطبيعية ملزمة بتبني أساليب بحئية خاصة. الما أما القا القول باستحالة تطبيق المنهج العلمي في العلوم الإنسانية والاجتتاعية فـلـا يعدو أن يكون تعبيرًا عن الـلط الذي حاولنـي الـنا درأه عبر التميـيـز بـين مفهومي المنهج العلمي وأساليب البحث العلمي.
أيضْا، ثُمـة مـدعاة إلى اسـتهـداف غايـات يتـسنى للأسـاليب


(1) الخولي، يمنى طريف، مشكلة العلوم الإنسانية: تقنيتها وإمكان حلها، دار
 النصل الثامن: طبية المهج العلمي

البحثيـة المتاحـة لعلـومهم، مـن فبيـل تفـسـير الظـواهر الإنـسـانية والاجتتاعية على طريقة تفسير العلوم الطبيعية لظواهر هــا. غـــر أن
 على أي نوع آخر من العلوم.
تمة من ينكر علمية الإنسانيات والاجتاعيات بالإشارة إلى أن
 (الموضوعية، التكميم، التراكمية، ..). غـير أنـه تجـدر ملاحظـة أن الن الاختصاص بهذه المصائص أمر نـسبي، الأمـر الــذي يمكـن مـن تفاوت التخصصات العلمية في درجة الاختصصاص بها.
الأبحاث الإنسانية والاجتجاعية أقل موضوعية وأقل قدرة على التكميم والتراكمية، لكن هذا قد يرجـع إلى طبيعـة الظـواهر التـي

 الموضوعية والتعميم والتراكمية، فبقدر نـجاح مثّل هــنـا تحقيق غايته، بقدر ما تكون طرائق التفكــير في الأبحـاث الإنـسانية والاجتتاعية أقرب إلى العلمية.

فضاْلا عن ذلك، فإن الـسؤال الــني يتوجـبـ طر حـه في هــذا
 التفكير العلمي، بل ما إذا كانت هنالك سبل أخــرى، مغـايرة لتلـك
 الـُصائص. ما إن تطرح المسألة على هـذا النحـو، حتـى يتـضـح أن

أساليب البحث العلمي في مثل هذه العلـوم إنــا تجـسـد خـصانص


عقلانيتها.
ثمة من يُرجع تأخر العلوم الإنـــانية والاجتاعيـة إلى حدائــة نشأتها، حيث يرون أن معظم مثل هذه التخصـصـات لم تنـشأ إلا في القرن التاسع عشر، في حين أن تـاريخ كــــير مـن العلـو م الطبيعيـة
 يتوجب فـضحه. فكــا يقـول إرنـــت نيجــل، بـدأت المؤســــات الاجتتاعية في دراسة المجتمع والـلوك الإنـساني في الفـترة الزمنـــة
 والبيولوجية(1)

أما القول بأن النظريات التي خلصت إليها تلك الدراسـا تكن علمية بل كانت أقرب إلى أن تكون فلسفية، فإنها يُعبر عن سوء
 الزمنية (تقويم إنجازات الماضي من منظور الماضي). وأخـير|ا، ثُمـة مـن ينكـر إمكــان دراسـة الظــواهر الإنـسانية
 كارل همبل، فإن ذلك يسري حتى على الوقائع الطبيعية.
(1) Nagel, E., The Structure of Science, Hackett Publishing Co., Cambridge, 1997, p. 447.


 بصرف النظر عن طبيعة الأبحات والتخصصات العلمية.

نخلص في النهاية إلى توكيد مـا ســلف أن أقررنـاه في معـرض حديثنا عن الفروق بين النهج العلمي وأساليب البحث العليـئي: لا
 لمجرد أنها لا تطبق أساليب علم الفيزياء البحئية. اللنهج العلمي إنما



 استحداث مثل هذه المناهج أو الأساليب.

## مخا ـر تطبيت المنهج العلمي


 الراهن أن ارتباطها في هذا السياق بتطبيت المنهج العلمي إنما يتحـــــد
 المخاطر، وما عرضنا لها إلا بقصد تو كيد الماجة إلى الاحتراز منها. مثال ذلك: قد يغفل الباحث بسبب هماسه المفرط للاعسى ألـ أن


إليه من فروض، كا يِدث أن يقـع الباحــ إبـان قيامـه بيحتـه في بعض الأغاليط. وبطبيعة المال، فإن كل ذلك إنــا يـسـهـم في إعاقـة عملية إجراء البحث على نحو سليمه، ولذا يمكن اعتباره نوعـا مـا مـن



 تطبيق المنهج العلمي. ولكن دعونا نوضح ما نعنيه من الأغاليط. يستخدم مصطلح „الأغلوطة" بمعاني غتلفة، لكنه يشير بوجه



 توفرها في المجة الفاسدة كي تشكل أغلوطة، لكنها شُروط تتعلـــت بمسائل يصعب تقنينها، من قبيـل رواج الأغلوطـة وــسر الوتــوع

فيها.


 صحيحة، وقيامه بالملط بينها.

$\qquad$ الفهـل الثامن: طبعة المنهج العلمي

أساليب التفكير الصحيح، وهو أيضًا أول عالم منطق اهتم بتصنيف
 أفلاطون، معلم أرسـطو، في تجميـع أمثلـة عـلى التفكــير الـــاطئ، وظف الأخحِر بعضّا منها في عملية التصنيف.

ولأن أفلاطــون كــان يعـرض أمثلتـه عــلى لـــان اثنـــن مـن
 عديد من المناطقة في إعداد دراسات عـن الأغـاليط، ومـن أههــم: جون لوك، جون ستيوارت مل، جرمي بنثام، وآرثر شوبنهاور. ولكن، ما الـلاجة أصلَّ إلى دراسة الأغاليط؟ ولــاذا لا نكتفـي بدراسة سبل التفكير الصحيحة؟؟ ولماذا كانت مسألة الأغـاليط مـن أهم الموضوعات التي شغلت المناطقة منذ أقدم العصور؟
تتعين الغاية من تناول الأغاليط في الدراية بسبل تنكبها؛ وكــا

 للخطأ، بل يتوجب تبيان أخطائه. ولأن خحير وسيلة لتفهـم أية قاعدة هي أن نراها تخترق، فإن الدراية بالأغاليط تعين بدور وها على الدان الدراية بقواعد المنطق نفسها.

من منحى آخر، قد نحتـاج أثنــاء دفاعنـاعــن آرائنـا إلى تبــان

 بأساليب التفكير الصحيح) أشبه ما تكون بالـخريطة التـي تبــين لنـا الباب الاني: درامـات في الوعب العلمي

كيف نصل من نقطة إلى أخرى. غير أن أفـضل الرحّالـة قــد يتـوه، ومن المفيد لنا أن توضع علامات عـلـ على الطرق التـي لا تـؤدي إلى أي مكان تنبئ بأنها طرق مسلودة.

هذا هو مفاد فكرة دراســة الأغـاليط: تحديـد العطفـات التـي يرجح أن يسلكها من يفـوم بعمليـات اسـتدلالية. غــــر أن دراســـة
 الطرق المسدودة لا تغني عن الخرانط.

نـشُرع الآن في سرد بعـض الأغـاليط التـي تتعلـق خـصـوصًا بالاستدلالات العلية(1)

1 - أغاليط الماة المتوهمة (Non Causa Pro Causa)
هذه أكثر أغاليط الاستدلال على نتيجة تتعلق بالعلل شــيوعًا.
 شييًا ما يشكل علة آخر، في حين أنه ليس كذلك، وهذا تأويل يتسق مع الاسـم اللاتيني.

على ذلك، فإن اشتقاق علاقة علية خاطثة غالبَا ما يكون بحـرد خطأ ناتج عن استدلال وجيـه. ذلـك أن كــل الاســدلد الالات التـي تخلص إلى إقرار علل استدلالات استقرائية. كي تكون الـحجة العلية العية أغلوطة، يتعين أن تخترق قواعد الاستدلال الوجيـه (الاسـتقرائي)
(1) هذه الأغاليط مستلة من كتاب قيد الطبع (منـشور رات جامعـة قـاريونس) نأتي فيه على ذكر وتحليل أكتر من نلانين أغلوطة.

بطريقة مضللة. بكللمات أخرى، لا يشكل كل خــالاص خـاطئ إلى
 الفروض الماطئة التي خلص إليها العلماء عبر التاريخ أغاليط.
 الاستدلال العلي، والسبل التي يمكن أن يعتريه الخطل وفقهـا و وفي هذا الحصوص، نلحظ أنه يمكن للنتيجة العلية أن تكون على أحـد مستوين:
(أ) المستوى الفردي: أحيانًا نرغب في معرفة علة حدث بعينه،
 فيجري له فحصّا طبيًّا. الموادث الفردية تسببها حـورادث

 يِدث الخطأ في هذه الحالة نتيجة الـلـط بـين الارتباطـات
 حدوث ص، أو قبلها مباشُرة، دون أن تكون سببًا لما. قد

 يكيلنا إلى المستوى الثاني من مستويات الاستدلال العلي. (ب) المستوى النوعي: يتخذ القانون العلي أو السببي الصيغة: حـوادث النـوع س تــببـ حـوادث النـوع ص. إنــا لا نتحدث هنا عن علاقة سببية تقـوم بــين حـدثين فـرديـين الباب الاني: دراسات في الوعي العلي ..

بعينهها، بــل نتحـدث عـن العلاقــة الـــبيبة القائمـة بــين
حالات نوعين من الحوادث. مئال ذلك، حـين نــول إن التدخين يسبب سرطان الرئة، فإنتا لا نتحدث عن واقعـة تدخين فردية تسبب حالة سرطان رئة بعينها، بل نعني أن التدخين نوع من الوقائع يسبب نوعأ آخر من الوقائع، ألا وهو السرطان.

الأخطاء التي ترتكب في هذا المستوى تنجم هي الأخرى عـن الملط بين الارتباط العارض والارتباط السببي. قـ يـــــث نوعـي
 دائّا، دون أن تكون هناك علاقة سببية بينها.

تندرج تحت بند أغلوطة العلة المتو همة الأغاليط التالية:
أ. أغلوطـة (أثنــاءه، إذن بـسبهه) ( Cum Hoc, Ergo Propter (Hoc ). تتخذ هذه الأغلوطة الصيغة التالية: حدئت الواقعتـان





 حذاء الطفل أكبر، كانت قدرته على الكتابة أفضل، لكن هذا لا يعني أن كبر حجم القدم يجعل الكتابة عملية أيـسر. الـــال أن

ثمة حدثًا (أو نوعَا من الحوادث) ثالث هو المسؤول عـن هــذا الارتباط (نمو الطفل هـو العلـة المـشتركة التـي أدت إلى كــــر حجم الأقدام ويسر فعل الكتابة).

من منحى آخر، قد يِدث أن ما نحسبه علة هــو في واقـع الأمر معلولًا . قد تبين الإحصاءات مئلْ أن هناك علا
 وقد يغرينا ذلك باستنتاج أن امتالك أسلحة هو الـذي يـسبب ذلك الارتفاع، رغم إمكان أن يكون العكس هو الم الصـت المحيح. قـد تثير معدلات المريمـة المرتفعـة الرعـبـ في أنفـس المـواطنين، فيشرعون في شراء أسلحة لـحاية أنفسهـم.
ب. أغلوطـة (اعقبـه، إذن بـسببه") ( Post Hoc, Ergo Propter (Hoc): تتخــذ هـذه الأغلوطـة الـصيغة التاليـة: حـدثت ص
 شخصى، فنستتج أن العلاج فعال حين نجد أن ذلك الشخص شفي عقب علا جه. ولكن بحـسبان أن كـــيرِا مـن الأمـراض تشفى دون علاج في ناية المطاف، سوف يعتبر أي علاج فتاّالَا

 شمسية عقب كل أزمـة اقتـصادية تمـر بهـا الـبلاد لا يعنـي أن أن
الأزمات الاقتصادية تسببها.
2. أغلوطة الانحدار شطر الوسط. ثمة ظـاهرة إحـصائية تعـرف

باسم "الانحدار شطر الوسط". يـشير (الوســطه" إلى المتوسـط الحسابي لمتغير ما في بجموعة بعينها، في حين يـشـير "الانحـــدار"

 بعيدا عن القيمة الحدية في اتجاه قيمة متوسطة.

