مكتـبة
بيتّربـ

الظّ الظّ


مكتبة Aro

$$
\begin{aligned}
& \text { سُر مَن قرا }
\end{aligned}
$$

## الاستشارة الفلسفية

## الإرشاد الفسضب:

النظريةوالتطبيق

## 

t.me/t_pdf
r.rr r 10

بيتَر ب رإبه

#  

## الإرشاد الفلسفي

## النظرية والتطبيق

$$
\begin{aligned}
& \text { سُر مَن قرأ }
\end{aligned}
$$

## نتله إلى العربية وزوَّدَه بالثروح والتعليقات د. عادل مصطفى



الإهــــــــا
"انارغةٌ هي حُجَةُ الفيلسوف التي لا تَغفِ أيَّ شُقاءٍ بشري" أبيقور
!إلى صاحب القلم الجَسور والفكر الثاقب
الصديق الكريم
الأستاذ/إبراهيم البليهي
نورٌ جديّْ يَبْزُ من بلاد العرب سيقف عنده التارينُ
فيجا بعدُ وقفاتِ طويلة

وتَحَمَ كُكَ صَنِبعَكُ
أدعو لك وأتركُ اسمَك يَزِينُ صدرَ كتابي كالقِلادة

ملاحظة: هوامشُ المؤلف بجتمعةٌ في نهاية الكتاب حسب ترتيب الفصول، أما الموامش المضافة أسفل صفحات الكتاب فجميعها من وضع المترجم وعلى مسئوليته.


الصنحة

13
مدخل
الجزءالانول
فلسفة الاستشارة الفلسفية
النصل 1 : استعراض للتصورات
الفصل 2: تفكيك المناهج
الفصل 3: جدل الاستئمارة الفلسفية/ العلاج النفبي الجزء الثاني

نموذج جديد
الفصل 4: تجميع العناصر الأساسبة
الفصل 5 : إذن ما هي الاستشيارة الفلسفية؟
الجزء الثالث
الممارسة
الفصل 6: دراسة حالة1: غختصر مفيد

## الصندهة

 الفصل 9: دراسة حالة4: الاستـبارة للأطفال تـنيلاتتذييل أ : المواضع داخلل المقاربات والمناهج المختلفة
تذييل ب: بعض الفروق بين العلاج النغسي والاستشئارة الفلسفية
تنييل ج: خطوات في بحبِ في معنى الحياة هوامس المؤلف

المراجع
كتب أخرى للمؤلف


## àno <br> t.me/t_pdf







 عليها اليوم اسم "الاستشارة الفلـسفية" philosophical counseling، وهـي





 الصور الأخرى من الاستنـارة والعلاج.

كثيرِّا ما يُستخَدَم مصطلح "الاستشارة الفلسفية" على نحوِ شُـموليِ لِتَضُمَّمَ
 كتَبَ في ذلك أحدُ الفلاسفة حديثًا جندًا (1996) :

 لا من آث المنهج فقـط، بـل أيضًا مـن حيـت طبيعـة العلاقـة بـين المستـشار
(1) والعميل

ومن قبل أن تُكتَب هذه الكلمات والمارســون يكـاولون تعريـف الانستـــنـارة الفلسفية بعدة طرق: من أوسع هذه الطرق انتشارًا طريقة التعريف "النقيضي" (1) antinomous
 المسألة، تلك الـصعوبة التـي أَفـضَت بـالبعض إلى اتخـاذ موقـف "كلـه مــــي"
 substantive definition

 "رعاية رَعَوية" pastoral care، أو، بيساطة، "خدمات العصر البِديــ New
(1)"Age

حاول بعضُ الاستشاريين الفلسفيين أن يُعرِّفوا مهنتهَم بأن يميزوا بينها وبين العلاج النفسي. وفي سبيل ذلك فقد بـالغوا في إظهـار مــا يرونـه اختـلافــاتِ عـن

 الاستشارة الفلسفية إلى صدور عددٍ من المقالات المعيارية التـي تؤكـــد عـــلى أهميـة
 التابعة داخل أدبيات الاستشارة الفلسفية، غير أنها، للعجب، لا تكـاد تتلقـى أي تطبيق عملي في هذا المجال.

الـق أن فلـسفة الاستــارة الفلسفية في الوتـتـت الـــالي هـي في حالــة تـــوش





 حديثة كثيرة، في حين يكادل آخرون بأن هناك منا مناهج كثيرة متباينة ومتنافرة، وحتى

(1) العصر المديد The New Age مصطلح يُطلَّق على حر كةٌ كـبرى ذات طيـبِ متعـدد مـن الاعتقادات والمارسات الروحية والدينية نـنأت في العالم الغربي في سبعينيات القرن الماضي.

لاتزال الاستنـارة الفلسفية تفتقر إلى النعريـف الـصريح الواضــح بأساســهـا

 كسب ثقة العملاء المحتملين، بل وعن الاعتراف بمشّروعبتها (كمـارسةِ مهنيـة ) بين كل من الفلاسفة الأكاديميين والاستشاريين والمعالجين فِي حتل علم الـنفس الـالـي إن غياب نموذج مترابط للاستشارة الفلسفية يعيق التنسيق الدولي لبرامج تدريبية للفلاسفة في شتى الدول الذين يقر رون أن يصبحوا مستئـارين مارسـيـن، ويعيـق
 نُظَراء (أقران) peer review للممارسة الفردية.

يذهب الفيلسوف إيــدا جونـــل Ida Jongsma إلى أنـه إذا كــن مـن غــير





 درايس بول Dries Bocle وغيرُه كيف يمكن تعزيز الاستشارة الفلسفية لِعمـلاءَ

 method معنِيْة بـ "تأويل رؤية العـالم" worldview interpretation.
 تتيح هم أن يفهموا الاستشارة الفلسفية وفق خبراتهم ووفـق مارسـاتهم، ولكنهـا

تفشّل في تقديم أوصاف غير ملنبسة وغير بجردة للملمارسة الفلسفية توضح لَّـن لا لا
 مشورةً.. ومشورةٌ هي في طبيعتِها فلسفية.



 بتو جه أكِنباك وإذا استشرَى موقف "كله ماني" في هذا الـقلَ فإن "هــنـه المهنـة
 بِمَنح ترخيص للاستشاريِن الفلسفيين بأن يفعلوا ما يشُواؤون". (6)
ونضلا عن ذلك، وكا سوف أُبيِّن في الفصل الرابع، فإن موقف أكنباك، بعد الحداثي المتطرف، عن المنهج (بأنه ليس ثمة منهج واضح في في الاستشنارة الفلسفية) يلتِي ظلالا من الشُك على طبيعة، وعلى وجود، خبرة المستــــار الفلـــنـي. فـإذا لم






تقصير مهني
إن وجود مقاربةِ للاستشُارة الفلسفية مصرَّح بها بجلاء يمكن أيضًا أن يدعم
(1 ) هكذا النطق بالإنجليزية؛ أما النطق الأصلي بالألمانية نهو "كينباخ" . وتـد فـضًّلت النطـت


ثُقة العميل فيلا يُعُدُ حتى الآن شُكلا غـبرَ مـألوف مـن العـلاج. بلاحـظ جـيروم فرانك Jerome Frank أستاذ الطب النفسي أن:




ولنا أن نفترض وجود الشيء نفسه فيا يتعلق بممارسة الاستشارة الفلسفية.


 جديدة. (9)



 من جانب المارِسِن المحتملين، ومن جانب المهنيين في علم النفس- من الضرورير
 إجرائي للاستشارة الفلسفية.
في هذا المزء الأول سوف أتناول بالنقد كلا من المفاهيم النظرية القائمة عـن
 للممارسة الفلسفية يحصر أنضلَ تصوراتٍ وأوصافِ للمـارسة، نموذجّا هو أكـــر





المتقية.

 الفعلية للعملاء المحتملبن كا تتبين في التفارير الوصفية وفي دراســات الـــالات،
 الفلسفية- أكثر من أيّ من النهاذج الحالية في الأدبيات

 من العموميات المتداخلة الهامة بين ختلف النظريات والملمارسات ما يو يجي بإمكان

 فيها. وباقتباس مائلة (أنالوجي) من لودفيج فتجنشتين فإن الاستـشـارة الفلـسفية ليس لها لُبٌّ جوهري مئلم أن الخيط ليس له ليفةٌ واحدة تشكِّل لُبَّه بل: "في عملية غزل خيطـنحن نلف ليفةَ على ليفة ا إن قوة/لخيط لا تكمـن فيأن ثمة ليفة واحدة تمتد طوال /لخيط كله، بل تكمن في تداخل ألياف كثيرة" (10)







هذا الكتاب مقسَّم إلى ثلاثة أجزاء: المِزء الأول فحـصٌ لِبسادئ الاستـشارة الفلسفية كا جمعتُها من فرضيات معيارية نظرية ومن أوصافب متعـدـدة للمـمارســة



 العاملة في تنويعةٍ من تطبيقات الملمرسة الفلسفية.


 عناصر من قبيل الفينومينولوجيا والهرمنيوطيقا هي جوهر الاستنارة الفلسفية في
 ذانها لِتعريف الاستشُارة الفلسفية ككل. ويَدَّعِي البعض أيضًا أن التدريس ينبغي



 نهو condition




 المجلس الأعلى للئقافة، العدد 962، 2005، ص18-23



 قويم للاستثـارة الفلسفية.

والفصل الثاني يفحص تقاريرَ وصفيةً عديدة عن الملمارسة الفعلية للاستــــارة
 على حِدة، على أنه الاستثـارة الفلسفية هو، إلى حد كبير، ضَيِّق النطــاق بحيــث لا



 العموميات بينها و كثرةٍ كثيرة من التناقضات الصريكة. يبدأ الفصل الثاني بشرحِ لِا يعنيـه "الإجـراء" procedure، و"التكنيـك"
 يفحص ما تعرضه الأدبيات على أنه الملمارسة الر اهنة للاستثـارة الفلسفية. وسوف يتبيَّن بالضرورة، شأن ما في منطتة التصورات المعيارية النظرية، أن الدعاوي حول

 "المنهج": هل ثمة، أولا وقبل كل شيء، أي تكنيك- أو بجموعة من التكنيكــات
 أساسيًّا للممارسة. يوضح الفصل الثاني حقيقة أن ثمة في المارسـة الفلـسفية كثــرة من التكنيكات والإجراءات بعدد مُارسيها (تقريبًا)، ولكن لا واحدَ منهـا ينــاول

المشكلات والأسئلة الكثيرة والمتنوعة التـي تُلحئُ العميـلَ إلى طلـب الاستـشارة الفلسفية بالمعنى الدقيق. وسوف يتبيَّن بالضرورة أنه إذا كان للاستشارة الفلـسفية



المعروضة.