اعتبر عينة أخذت من جمموعة ما. من المرجح أن تكــون قيمـة




 الثانية منه أكثر رجحانًا. هذا ما يعنيه الانحدار شطر المّا المتوسط.

يعد المرض من أكثر مناسبات ارتكاب أغلوطة الانحدار شطر






 الانحدار إلى المتوسط إنا يبين صعوبة الجزم بفعاليـة أي عــلاج. يكفي لإثبات فعالية العلاج تبيان أنه أدى إلى شفاء من عو لجوا به.

3 ـ التعميم الطائش . هذه هي أغلوطة التعميم المؤسس على عينـات أصغر من أن تكون فرصها كبيرة في أن تكون مثّلة. إذا كانـت المجموعة الكلية غير متجانسة، يتوجب أن تكون العينة كبـيرة
 تمامٌا، قِ تكون العينة المكونة من فرد واحد كبيرة إلى حد كافي. رشفة واحدة من كوب الشاي تكفي لاختبار مدى حلاوة مــا

وفق هذا فإنه يستحيل تحديد حد أدنى لـجــم العنيــة. عوضّــا

 العينة أكبر. مثــال ذلـك: ينحـو النـاس إلى الاخـتلاف بخـصوص

تؤسس على عينات كبيرة.
4. أغاليط الملاثلة. تقوم براهين الماثلثة على فكرة مقارنة موضوعات
 مـن الأشـــياء في بعـض الخــصـائص اســتنادًا عــلى تـشابه في خصائص أخرى. هكذا يعول العلـلـاء عـلى تــشابه البـشر مـع الفئران في بعض الـخصائص الفسيولو جية، ويستدلون من ذلك على تشابهها في خصائص أخرى تتعلق بفعالِية أنواع بعينها من



389
كائلة تامة، فئمة فروق بين أي شيئين، وأن هناكُ دومـا بعـض
 الأغلوطة علاقة بالمصادرة على مبدأ و حدة الطبيعة، وهو مبـدأ يواجه - كا أسلفنا - صعوبات جمة خصوحـا فيا في سياق العلوم

الإنسانية.
5. أغلوطة المقامر. يمادل المقامر حين يرتكب هذه الأغلوطة عـلـى النحو التالي. حالفني الحظ عدة مرات هذا اليوم، ولذا فإنه من

 فرص محالفته إياه مرة أخرى في اليوم نفسه. في الحالين، هنـاك سوء فهم لمبدأ الاستفلالية الإحصائية.

 العشُوائية على النحو التالي. ما يِعل السلسلة المئلة عشوائية هو استقلال





مستقلة عن سائر الرميات.
كل مقامر يزعم أنه بمقدوره التنبؤ بنتاج مغامرته التاليـة وفـق



اسمه. الراهن أن إمكان توظيف استدلالاته في الــلاص إلى نتـائج متعارضة إنا يؤ كد أنه يجادل بطريقة غير صصحيحة.

6 ـ أغلوطة قناص تكساس. سميت هـذه الأغلوطـة عـلى قنـاص مفترض من ولاية تكساس (التي يشتهر أهلوها بالكذب) قام



 وقائع من النوع س في م في و. إذن س سبب ص. ترتكب الأغلوطة حين نخلص إلى أن نتيجة مفادهـا أن تَمــع وقائع بعينها ناجم عن مببب بعينه، وعادةً ما يكون الـو الـسبب المتوقـع
 مصادفة، أي دون سبب. أيضّا، قد يكون هنالك سـبب آخـر مغـاير
 مكان ما ناجم عن التعرض لمواد كيميائية، في حين أنه قد يكون نتج عن انتقال عدواه من شخص ما إلى آخرين.

أما الآن فنسرع في سرد بعض الأغاليط التي لا تتعلـت مبـاشرةً بالعلية، وإن ظل الباحث في غختلف العلوم عُرضة لارتكابها.

1 ـ أغلوطة السؤال المشحون. هو سؤال يتضمن فرضَـا بـاطلًا، أو معل شك، أو يصادر على المطلوب. السؤال (اهل توقفـت عـن


التدخين بين الشباب، إنما يفترض أنه سبق لك التدخين. إذا لم يسبق لك التدخين، فـإن الــــؤال مـشـحون بـافتراض باطـلـ .

 عن ذلك، أو (لا،") وهذا يستلزم أنك مـستمر في التـدخين. في الحالين، يلزمك السؤال بإقرار أنك تدخن.

السؤال المُححون إذن سؤال لا سبيل للإجابة عنه مباشُرةَ دون

 طلب إعادة صياغة السؤال بحيـث يقـسم إلى ســؤالين (في مثالنـا، "همل سبق لك التـدخين؟"،، و "إذا كــان ذلـك كــنلك، فهـل أنــت

مستمر فيه؟").
ولأن السؤال ليس حجه، ولأن الأغلوطـة حجــة، فـإن بــرد
طرح سؤال مشحون لا يشكل أغلوطة. الأغلوطة إنا ترتكب حين الـا



 مرفوع بين القضايا المركبة.

صحِح أن القضية إما أن تكون صادقة أو باطلة، وأن الوسـطـ


 متناقضتِن. ثـمة بديل ثالث للاستمرار في التدخين والتوقـف عنـه،








 أن هناك أصلَا مشاريع خيرية من هذا القبيل.

 والدينية إلى مثل هذه الأغلوطة. هنـا يمـاول المـا لماونـاور دحـض
 والهجوم عليه. قد لا يكون هناك خلل في حجة المحاور، لكـنــه يخطئ الهدف. هذا يعني أن الأغلوطة لا تتعين في الحـجـة الـي يعرضها، بل في الموقف برمّته. غير أننا قد نقول إن النا الاتتقال من مقدمة مفادها دحـض رؤيــة رجـل القــش إلى نتيجـة مفادهـا دحض رؤية الخصمه، إنما يشكل حجة غير صحيحة وإن بدت

393
صحيحة على نحو مضلل . مثال ذلك، قد يجادل المرء ضد رؤية خصمه التي تقر شرعية الإجهاض في ظروف بعينها، كما حالة
 إن الإجهاض سفك لـياة شخص، ومن ثم فإنه يشكل جريمة قتل تُرَّمها كل الشُرائع السلاوية.
3 ـ أغلوطة الفولفو. هبك وددت شراء سيارة جديدة وأنك قررت




 سنة). فا يكون منك إلا أن تغير رأيك. تحدث هــه الأغلوطـة حــنـن تجعلنـا حيويـة الواقعـة المــذكر

نخلص إلى المبالغة في قدر احتحاها.
تُمة نزوع لدى البشُر للحكم على أرجحية المدث باللجوء إلى





 النصل الثامن: طبيعة النمج العلي

أحد الأقارب)، حيث يقوى إيلنه ويكون أحرص على التقوى؛ إلى أن تذوي في ذهنه تلك التجربة الروحية، فيصبح أقل تُسّسًا بإقامـة شُعائر دينه

3 ـ أغلوطة التعلل بالمهل. هنه حجة على تضية تو تركن إلى إلى عوز أدلة


 مواعيد الر حلات التي سوف تقوم غذدا. غير أن هذه الجـــداون

 أن الجمدول كامل، بحيث يأتي على ذكر كل الرحلات الـو المخطـط

 ليست هناك رحلة تقوم في ذلك التوقيت. يمكن أيـضًا للمـر
 ذلك، فإنه لِس متبنيًا. في مثل هذه الـــانلات لا يـتم ارتكـاب الأغلوطة.





يكن لدينا ما يبرر الافتراض بأننا حصلنا على كل المعلومات المتعلقة


 المعني لم يمسّه جن. أن أقوم بذلك هو أن أرتكب أغلو ضُة إلمها. 4. أغلوطة التر كيب. وهي قائمة على اعتقاد مفاده أن ما يسري على



 نظارات، لا يعني أن اللجنة نفسها ترتدي نظارات.
5. أغلوطة التقسيم. عكس أغلوطة التركيـب، وهـي قائمـة عـلى

 مهلددين بالانقراض لا يستلزم أن هذا الهندي الألمر الا كها أن كون البحر أزرق اللــون لا يـستلز الـا قطراته زرقاء اللون.
6. الأغلوطة الشخصية (ad hominem). ترتكب هذه الأغلوطة حين نجادل ضد رأي عبر الهجوم الشخصي عــلى صــاحبه، أو ندافع عن رأي عبر ذكر محاسن صــاحبر



هذه النظرية، فا كان مـن أحــدهم إلا أن فــال : "وهـذا القـرد الذي تزعم أنه جدك؛ أتراه جدك لأبيك أم جدك لأمـك؟ ألما أمـا

 بهذه الطريقة". في الحالين تم الهجوم على الرأي بــالهجوم عــلى صاحبه.

أيضًا، منع اللمزب الشُيوعي عام 1930 م تدريس نظرية مندل في الوراثة بحسبان أن مندل راهب برجوازي البر هنة على بطلان نظرية فرويد بالقول إنه يهودي، تَامًا كا أنه ليس في وسعه التدليل على صحة نظرية الحسن بن الهيثم بالإشـارة إلى أنــه عالم عربي.
7. أغلوطة المسكوت عنه. نعتقد أحيِانًا أن القول إن بعض المحامين
 تصدق الأولى وتبطل الثانية، بمعنى أنه يمكن أن يكون بعـض اللحامين عحتالون وأن يكون كلهم عحتالين أيضًا . لكن هذا يعني أنه ليست هناك علاقة استلزام بين تينك القضيتين.

لفهم طبيعة هذه الأغلوطة، يتو جب أن نُفـرّق بــين الاسـتلزام

 فعلاقة بين حقيقة إقرار شخص ما لمحملة وقضية مـا. مـــال ذلـكـ: حين أقول إن اليوم هو يوم الأحد وإن السمڭء تمطر، فإن هذا القـول

يستلزم أن السلـاء تمطر . في المقابل، فإن حقيقة إقراري أن الـنماء تمطر

 وكما أوضح بول جرايس، ثمة قواعد تحكم الاتــصال الفعـال





 كل الساسة عحتلون لقال ذلك (وفق ما تقر القاعدة الأخيرة).

تتعين أغلوطة المسكوت عنه في الخلط بين الاسـتلزام المنطقـي والاستلزام التحادثي، حيث نعتقد أن "البعض يختصون با بالمناصـيـة س" تستلزم منطقيًا أن "البعض لا يختصون با بالماصية س" الو في حين أنها لا تستلز مها إلا تحادثِّاًا

وأخيرِّا، ثمة أغاليط صورية، بمعنى أنها أغاليط تتعلق بـشكا وكل
 أغلوطة حجة استنباطية صحيحة يتم الخلط بينها).

1 . أغلوطة إثبات التالي (fallacy of afrming the consequent) هنا نستنتج مقدم الثر ط (أي القضية التي تعقـبـ أداة الــشرط
 القضبية التي تشُكل جواب الشُرط). مثال ذلك

إذا لم يكن الجو صحوًا، لن تـستطيع آمنـة رؤيـة الـضففة
الأخرى من النهر
لم تستطع آمنة رؤية الضفة الأخرى من النهر

لا بد أن الجو لم يكن صحوًا.
أو،
إذا كانت هناك نار، ثمة دخان
ثمة دخان

إذن، هناك نار.
نستطيع تبيان الـللل في هذه الحمجة عبر طرح حجـة ماثلــة، أي
 المقدمتين وكذب النتيجة. مثال ذلك أن اغتيال المرء يـستلزم موتـهـ، لكن حقيقة أنه مات لا تعني أنه تم اغتياله. حقيقة أن اغتيال المتهم
 لعملية اغتيال.

بيان فساد الحمجة الأخيرة، وبيان أنها تتخـذ الـصورة المنطقيـة نفسها التي تتحذها الحجة الأولى، إنا يبين فساد الحججة الأولى. مـن منحى آخــر، فـإن الحمجـة الأولى تـشبه في صـورتها المنطقيـة حجــة صحيحة، ولذا فإنها قد تنطلي عـلى ســامعيها بـسبب هــنـا التـشابه،

ويسهل تضليلهم بسبب هذا التشابه. هــا يعنـي أن المـجـة الأولى ليست فقط حجة فاسدة، بل تشكل أغلوطة.

الحمجة الصحيحة المُـابهة، والتي قــد يـتم خلطهـا مـع المـجـة
الفاسدة، تقر التلي:
إذا لم يكن المو صحوّا، لن تـستطيع آمنـة رؤيـة الـضفة الأخرى من النهر

استطاعت آمنة رؤية الضفة الأخرى من النهر

## لا بد أن المو صحو.

يتضح أن صدق مقدمتي هذه المجة يـضـمن صـدق نتيـجتهـا.
إنها تتخذ ذات الصورة المنطقية التي تتخذها الحجة التاليـة (والتـي

إذا لم تكن سعاد الصباح شاعرة خليجيـة، فإنهـا ليـست شاعرة إمارتية

سعاد الصباح شاعرة إماراتية

ولذا فإنها شاعرة خليجية.
2. أغلو طة إنكار المقـدم (fallacy of denying the antecedent) هنا نستنتج سلب المقدم استنادًا على ثـبـوت القـضضية الــشر طية ونفي مقدمها. اعتـبر الآن الحـجـة التاليـة التـي ترتكــب فيهـا أغلوطة إنكار المقدم:

إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض
لمتطر السماء

إذن لم تبتل الأرض.
هذا شبيه بقولنا:
إذا حدث اشتعال، فقد توفر أكسجين
لم يكدث اشتعال

إذاَ لم يتو فر أكسجين.
واضح أن الـهجة الأخيرة تخلـط بـين شُرط كـافِ (الاشتـتعال كاف لتوفر الأكسجين) وشر ان ضروري (توفر الأكسجين ضر وري
 وتبطل نتيجتها، فإن صورتها المنطقية فاسدة، وكذا شأن أيـة حجـة تتخذ هذه الصورة. هذا يعني أن حجتنا الأولى فاسدة هي الألخرى. مـرة أخــرى، لأن الـحـــة الأولى تـشُبه في صـورتها المنطقيـة حجـة صحيحة، ولذا فإنا قد تنطلي عـلى ســامعيها بـسبب هــنا التـشابه، ويسهل تضليلهم بسبب هذا التشابه. هـذا يعنـي أن الحجـة الأولى ليسـت فقط حجة فاسدة، بل تشكل أغلوطة. الحـجة الصححيحة المشابهة، والتي قــد يـتم خلطهـا مـع الحهجـة

الفاسدة، تقر التالي:

> إذا إذن أمطرت السلـت السماء ابتلت الأرض

بيّن أن صدق معدمتي هذه المجة يضمن صدق نتيجتها. إنهـا
تتخذ ذات الصورة المنطقيـة التـي تتخـذها الـجــة التاليـة (والتـي
تستبان صحتها):
إذا لم كانت سعاد الصباح شاعرة إماراتية، فإنها ليست شاعرة خليجية
سعاد الصباح شاعرة إماراتية

ولذا فإنا شاعرة خليجية.
3 ـ أغلوطة الفصل ـ أحيانًا يتو قف ارتكاب الأغلوطة على حــو

يصدق الفصل إلا في حال صدق أحد طرفيه وبطلان الآخر )،

طرفيه). مثال ذلك قولنا:
إما أن عليا أمريكي الجنسية أو إماراتي المنسية
علي أمريكي الجنسية

ولذا فإنه ليس إماراتي الجنسية.

 الاستبعادية (حيث لا يصدق الفصل إلا في حال صدق أحد طرفيه وبطلان الآخر )، فإن الـلجة صحيحة؛ ولكن إذا كان المقـصود منـهـ هو الدلالـة الـشـمولية (حيـث لا يبطـل الفـعل إلا حـال بطـلان طرفيه)، وهي دلالة تتسق وصدق جلا جئي الفصل، فإنها فاسدة، فقد الِّلد يكون علي حاصلّا على جنسية مزدو جة في آن واحد.
3. أغلوطة الإحراج نقول إن المرء يواجـهـ إحر اجــا [مأزتَــا] حـين يتعين عليه التخير بين بديلين، أحلالهما مر. هكذا يوصف المرء هنا بأنه (امطوّق بين قرني المعضلة [الــــزة الإحراج في طرح بدائل أمام الخصمه، متتم عليه أن يغتار بينها، تم يتم إثبات أنه بصرف النظر عن أي بديل يغتار، فإنـه ملـزم بنتيجة غير مقبولة.

ثمة ثلاثة سـبل لتجنـب أو دحـض نتيجـة قيـاس الإحــــاج:
 إحراج مضادا، . لاحظ أن هذه ليـست سـبـَّا لإثبـات فـساد قيـاس الإحراج، بل سبل لتجنب نتيجته دون التئكيك في صحة الحجة. للرد على قياس إحراج ما، نقوم بتشكيل قيـاس إحــراج آخـر، تعارض نتيجته نتيجة القياس الأصـلي. كمئـال تقليـدي عـلى هــنا النوع من الردود، نذكر الحجة التي تحاول فيها أم أثينية أن تثني ابنها

عن الموض في قضـايا سياسية:
!إذا قلت ما هوعــله، سـوف يكرهـك النـاس؛ وإذا قلت ما ليس عدَّل سوف تكرهك الآلهة؛ ولكـن يتوجب عليـك أن تقـول هـنا أو ذاك؛ ولـنا ســوف تصبح مكرومًا .

وقد رد ابنها على حجتهاعلى النحو التالي:
!إذا قلت ما هو عدل، سسوفتحبنسي الآلمـة؛ وإذا
قلت مـا لـيس عــلُو سـوف يَبنـي النـاس؛ ولكـن
تيوجب علي أن أقول هنا أو ذاك؛ ولنا سوف أصـبح
كحبوكا .
أيضًا قد يرد على من يجادل:


 وتتًا متعًا.

بالحـجة المضادة التالية:


العمل؛ ولنا، إما لا أقضيو وتتًا متتعا أو لا أكسب ماكَلا .
لا يتم نقاث قياسات الإحراج دون ذكر اللعوى القضائية بين
"بروتو جراس" و"أفالتوس". كان "براتو جراس" معلّْلما عـاش في اليونان في القرن المنامس قبل الميلاد، درس الكثير مـن المجـالات،


لكنه تخصص في فن الترافع أمـام المحلفــين. أمـا "أفـالتوس" فقــد رغب في أن يصبح عاميًا، ولأنه لم يستطع دنع الـي المسوم المتطلبة، عفد




 المحكمة، طرح بروتو جراس قضيته على النحو التالي:
إذا خسر أفالتوس قضيَه، كحتم عليه أن يــفـع لي (وفق قرار المحكمة)؛ إذا كــبها، عتمتم عليه أن يـــن لي (وفق العقد المبرم بينها) . كتمبرأن يكسب أو يخسر. ولزا، حتـم على أفالتوس أن يدفعلي.

جيدًا هكذا طرح أمام المحكمة الرد التالي:



 أخسر، ولذا ليس لزامنا علي أن أدنـ أدنع له.
لاحظ أن الحجتين صحيحتان، وأن الخلل إنا يرجع أساسًا إله التناقض القائم بين القانون الذي تعمل وفقه المحكمة والعفد المبرم بينها.

غير أن سوء تطبيق فكرة قيـاس الإحـراج يوقعنـا في أغلوطـة تُمرف باسم أغلوطة الإحراج . يــدث هــنا عنــدما لا يكــون سرد البدائل المتوفرة لدينا تامًا، بحيث نستبعد دون و جهه حق بــديلًا مـن شأنه أن يعوق خلائلاصنا إلى النتيجة التي انتهينا إليها، مثال ألنا أن نـركن إلى مقدمة فصلية ظانين أن جزئيها يـستنفدان الإمكانـات المتاحــة،
 بين ذينك القرنين، عبر تبني بديل أو بدائل تم إغفالها، أي نسقط من
 المثال التالي يوضح هذا الأمر . إما أن تكون ضد الإرهاب أو تكون مع الإرهاب

الأمريكية ضده

إذا كنت معه، فأنت مستهدف من قبل تلك الحملة.
 الإرهابِ أو تكون مستهدفًا من قَبلها.

بيّن أن ثُمة بديلَا يغنله الفصل الذي يـشُكل المقدمـة الأولى في
 أمريكا على أقل تقدير ) ولا تكون معه.
 المسلمين بوجوب حرق مكتبة بغداد. وبغض النظر عن صحة هذه

الواقعة من وجهة نظر تاريخية، فإن لنا أن نتخيل الحجـة التـي ريـا

القرآن، أو أنا ضلده؛ إذا كانت معه، فلا حاجة لنا بـا


حاجة لنا با
وبطبيعة الحال فإن هذه المقدمات لا تبرر حـرق الكتــب لأنهـا
 ضده، كونها معنية بقضايا لا تشكل موضعا لآياته، ناهيـك عـن أن كون الكتاب مع القرآن لا يستلزم أنه لا حاجة لنا بها
ولكن لاحظ أن الـللل في حجج الإحراج هذه إنا يشكل حالة


 والقضايا الفصلية غير المانعة، أي التي لا تستنفد كل البدائل، فإنــا تجاوزنا نصف مئل هذه الحجج بأنها أغلوطية. توفر عنصر التضليل يكفي فيها يبدو للجدارة بذلك الوصف (1) .
وأخيرِّا، نقوم بسرد أهم ما خلصنا إليه من آراء، دون أن يفوتنا
أن نذكر بأنها ليست تعاليِم يتعـين عـلى القــارئ اعتناقهـا، بـل آراء
(1) http://www.fallacyfle.org.
الباب الكانِ: درالمـات فِ الوعي العلـي -

طرحناها وحاولنا الــدفاع عنهـا، وللقـارئ أن يخالفهـا، طالــا قـام باستحقاقات اتخاذه مثل هذا الموقف:
يكون المنهج علميًّا إذا كان يشكل أنجع المبل المتاحــــــي في تحقيت غايات العلم.

لا تر تهن علمية المنهج وفق هذا التعريف بتحقيق غايـات العلمه، بل تشترط فحسب أن يكون أفضل البدائل الممكنة في تحقيقها.

- المرم الذي يرتكبه من يفكر بطرق غير علمية لا يختلـف من حيث النوع عن جرم من يسلك بطريقة غير عقلانيـة، وهكذا يعد المنهج العلمي سبيل العلم في تجسيد تو جهاتـه العقلانية.

أســاليب البحـــ العلمـي طرائـق بحثيـة بعينهـا تعتمــد خطوات منهج البحث العلمي لكنها تختلـف في طريقتهـا في تطبيق بعض خطواته. إنها أســاليب غختلفـة في تطبيـق المنهج العلمي.

ترتبط أساليب البحث العلمي بطبيعة موضوع الدراســة ومقاصــدها الخاصــة والــــبل المتاحــة في تحقيـت تلــك المقاصد، وتختلف من ثم باختلافها.
البحث العلمي لـيس بجموعـة مـن الأفكــار أو الطرائـق البحثية بل مارسة عملية تطبيقية، بمعنى أنه تحقيـق عينـي لأفكار المنهج العلمي، يتبنى أسلوبًا بحثيًّا بعينه. إنه اتخــاذ فعلي خلـطـوات المـنهج العلمـي في بــال تخصـصي بعينـه،
 $\qquad$

استقصاء منظم يسترشد بقواعد المنـهج العلمـيـ، ويتبنـي
 الإسههام في تحتيق غايات العلم العامة.
تتعدد أساليب البحــث العلمـي بتعـدد بـــالات العلــوم

 دائز)، لا يتبدل ولا يتغير .
ليس هناك إذن ما يسمى بالمنهج التاريخي أو الوصـفي أو

أساليب غختلفة في تطبيق قواعد منهج علمي واحد ثابتـ. إخفـاق بعـض التخصـصات الإنـسانية والاجتلاعيـة في ضـبط متغــرات الظـواهر التـي تــلـرس والـتـحكم فيهـا ومداولتها لا يعني بذاته إخفاقها في تطبيق المنهج العلمي. لا مدعاة إلى استحداث مناهج خاصـة بـالعلوم الإنـسانية
 أسلوب بعينه في البحث، ولا يستو جب اسـتحداث مثـل هذه المناهج أو الأساليب.
هوية واضع المنهج العلمي إنا تحددها القدرة على الإيفاء باستحقاقات تعريفه. الـشخص الذي يمق له وضع المنهج

 تعريفنا للعلم).