 الاستشارة الفلسفية، بعكس دعاوي بعض المستشارين الفلسفيين، هي في الحقيقة
 التي لمَتَلقَ انتباهُا كافيًا حتى الآن في أدبيات الاستـشـارة الفلــــفية: منــل تـــريس العميل، عمدًا، مهارات التفكِير الفلسفي التـي بـستخدمها المستـشـارُ الفلــفـي، ومثل الأهمية المحورية للمنطق غير الصوري (1) أو التفكـير النـــــي/ الإبــداعي في عملية الاستشارة الفلسفية وتأثيره الوقــائي أو الاســتباقي. ولكــن هــنـه المحاولـــة لتفرقة الاستشارة الفلسفية عن العلاج النفسي تبدو قليلـة، أو عديمـة، الأهميــة في إبساغ المشروعية على الفلسفة كشُكل من أشكال الاستشارة. فكثيرٌ من المعـالبين



(1) النطق غير الصوري (اللاصوري) informal logic (أو النطق العمل practical logic)
 العادي ومداولات الحياة اليومبة (معجم كمـبردج الفلـــفي): في المحادثـات الــخــصية،
 الصحف والإذاعة المرئية والمسموعة وئبكة الإنترنت وغير ذلك من وسائل الإعلام.

المُشكلات والأسئلة الإنسانية الموَرَّقة، وكيف يُجرَى على أفـضل وجـه، ومَـن هـو أنضل المؤهَّلين لإجرائه.

وفورَ نقد المسائل الكامنة في التصورات المعيارية الراهنة للاستتـارة الفلسفية
 تشييد ستـى العناصر المفصلة والمثُروعة والضرورية للاستشارة الفلـسفية - لـبس




مراحل أربع:
free floating مرحلة طليقة -

-     - مرحلة حل المُشكلة المباشرة
transcendence مرحلة العُلُو/ التجاوز/ التعالِ
هذا النموذج يفسر معظم التصورات النظرية للاستــــارة الفلـــفـة ومعظــم تقارير المارسة الفعلبة. وسـون أبـين أنــه يفي بالمعـايِر اللازمــة لِنمـوذِّج وافِ
 النموذج يتناول- بين أشياءً أخرى - جميعَ الاحتياجات المتعددة لشتى العملاء. إنه




الالتباسَ والغموض، المُوبِقَن، لِنموذج "وراء المنهج" beyond-method بعــد الحداثي المتطرف اللني وضعه أكنباك وغيرُه. يبيِّن الفصلُ الرابع أيضًا لماذا يُعَد "منهج وراء-المنهج"







 الأمهية للاستنـاريين الفلسفيين وهما مسألة ماذا تفعل تجاه عميلِ يصل إلى مكتـب
( ) ( النسوية feminism تبار نلــفي حديث متـتُعِب هادر، ومقاربة شاملة للحياة الاجتاعيـة،



 العلم ..إلخ. فِ بـال الأخــا متأصل في النظريات الفلسفية في الأخلاق، وأن تائمة الفضائل التي أدرجَها الفلاسفة عـا عـبر





والواجبات، والـتوق .

الاستئـارة وقد التصَقَق به بالفعل نعتٌ تشْخيصي ينتسب للعلاج النفسي، ومـسـألة


 الفلسفية واستقصاءٌ للذه الحدود. أما الفصل المامس فيختتم الجزءء الثاني بملخص لما تَكُنَّفَ أنه بعض المبادئ
 أدنى من القدرة من جانب العميل على إجر اء بحبُ عقلاني، وعلاقة تعاونيـة بــين العميل والمستشار، وقدرة المستشار على تكييف الفلسفة الأكاديميـة للاستـــارة، وضرورة التـريس المبائر، وجدول غير مقيَّد يسمح بالتغير والتـــــم في العميـل، ومنهج واضح. وهي متطلبات لن يتفق كل المارسين على أنها جميعا ضرورية. ويبدأ الفصل السادس بدراسة حالة توضح كيف يمكن للفلـــفة أن تكـون



 هنا جماعة من المتعافين من إدمان المخدرات والكحول. أمـا الفـصل التاسـع فهـــو مثال لِكيف يمكن للعمل الفلسفي البسبط مع جماعةٍ من أطفال المدارس الابتدائية (حيث لا يوجد سوى فضول أكـاديمي في الموضــوع المطـروح) كيـف يمكــن أن
 (حيث نتاجُ النقاش ذو صلة شـخصية بحياتهم اليومية).

ولكي تكون الاستشارةُ الفلسفية مارسةً مفيدة وليست جُهتًا مهنتًّ مستروعًا



 heuristic device الأرجح لأن تؤدي إلى النجاح．وبعبارة أخرى فيبنا آملُ من مذا الكتاب ألـا أن يكون
 يكون هو الكلمة الأخيرة．

㫧类米





 لتسريع عملية العثور علِ حَلُّلٍ مُرْضِ

## الجزء الأول

فلسفة الاستشارة الفلسفية

الفصل
الأول
1

استـراض للتصورات

## ملدخل

هذا الفصل هو نظرةٌ عامــة إلى المـصادر النصيبة المحــدودة المتاحـة في حر كــة الاستشارة الفلسفية المعاصرة. هو محاولة للوصول إلى حِسِّ بالتـصورات المرات النظريـة




 والفوضى في هذا المجال. والغرض من هذا الفصل هو أن يجعل القارئَ مُلِّلِّا بِا قال الفلاسفةُ إنه يجب أن يتوافر في الاستنُارة الفلسفية. وسوف يُشَشَلِّل ذلك جزءًا من أساس المنهج الذي سوف أقترحه في الفصل الرابع. في البداية سنقوم باستقصاء أين وكبف نشأت الاستشارة الفلسفية.

## تَاريخِ مختصر للاستشارة الفلسفية







الملاد بهذه الملمارسة الفلسفية".
في كتابه المديث "الفلسفة طريقة حباة"'(1) يفحـص المؤرخ الفرنــي بيـير هادو Pierre Hadot كيف بَدَت الفلسفةُ في هيئة وَلَع علاجي يَرِيِي إلى إحــدات



(1 ) انظر تر جتَتنا العربية للنص الكامل لهذا الكتاب، دار رؤية للنُتر والتوزيع، القاهرة، 2019

 كانت ترَى إلى فعل الثفلسف على أنه:



 بك إلى السالام الداخلي والحرية" (3)









 ونلـفتها ونثرو وما في أنحاء الامبراطورية. ثم ظهرت آلخر الفـر الـلسفات اليونانية القديمة في


 يبحث نظريًا في كيفية بلوغ السعادة. والكلمة اليونانية للسعادة هي "اليونيا "اليوديمونيـا" التـي
 "المناءة/الرناهة". وقد سبق لأرسطر أن أسس هذا المهووم فِي نظر يته الأخلاقية قائلا بأن



القديم نحو تنمية الذات وتربية النفس.
وفي كتابها "علاج الرغبة" the therapy of desire تُحـاجُّ مارثــا نوسـبوم Martha C. Nussbaum




















النمو، القوة، المياة". (8)

يبدأ جون بوروِيتش Jon Borowicz ور قتَه في الصبغة العملبة للمـارســة







 وبعبارة أخرى يشاور - نفسَه والآخرين.
وتعـرض سـوزان روبنـز Susan Robbins لِّحـاولات بعـض الفلاسـفة
 عن طريق الاستشـارة الفلسفية، فتقتبس من واحد من أكثر فلاسفة القرن العشرين






 كتابات المستشارين الفلسفيين المعاصرين على أن مارسة الاستئنارة الفلسفية هـئهي وحدها ما يكشَف مرةً ثانية القيمة الـقيقية للفلسفة.
(1) السؤال البلاغي (الـطابي/ الإنتائي) هو سؤال ليس المقصود منه الاسستفهام المقيتي بـل


السؤال البلاغي ليست الستغهامية بل خبرية.
 يكتبون عن قيمة الفلسفة في العلاج؛ كا تزعم كثير من المقاربات العلاجيـة التـي
 السيكولوجية، مقاربات مئل العلاج المتمر كــز عـلى العميـلـ، والعـلاج العـلا العـــلاني
 عام 1978 حاول الفيلسوف بيتر كوستنباوم Peter koestenbaum أن يُعَجِّل


 الفلسفة الإكلينيكية تتطلب خلفيةً صلبة في الفلسفة وبخاصة ألوة فير أسماه "النموذج














 السيكولوجي، ولا أطلق على نفسه مستشارًا فلسفبًّا. (20)
 علاجِّا للكرب، بل إن البعض قد طبق الفلسفة في مُارسةِ خاصة. مثال ذلك أنه في عــام 1980 ظهــر مقــال في بجلـة The Humanist بعنــوان "الفيلـــون الاستـشـاري" The Counseling philosopher كتبــه ســـيمون هـــرشٌ






 استثـارة فلسفية وبدأ الاستثـارة الفلسفية كحر كة. (22)

## تعريفات نقيضية Antinomous Definitions

كثير من المحاو لات التي ترمي إلى تحديد "ما تَكُونـه" الاستـشـارة الفلـــفية


 تعنيه حين تقول "الاستشارة الفلسفية" فتكتب:

 سيكولو جية-فلسنية هجينة" (23)
 السبكولوجية مدخلا لمحاولة إيجاد تعريف للاستشـارة الفلسفية، فإن تفر قتها مـن الفلسفة التطبيقية هي مدخل آخر . تقول شستر إنه على الرغم مـن أن الاستــــارة
advisory applied "الفلسفية تـتبه إلى حدًّ ما "الفلسفة التطبيقـــة الإرشــادبة philosophy

 'لمستــارين الفلسفين أنفسهم.