تاريخيّا، عني الفلاسفة خصوصٌا بتأدية هذه المهـــة، ربـا
 التجريدية التي يتميز بـا النشاط الفـــفي الأقـدر مـن غيرهم على تأديتها.
 وصياغتها -اقتراح الحل (صياغة الفرض) - بـم البيانات واختبار المل (أو الفرض) المقترح ـ استنباط النتائج

ورغم اليسر الذي يبدو عليه تطبيق تـلـك الخطـوات، إلا
 ودربة فائقة.

مـن ضــمن الـصبوبات التـي تواجـه العلوم الإنـــانية


 التجريب على الإنسان، الفروق الفردية التـي تـــــول دون


الاجنزاعية.

- غير أن هذه الصعوبات لا تحول، مـن حيـث المبـدأ، دون تطبيق المنهج العلمي، وإن ألزمت تبني العلوم والألأبحاث الإنسانية والاجتاعية أساليب بحثية خاصة.

القول باستحالة تطبيق المنهج العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية تعبير عن الخلط الذي حاولنا يلا درأه عبر التمييز بين مفهومي المنهج العلمي وأساليب البحت العلمي.
 عليه واقع ما يدرس من ظوامر وقائع لا تتسق وما يُ يلص إليه من فروض، كا يكدث أن ير يرتكب الباحث إيان قيا قيامـهـ ببحثه أغاليط تعيق عملية إجر اء البحث على نحو سليمّ.


 الوسط، التعميم الطائش، أغاليط الملمثلة، أغلوطة المالِامر، وأغلوطة قناص تكساس.

بعض الأغاليط التي لا تتعلق مبـاشرةً بالعليـة، وإن ظـلـ الباحث في غختلف العلوم عُرضة لارتكالـابـابا، ومنها أغلوطة

 التقسيم، الأغلوطة الشـخصية، أغلوطة المسكوت عنـه
فضلَّا عن ذلك، هناك أغاليط صورية يرجع الخلـلـل فيهـا


الإحراج.

يثير النــناط العلمـي عـلى المـستوى المعـرفي العديـد مـن القــضايا
 وكل قيمي خلافي، تسهم ارتباطات العلم التقنية في جعله موضعا للريبـة

 قوام حياتهم.

المسوح الورائية (أحد أنواع التقنيات الورائيـة التشخيـصية) تؤ كــد على نحو غير مسبوق اشتهال اللتقنية على مضامين قيمية، عبر إثارة مسائل أخلاقية ذات طبيعة خاصة. الحال أنه ليـست هنــاك قـضايا أكــــر إرباكـا ومدعاة للاحتراز الأخلاقي من تلـك التـي تـنـجم عـن هــذا النـوع مـن المسوح


 ارتباطاته التقنية لا تسهم إلا في جعل هذه المعاناة أشد إيلامًا. بعد ذلكك،
 سرد موجز للمعلومات التي يتسنى تأمينها عبر المسوح الوراثية الوية، وأختتم بتحليل بعض المشاكل الأخلاقية التي تثار بسببها.

النصّل
التاسيع
9
أخلاقيات
السوح الوراثية

## العلم والتقنية

يذهب البعض إلى أن التصيور الذي يقر ارتباط العلــم بالتقنـيـة يواجه صعوبات تستوجب التمييز بين هذين النــاطين، والعــدول خصوصًا عن إدراج التحكم في البيئة ضمن أهــداف العلــم. يلـزم هذا التمييز، فيا يقر فرد درتـسكي (Fred Dretski)، عـن معاينـة طبيعة نتاج العلم والتقنية. العلم عنده وسيلة معرفية تــتـتج كيانـات

 غايات عملية صرفة. نتاجـات التقنيـة ليــــت قـضـايا بـل معــدات



يرجع "ألبير باييه" الملط بين العلــم والتقنيـة إلى عــاملين: أن مكتشفي القوانين العلمية غالبا ما يسهمون في تحقيق غايات تقنيـة، وأن العلماء أنفسهـم أول من يتباهى بالتطبيقات النافعة النامجـة عـن نظرياتهم [باييه، 40-42].'بتبد هذا الخلط الـط وفهـمـم أن الـتحكم في في الليئة ليـس غاية من غايات العلم بـل هـــف مـن أهــداف التقنيـة، سوف يستبان أن العلم بريء من التهم الأخلاقية التي توجـهـ إليـهـ،
 هناك روابط قوية تشج الأبحاث العلمية بالتطبيقـات التقنيـة حـــَاًّا يجعل الحاجات التقنية المو جه الحقيقي لدفة العلم.

أضحت التقنية في العصر المديث جزءًا لا يتجزا أ مـن النـشاط العلمي منذ أن توقفت الجلامعـات ومراكــز البحـوت عـن تــشكيل البيئة الطبيعية للعلم|ء، وأصبحوا مستخلدمين يقدمون خــدماتهم إلى

شر كات صناعية وتجارية كبرى. غلبـة النزوعـات الرأســالية عـلى القطاعات الاقتصادية والـلـكو مية أسهمت بدور ها فـا في جعـل العلــم
 المشُروع العلمي تُقَّر أساشًا وفقَ عائداته المادية.
فضهُ عن ذلك، يعتبر بعض فلاسفة العلـم الـتحكـم في البيئـة هدفًا من أهداف العلم لا يقل أساسية عن أهدافه الإبستيمية. هكذا

 منظورين، واحد نظري وآخر عملي، يشكالان وجهين لعملة واحدة [عبد القادر، ص 42، 43، 43]

أكثر من ذلك، ثمة من يذهب إلى حد إقرار أن مطلبي التفـسـرِ
 (تطبيقها فيها ينفع الناس)، في حين يؤ كد البعض أهمية التحكم هدفًا أساسيًا من أهداف العلم عبر جعله مقيـاس رتـب العلـو م ومعيـار تطورها . بحسب هذا المنظور، تتهايـز العلـوم وفــق درجـــة تحفيقهـا لغايات النشاط العلمي، فالعلوم الأقل مرتبة هي تلــك التـي تقنـع بالوصف، تليها العلوم التي تنجح في تفسير ما تتقصى من ظـواهر العـ؛ أما العلوم الأعلى مرتبة فتسعى إلى توظيف نظرياتها في السيطرة الـي



ما تكون.

من شأن هذه الأحكام أن تقيم علاقة وئيقة بين التقنية والعلم، وأن تفسر التبجيل الـذي يكظـى بـه العلـلماء بوصـفهم مـصدر مـا يستحدث من تقنيات تعين على تيسير وسائل العيش. ولأنه ما كان للتقنية أن تستحدث أدواتها في غياب نظريات علمية تؤسس لها، لا مناص من التسليم بأن العلم مـسؤول (مـسؤولية غــير مبـاشرة في في أفضل الأحوال) عـا تنجزه التقنية، أكانت إنجازاتها نبيلة المقصد أم مدعاة للاحتراز الأخلاقي.

تسهـم التقنية بدورها في تعزيز فعالية النشاط العلمـي المعرفيـة عبر تأمين أجهزة للتقصي والتدقيق والضبط لم يكن بمقدور العلـلماء في غيابها التحقق من كثير من فروضهم ونظرياتهم.

وعلى حد تعبير هيـو ليــيّ، فـإن التقنيـة في عـصرنا الا تـوفر


 [Lacey 121]. وبو جه خـاص، مـا كــان للــورة الورائــة، التـي

 الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين التي مكنت علم|ء الأجنة من معرفـة التتـابع الـدقيقت لمورئـات بعينها واكتــــاف الطفـرات الجلائحة التي قد تتخلل هذا التتابع [ديفس، 311 ].


أثنياعه في تبرير عقده: ألا يتلطخ العلم بالـدماء التـي تـسفع عـلى تروس التقنية، وألا يتحمل أوزار جرائر يرتكبها رجالات التقنيـة،
 للتشكيك في إمكان تحعيق هذه الغاية، فالعلم أصلَّ ــرا ـبرف النظر عن ارتباطاته التقنية ـ موضع اشتتباه معرفي وأخلاقي، مـا يعنـي أن هذه الارتباطـات لا تـسبب لـه جراحـات قيميـة (آكـسيولوجية) ومعرفية (إبـستيمية) جلديـدة، فـدر مـا تـسهم في تعميــق جراحـهـ
$\ddot{0}$

لا مِراء في أن العلم أصبح في العصر الحديث أكثر قيمة وتأثيرِا في حيوات الشعوب أساسًا بسبب إنجازاته التقنية. لم يعد الــــلـيث عن المعرفة العلمية النظرية بوصفها غاية في ذاتها سـوى تعبـير عـن


 موضوعيًا محايذًا وطهرانتًا، مؤسسة على تصور مثالي لا يعكــــ أي واقع موضوعي•
أشير بداية إلى قيـد معـرفي يفرضـه المـنهج العلمـي، رغــم أن المفهوم الرائج عند عموم الناس يظل يتوهم تحرر العللماء منـهـ ـ ثمـــة عنصر ظني يكتنف النشاط العلمي يستبان في كون أحكامامـه مؤقتـة
 الباب الثالك: تبمة العلم

فروضهم قرائن جزئية لا تـستنفل محتـوى هــنه الفـروض. ليـسـت هناك إثباتات في العلمه، بل حجج اسـتقرائية تعجـز مقــدماتها عـن ضـ|ن صدق نتائجها. حتى في سياق الإثباتات الاستنباطية، كـــا في
 إثبات شُكلي يصادر دون برهنة على مسلمات أو افتراضات بـات بعينهـا هذا باختصهار مفاد ريبة هيوم وبوبر في شرعية الاسـتـراء وراء وشــكوك فريجه ورسل في يقينية الاستنباط.

يعزز هيوم نزعته الارتيابية عبر تحليل مفهوم العلاقة الــبـبية.
 سببية؛ لكن الواقعة لا تكون سببًا لاخـرى إلا إذا جاورتــا مكانُـا، وسبقتها زمانًا، واقترنت بها ضرورة. وفي حين يتسنى عادةً التحقـق



 يقر قيام أية علاقة سببية بين أي حدثين، مـا يـستلزم أنـه يــيستحيل التيقن من صدق أية نظرية علمية.

على ذلك، يظل التصور الرائج للعلم يــتق في قدراتـه الجزميـة ويراهن على إمكان التيقن من صدق ما يِلص إليه من فروض. آية
 ويقطع بأن العلم قد (أثبـتـ") هـحة نظريــات بعينهـا، وأن الــرأي




 كمارسيه الدوجماطيقية بل في استعداداداته الارتيابيـة لتنتـيـي نظرياتـي
 عقلانيًّ تنويريًّا من الطراز الأول.



 [Fuller, p. 127] بكلملات أوضــح، الوقـائع التـي تكـشف عنهـا الطبيعة لا تحدد النظريات التي تفسرها،




 .[114

أيضًا، من ضمن ما يكرس قصور العلـم عـن تحقـــق مطلـب

اليقين تسليمه بمبادئ يفترض صستها دون برهنة، كمصادرته على
 ظواهرها النسبي، وتسليمه بتشابه الأنـواع الطبيعيـة. هــنه مبـادي





 وهذا أمر يستحيل على البشر بسبب تناهي أدلتهم. التقلبـات التـي
 التواترات التي يمسب العلم|ء في كل مرة أنها قانونية ليست كذلك. ينضاف إلى كل ذلك مفهوم الملاحظة المشـحونة، الذي يرتـاب أصلَّ في شرعبة توظيف أية وقـائع إمبيريقيـة في تعزيـز أيـة نظريـة علمية. وفق هذا المفهوم، تتحكم نظرياتنا العلمية جزئيًّا في طبيعة ما يتسنى لنا إدراكه، ما يشكك في إمكان توظيـف هــذه المـدركات في اختبار صحة ما نخمن من نظريات. وعلى حد تعبير توماس كـون، فإن (ما يراه المرء يتوقف على ما ينظر إليه تدر ما يتوقف على خبراته



 هناك "لغة محايدة" تصف ما يتم رصده من وقائع؛ لأن كل وصـف يفترض صحة نظرية أو أخرى؛ ولن تكون هناك "تجربـة حاســمة"
 تصادر على صحة نظريات قد تكون باطلة. أيضًا، لن يكوز المديث عن "التطور العلمي" أي معنى، فمثل هذا التطور لا يكون إلا علا عبر مراكمة نظريات صادقة تثبتها الملاحظــات، والملاحظــات لا تقطـع



تلوث بعدواها كل علم يركن إليها.