 للعميل الفرد الماثل مباشرة في الموقف الاستئاري وأن تعمل مع هذا العميل لكي


 المستِبَّة، ومشكلاتهم ليست سيناريوهات افتراضية مرتَّبة بل هي واقعٌ معقد. المستشـارون الفلسفيون إذن يكاربون على ثلاث جبهات: الأولى ضد المعالبين النفسيين "الذين يُقتحِون على عملائهم منظومة تشَخـيـصية وعلاجيـة صـلبة"،
(1 ) النزعة الرَّدِّية reductionism ، باختصار شُديد، هي دعوى لما صيغة: كل أ ما هـو إلا ب، والمر فوضة على أساس أن شينَّا ما في طبيعة أ تد تَتَّ إغفالُه.


والثانية ضد أولئك اللذين يطبقون الفلسفة، باقتدار إرشـــادي، بانتـداب أنفــــــم كاستئاريين أخلاقيين لكي يعملوا مع لـان الْان الأخلاق الطبية، على سبيل المثال، أو




الفلسفي".

## بعض استخلامات الاستشارة الفلسفية

قبل تَفَحُص بعض المحاو لات لِصباغة تعريف حقيقي لمصطلح "الاستشارة الفلسفية" قد يكون من المفيد مقاربة المهمة بطريقةِ شُبه فتجنئتينينية بالتحقيق فـيـيا
 Bernstein


 الاستشـارة الفلسفبة منئغلة بذلك بالتحديد (جزئيّا على الأقل) ).

ويقال إن الاستئـارة الفلسفية، بين أنــــاء أخـرى، تـساعد العميـل عـلى أن




 الأدوار والمسئوليات؛ وتطوِّر أدوات فكرية لكي تساعد في فحص المثكـلات مـن
 نقاشي أو حُجهِ سيعتمد داتمًا على الانتراضـات التي تيدأ منيا. المزء الأول: نلسنة الاستـــارة النلـفـية

منظورات متعددة؛ وتدرك الاختيارات، وتستبق العواقب؛ وتؤسس أدوات فكرية





والحياة التي يكياها. (29)




 ومشككلات مراحل الـياة أو منتصف العمـر، والــــائل الاجتتاعيـة/ الـسباسية،


 والغضب.. إلخ الصصاحِبة لأيِّ ما سبق أو النابجة عنه.
نحن نُسَلِّم بأن الناس تستشير المستشارين الفلسفيين لكـي تـلتـى العَـونَ فِ في


 "العصر البلديد" والورش الروحية، ونطاقًا عريضًا من المارسات المات الدينية: أي من


 الجانب من جوانـب الاستـــارة الفلــسفية بـصفتِه وظيفتَهـا في النمـو الشخـــصي

للعميل . وسوف نفحص هذا الموضوع لاحقًا بتفصيل أكبر، بعد أن ننظر في بعض المحاو لات التي ترمي إلى نعريفب حقيقي للاستشارة الفلسفية.

## محاولات التوصلّ إلى تـريفٍ حقيقي

وني حدود إيجابية (غير نقيضية) فقد فِيلَ إن الاستشـارة الفلسفية هي "العناية






 المستئار يساعد العميل على أن يفهم، فهُّا أنضل، "الثشبكة التصورية (المفهومية)




 .worldview بتأويل "رؤية العالم" الفعلية التي يعتنقها العميل لعل الحَّلط أو الاضطراب الواب الذي يستشعره هو من جَرَّاء تناتضِ ما أو عدم اتساق في هذه الرؤية الرية.
(1) The philosophical care of the self
(2) رزية العالم worldview (بالألمانية Weltanschauung ) أو النظرة إلى العـالم: باختـصار
 مصوغةً على نحو صريح، وقد تكون مُضمَرة.










 أو أو "لغة الدرجة الأولم" object language





 يُستَّى بـ "الصصود السيلنتي semantic ascent). فإذا كنا بصدد التفكير في اجتراح نعيلِ
 الدرجة الأولى" first-order moral problem، وتد يدنغنا ضنغ المـنـكلة إلى الثفكـر


 meta- الأخلاقية" أو المـــكلات "المتاأخلاقيـا ethical




 الكُتَابُ في هذا المجال: باعتبارها إجراءً "علاجيًّا" و"وِقائيًّا" معًا في آن. يقارب ران لاهاف Ran Lahav مسألة تعريـف الاستـــارة الفلـسفية بـأن





 تتضمن ما هو أكثر كثيرًا من بجـرد الفكـر العقـلي: تتـضمن العواطـفـ، الآمـا الآمـال، الرغبات، الميالات، أنجاط السلوك. .إلخ. والمدخل الثاني، الذي يعتبر الاستـــــارة
 الشُخص داخل العمليات الواعية وغير الواعية لِعقل العميل - هذا المدخل شُسبيهٌ
(نيتنَع بعضنا مثلا بالمذهب المعري في الأخلاق وبعضنا بمذهب الأمر وبعضنا بالمـذهب






 هل بمكن لتيء ما أن يكون أخلاتِّا وغير أخلاقي في الوقت نفسب؟". .إلخ. الجزء الأول: فلــفة الاســــارة الفلــفـة

جدًّا بالمداخل المعر فية في العلاج النفسي بحبث يستحيل تييزه عنها. ويُحُاجُّ لاهاف
 يتطلب معونة نظرية سيكولوجية أساسية ولا يمكن تناولما من خلال تألمل فلسني

 أي العالمَ كا تفهمه انفعالاتُ العميـل، وســلو كهـ، وأنكــاره،





 للاستشارة الفلسفية، يُعَد تنويعاً على ما أسماه لاهاف سابقًا "تأويل رؤية العـالِّا worldview interpretation وتَزعم شلوميت شُسُتر أن الاستشارة الفلسفية "لما هويتها الماصة" في أنهـا





 إلى تعريف حقيقي فإن أشياء أخرى يبب أن تُقال.

 مصطلح "منتمركز على العميل" client-centcred في الـمــــينيات مـن القـرن
 الميا counseling
 كانت هذه المقاربة تحدِّيًا مباشُرَا للافتراض الأبوي الموي المعمَّر القائل بأن المعالج يعر فـ ما يكونه "السواء"، وأنه يعرف كيف تختلف حالة العميل عن السواء، ويعـرف





 مدخل لفهم كيف يسلك الناس هو من داخل إطـارهم المرجعـي، أو مـن داخــل

في غنتاراته الرائدة "مقالات في الاستنـارة الفلسفية" يؤكد المعـالج النفـي
بِن ميجوسكوفبك Ben Mijuskovic أن:
"الاستشارة الفلسفية يِب أن تكون" متمركزة على العميل"، يجب أن تتوجه
من الافتراضات النهائية (متسقَة أو غير متـسقَة) والمنظومـات المسيُطة الخاصـة بالعميل. ييب أن يكون التركيز داگًا على ما يعتقده العميل ويراه لا على ما "يِب أن يعرفه" أو ما إذا كان لليه مشان اعر مكبوتة" (55)

يشـير موقف ميجوسكوفيك إلى المشـاعر المعبَّ عنها في جميع الأعـال المكتوبـة







 المستشار في القدرة الفكرية وفي خبرة صنع القرار . الفـي





المرجعية" لِأي جلسة استشارة فلسفية هي دائّا العميلُ وفهمُه. (57)






 أفكار المستينار في تلك اللحظة. (61)

 الني تد يوجد دون تَكَّلُ حقيقي لكل ذلك

والفائدة التي تعود على العميل من مثل هذا الحوار هي أنه بدلا من أن يُضطر




 والعميل، يضيفان إلى التفكير الذي سبق للعميل بالفعل أن قام بـه بنغـسه أو مـع أصدقائه وأسرته.







 يساعد فيه المستشار الفلسفي على "خَلق مداولِ تأمليةِ و كاشفة". (69)
غير أنه يُقال إن طبيعة الاستشـارة الفلسفية الـوارية والمتمر كزة حول العميـل
 مسنحيلا. تُواجِه أنيت برينسباكر Anctte Prins-Bakker في عملها ما تسسميه



 تحس برينسباكر أن العميل يتعين علبه أولا أن يكون قادرًا على تمييز المنسكلة بدتة،

وتخفيف العبء الانفعالي، والانسلاخ عنها. فإذا لم يتمكن العميل من ذلك، حتى
 الفلسفي غيرَ ملاتم فِي هذه الحالة. (72)
 على أنه تَنِّي العميل عن فكره المستقل بل كوسبلة للتعامل مع المنـكالِات أو المموم








 ولكن هذا يطرح السؤال علا إذا كانت علاقة العميل/ المستــــار ينبغي ألا تماثـل علاقة الطالب/ المعلِّم على الإطلاق.

في مقال يبحث ذلك الصنف من القدرات والتدريب الذي قد يتطلبـه عمــل

 الدراسات الأكاديمية. فهو يرى أن الإنجاز الأكاديمي لا يُيِّبـب إلا بقــــرة المـرء
(1 ) السيوِترية أو التَائل symmetry هي علاتة إذا صَحَّت بين الطرف الأول والثاني فلا بد من


 إذا افترضنا صحتَها بين أوب، أن تَيِحَ أيضًا بين ب بوأ.


 وأن يكتمل المقاربات الأخرى للحياة". (76)










 بذلك يبتعدون عن الثنائية التقليدية "العميل/ المارس" ويصبحون
 رعاية. (79)

## الرعاية والعلاقة

في حدود علاقة علاجية مهنيـة تقليديـة فـإن "رعايـة" الــارِس للعميـل لا


 في حالة التحليل النفي يكون التر كيز على المرض، وفي حالة الاستشارة الفلـسفية
(والأشكال الأخرى من الاستثارة العلاجية النفسية) يكون التركيز على العميل .
 أن نلاحظ أن المستشار يساعد العميل على فحصص موقفه الصعب بأن يشار كه فيـه
 (empathetic
 لِمعيارٍ تشُخيصي معين تُم يصف العلاج أو يعطيه. (80)

في مقارنتـه للعلاقــات العلاجيـة داخــل عــد دمـن المــداخل الـــبكولوجية المختلفة، ييِّن جيرالد كوري Gcrald Corry أنه في التحليل النفسي يظل المحلِّلِ



 كثيرة من العلاج النفبي، هو الموجود في الاستشارة الفلسفية. وسية وسوف نقول المزيد عن أوجه التشابه والاختلاف بين الاستشارة الفلسفية والعلاج النفي والـي والتحليـل النفبي في الفصل الثالث.

 والمبادئ الأساسية التي تتبطلَّن طريقتَ في العيسُ .

 "روحية" معينة، أي تدريبات "ترتبط بتحويل رؤيتنا للعالم، وتحويل شُخصيتنا"

 واستئصاله العلاجي. هذا الصنف من "الرعايـة" البراجماتبـة لــبس هـو الـئيء

المطلوب في العلاقة الاستنـارية الفلسفية كــا يريــدها أولئـك الــذين يلارســونها. فكلمة "علاقة" هي المفتاح هنا.

تـستخدم بــاربرا نورمــان Barbara Norman مـصطلح "الاستــسارة الفلسفبة الإيكولوجية" لكي تُـير إلى ما تحس أنـه الهـدف المر كــزي للاستــــــارة الفلسفية: تنمية فنون العلاتة والتأويل. نهي ترى في ديناميات جلـــية الاستـــارة الفلسفية طريقة تفكير:

 العلاقات البينُشخصية الراعية لا المواجِهة؛ ودالثّا بأهمية الاعتـراد المتبادل بـين



 طريقته في الوجود في العالم. الاستشارة الفلسفية الإيكولوجبة عند نور نورمان "تحفـز







 الاستيـارية خلال تساؤلِ منفتح العقل وموابجدةٍ راعية من قِبَلِ المستـــار. صفوة القول إذن أن "الرعاية" في مارسة الاستشـارة الفلــسفية هـي موقـف
 آمنًا" عندما يِد العميلُ نفسَه "في قبضة صراعـا
 وعحدوديات، "بناءات سريِيَتِهَ الحياتيـة" life-narrative constructions، أو ما صار البعض يسميه "رؤيته للعالم" worldview.

تأويل رؤية العالم
مصطلح "رؤية العالم" worldview (اللذي كثيرًا مـا بُــستخدَم لــه المـصطلح الألمان Weltanschauung في التراث الفلسفي) يشير إلى نظرة المـرء العامـة إلى
 مـصطلح "الفهـمـ المَعـبـ" lived understanding، أو "شـــبكة المعنـي" "network of meaning






ويُعَد ران لاهاف واحدًا مــن أهـم أنـصار التـصور القائـل بــأن الاستـشارة



 رؤية العالم يقبع في القلب من أي جلسة استئارة فلسفية.

يذهب لاهاف إلى أن تأويل رؤية العالم قد يُعتبر:


 مواقف (الـرء تحاهنغسِهِ وتجاه عالمهِ" (95)












يساعد العميل على أن:
"يتظظم البُقَع اللونية التيتتتكون منها حياتُه (أي جوانب أفعاله، وانععالاته، وأفكاره. إلخ) في لوحات معقدة. يتضمن ذلك تفتيتَ الجوانب الِّعنَّيَ من حياته

 نقدَّيا" (100)

 الشخصي". (101) مثل هذا التفسير لِرؤية العالم يُفضِي بالعميل إلى تَفَهُمْ مـشُكلاته

## - ما الحياةُ إلا عمليةُ تفسِرِ مستمر لِأنفسِنا وللعالم (تأويل رؤية العالم)

 أنفسنا وتأويل العالم

- إذن الاستشارة الفلسفية تقدم عونَّا في الحباة (103)

إن موضوع الاستشارة الفلسفية كا يراه لاهاف ليس العمليات التي يُفترَض أنها تحدث داخل العميل، نهذا الصنف من التحليل ير اه لاهاف أقربَ إلى مــدخل الانـل




 الأساسبة في مشكلات وهموم العميل اليومية- يمكنه أن يقــارب المـا




 جوانب إشكالية في رؤية العالم الخاصة بالعميل. 105 (10لم
والمستشار الفلسفي، بوصفه خبيرَا في تأويل رؤية العالم، يكثـف التناقـضات
 تتضارب مع أهدافِ كان قد أعلنها سابقًا. (106) وهو يساعـاعد العدا العميل على أن يفسر رؤيته للعالم بأن يساعده "في نحص، وتغيـيـر، تـصورات سـلبية معينـة مـسبِّبة أو

مسئولة (مع غيرها) عن مشكلات العميل وحِنِّه. (107) والمسنـنـار الفلسفي أيـضًا


 رؤية للعالم أقوَم وأكثر ثراء والوإيابية. (109)

يتوسَع هوجنديدجك Hoogendijk في مفهوم الاستنُـارة الفلسفية كتأويلٍ


 أسمراه كواين "شُبكة الاعتقاد" web of belicf



 العالم، نضلا عن ذلك، إلم ما يَزعم بعضُ الفلاسفة أنـه مر حلتـان أساسـيـانـان (أو
(1 ) كان إمانويل كانـت أول مـن أدخـل تقابـل التحلـــيلي/ التركيبـي analytic/synthetic في






 ذلك أن تضابا العلوم الطبيعية هي تضابا تر كيبية تزودنا بمعلومات عن العالم الذي نـبـس
t.me/t_pdf

وُصِفَت الفينومينولوجيا (1) على أنحاء شتنى بأنها بحت موضـوعي في منطت






















 النصل الأرل: استعراض للتصورات






 بالأسلوب الفينومينولوجي في التفكير أن على المرء ألن يُعُلِّق يقينيات حِسِّه المُسترك




 العقاب، أو فكرة الصداقة والـبب، على أنها "تحمل معناها في داخلها الها


= نحــبـ. (للمزيد عن الفينومينولوجيا انظر نصل "هسرل- مـا الفينومينولوجيا؟" في (1 كتابنا "فهم الفهم"، دار النهضة العربية، بيروت، 2003، ص109-147 )










 ذلك فيقول: على المستوى العملي للعلوم الإنسانية:

 ذاك؟" وهي تختلف عن كل علـم آخـرتقريبـا في أنها تحـاول تحـصيل أوصـاف















 وشتى الإمكانات والمتضمَّنات في موقفه، والمفاهيم المتناسجة في جياته، والأفكــار

التي يتبعها، والمتـضمَّنات الأخلاقيـة لِأفعالِـه، ومـسارات الفعـل البديلـة لديـه،

 بوصفها كايدة بل بوصفها "مَعْنِيَّة ومقصودة" (121)








 تساعد الفينومينولو جيا العميلَ أن يتناول بالتفكير والحديث تلكِ تلك الوقائِعَ الحاسمة






 "موتع التقييم" locus of evaluation الذي بواسطته يدرك العالم الم (126) وبتشجبع العميل على أن يارس الفينو مينولوجيا المتأملة لِذاتِها، وباسـتخدام

المقاربة الفينومينولو جية في جلساته مع العميـل، يـــدم المستــــار (بالإمكــان إن لم


 توقعاته، أو، بالأَعَمَّ، مع طريقة حباتـهـ


 الاستشارة الفلسفية- يؤكد البعض الآخر أنه فقط بعد إنجاز هذه المهمـة يمكــن

 مُرْضٍ وهذا يتطلب تجاوز التمحيص الفينومينولوجي إلى المرمنيوطيقا.

## الهرمنيوطيق|

يقول هيدجر إن المعنى الميثودولوجي للأوصاف الفينومينولوجيـة يكمـن في

(1) "يقع اسمُ الإله "هرمس" Hermes ، الذي يُعزَّى إليه اخختراع كل مـن اللنـة والكتابـة،










لِلِدجر فإن الفينومينولوجيا هرمنيوطيقيةٌ من حيث هي تُؤوَّلّل. غير أن هذا الدمّ









 عن حياته إلى المستشار في الموار نحن نتبع ريكور Ricocur في "توسِعتِّ" لِمهوم





 داخل سياق شتى المواقف الاجتتاعية أو، ببسـاطة، داخل سياق العالم الأكبر.

وفي حين تكثر مقارنة الفينومينولوجيـا بــالمنهج العلمي، فـإن ولــيم فرانـك



 في موسوعة كمبردج للنقد الأدبي، المجلد الثامن، المجلس الأعلى للثقانة، 2006) المزء الأول: نلـفتة الاسبـــارة الفلـفـة

يقترح أن الاستراتيحجية المنيرة في محاولة تَصَوُّر الهرمنيوطيقا هي Willian Frank أن نغرِّق بينها وبين المنهج العلمي:





 الشيُء بالنسبة ليُخخص ما داخمل سياقِ ما من الخـبرة" (134)




 "المعنى المقصود" الذي يقبَع في العمليات الذهنية الباطنة للعميل". (136)
 hermencutics of burdensome life "الاستشارة بــ "هرمنيوطيــا ضَسـنك

 والمعاناة"- وعلى أنها، على العكس، نَفيٌ لِأي تظاهرِ بـ "معالبِتها". (138)


 تتألف من تأويلِ مستمر للأنفسنا وللعالم، والاستشـارة الفلسفية تقدم بيئة منـضضبطة

## وموجَّهة تتكيَّف فيها الحياة (140) وتَعَتَ باعتبارها تأويلا، أو هرمنيوطبقا.

تذهب بـاربرا نورمــان Barbara Norman إلى أن البحــت المرمنيـوطيقي

 تسميه "علاقة إيكولو جية" cological relationship. وهي تُعـرِّف العلاتــة

الإيكولوجية بأنها:
"'تساؤل بعقل منتوح، وإعادة تأويلِ متصصلة للبيئـة (الا جتراعيَّ وغيرهـا ) . هنه هي البيئة التي فيها يفعل الفاعُل البُّري ويتغاعل، ويكون عـلى وعـي حـاد



 والعملية الناكّبه هي، فيا نرجو، إعادة وصف" . (141)