هنـالك أخــير|ا إشــكالية تثيرهــا حقيقـة أن طبيعـة المعطيـات الإمبيريقيـة المستـشهـد بـا تغــاير منطقيًا طبيعـة النظريـة العلميــة المستشهد عليها. ذلك أن الأولى خبرة حسية، والثانية كينونة لغوية،
 ثمة ما يضمن صحته. بتعبير آخر، يستحميل قيام علاقة تدليلية بـيـن
 والملاحظات كينونات سيكولوجية وليست تضـايا، ولذا يكتم عـلى العلم|ء اتخاذ قرار بقبول وقائع بعينها تنهض عليهـا نـيا نظريـاتهم. هــذا مو المذهب الذي يقول به بوبر ويؤثره على نزعة دوهيم وبونكاريـه وتوماس كون العرفية، بحسبان أن قراراته تطول القضايا الجزئيـة،

Gupta, 325, ] في حين تسري قراراتهم على نظريات علمية بأسر ها
 ما تثيره عملية اتخاذ القرارات من ريبة إبـستيمية ناجــــة عـن الــسمة الاعتباطية التي تتسم .با [الحصادي، 164-56 164 164

ريبة مزدوجة
كل هذا على المستوى المعرفي. أما من وجهة نظر قيمية أخلاقية، فيمكن التشكيك في موضوعية العلم وحياده بدايـة عـبر الريبـة في التمييز التقليدي بين الو قائع والقَيم، الذي يزعم أثـــيـياعه أن العلــم معني فحسب برصد وقائع في العالم، وأنه خلو من أية أحكا هكنا يقر بتنام أن الـدود الفاصــلة بـين الحكـــم الـواقعي والحكـــم
 Putnam, ] يتشابك التقويم والوصف ويرتهن الواحد منها بالآخر
 الأحكام العلمية قدر ما يشكك في براءتها القيمية. الأحكام القيمية بالتعريف ليست تقريرية بل تقديرية، ومن ثم فإنها تظل خلافية ولا تقبل التحقق الجمعي الذي حسب الوضعيون أنه معيار كل فـرض علمي.

أما على مستوى الريبة المزدوجة، الإبستيمية والآكــسيولو جية، فقد أوضحت دراسات حديثة أنجزت في بجال سوسيولو جيا العلم
 القيمية منه للشبهات المعرفية. هكذا نجد أن النشاط العلمـي يبلـغ
 $\qquad$

أوجه عند توماس كون حين تهيمن برادايم بعينها تعد بالقدرة عـلـى








 يعتبرها غريبة على المجال الذي تنتمي إليه نظريته. شتيء وا واحد ليس له: أن يبدي شكوكه في صصة عقائده النظرية. ذلك أن الإخفاق في في




وفق هذا المنظور، العلم مبرر بأصوله البردايمية أكثر منه مبرزا

 تغيرات حاسمة في وجهة البحث. غير أن هذا إنا يلقي بالـــبهـة في سلامة العلم معرفيًا وقيميًّا في آن. إنه يعنـي أن العـالم لا يعنـى كــا
 ونزوعاته شطر الحفاظ على عقائــده البرادايميـة. أكتـر مـن ذلــك،

يذهب توماس كون إلى أن قيام العلماء بلا يبدو أنه اختراقات معرفية
 الأمر امتالًا لها؛ لأن العلم لا يتطور ويعـــق انتـصاراته التقنيـة إلا بالسلوك على هذا النحو [Kuhn, (1), 237].

بالاستجابة أساسًا لرؤية كون، أصبحت فلسفة علـم مـا بعــد
 Reisch [ والبنية التاريخية التي تتخذها التغيرات الطارئة على العلم (p. 264 . غير أن هناك من يتبنى مواقف أكثر تطرفًا حتى من كون.


 وتطالب بالتأسي با (الموضوعية، الحياد، الدقــة، ومـا في حكمهـا ليست سوى حجاب يفغي وراءه عمليـات مسـبوهة. الركـون إلى "الـقائق" أو "الشُواهد" دجـل أيـديولو جي يـشـتـت الانتبـاه عـن استبعاد جماعة مقموعة أو أخرى، فالعلم أساسًا مسألة مصالح، أو أو مساومة اجتهاعية، وهو نشاط لا يكوز أية سلطات معرفية متفـردة. هكــذا يعــد فيرابنــد بتحريرنــا مـن طغيــان مفــاهيم "الحقيقـة"، و"الواقع"، و"الموضوعية"؛ ويوكد هاري كولنز أن "العالم الطبيعي يقوم بدور ضئيل في تشكيل المعرفة العلمية"؛ فيها تجادل روث هوري المبرد
 السياسي في العمل العلمي" [هاكـ].

وفي السياق نفسه، يعرض هيو ليس ححجة قوية عـلى أن العلـم






 البشرية. مثال ذلك، أن استراتِيجيات العلم الحديث، بتفاعلهـا مـع منظومة تيمية بعينها، هيمنـت على الوعي المعـاصر إلى حــد تهـيـيش

 المسيطرة ضهنت الحول دون مقاربات توظف استراتيجيات غخلفة، ولذا فإن التحجِ بغيابها موضع اشُتباه قيمي. على هذا النحو تحول قيـم العلم السائدة دون تفعيل استراتيججيات بديلة تقيم اعتبارًا كافيًا للقيم السوسيولوجية (العدالة الاجتتاعية) والإيكولو جية (الـفاظ عـلى البيـــة) [Lacey, 106]؛ ووفقـه أن النـشاط الــذي حـسبـ الوضعيون أنه يمثل أوج مراتب الـلـياد القيمي منحاز إلى قـــــم دون

غيرها.
 ومشبوه بـا يكفي على المستويين المعرفي والأخلاقي. غير أن محاولـة دفع الشبهات عنه لا تكون عبر فك ارتباطاته التقنبة، فهي آصرة إلى

حد يِتم فشل هذه المحاولة، بل بتوسل استراتيجيات تقنيــة بديلـة


 خيار لدينا سوى تحسس الطريق الأنسب في مواجهة ما ما يثيره العـلـم من إشكاليات. ذلك أن العلم لا يتبوأ المنزلة المعرفية والقيمية التـي

 تلوثًا قيميًّا من أي نشاط يستهلف تعميت أهداف مائلة.

## حسر القضايا الاخخلاتية المستثارة تتنيًا

أمـضيت كـل هــذا الوتـت في تبـــان طبيعـة العــم الـلـلافيـة،






 إليه، وتد نذهب إلى حد تكفير من يتبنى أي مو تف مغاير ـ ولكـنـن،
 حتى تصبح مسـألة اتخاذ مو فف قيـي من القضايا التي تثيرها التقنية


مسألة قابلة للنقاش المنفتح، عوضًا عن النـصح الـوعظي والِـــلـل الدوجماطيقي الذي لا يروم سوى استقطاب المزيد من المؤيدين.

 الأخلاقية الناجمة عن تقنيات مؤسسة على علم نظري أقل خلا الراهن أن الملافية هنا سوف تكون مزدو مجة أو مركبـة. علينـا إذن ألا نتوقع حسم القضايا القيمة التي تثيرها التقنيات المعاصر المرة حـر المـا يوصد الباب في وجه المزيد مـن التقـصي، ويـصـادر حــــ الأجيـال


 معها؛ غير أن هذا في تقديري مبلغ ما نستطيع إنجازه.

من منحى آخر، يتو جــب ألا نعنـى في هــذا الـــــياق الفلـــفـي
 وتبيان االحمائقه التي استندت عليها، وعرض المواقف التي التي اتخذت منها، وكشف الثغرات التي تعاني منها المواقف المتخذة. إن الن من شأن
 الافتراضات التي نـصادر عليهـا، والتـي تفعـل فعلهـا في مواقفنــا
 تعديلها. ذلك أنه غالبًا ما تكون مواقفنا مشحونة بألأحكا بألا لا نعيهـا رغم أن الاختلاف في المواقف قد يتعين مأتاه في خلاف حول حول هـنـه الافتراضات الضهنية.

يتست هذا مع الموقف الـــائد الآن في علـم الأخــلاق. لم تعــد نتاجات هذا العلم قائمة أحكام أشبه ما تكون بالفتاوى الدينية، بل غدا معنيًا أساسَا بتنمية الوعي الأخلاقي والتفكير الناقد في المسائل


 بختلف النتائج أو مناهضتها، وأن يبين شكول الحياة المتعارضة، وأن الـن يحلدد غايات الحياة البشُرية المتنافسة والثمن الذي يتعين دفعـه نظـير كل منها. في نهايـة المطـاف، ينبغي عـلى المـرء أن يقبـل المـــؤولية الشخصية وأن يقوم بالسلوك الذي يجده مناسبًا، [برلن، 100 ].
 الملافية التي تتيرها التقنيات الورائية التشخخيصية، أو أية تقنيات أو مصادر أخرى. خلافية القضايا القيمية ليس مدعاة للإحجـام عـن تبني موقف عملي منها؛ لأن هذا الإححجام قد يتكافأ مع اتخاذ موقف سلبي دون تحمّل عبء تأمين حجـج تسوغ تفضيله. مــــال ذلــك أن من يعلق الحكم في مسألة توظيف المعلومات الورائية في تـدخلات جينية إنا يصادق دون دليل على الموقف المناهض لثيل هذا توظيف، ومن ثم فإن مو قفه لا يختلف عن موقف المعارض إلا في كونه يكجم
 المستوى النظري (الفلسفي) عن تبني مواقف محددة مـن التقنيــات الوراثية، ونكتفي بعرض وتقـويم مـبررات أثـــياعها وخــصـومها،

فإننا لا ندعو إلى الإحجام عن تبني مواقف عملية (براجماتية)، أقله
 ولأنه من خصوصيات المسائل الأخلاقية أنها تشكل مآزق، بمعنـى أنها تعرض بدائل يعاني كل منهـا مسن اخــتـلالات لا لا منـاص منهـانـا يتعين ألا نفترض أن الموفف الذي نتبنى يشكل الموقف الصحيح أو
 بصحة أو وحدانية أي موقف أخلاقي.
من منحى آخر، فإن القول بأن الدين يكسـم القضايا الأخلاقية




 التقنيات المديثة التي لا عهد للأسلاف بقدراتها الـا الفائقة. إن ما مبلغ
 والقياس يظل من حيث المبدأ عُرضة للتشكيك، خصوصًا في حالــة التقنيات الوراثية؛ لأن التهاثل بين الحالة المقاس بها والـا عليها غالبًا ما يقصر عن التهام.

## المسوح الوراثية موسلراً لقضايا قيمية

في 26 يونيو 2000م، أعلن "كريغ فنتر" عن فك شفرة المادة الوراثية، وفي خطاب ألقاه الــرئيس الأمريكـي بيـل كلينتـون بـــنـن

المناسبة، قال: پإنتا نتعلم اليوم اللغة التي خلق با الها الحياة، ونزداد


 يكسن التحدث با إلا نزر قليل من المتخصـصين في علـوم الورائـة [ديفيس، 333].







 المؤسسة ورايثِّا شطر شيء خختلف تَامًا، وقد لا تستخدم إطلاقًا.

 تفشّل الجينات في نقل معلومات صـحيحة للبروتينـات [ســانتور،





المورثـات تـتحكـم في كـل ثيء!ال، في إشـارة سـاخرة إلى أن علـمـاء الأجنة مصابون بهوس التفسير الوراثي لكل الأمراض البشُرية. من شأن الدراية بخارطة المورثـات البـشرية أن تَعــل الطـب




 غرائب جسمية ترتبط بيعض الأمراض الوراثية، وأن تحـدد جــنـس الجنين قبل نهاية الشهر السادس.