 بعطي المارِِسُ عميلَه "دَفعةً مفسِّرةٍ لِذاها جديدة"، ولا يُضِفي فهِمَه الخناص على

ويـرى إكــارت رشــان Eckart Ruschmann البانــبـ المرمنيـوطيقي للاستنـارة الفلسفية عـلى أنـهـ عملبــة ذات مـرحـلتين تقتفـي تأويـل شــلايرماخر Schleiermacher
"مادام المستُـُرُر الفلسغي، بوصغه مارتسا هرمنيوطيقِّيا، بـإزاء "مؤلًّنـ"

 تصورات ونظ, التات.إلخ أكثر كفاءة) سوفُتُصاغ هـع العميل . هكـنـا يكـون


يبيِّن ران لاهاف أيضٌا أن التأويل والفهم في الاستـشـارة الفلـسـفية يمكـن أن
 للحوار الاستتـاري في مساعدة العميل في التغلب على مأزقه، يمكـن للهرمنيوطيقا أن تساعده على أن يستحضر ملامح من مو قفه كانـت خبيئـة في الــسابق، وبـنلك "تساهم في إثراء نظرته، بإضفاء معنى على أحداث كل كـ يوم ورفعها مـن مسستوى الوقائع العج|) إلى وقائع ذات معنى ".(144)

يرى ميشّيل سكيفشّيك Michael Schefczyk الاستــــارة الفلـسفية عـلى أنها "فحص نقدي للتصورات الموجِّهة للحياة"، تلك التصورات التي لا تعـدو، غالبًا، أن تكون مسايَرة من الفرد "لإيعازات الثقافة اللممعية". وهو يرى أن المرء حين يصل إلى فهم لِتقلباته التصورية، من خــلال الفحـص النقـدي، ألو التأويـل، يمكن أن يفضِي بهُ ذلك إلى قدر أكبر من المرية والسعادة. (145)

ولكن بينها توصـف الهرمنيوطيقـا بأنهـا جـزء حاســم مـن مـنهج المستـشار

 يقع في أسـاس اهتلماماتنا"، لأننا لا يمكننا أن "نفهـم العبارات التي نحن مشـغولون بها" حتى نستطِع "أن نتعرف عــلى أسـئلتنا المناصــة فيهـا" (146" غـير أن هـنا الحضور الضروري للمستشار داخل العملية الهرمنيوطيقية هـو الـذي يـستوجب
 التحدي الذي يواجــه المستــنـار الفلـــفي. يقـول جــادامر إنـه أثنــاء أي مَـــعَى هر منيوطيقي "يغدو تعقُّب الاهتلامات التي ترشدنا بخصوص موضـي أهـم من بجرد تأويل المضمون البِيّن لِعبـارةٍ مـا" . (147) ويفـسِّر ذلــك بــأنْ الواقـع






 العميلُ تقديمَه- تلوثه بتحيزات المستشار نفسه، وافتراضاته، وأهوائه، وأحكامـــهـ

المسبقة.



 في normal في المقيقة تتطلب تفسيرًا نظاميًا.
وبالمثل، فإن أي نقدِ ذاتي، وتبرير ذاتي، وحتى تحوُّلِ ذاتي، يكاوله العميـلُ مـنـ







 حقًا أيَّ تعليم؟ وأيضًا، هل بجب عليه ذلك؟

ثمدة سِجالٌ كبير حول ما إذا كان المستثـار الفلسفي يعمل حقًّا، أو ينبغي على







 الحجج الجلارية على كلا الجلانبين كا هي موجودة في التراث المكتوب.



 والعلاج على أنها ثلاث صور خاصة أو أساسية للتعلُّم مع، أو مِـن، الــــاس. (154)





ويؤ كد درايس بول أن التعلُّم بالكتاب قد يُستخخدَم في الاستثـارة الفلسفية في بعض الأحيان "إذا كان مسعِفًا للعميل في توضيح المُكلة، غير أنه غير ذي أهمية

كحورية". (157 ويكاج ران لاهاف بأن "الاستشارة الفلسفية (في شكلها الحديث) لا تقدم نظرياتِ فلسفية، بل "أدوات تفكير فلسفية" تسمح للفهم الفلــسفي أن


 لِتزويد العميل بهذه "الأدوات الفكرية" فورَ انفراج مشكا
ويتناول جون بورووِيتُ Jon Borowicz على نحو مباثـر ســؤال "كيـف





 الجوانب الأخرى من حياة الطالب.



 بالمستــار الفلسفي في الدور التقلبدي للمعلِّم السلطوي غير الديمقراطي. وبصفةِ عامة فإن الجدل حول سؤال (هل الاستيبارة الفلسفية يمكن تفسيرها



 المرتطة بعملبة التدريس والتعلبم. البزء ،الأول: فلسفة الاستينارة الفلـفـة
(متعلقة بأصول التـدريس) مـن حـــث الإجـراءات. وبيـساطة، فـإن كـــبرًا مـن

 قوةٌ تعليمية تفعل فعلَها، غير أنه لِس في مقصِِد المسنـيار الفلسفي، ولا يلا ينبغي له،
 question، وهناك بعض الأصوات المعارِضة.
ويُحاجُ كارل فايفر Karl Pfeifer بأنه إذا كان على العميل أن يتبنَّى فلسفات ويُجاز للفلسفات أن تعمل كـ "عوامل شافية" healing agents "فانلا بـد أن



 المختلف (عن الفلسفة). (161) غير أنه أيضًا لا بِدد أين ومتـى ينبغي في العمليـة الاستئارية أن يحدث مئل هذا التعليم.

وتقدم نونا فيري Vaughana Feary نموذجَ تعليم في الاستئـارة الفلسفية






(1 ) أو "مُداوِية".


الأخلاقية"، والتي تشمل "امتلاك القدرات اللازمة لِاتحــاذ اختيـارات أخلاقيـة عقلانية". (163) يعني ذلك أنهم يجب أن يكونوا قادرين على أن:

1 يدر كوا ويعالموا أي مشكلات أو مرض يعيق التفكير والفعل العقلانتيَن. 2 يُنْتُوا مهارات التفكير النقدي التي تـشمل التــدرة عـلى إدراك المــــكالات



الآخرين...

3 يكيدوا حَدًا أدنَى من المهارات الاجتهاعية ومهارات النواصل ...
4 يتعلَّموا إدارة انفعالاتهم وتعديلها والتعبير عنها تعبيرًا لائقًا...
5 يُنْتُوا القدرة على التفكير الأخلاقي...

 ضغط الأقران. (164)

ولِتَحقيق هذه الأهداف تؤيِّد فيري، بين أشياء أخرى، الخاذ مقاربة تعليمية في عملية الاستثـارة الفلسفية مع المساجين.
ثمة منطقة تخصصية أخرى يقال إن المستنـار الفلسفي فيها يمكن، بل يـل يـبـب،


 الاستشارة الفلسفية مع المتعافين من الإدمان، ليس فقط لِتخفيف حِدة المـُـُكلات


أجل تهيئة المدمن المتعافي لأن يكون أقدر على مواجهة المياة بعد أن يغادر جلسات الاستشارة. (166)

وفي جبال الاستشارة الزواجية، وهو المجال الأقل إهابةٌ بالتأهيل، تـرى أنيـت




 العملية لكي تكون فلسفية ينبغي على العميلِّبن أن:






 مكوِّن هام من مكونات الاستشارة الفلسفية عند بعض الفلاسفة.
بُكاجُّ نُونج ينج شينج Chung-Ying Cheng بأن المستشار الفلـسفي "لا






متفتح العقل وعدِّبِ صَبور". (170 ولِسوء الـظ فإن دراسات الحالات المنــورة
 المستئارين الفلسفيين. (171) والانطباع الذي تعطيه بدلا من ذلك هو أن العمـلاء ما يكادون يتلقون العون في التغلب على مسشكلاتهم أو مـسـائلهم الفلـسفية حتـى تُعتبر العلاقة الاستشارية قد اكتملت ومن ثم انتهت.
ويعيد أكِباك أمر التعليم إلى نقطة البداية عندما يقول "يُب على المارِس ألمِ أن






 الصنف من المعلّمين، يجب أيضًا أن يكون طالبًا.

 الفلسفبة؟" ليس الأمر الوحيد المختلَف علبه في هذا الحـعل . فالمكوّن الذي يصوِّره
 علاجَا على الإطلاق.

العلاج



"مشكلات لا تُعــد عِلَـلا أو أمراضْـا واردة في التـصنيفات المرخــة"") والعـلاج
 والأمراض المصنَّفة مرضيًّا"، والتي تشكل اضطرابَه النفسي). (174) إن الإجابة عن سؤال "هل الاستشارة الفلسفية علاج؟" تتو قف كثيرِّا على كيف يُعرِّف الكُتَّابُ الأفر اد، أو على الأققل كيف يستخدمون، كلمة "علاج" therapy في الأدبيـات. ويبدو أن هناك حُجَجُا قوية على أن الاستشارة الفلسفية ليست علاجَـا- مـساويةً تَامُا للحجَج القائلة بأنها علاج. بُحاجُّ جِرد أكنباك بأن الحوار الفلسفي، بوصفه وسيلةَ في الملمارسة الفلــسفية، ليس علاجيًّا بالضرورة، (175) وأن الاستشارة الفلسفية لا ينبغي اعتبارها علاجّـا، وذلك لأنها لا تقبل مكوِّنَن من المكوّنات الأساسبة للعلاج وهما: - "منطق كــل
 وهدف كل العلاجـات، وهـو إحــداث تَغــُرُ في العميـل ". (176) وهـو يؤ كــد أن القاعدة الثالثة من "القواعد الأساسية" الأربع التـي ترشــده في مارســتِ المناصـة
 change the visitor who is coming for your advice بالطبع السؤال عـا إذا كان "منطق كل العلاجات" هـو حقًا أن تـرى الـشُخص جرد حالة يجب أن تعالَج. ويطرح السؤال الثاني: "لماذا بالضبط يَقصِد العميلُ إلى المستشار الفلسفي إذا لم يكن يقصده من أجل أن يساعده على تغير نفسِه من خلال

يذهب بِن ميجوسكوفيك إلى أن الاستـشـارة الفلـــفية ليــــت علاجِـا، لأن المستشار الفلسفي لا ير كز على أي نوع من الأعراض قد تكون لـدى العميـل بـل


شونج ينج شينج قائلا: "يجب أن نــدرك أن مـضمون الاستــــارة الفلــفـية هـو الفلسفة أسانّا، فمهمة المستئـار الفلسفي، بـا هو كذلك، ينبغـي أن تنـصرف إلى


 شُستر بأنْ ليس هناكُ هدف علاجي للاستيارة الفلسفية:


 الهممأن نناقشه فيل إذا كان العلاج هو ما يكتاج إليه أو ما إذا كان العميل يريـدأن ينهم حياتَه فهَّا فلسفِّيا" (181)

وهذا يطرح السؤال علا إذا كان تناول فلسفة العميل في الـياة ورؤيتـه للعــالم
 للمستشار الفلسفي. ويطرح نضلا عن ذلك السؤال علا إذا كانت مساعدة العميل



 الاستشارة الفلسفية، وهي أن الِلذقَ في التفكير العقلاني/ النقدي/ البَّنًاء ذو قيمـة برابجاتية (عملية) وباطنة معا (1).


(1 (1) أي تَتِّمَ في ذاته ومفيدّ عمليًّا في آنِ معًا. المزء الأرل: فلـفة الاســــارة الفلـفـة

 بأن التعريف الرسمي للعلاج يتضمن سبعة "شُروط أساسبة" يتعيَّن توافرها كي تُعَد مداولٌٌ ما يِن شُخصين علاجِا بحق:

## 1 الصفة: أن المستشار يُعرِّف نفسَه كمعالج (1)

2 المعاناة: أن العميل يُعرِّف نفسَه كشُخص يعاني من صنفي ما مـن المشـاكل أو الاضطرابات النفسية أو الانفعالية، أو اضطراب جـراب جسمي يُنترَض أنه
 يبرأ منه أو يُزيله.
3 التوقع: يعتقد العميلُ أن المعالج لديه خبرة، وأن المعالج سوفـ يُسْتِقي مـن معرفتِه لكي يُحدِيَ بُرُةا
 ونُعالَج ونقًا للنظريات والمهارات المألوفة لديه.

5 الاتفاق الصريح: يدخل كلا الطرفين في العلاقة العلاجية تحت اتفــاقِ بـأن فرضيات العلاج وشُروطه بوصفه علاجّا هي شيءٌ يُ يشارك فيه كلاهما.

6 المهنية: المعالج لديه القـدرات ذات الـصلة، وســوف يتلتـى أجـرًا مقابـل الخدمات المقَّمة.

 "أنا كباحبِ أقرّر كذا" على أحد وجهين: 1 أن تكون الكا زائدة. (في أصول اللغة: بجمع اللغة العربية، القاهرة، الميئة العامة لـــؤون المطابع الأميريــة.
 الفكر، دمشّق، ط1، 1986، ص184، 34 الهد

7 السلبية: يُنظرَ إلى العميل على أنه خاضع، أو مُتَلَقِّ، لِيثيءِ ما يُسَمَّى العلاج،
تحت إرشاد المعالِج، الذي يُفترَض أنه خبيرٌ ومُداوِ . (183)
يرى ميشيل رَسِل أن الاستـشارة الفلـسفية- أو الاستـشارة الشخــصية كـــا يفضًّل أن يسميها- لا ينطبق عليها مصطلح "عـلاج




 الذاتي، والفهم الذاتي، واستكشـاف لِِداع الــذات. ويقـول إن "المستــــار الـــدير لبس معالبُّا، بل هو شُخص لديه موهبةٌ كداعبة". (184)





 الحساسيات الفلسفية من خلال حـوارِ حـول غنتلـف المعـاني الموجـودة في الـيـيـاة اليومية"، وأن مثل هذا التخصيب "قمينٌ أن يؤتِ تأثيراتِ علاجيةً متنوعـة"، إذ






تبدو قريبة في روحها" من الاستنـارة الفلسفية "مؤثرة في العلاج بـصفةٍ حاصـة، تأثيرًا يفوق غيرَها من المـداخل العلاجيـة النفــية في كثــير مـن الأحيـان"، (187) ويمضِي قائلا إنه جدير بالذكر هنا ما تَبَّنَّ مـن أن "التـأثمِرات العلاجيـة مرتبطـة إيكابيًّا بمدى قدرة المرضى على تشييد روايةٍ (1) متسقة عن مأزقهم وصـيـاغة ذلـك في غخطط مفهوم". (188) يبدو إذن أنه، عند بعض الملمرسين على الأقل، بينـا لا يكوز أن تُعرَّف الاستشـارة الفلسفية رسميًّا كعلاج، فإن بوسعنا أن نقـول إن لــا تـأثيرِا

وفي حين تنكــر شــلوميت شــــتر أن هنـاك أي هـــف علاجـي لِلاستــنـارة الفلسفية فإنا لا تتردد في التسليم بأنها يمكن أن يكون لها تأثيرِات علاجيـة. (189 تقول شستر إن "هدف الملرسة الفلسفية ليس مداواة الزائرين، بل البلوغ بهـم إلى فهم أنفيِهم واستجلائها بشكل واف" " (190)

إن الملمارس الفلسفي، ونقًا لِنسستر لا يحاول أن "يداوِي" وإنا يتيح للعميـل أن يلتمس صحتَه الحناصة"(1919) ورغم مقاربـة عــدم التـدخل هــذه فـإن شــستر تعترف بأنه داخل الاستشارة الفلسفية فإن "الحوار والسرد الذاتي الأصيلِن يمكن أن يكون لهما تأئيرات علاجية". (192 وتُيتِّن شستر أن العلاج الرسمي كثيرًا مـا لا يُراد منه بالضرورة أن يؤتِي النتائج المحصًّلة مـن العـلاج، وتحـنِّر مـن أن وحـفـ الاستشـارة الفلسفية كعلاج يُمل خطرَ التضييق، بلا داع، من "الموقـف المفتـوح والمحايد للاستشاريين الفلسفيين". ولِِذا فهي تصف الاستـشارة الفلـسفية بأنها "القطب النقـيض antipode للعـلاج" (39 19) وتـصف مقاربتَهـا الماصـة بأنها "عابرة للعلاجات" trans-therapeutic، وبأنها تتألف "من نشاطات ليست بالعلاج إلا أنها يمكن أن تُفضِي إلى الصحة وحسن الحـال". (194)

ويعنرف درايس بول بأن الاستثـارة الفلسفية "علاجية جزئيًا" مـن حيـــ
إنها تُحو "شيئًا سلبيًّ" وتكشَف "المعوقات والاضطرابات بمــيساعدة المهـارات الفلسفية". (995 وإذا كان لاهاف وشسسر يفر قان بين هدف الاستئسارة الفلــسفية ونتائجها، و كان بول يُقِرُّ بأن الاستشارة الفلسفية قد تكون علاجية جزئيتّا- فـإن
 الفلسفية مي حقًا شـكلٌ من العلاج.

ويزعم كثيرٌ من المستشارين الفلسفيين أن ثمة تُجاوبًا بين الاستشارة الفلسفية





















العـضر اليونــاني اللاتينـي القــديم عنــــما يقــول بـــأن الفلـــفة هــي "دواء

 غير المنظَّمة والمخاوف المْفْرِة". (198) كانت الفلسفة تُعَد علاجَا لأنهـا تـؤدي إلى "'َحَوُّل عميق في أسلوب الفرد في الرؤية وفي الوجود"، خَحَوُل يزيل المموم التي قد حالت بينه وبين العين المقيقي". (199) ثمـــة فقـرة شــهيرة مـن كتابــات أبيقـور السابقة على المسيحية تضاهِي بين عمل الفيلسون وعمل الطبيب:

 لا خير فيالفلسفة إذا لمُتزِل تَقَمَمالروح" (200)
برى أبيقور أن للفلسفة تأثيرِا أكبر من بجرد التأثير العلاجي العارض أو غـير المباشر - فبإمكان الفلسفة أن تكون ذات نفع عظبمِ كعلاج تطبيقي.






 أجل شُفاء الروح" (بير هادو: الفلـففة طريقة حياة، مرجع سابنى، ص104-106 )







فتجنستين، أن يتفلسف المرُُ حقًّا هو، استعاريًّا، أن يقدم مشورةً أو علاجَا لِنفـِيه أو للآخرين".'


 الروايات التي تشكل طريقتَ في الاتصال بالعالم . ${ }^{\text {(202 }}$


 "ينغي أن تكون علاجية":


 تغيـير التفكــير النتـــي والأخلاقـي، والبنـاءات الاعتقاديـة، التـي يـستخلدمها المجرمون لتِبرير أفعالفم التيتضر بالغير" (203)

وتؤ كد فيري أن واجب المستئار الفلسفي كموظـف في مؤسـسـة إصــلاحبة
 آنفًا فإن فيري إذ تستخدم مصطلح "تأهيل" فإنها تعني أن الاستشبارة الفلسفية في
= جراء استخدامهم لغةً فنية احططلاحبة تلصق بالألفاظ معانِّ غريبةً من خَلق عقولمم ولا



 عقول الفلاسفة.

هذا المقام تُستخدَم في "عملبة ترقية واستعادة القدرات الضرورية لِبلوغ حَد أدنى

 قدرات ضرورية لأن يصبحوا فاعلين أخلاقيين عقلانيـين: المعر فــة والقــدرة عــلى تمييز وعلاج أي مشكلة أو مرض يُضيعف الفكر والفعـل العقلانيـين؛ ومهــارات
 على إدارة، وتعديل، والتعبير عن الانفعالات على نحوِ لائق؛ والقدرة على التفكير

 للممارسة الفلسفية أن نكون لها وطأة كبرة على حيـاة عملائهـا المـساجين، وطــأة ترمي بوضوح إلى التغير والتحَسُن- وبعبارة أخرى: وطأة علاجية.