التحليل الأمنيوسي فحص أكثر دقة للكشف عن الاختلالات الوراثية. يتضمن هذا الإجراء حقن إبرة في الكيس الأمنيوسي عنـــد الأم وسحب كمية من السائل الذي يـتويه، بحيث يتسنى اكتشاف الـي الكثير من الأمراض الورائية بدقة متناهية. إذا استبين من الفحـي


 الإجهاض في نهاية الشهر السادس، ما يعني أنه سوف يكون معقّدًا

لتجنب الإجهاض المتـأخر، يفـضل كتــيرون اسـتخلدام تقنيـة فحص عينة ذوائب المشيمة (أنسجة غخمليـة عـلى جـــلـران الــــيـيمة تشتمل على خلايا الجنين)، وهي تقنية يمكن استخدامها في الأشهر

الثلاثة الأولى من الـملـ . يتضمن الفحص إزالة جزء صغير من هذا

 الوراثية التي يمكن كشفها عبر التحليل الأمنيوسي. على ذلك، فإنـ الته ينافس التحليل الأمنيوسي من حيث الدتة نسبةً إلى الأمراض التي يكشف عنها. ولأنه يمكن من إجهاض أبسط وأكثــر أمنـــا، أصـبح الاختبـار المفـضل عنـد الكتــــر مـن الأزواج الــساعين لتـشـخيص


لاحظ بداية كيف تكشف التقنيات الوراثية التشخيـصية عـن
 ب"ين آخر على زعم ليسي أن الالتطورات التقنية في عصرنا لا لا تـوفر
 ظواهر لم تكن معرونة" . لاحظ أيضًا أن التقنية هنا ليست الحت ورائية إلا لا
 اللتشخيص" أو (المسـح"، أي وسيلة معرفية صرفة. التدخل الـيل الطبي
 التي لا تستدعي عادة توظيف أية تقنيات وراثية.

التقنيات الوراثية التشخيصية تستهدف إذن تـأمين معلومـات

 مشكلة اتخاذ موقف خلافي. هذا مثال جيد على المعرفة الآثمـة، وقــد يشي بأن هناك وسيلة مريكة لتجنب اتخاذ قَرارات مقلقــة لأسـبـاب النصـل التاسع: أخلاثبات الــموح الوراثبة

أخلاقية أو دينيـة أو حتـى اجتل|عيـة. تكــاليف التقنيـات الورائيـة
التشـخيصية قد تشكل مبررًا آخر لتبني هنا الميار المريح.

هكذا يبدو أول وهلة أن المسائل القيمية التي تثيرهــا الــــوح الوراثية حكر على العارفين والأثريـاء. غـير أن هـذا لا يـشكك في


 99،9 من الشُفرة الورايثية متشابهة بين أبناء البلنس الواحد
 قدر ما تشكل دفاعًا عن قيمة من أقدس قيمنا الإنسانية، عنيت كون البشر سواسية. من جهة أخرى، تظل المسائل القيميـة التـي تـيرهـيـا





 مو قف مناهض دون تحمل عناء البحث عن مبررات تدعمه.

هنالك سبل مشبو هة تمرر عبر ها المعلومات الوراثية إلى الباحثين عنها. يفترض أن يقوم الخبراء الورائيون بتوفير معلومات، لا تو توفير نصائح؛ غير أن هناك دراسات عديدة تبين أنه لا و جـود لمثـل هـنـه


بخصوص القرار الذي يتوجب وفق رويته اتخاذه من قـبل الأبـوين [ورل، 803]. هكذا يتحكم الحبير الوراثي في نئوع المعلومات التي
 كان لمم أن يتخذوه لو تيسرت لمر لمم معلومات أخرى في أي حوزيته. ونق

 لتلاعب تد يتم عبر التكتم على بعض منها، أو توكيد أمية بعـضها على حساب بعض آخر.




 على نظريات علمية ظنية بطبيعتها، وقد يكون مآل ألية أخطاء أخطاء تعـاني


 رأي المبير لابرادايمه " عدودة النطاق تتحكم في انتخابه الوقائع التي

 ولا تصل بشكل مايد.

أيضًا، يشكل الموقف برمته حالة عينية لما يريده بتنام من حديثه عن تشابك الوصف والتقويم الأخلاقي. قد لا تكون هنــالك سـبيل
 القيمية، وقد لا يدري هو نفسه ما إذا كانت المعلومات التي يبلغينـا تقريرية أو تقديرية.

وأخيرًا، فإن ما يصل إلى المعنيـن من (حقائق، لا يكفي وحــده




 تضية أخلاقية يمكن للمـسوح الورائيـة (أو أيـة تقنيـة أخـرى ) أن

تثيرها.
تمة إشكاليات خاصة تتعلق بالتقنيات الوراثية التشخيصية في

 باختلالات وراثية. هناك أيضَا شر كات خاصة أو قطاعات حكومية تطلب من عملائها بــنكل روتينـي معلومـات طبيـة مـن بختلـف الأنواع، وقد تـفـيف الاختبـار الـوراثي إلى قائمـة طلباتهـا




الورائية أن لديه مرض نقر الدم الــنجلي مـن الالتحـاق بأكاديميـة القوة الجوية الأمريكية. أيضًا راجت في في الولايات المات المتحدة الأمريكية

 ظاهرة تستدعي تشكيل جمعيات أملية تناونها.


 تجعل شركة التأمين تؤمّن على حـيـاة أشـــا





 المسوح الوراثية أنبه ما تكون باختبار أنـار صــلاحية الـسلع أو أو معـايرة







صحته دون برهنة (مـــال: تفـضيل نـوع بعينـه مـن أنظمـة الـكــم
السياسي)؟
شيء ماثل قد يكدث مع المقبلين على الـزواج، حيــث تـشترط بعض البهات الرسمية معرفة فصائل دمائهم غخافة وجود أعطـاب

 مقدم على الزواج، بكل تأثيرات هذا المطلب الرومانسية. البديل أن يغاطر المجتمع بو لادة أطفال يعانون من عاهات مات وراثية تكدر عليهم


 ص 183 19؟ في المقابل، فكرة أن يكون مستقبل المرء البلسدي، وريبا
 ليس أقل مدعاة للكدر.

ترتبط بهذا الأمر مسألة العلم بالأجـل، وهـي قـضية شـــائكة، ليس فقط لاعتبارات لاهوتية، بل لاعتبارات سـيكولوجية لا تقـل
 كل طفل يولد في الولايات المتحدة، قبل مغادرته حجـرة الــو لادة،
 307]. ماذا إذن لو صح تكهن فنتر وتعكنت الــــو حـو الوراثيـة مـن
 المرض الذي سوف يقضي على الواحــل مـنهم، ومتـى يـصاب بــه،

ومتى يقضي عليه (على وجه التقريب على أقل تقدير، حتى لا نتـير
 أليس العلم بأن موت المرء سوف يكون وشيكا قمينًا بأن يجعل بقية

 منه؟

في المقابل، قد يقال إنه ما إن يتسنى للمسوح الورائية أن تحـر


 من خلاياه، يمكن استخدامها في استبدال أية مورثات معطوبة. القضية الأخلاقية الأساسية المرتبطة بإجراء فحوص الموجات


 أنه أنتى. الـال أنها يستطيعان أن يستمرا في المحاولة إلى أن يكـي ألا
 وأد البنات، أليس من المرجّح أن يفضل كثير من أبناثيه هذا البديل؟ بمقدور المسوح الورائية أيضًا أن تسهم في تعقيق رغبة الأبوين

 القضية الأكثر استنفارّا للعواطف المناوئة لأية تدخلاتلات جينيـة مـنـ

هذا القبيل. وعلى حد تعبير ستنالي هورس، فـإن هـذه التـدخلات

 قد يجد البعض في هذه التقنية تدخَّهَ في الـشُئون الإلفيـة امستنادًا إلى



 يعترض آخرون عليها لأسباب تتعلق بـالتوازن الطبيعـي في نـسـب



 أن التوازن الطبيعي في نسبة الذكور إلى نسبة الإناث قد الـد يختل بسبيب
 التقنيات الورايثية لإعادة الأمور إلى نصابها.

في المقابل، قد يجد البعض في هذه التقنيات سبيِّد لتنكب عامل



 الاجتت|عية المركبة التي قد تنجم عن تبني أي منه|.

هناك أيضّا السؤال الماسم والمقلق، ما إذا كان على المرء الــذي
 الإجهاض. هذه مسألة أساسية لكنها مركبة والمقام يضيق بالمديت الميت






 طردي بين دقة المسوح الوراثية وعمر البنـنين، مـا يعنـي أن المـري لا لا

 من المخاطر الصحية والأخلاقية.

هناك أيضًا خشية من أن يكون إسهام المسوح الورائية في توفير معلومات جينية برد خطورة أولى في دهـاليز الاستنــــاخ. الموتــف


 خلق عليها البشر [يكن، 209].

غير أنه مها تكن طبيعة المواتـف التـي نتخـذ مـن أيـة تقنــة،

يتو جب علينا تجنب أسلوب التعامل معها بالمملة، عنيت استخدام



 نتمكن من اختيار جنس بعينه، فنـارس عاداتنـا الجلاهليـة بأسـلوب

 بمسلكيات لا تقرها أعراف أو أديان. هذه حجة تنكر الموقف الذي يففـل تقنية بعينها عبر توكيد الفروت الطفيفة التي تَيزه عن موقف
 المنحدر الزلق، التي تنجم عن افتراض أن خططوات مقترحة بعينهـا سوف تسبب سلسلة من الحوادث المستهجنتة رغم وجود إجراءات تحول دون وقوع مثل هذه السلسلة [Brown, 87].

وبطبيعة الملال، فإننا بسرد سـيناريومات إرعابيـة مـن القبيـل

 تطبيقاتها، سيلا أن هذه التهمة قد تلز منا بالتـضصحية بتقنـــات تحمـل مفـامين أخلاقية نبيلة، مثال الكشّف عن اختلالات جينية، تأثيب الحمض النووي بغية إنتاج بروتينات مـفـادة للفيروسـاتات، حقـن جينات في النباتات تجعلها تفرز مـواد تقـضي عـلى الـــــرات التـي


القضاء على المواد التي تلوث البحار. تُمة مستويات عديدة للعلاج المـيني، يقتصر أدناها على استئصال المورثات المات المعيبة، وتـــرارج مـن عملية زرع مورثات سليمة، إلى إبراء تحـسينات تمكـن مـن تأديـة وظائف حيوية جلديدة، وصولَا إلى إحدات تغيرات ورائية جانــــة

 وتشُريعات تحول دون هذا التفعيل. هـــا عـلى وجـه الـضبط مفـاد أغلوطة المنحر الزلق.

تصربة المه

 تثيرها التقنيات التشخيصية الورائية وغيرها من التقنبات لا توجب بحال البحث عن نشاط بديل للعلم. إذا كـــا عــلى هــذا القــدر مـن التخلف على توسلنا بعضًا من العلم أداة في حل ما يعرض لنـا لـــا مـن

 النظريات والمعدات، بل هو قبل كل ذلك أملوب بعينه في التفكـــر لم يعد لمنكره مكان في عالمنا المعاصر.

في ناية المطاف، يظل العلم بكل اختلالاته المعرفية وارتباطاته
 حرصمنا على تفعيل استراتيجيات تقنية بديلة تكرس قَيَّا أكــر نـبـّذا


وعلى المستوى المعرفي بوجه خاص، فإن العلم بكل مثالبه أقدر مـن
 نواميسه. اتسـامه بطابع ظني، مناطه عجز ما يستدل به عـلـى القطـع بصحة ما يستدل عليه، لا يُعلـه موضـع اتهـام قــدر مــا يـسهـم في تكريس ذات الطابع الإمبيريقي الذي يشكل معلمة نهجه الملفـردة. ذلك أن العجز عن الحـسم النهائي إنا يوجب الـا الـاجـة إلى استـشـارة الواقع والقيام بتعديل الـرؤى (أو رفـضهـا) وفـق مــا يـستجد مـن اكتشافات. على هذا النحو تـصبح صــحيفة الاتهام بيـان تقـريظ، ويغدو ما بدا سبة مدعاة للزهو، فالإخفاق الذي يرمى به العلم إنها يشكل علامة عقلانيته الفارقة.