في حالة المساجين، كا في حالـة استــــارة التعـافي مـن الإدمـان والتطبيــات



 الاستشارة الفلسفية ليسـت ذات صبغة علاجية نحسبب، بل هي في الحقيقة علاج، من حيث إن المستثـار الفلسفي يأخذ بيد العميل على طريق التحسن الذاتي والنمو

يصرح لان لاهاف بحسم أن من الأسباب التي تجعل الناسَ زبائن للمستينـار
 وأنضلَ وأنعَمَ بالمعنى". (206)



 للمستشار الفلسفي أن يضع موضع التساؤل "التصورات الذاتية للعميـل، تلــك التصورات التي اتخذها بحكم العادة، أو المفرِطة التبسبط، أو المستْتِبَّة لديه" . 208 (المِّ


 التصورات الشائعة عن الحيـاة الـصالـة ويـساعد العميـل عـلى نحـص الأفكــار


 المميزٍ للمعاير، والتفكــــر الـــائري، والاحتكـام إلى الــلطلطة، وغـير ذلـك مـن أساليب التفكير الشـائعة التي كثيرًِا ما تؤدي إلى مشكلاتات ومآزق تبدو غـيرَ قابلــةٍ للحل .

يقال إن الاستيُارة الفلسفية ليست عاولةً لِتوصيل رؤَى جاهزة عن المـسائل

 والأسباب (المبرٍّرات) التي تستند إليها. بذلك تكون الانيون الاستشارة الفلسفية "تـأملا

 تجاهها". (212)

وإذا كانت الاستشارة الفلسفية تتـح للأفراد بعامة أن يدر كوا الطر ائـق التـي
 ذلك يتضح على نحوِ أخصص بالنـبة للنــــاء والأقليـات. وـــذا نجـــد الفلـــفـات
 ذلك أن شُخصًا يواجه التمييز الجنسي أو العنصري يمكن أن يكد نفسَه يتساءل ما


 والعر قي إذا ما صادَفَه في حياته، سواء النعامل مع مواقف الآخرين كا يَا يَبرُّها، أو البحث في أصالة أنكارِه هو ومشاعره. (214)

هكذا إذا صادف المرء متعصبٌ جنسي أو عرقي نقد تكون تلـك فـك فرصـة لأن

 فهـمـم أفـضل للفـروض التحتيـة والتوقعـات (المـضمَرة في الغالـب) لـــى جميـع الأطراف.

ينص المعيارُ الأخلاتي 1 من المعاير الأخلاقية للرابطـة الأمريكيـة للفلـــــة والاستنــارة والعلاج النفيي (ASPCP) على أنه "في تقديم الخدمات المهنية يكب





 والاستقلالية للى العميل - هي على النقيض تمامًا من أي علاقة مهنية بــين عميـلِ الفصـل الأول: استعر اض اللتصورات

ومستشار يأتي فيها العميلُ لكي بعتمد على خبرة ونفوذ المستشار لكـي يـؤدي لــه العمل . وكا قالما جيمس تويديو James Tuedio فإننا:

 الـفنز الفلسفي الفعالل يشُجع العملاءَ على الانخــراط في فنحص نتــــي، وإعادة
 الإثنكالية في حياتهم، باستخدام الاستبصار الني ينجمم من مشاركتهم النشطة في | الحوار الفلسغي" (216)

ومن نضائل أي مقاربة تشـجع النمو الشخصي للعميل أنها "تحمـل العميـل على تمييز البُعد الصحي لِحالٍٍ حياتية انتقالية تد يفسر ها، إن تُرِكَ لِلِالِـه، عــلى أنهـا

 المسئولية عن تفكيره الخناص واتجاهد في الحياة. (218)

يُنْتِي المستشارُ استقلاليةَ العميل بأن يساعده على أن يتعلم أن يقر أ ويسنجيب بكفاءة للعبة الضغوط اليومية التي تحيط به. (219) ونكرر أن المستيـار الفلـــفي لا لا لا


 الفلسفي أن ينمو من داخل العميل نفسه بحيث لا تقتصر الفائــدةُ التـي يُحُصِّلها
 (220) إلى هذا الفهم.
يوصف المستشار الفلسفي بأنه شريكُ مدرَّب في حوار يؤسس العمـلاءُ مـن

خلالل ما يسميه بعضُ المستـــارين الفلــــيـين "رؤيـتهم الفرديـة للعــالَ"." (221) بمكن للاستشارة الفلسفية بوصفها لقاءً حواريًّا أن تكون تصيرة المدى أو متــدة.


 بين العميل والمستئـار الفلسفي على إزالة العقبات التـي تعـوق الـــدفق الطبيعـي
 شديدة الحصوصية فإن الاستشارة الفلسفية تُعزَّز التفكير النقدي والأخلاقي ومن







على التحكم العملي في اعتقاداته وفي أنعاله التي تنتج عنها. (224)
ولكن ثمة مشُكلة تبزغ عندما نظظر إلى المسنشار الفلسفي على أنه بجرد مهنيٍ

 ألا يقوم بدور الفني المحايد تِيَمِيًا الذي لا يفعل إلا أن يساعد العميل على الا ألى أن يبلغ


(1) المنى الحَرين لكلمة "سفسطيس" اليونانية: الرجل الماذق أو البارع في أمـر مـن الأمـور .


العالم الخاصة بفرد ما تتضمن، على سبيل المثال، الكر اهية الجُزْافية للَّخرين، وأتـى



 الاستنــارة الفلسفية تشـجع العميلَ على أن يعلـو عـلى أسـلوبه الـــالي في الوجــود
 (226) والتفكير .

يومئ هذا إلى أن الاستشارة الفلسفية، إذ تُفَسَرَ على أنها نمو شُخصي، يمكنها بذلك ألا تكون علاجية وتأهيلية نحسب، بل شُيئًا أكثر من ذلـك: تكــون مُبادِئـةُ
 ضئيلا للغاية في تراثها المكتوب.

## خلاصة

منذ بدايتها عام 1981 جرى تعريف الاستشارة الفلسفية في الأغلب تعريفـا


 بينزا تُعرَّف الاستشارة الفلسفية بشُ بُلِّلِ واضح كحوارِ متمر كزِ على العميل بساعد

= والمغالطة في الكلام. والـفـسطة خطأ مقصود للتمويه على الخصم، ونوع من الاســدلال
 العربية، القاهرة، 79 79، صو 98
الجزء الأول: نلسفة الاستيـارة الفلسفية





 وآخرون بأن الاستشارة الفلسفة لا شأن لها بالتعليم ومن ثـم فإن البيداجو
 التصور الدقيق للاستنـارة الفلسفية يتطلب أن تمضي علاقة المستينـار/ العمبل على غِرار علاقة الطالب/المعلّم.

بينما تُصَوَّر الاستئـارة الفلسفية كثيء ختلف عن العلاج (من حيـث إنهـا لا لا تَحمل مُثُلا معبارية عن السواء، ومن حيث إن العميل فيها مشُـاركُ نَيْيط في العملية


 العلاج - يتر كه غيرَ مسوم. وسوف نعود إلى هذه المسألة لاحقًا.

وغير حسوم أيضَا في هذه النقطة ما يبدو جانبًا حيويًّا من الاستنـارة الفلسفية


ينصرف لا إلى جرد حل المشككلات بل إلى خلق القدرة في العميل عـلى أن يـسـنِّق،
 يمكن تحقيق ذلك؟
وفي حين خَلَّفَت النظرياتُ والتصورات المعيارية المتنوعة المعروضة في النراث
 وأوصافٌ متضاربة من المارسات الراهنة التي تُ تُستخلَّص منها كثير من التصهورات التات
 المارسين مناهجَ حُورية للاستشارة الفلسفية ويحدِّدة لا．

米米米



تفكيك المناهج

مازال المنظرِّرن والمارسون المعرفيون في حقل الاستبارة الفلـــــيفية بــاولون












 من شُأن هذا كله أن يجعل المارسة الجديدة أقل مصداقية لا العكس.




 الاستئارة الفلسفية هو، بيساطة، غير لائق.



 مشيرة بو جود تجانس في الاستشـارة الفلسفية لا تعدو كلمة "مناهج فيه أن تكون وسيلة لوصف تقنيات أو إجراءات يستخدمها الما المارسون، بينها تبـــو

 عن السؤال ما هو المنهج المتَّع في المارسة الفلسفية.

سيَعرِض هذا الفصل لِعددٍ من التقنيات والإجراءات والمقاربــات والمنــهـج،

يقال إنها جميعًا تشُكِّل مارسة الاستشارة الفلسفبة. ويجب أن بتضح فيه أن تقـارير



 الفصل الرابع.
ولكن قبل أن يتسنى نحص الملارسات المتنوعة فإن من الللازم أولا أن نوضح
 تُستخدَم في الاستشارة الفلسفية.


 الفلـسفة العمليـة بــ "فـن محادئـة المـرضى








 ماكول. (5) ومادام المرئُ لا يمكنه أن يمسكب بالناس كثوابت، بئ، فإن الملمرس الفلسفي



مع بشر إنا "بريجل على الدوام". (6) ونضلا عن ذلك فهـي تـرى أنـه بيـنا يبـــو

 ومن ثم فإن الفيلسوف لا يمكنه، بيساطة، أن يطبق منهجّا
قد يكون حقًا أنْ ليس سوى الطبيب السيِّء مَن يكتفي بتطبيـق مـنهِج طبـي













 المريُدة، وإذا كان فن العلاج النفسي يارَس من غير إرشا







 اططّرادًا، ترتيبَا، في ما يفعله المارسون.


 لهذا الصصطلح. يبدو أن ماكول تومئ إلى أن المنهج هو حتيا "عملية دوجمائية ثابتــة
 "منظومة" system شُاملة ومُصَرَّح بها بوضوح.





 المطالب، أو المتطلبات الماصة بعملائه.











 عحاو لات شُتى الفلاسفة في هذا الشـأن بالنحديد.