خلاصة القول، إن الريبة في العلم لا تدعو إلى التحلي عنه، بـل تسهم في تبيان طبيعته (القيمية) الـمقيقية، وتستدعي إبداء الـــرص

 أية دعاوى ظلامية تناونه، بل يفرض فحسب السعي وراء توظيف
 على المستوى الإنساني، بكـل الـشحنة القيميـة التـي يكتنفهـا هــذا
t.me/soramnqraa
(2)
 الكتاب الإسهام في تشكيل متوى بعينه لوعي فارنهانها بقدر ما كـانـان


 الأخرى، شاغلي دوما مرد امتحقاقات الانج الانوية، رغم انني لم أجزم
 تشكل معيار صحة الأجوبة.
 نجح فحسب في طرح الأسنلة. في تقديري، مذا أمر بـالغ الأميـة،
 أجوبة جزمية، يكاد أصحابها يقطعون بان لا لا باطل ياتيها مـيا مـن بـيـن يديا أو من خلفها.

غير أنه لا يفوتني أن أختتم هذا الكتاب بــذل عحاولـة أخـرى لتحديد جانب إيبابي يسهم في تبمير حالة التـشظي التـي يبـدو أنــ يعاني منها.

لعله استبين من القضايا التي يأتي هذا الكتاب على نقاشها أنـ ليس من حق بشر أن بِتزل الوعي المقيقي في قائمة من الوصايا، أو

 على وجه الضبط مبتغى كل تفكير ناقد.

مرد الامتحقاقات إنما يعني تبيان الشروط الواجــب توافرهـا لتحليل المفاميم المتضهنة في المسائل موضع البــدل، والـدفاع عـن

 النتالات التي عرنها الفكر البشري، في غتلف بـالاتـه، إن هـي إلا

محـاولات جـادة لإعـادة تعريـف المفـاهيم - أي لإعـادة تـشـكيل استحقاقات تحليلها ــنجمت عن حال استرابة فيها ألفه النـاس مـن

في المقابل، فإن الفكر الأيديولوجي تـاتم أسـاســا عـلى عمليـة
 بصوت واحل، بلا يصاحب هذه المحاولة من إلحام للولـسن التـي لا تتحلث لغة تفهمها الجموع. خطر الانتساخ، كاحا يقر ألتا تشارو إنا يتجلى في عملبات المسـخ التي تمارس على فردانية الكاثنات البـــرية

 تعرض أجساد الناجين النحيلة أو السحب الفطرية فوق هيروشـــــيا
 للنازية. الأكثر ترويعا هو سيكولو جيا الرعاع التي تجعل من الأفراد
 مستقلة. إنه مرتبط بخرفنا من الجماعات التي يـسهل التلاعـعب بهـا ويمكن أن تصبح بموعًا عاطلة عن التفكير وأن تسخر أداة للقمع". تأسيس الهوية على أو هام عرقيـة يـركن بـدوره إلى مـا يعـرف بالماهوية، أو الجوهرانية، التي تعني الـكم على الكائن البشُري وفق

 الحقيقي في أيديولو جية بعينها سوى تجلً ثالث.

449
فرض الوصـاية على من ترغمه ظروفـه الـصححية عـلى مكابــدة عناء يبدو أنه لا جدوى من ورائه قد يشـكل سبيلَّ آخر لمارسة نـوع من الوصاية، وإن ظل هذا الأمـر مـسـألة خلافيـة. حظـر تــلـريس الفلسفة هو الآخر معاولة لا مبرر لما لفرض وصـاية عـلى الـنـش\&
 عن ربط مغهوم خدمة المجتمع بمفهوم سـوت العمـل . في الحـالين، ثمة وعي شانه يتم الركون إليه في اتخاذ قرارات حاسمة. وغنـ وغني عن فضل البيان أن هذا الحظر مؤسس أيضّا على نزعة أبوية وعلى اعتقاد
 فيصل دراج، إنا تكمن في البحث عنها، والحقيقة التي يتم الحصول عليها زائفة؛ لأنها تختلس فضيلة البحث عنها.

أما العمل على تشكيل وعي علمـي مكــين فيـستهدف تحقيـت مقاصد إبستمولوجية (معرفية) يمكن توظيفها في إلقاء الضوء على مواقف أكسيولوجية (قيمية) قد تتخذ من العلم. مرام هـذا العمـل معرفي في المقام الأول، حيث يسعى إلى توضيح الرؤــة فـيـا يتعلـت بطبيعة العلم. غير أن كثيرًا مـن المواقـف الأخلاتيـة المــنـوبهة إنــا تتأسس على جهالة، بمعنى أنها تنجم عن عوز في الفهم. صسحيح أن
 مواقف تتخذ منها تركن إلى سوء نهم واضح بخصوص مناط عناية الباب الثالث، يبدو أنه ليس ثمة حاجة إلى توكيد علاقته المباشرة بمـحـوري الـوعي العلمـي والأخلاقـي،

ولذا آمل أن يسهم بشكل فاعل في الربط بينها. ومها يكن من أمر، يمكن بوجه عام أن نعتبر هذا الكتاب عـا تنويرية، تسهم في توكيد دعاوى الـرية والتسامح والي والعقلانية، ووفق
 يوظف هذا التنوع في تبيان شمولية تلك التوجهات. واشل من وراء القصد.

بنغازي، أغـطس 2006م

ثبتالـادرد

## المصادر العربية

- باييه، ألبير، دفاع عن العلمه تر جمة: عثّان أمين، دار إحياء الكتب العربيـة، التاهرة، 1946 م.
- بدر، أحمد، أصـول البحــ العلمـي ومناهجـه، الطبعـة التاسـعة، المكتبـة

$$
\text { الأكاديمية، القاهرة، } 196 \text { م م. }
$$

 الطبوعات، الكويت، 1977 مر
 نجيب اخصصادي، منـُورات جامعة قار يونس، بنغـازي،
لييبا، 1998م.

الـصـادي، (غير منـور).
 للكتاب، القاهرة، 1996م
 وااخصوم"، تحرير: رجـب بودبـوس، مؤســــة الانتـــار
العربي، بيروت، 2000م، ص 65-72.


 العصر، עار الثعقانة للنتر والتوزيع، القاهرة، 2002م

توفيت، سعيد، ثقافتنـا في مواجهـة العـصر، دار الثقانــة للنــنر والتوزيـع'

$$
\text { القَاهرة، } 2002 \text { م. }
$$

- توفيتَ، سعيد، "دور الفلسفة في بنية الثتافة المـرية"، في كتـاب ثقافتـــا في مواجهة العصر، دار الثقافـة للنــُر والتوزيـع، القـاهرة،
. 2002
المابري، محمد عابد، مــألة المويـت، العروبــة والإســلام والغـرب، مركـز دراسـات الوحدة العربيـ، سـلــلة الـقافة القو ميـة (27 27 )،

قضـايا الفكر العربي، (3)، بيروت، 1995 م، ص 10. الجَمل، عبد الباسط، المينـوم وافندسـة الورائيـة، سلـــلة الفكـر العـربي

$$
\text { لتنوير العلمي، دار الغكر العربي، } 1200 \text { م. }
$$

- جودمان، نيلسون، "لغز الاستقراء الجُديد"، في: قر اءات في فلسفة العلوم، تحرير: باروخ بـارودي، تربــة: الحـصـادي، درا النهـفـة

$$
\text { العربية، بيروت، } 79 \text { } 9 \text { مَ ع } 757 \text {-462. }
$$

- الحعادي، نجيب، "الريبة في قدمية العلم، منتّورات جامعة قار يــونس، بنغازي، 989 19 م
- 

مصراته، . 2005م
 مصراته، ليبـ، 199 19 م
الخضري، عحسن: "العولمة: معَدمة في نكر واقتصـاد وإيارة عصر المولـة"، بجموعة النيل العربية، القاهرة، 2000م.

- الحاج علي، حسن: الآلآثار السياسية للعولةه، في العولمة: المدارات الثقافية

والاتتصادية والـــياسيـ،ا، تحرير: باء الدين حنفي، مركــر الدراسـات الألسـتراتيجية، سـلـــلة أوراق اســراتيجية،

$$
\text { الحرطوم، يوليو، } 8 \text { و } 19 \text { م، ص 30-4 } 4 .
$$

- حرب، علي، حديث النهايـات، نتو حـات العرلــة ومـآزق المويـة، المركـز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2000مر ما
 العالمي، معالم ومؤثُرات الموية الوطنبة ومقايــــــها"، في:
 الإعلامية العالية، دار النهضة العربية، بـيروت، 2002م،
ص 65-69.
- الحولي، يمنى طريف، ميُكلة العلوم الإنسانية: تقنيتها وإمكان حلهـا، دار تباء للطباعة والنتر والتوزيع، القاهرة، 2000م.
- داوسن، رتشارد، كارن داوسن، وكينيث برويث، التنتئة السياسية: دراسة
 يونس، بنغازي، الطبعة الثانية، 1998م
- الــدمرداش، صـبري: יالاستــــاخ، تبـلـة العــصر،، مكتبـة العبيكـات، الرياض، 1997م
- دالين، د. منامج البحــ في الترية وعلم النفـ، تربمة: عــــد نبيـل نونــ (وآخرين)، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1979 مر
- دوس، سينوت حليم: (استنــاخ الإنسان حيا أو ميتا،، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 1999 م.
وويدري، رجاء، البحــ العلمي: أمـاسـياته النظرية و عارمتـ العلميـة، حار الفكر المعاصر، دمسُق، 2000م.
 تر جة: ياسر العيتي، مكتبة العبيكات، الرياض، 2002 مر مر الر
ذو قان، عبيدات، البحــت النـوعي والبحــث الكــي، دار الفكـر، عــان، الأردن، 2002 مر
راغـبـ، نيــل: "أقنعـة العولـــة الـــبعة"، دار غريـبـ للطباعـة والنـــر والتوزيع، القاهرة، 1 200م.
- الربيعي، إســاعيل نـوري، التـاريخ وافويـة: إئـــالية الـوعي بالمُطـاب التــاريخي اللعـاصر، دار مكتبـة المامــد، عـــان، الأردن،
. 2002
رسل، برتراند، "في الاستقراء"، في كتاب قراءات في فلسفة العلوم، تحرير:
باروخ بارودي، تربــة: نجـــبـ المـصـادي، دار النهـضة

زلوم، عبد الحي: "نـذر العولـة"، المؤـــــة العربيـة للدرامــات والنــشر،
بيروت، 99 19م.
سانتور، م. أي.، الوراثة ومستقبل الإنسان: المفـامين الأخلاقية والقانونية والاجتت|عية للهندمة الوراثية، تربة: زيد شهاب فتحي،

منشورات جامعة المختار، البيفاه، لِبيا، 1995 م.
السعدي، داود سليل|ن، الامتنساخ بين العلم والتقنية، دار الحرف العـربي،
بيروت، 2002م.


الـسيد ولد أباه: "ابتجاهات العولـة: إئـكالِات الألفيـة ابجديـدة"، المركـز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2001 م.
سيف، أنطوان، وعي الذات وصدمة الآخر: في متو لات المتـل الفلـــني العربي، دار الطليعة، بيروت، 2001م

- صـالح، عبد المحسن: دالتـبؤ العلمـي ومـستقبل الإنــــانها، عـالم المعرفـة،
 48، الطبعة الثانية، ديسمبر، 1984 مر
 الللهـــــــوت وإرادة المعرفـــــــة، www.ealaf.com،

$$
\text { . } 2004 / 1 / 31
$$

 كامل الخطيب (تحرير)، سلـيلة فضايا وحوارارات النهـيضة
 .83-68
عبد القادر، ماهر، وعحمد مهران رشوان، أساليب البحث العلمي، مــذكرة جامعية، منـشورات جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة،
. 1995
عبد الكريم، عوض: "العولمة: سـلات الظـاهرة"، في "العولـة: الــدارات
 الامبـتراتيجية، سلــــلة أوراق اســتراتيجية، المرطــومو،

$$
\text { يوليو، } 89 \text { 9 مَ، ص 20-30. }
$$

 العلمي: النظرية والتطبيق، دار صسفاء للنـنـر والتوزيـع'
عمان، ألز ردن، 2000م.

- غصيب، هــامه جـدلى الـوعي العلمـي: إيـــكاليات الإنتـاج الاجتـاعـي للمعرفـة، المؤســــة العربيـة للدراسـات والنــر ، عــلان،

$$
\text { الأردن، } 299 \text { 19م. }
$$

فتحي، يعمد، التحكم في التكوين الوراثي للإنسان، سلـسلة العلم والحياة، 132، افيئة المرية العامة للكتاب، 2000مُ.

- فرانك، فيليـبي، فلـــغة العلـمّ، تر جـة: عـلي ناصـف، المؤسـسة العربيـة للدزاسات والنُشُ ،بيروت، 1983 م.
تنديلجي، عامر، البحث العلمي زاستخندام مصبادر المعلو مـات التقليلـيـة والإلكترونيـة، دار اليـازردي العلميـة للنــشـر والتوزيـع، عانی، ا'لأزدن، 2002م
فوريستير، فيفيـان: "العولــة ليــــت ليبر اليـة متطرفــة"، في "العولــة بـين الأنصـار والخصوم"، تحريـر: رجـبـ بودبـوس، مؤسـسـة
الانتشار العربي، بيروت، 2000م، ص 73-78.

كو لاتا، جين: "المتــخخة: الطريق إلى دولي واستثر اف الــــتقبل"، تربمـة: نجيب الخصادي، أبو القاسم الثتيوي، منشورات الإدارة العامة للمعاهد والمراكز المهنيـة العليـا، طـرابلـس، ليبــا،

م 2000
كونديرا، ميلان، فن الرواية، ترجم: بلر الدين عردوكي، الأهالي، دمـشت،
. 1999

- كيني، أنتوني، "فلسغة العـصور الوسـطى"، في "كـــراء الفلـــفة"، بـراين مـاجي (تحريـر)، ترجمـة: نجيـبـ الـلـعادي، منـــنورات

جامعة درنة، ليبيا، (قيد الطبع).
ماجي، براين، "حوار مع تتـارلز تبلرر"، في كتابِ رجـال الفكـر، تربــه: نجيب الخصـادي، منـتورات جامعة قار يونـس، بنغـازي،
. 1998
ماجي، براين، "حولر مع هربرت ماركوز"، في كتاب رجالن الفكر، ترجة: نجيب الُحصادي، منــُوزات جامعة مَار يونس، بنغـازي،
. 1998
عججوب، وجيه، أصولى البـحـث العلمـي ومناهجـه، قار المنـاهج، عــان، !لأردن، 2001م مو

المصرية، القاهرة، 1961 1 19 م
ععمود، زكي نجيب، المنطت الوضعي، الملزء الثاني، الطبعـة الثالــــة، مكتبـة
الأنجلو المرية، التَاهرة، 1965 مر المـ
عـمود، زكـي نجيـب، 'انحـو فلـــفة علميـةال، مكتبـة الأنجلـو الـعـرية،
القاهرة، 1980 مر
اللسكيني، فتحي، الهوية والزمان: تأولات فينومولو جية لـسألة "الـنـحن"،
دار الطليعة، بيروت، 2001 مـ
مصباح، عبد المادي: "الالستــــاخ بــين العلـم والــدين"، الــدار الــصرية
اللبنانية، القاهرة، 1997 مر
الــصباحي، معمــد، "الفلـــفة بوصــفها مكانــا عحايـــا"، في : التـــوير و"مساهمات أخرى"، تحرير: الزواوي بغورة، منـشورات
غخبر اللدراسات التاريخية والفلسفية، فرع جامعة منتوري،

المعجل، عبد الهه أحمـد، البحــث عـن المقيقـة: الـوعي البــشري وحقـائق
الكون، دار الماتي، لندن، 1200 مـ
معدادي، محمد: "العولمة: رقاب كثيرة وسـيف واحـــد"، المؤسـسـة العربيـة للدراسات والنـُر، بيروت، 2000م.
نصري، هاني يمي، الفكر والوعي: بين المهل والـوهم والبـــال والـحريـة، اللؤسـسة الجامعية للدراسات والنشـر والتوزيـع، بــروت،
م1998

نيوسبباوم، مرتاس، وكاس ر. سونشتـاين، الاستنــاخ: مـا لـه ومـا عليـه،

هاك؛ سوزان، دفاع عن العلم، تر جمة: نجيب الحصـادي، المكتـب الــو طني للبحث والتطوير، ليبـيا، قِيد الطبع.

في الوعي الأخلاتي والعلمي

- هارون، المضر: "العولمة: قراهة في المفهوم"، في "العولمة: الدارات الثقافــة والاقتصادية والسياسية"، مركز الدراسات الاستراتيجية،

ص 3-19.

وول، تومــاس، التفكــير الناتــد في التـفـايا الأخلاقيـ، تر:مــة: نجيـب المــمـادي، المكتـب الــوطني للبحــث والتطــوير، ليبـــا،
. 2001
هاني، إدريس: "المارقة والمعانقة: رؤية نقدية في مسارات العولـة وحـوار الحـضهارات"، الركــز الثقـافي العـربي، الــدار البيـضاء،
. 2001

- همبل، كارل، ويـول أوبنهـاِم، "دراسـات في منطـتَ التفــسير"، في كتـاب قراءات في فلسففة العلوم، تحرير: باروخ بارودي، ترجـة: نجيب الحمـادي، دار النهضة العربية، بـيروت، 797 19 م،
ص .

هنتيكا، جــاكوب، "حـول المهـام التعليميـة للفلـسفة"، ديـو جين، العـدد 136/29 19، المجلس الدولي للفلسفة والعلوم الإنسانية،
مطبوعات اليونيسكو، القاهرة، يناير، 2003 م، ص 78-
.97
يكن، فتحي، "التحدي البيولوجي لفطـرة خلــت اله" في الانتـــــاخ بــن الإسلام والمسيحية، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1999 مب،

$$
\text { ص .209-1 } 22
$$

وايزمــان، فردريـك، "كيـف أرى الفلـــفة"، في كتــاب "كـــف يــرى الوضعيون الفلسفة"، تحرير: أي.جي. أير، ترجم: نجيب الحصادي، دار الآناق ابجلديدة، الــدار البيـضاء، المغـرب، 99491966. 66

والاستنــاخ نموذجا"، في أعهال مؤتر "حتـوق الإنــــان

المغربيّ، الرباط، 1998م.
المصادر الا'جنبية

- Beauchamp, T. Euthanasia, in The Oxford Companion To Philosophy ,Oxford, 1995, p. 252.
- Berlin, I., ‘The Crooked Timber of Humanity", Fontana Press, HarperCollins Publishers, London, 1991.
- Bocchner, S., The Rise of Mathematics in the Role of Science, Princeton, N.J., 1981 Castells, Manuel, The Power of Identity, Blackwell, Oxford, 1998.
- Brown, M. and Stuart Keeley, Asking the Right Questions, Prentice Hall, N.I., 2004.
- Euthanasia Defnitions. http://www.euthanasia. com/defnitions.hmm.Gensler, J., Harry, Ethics: a contemporary introduction, Routledge, London, 2003.
- Copi, Irving, and Carl Cohen, Logic, MacMillan Publishing Company, 1994Hepbum, R.W., "Ethical
- Relativism", in The Oxford Companion To Philosophy, Oxford University Press, 1995, p. 758.
- Feyerabend, P., Against Method, Atlantic Highlands: Humanities Press, London. 1975.
- Feyerabend, P., "Consolation for the Specialist", in: Criticism
- and the Growth of Knowledge. I. Lakatos and A. Musgrave (eds), Cambridge University Press, 1970Hanson, Press, Cambridge, 1958.
- Fuller. Steve, Kuhn vs. Popper: The Struggle for the Soul of
- Science, Columbia University Press, NY, 2004303
- Gupta Chhanda, "Putnam's Resolution of the Popper_Kuhn Controversy', Philosophical Quarterly, Vol. 43, No. 172, 1993pp. 319-334.
- Hempel, C.,"The Function of General Laws in History", in: Readings in the Philosophy of Social Science, Martin, M\& . Lee Mclntyre (eds), MIT Press, Cambridge, 1994.
- Hempel, C., Philosophy of Science, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, N.J., USA, 1966.
- Hess, M., Revolution and Reconstruction in Science, Harvester Press, 1980.
- Honderich, T, The Oxford Companion To Philosophy, OxfordUniversity Press, 1995.
- http://islamicity.com/Science/euthanas.shtml
- http://www.fallacyfle.org
- http://www.euthanasia.com/catholicart.html
- Jenkins, Richard, Social Identity, Routledge, London, . 1966
- Kuhn, Thomas (1), "Reflections on My Critics", in Criticism and the Growth of Knowledge, l. Lakatos \& A. Musgrave (eds.), Cambridge Liniversity Press, 1970, pp. 237.
- Kulın, Thomas, "The Structure of Scientifc Revolutions". Dickenson Publishing Co. Inc., 1972.
- Lacy, Alan. Death, in The Oxford Companion To Philosophy, Oxford. 1995.
- Lacey, Hugh, Is Science Value Free? Values and Scientifc Understanding, Routledge, London, 2005
- Mahowald, Mary, "On Helping People to Die: A Pragmatic Account", Proceedings of the Twentieth World Congress of304 Philosophy, Boston, Massachusetts. 10-15 August, 1998. Published in:
http/:www.bu.edu/wep/Papers/BioeMaho.htm.
- Mann, Patricia, "Meaning of Death", Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy, Boston-
- Massachusetts, 10-15 August, 1998. Published in: http//:www. bu.edu/wep/Papers/BioeMann.htm, p. 1.
- Marker, Rita and Kathi Hamlon, Euthanasia and Assisted Suicide: Frequently Asked Questions, http://www. internationaltaskforce.org/faq.htm.
- Martin, M. \& Lee Mclntyre, (eds), Readings in the Philosophy of Social Science MIT Press, Cambridge, 1994.
- Miles, SH, Physicians and their patients' suicides. JAMA 1994, 8-271:1786
- Mill, John Stuart, "On Liberty", from Utilitarianism. New York: Bobbs-Merrill, 1957.
- Muchlup, F.," Are Social Really Inferior?", in Martin, M\& Lee Mclntyre, (eds), Readings in the Philosophy of Social Science MIT Press, Cambridge, 1994.
- Nagel, E., The Structure of Science, Hackett Publishing Co., Cambridge, 1997.
- Pemberton, Gale, The Hottest Water in Chicago: O Family, Race, Time and American Culture, Boston
- Faber \& Faber, 1992.
- Popper. K., Objective Knowledge, Oxford, Clarendon Press, 1972
- Railton, Peter, "Ideology", in The Oxford Companion To Philosophy, Oxford University Press, 1995, p. 392.
- Putnam, Hilary, The Collapse of Fact/Value Dichotomy And305 Other Essays, Harvard University Press, Massachusetts, USA, third edition, 2004.
- Reisch, George A., "Did Kuhn Kill Logical Positivism?" Philosophy of Science, Vol. 58, No. 2, June 1991, pp. 264-277.
- Roman Catholic Church and Euthanasia, http://www. zeuthanasia.com/catholicart.html.
- Rosenberg, A., Philosophy of Social Science, West view Press, NY, 1993.
- Rosenberg, Alex, Philosophy of Science: a contemporary introduction, Routledge, London, 2002, p. 2.
- Scheffler: I., Science and Subjectivity", The Bobbs-Merrill Comp., Inc., Indianapolis, USA., 1967.
- Wall, Thomas F., Thinking Critically About Moral Problems. Wadsworth, Canada, 2003.
- Wood, Allen, "False Consciousness", in The Oxford Companion To Philosophy, Oxford University Press, 1995, p.268-9.

t.me/soramnqraa


## مكتـبـة



پپ أبحاكٌ فلسفية مدارها الوعي البشري بصنفيه الأخلاقي والعلمي. وفِّ الجانب الأخلاقي تتاقش مفاهيم وقضايا الجدوى من دراسة الفلسفة، والاستتساخ خٌِ علاقته بالعولمة، والوعي الزائف عٌِ علاقته بالنسبانية الأخلاقية، والهوية الوطنية، والمتل الرحيم، والمسوح الوراثية. وــِ الجانب العلمي، يُعرِّض تصور للعلم يقرظه فيما هو الو جدير بأن يقرط فيه: فيترسم حدوده وإرسائه، ويكشف عن الطابع الطني الذي يُحايث أركانه، ويجادل بعجزه عن ضمان تحقيق أهدافه، وبكونه على هذا 66 العجز يظل تمظهرُ: الأسهى مراتب العقلانية البشرية.