تُـستخدَم الكلــلات: إجـراء procedure، ومقاربـة approach، ومـنـهج method



 آراء العميل، وكثـف التناقضات، وتشُجيع الوضوح في التفكــرير، وإماطـــة اللثــــام





 "منهج" method بمعنى بجموعة أو منظومة من المارسات، أو الإجـراءات، ألما أو



 من المهم أن نلاحظ أن ما يسمى منهج الحوار السقراطي هو أكثر من بجرد إجـراء

 كمنظومة من المارسات أو كمنهج.
أما المقاربات، والتقنيات، والإجراءات، التي نتناولا بالدا بلدرس في هذا الفصل

 المستشـار، والتحقيق النقدي، والتأويـل الوصـفي، والــدعاوي المعياريــة، وابتغـاء التوازن. وأما المناهج المعروخة فهـي مـنهج أكنبـاك "وراء المـنهج
 وصناعة القرار على مرحلتين، والعلاقة ذات المراحل الست، والجلماعات، والـوار السقراطي، والمنهج القائم على المنطق.

## المقاربات، والتقنيات، والإجراءات

## الحوار

بين جميع التقنيات وشتـى الإجـراءات في الاستــــارة الفلـــفية فـإن أكثرهـــا




 سُخصين (مداولة بينذاتبة) يمكن أن تُفضِي به إلى فهم ذاتِ أفضيل في صورته المثالية يُرجى من الموار في الاستشارة الفلسفية أن يكون "أصيلا،
 التفكير التي يتخذها العميلُ حول مسألةٍ أو مشكلِّة ما، لا بالــلـلِّاح للمستـشـار أن يقدم تنويعة من شتى المنظورات فحسب- بل أن يساعد العميلَ أيضًا في اكتشاف

منظورات لم يكن يلحظها من قبل . إن عملية عرض العميل لِــُـكلاته الشُخـصية


 للمفارقة، ما يعتقده، وذلك بأن يسمع نفسه وهو يقوله. (27) ${ }^{\text {يلـد }}$
من شـٔن حوار عن شتى المعاني التـي يـصـادنها العميـل في الـيــيـاة اليوميـة أن














 المنهج الفلسفي المستّى Therien. وسنقول عنه المزيد بعد قليل.
وهناك ثُانِيا الإجراء الحواري الذي فيه يَفترض المارسُ ألمُ أن العميل يرغـي



 الحقيقي يتطلب من المتحاورين أن يكونـوا سواسـيـة، وينظر بعـغُّهم إلى بعـض

 والعميل قادران بنفس الدرجة على الدناع عن التزاماتها الفكرية بينها من الواضح






 هذا التداول يخلق مناخًا يصبح فيه المستشار والعميل "شُ ويكين-فئ-حوار" في هذا الصنف من الحوار ثُمة احتال متكافئ القوة لدى كلى كل من المستشار والعميل بأن يصل كلاهما إلى نهم جديد واستبصارات جديدة.

والمقاربة الثالثة إلى الحوار هي أيضًا خلافيـة وتُــــل زيـادة كبـيرة في مـــار كة



 الخاصة. وكا ذكرنا في الفصل السابق فإن عنصر التعليم لم يَلِّقَ من الانتباه إلا أقل
 بعض المواقف إذا شُاءت الاستشارة أن تكون فعالة.

والمقاربة الر ابعة إلى اللموار هي المناقشة الملاعية مثلما هو الحـال مـع جماعـات الطلبة (28) على سبيل المثال، أو مع المـساجين، (29) أو مـع الــدمنين المتعـافين. (30) والإجر اء داخل هذه المناقشة الملماعية قد تكون إما حــوارًا مسن النـوع الــــقراطي

 بيداجوجية. في هذا الإطـار يعمـل الحـوار لا عــلى إضـاءة منظــورات المـشار كين فحسـب، بل على إطلاعهم على البيئة الاجتتاعية ودبناميات النقاش الجلاعي الحر .




هذا الإطار إذا لزم الأمر . (31)
النزعة الكلية في تـأويل رؤيةّ العالم














 زائفة .النخ" (35)



 ومفاهيمها، والترابطات بـــن شُـتى المفـاهيم فيهـا وكيـفـ تــضضام معُـا في شُـبكةِ مفاهيمبة. ${ }^{\text {(36 }}$

وبلغةٍ عملية فإن هوجنديتشك يرى أن تأويل رؤية العالم تتألف، جزئيًّا، مـن كشف المستشار، وإيضاحه للعميل، رؤيتين (أو أكثــر ) متــضاديتين للعـالم، نـهاذي






 وعلى فلسفته في الحِياة وليس على فَردِ عنصرِ فيها ا

الموجَّة إلى المشكلة (39)
المقاربة الموجَّهة إلى المثكلة هـي مقاربـة تر كــز عـلى مـساعدة العميـل في أن

يتغلب على مشكلاتٍ محلدة من مثل: التردد، الصراعات العائلية، أزمات المعنـى،






 جرت مناقئتها بقدرِ كاف. (41)

## الموجَّهة إلى الشخص









 الشجر . ينــنأ الوعي الإيكولوجي عني




 النصل الثانٍ تنكبك النامج

العميل على أن يضع موضعَ التساؤل شتى طرائقه في التعامل مع العالم أو الوجـود في العالم. يهدف المستـنار هنا إلى أن يوجِّه العميل إلم ""إعادة وصف"، أو أو كـشـف





 يساعد العملاء على أن "يكتر حوا تفكيرهم الـاص، ويطلقوا احكتَهــم المـستقل،
 هذا الإجر اء (أي المقاربة المرتكزة على العميل) وبين العلاج النفسي.

## المفتوحالأطراف

يدعو جيرد أكنباك، مؤسس حر كة الاستشارة الفلـسفية، إلى إجـراء مفتـوح الأطراف open-ended (قابل للتعديل ) يتألف من إعادة تأويل دائمة من جانب
 "الحطأ الأول" في مارسة الفلسفة إذ إن "اختراع هدفِ نهائي هو مارسة نكارِيكية


 للاستشارة الفلسفية من هدف غير ذلك المدف الوحيد في كل "مارسة فلسفية". ألا وهو:
= الطبيعة غير الخطية لبيتنتا، ونوَطِّن إدراكنا على رؤية "الكل " والنظر إلى العلاتـات بــغ الأثباء ورؤتها في سياتها الأكبر.

 أجل ذلك أن يلغي أي تساؤل جليد. ذلك أن هنه الا رتيابيـة هـي مـا يمكــن أن
 (48)" أنه غير صحيح"








 الفلسفية هو بالضرورة قائم على افتراض أن أن مشكا سوف يُحُل في النهاية إذا ما أُجرِيَ بحثٌ أكثيُ شُمولا الِ

## الموَجهة لنقطة النهاية

يمكن أيضًا اعتبار المقاربة الموجهة لِشُكلِّ مثالا لمقاربــِّة للاستـشارة موجهـة





 زواجية، (52) أو اتخاذ قرار، (53) أو التغلب على الأرق. (54)






 "تنقل آراء جاهزة" عن أية مسألة، وإنا يجب أن أن تكون عمليةَ تأملِ ذاتي أتي وتمحيص
 عميله، بمعنى أن يمتنع عن اتخاذ قرارات بالنيابة عن العميل . بذلك سوف بكتفظ




 المفتوحة كيلا يساعد العميل في إجراء تحليلِ ذاتي، أي بِلِّلِ نفسَه بنفيسه. (61)

## مُدخَل المستشار

من المجج المضادة لذلك الإصرار على منح العميلِ استقلاليةً مطلقة- أنه قد


 إذا طلب العميلُ من المستنـار رأيه أو اقتراحاته فإن رفضَ المستُــار لـذا الطلب ثد ثد

$$
\text { ( } 1 \text { ) لِس للعيئس طريتةٌ واحدة. }
$$

يكون ضارًا بعلاقة المستشار / العميـل . كـــا أنـه يبـــو معقـو لا أن عــلى المستــــار











## البحث النقدي

الاستنـارة الفلسفية ونقّا لجيرد أكنباك هي بحث نقدي توضع فيه افتراضات
 تقديم حلولِ مرغوبــ أو إرضـاء حاجـا
 "الفحص النقدي للتاريخ التصوري (الفاهيمي) للفرد". (67) يُحاجُ شُكيفتشيك











## التأويل الوصفي

بعـض المستـــارين الفلـــفيين لا يـرون أن دورهــم هــو بالــضرورة نقـض

 المستشبار هو إدراج المرحلة الأولى فقط من المرحلتين المرمنيـوطيقيَّتَّن فـيـيا يـصفه
 بالأساس مههة صياغة نقد وإن جاز للمستشار تو جيهها. ويرى سـيمون هـريرس






 أخرى". (73) مئل هذه العقدة، فيـا ترى زيجلِسترا لا يمكــن تفكيكهـا إلا بعمليــة

 خلال العالم التصوري (المفاهيمي) للعميل. (74) ومن الشائق أن درايس بول أيضًا


 أفكاره هو ومشاعره أثناء عملية تدريبِه لكي يصبح مستشارًا فلسفيًّا. (75)



 طبيعتِها (76) وتؤ كد شُستر أن ما يُمَيْز التشخيص الفلسفي عن التشُخيص الطبـي


 العميل على البحث عن إيضاح أو تفسير لِشـاكل العميل .

## اللاعاوى المعيارية

في هذه المقاربة يفترض المستشار الفلسفي أن هناك في الحقيقة مقاييس فلسفية

 وميتافيزيقاه الضمنية"." (77) يرى ديفيد جوبلينج أن المستشار الفلسفي يكمل عـلـي عـلى
 الذاتي الدقيق المَكِن المرشد للفعل والموجَّه بالصدقَ - والذي ليس بِمُكنةِ العميـل أن يصل إليه بِمفردِه. (78)
يشهر جوبلينج إلى أن ثُمة خطرًا كامنًا في رغبة المستشار في أن يُرَى محاينًا تَامًا

 الذاتي الميلة والرديئة يستند إلى ابتغاء الـقيقة، وأن بوســع المستـشـار الفلـــفي ألن يقدم للعميل يدَ العون في هذه المهمة بــأن يـساعده في الـتخلص مـن الاختيــــارات

الذاتية المُرَُكَة، وأن يُمَحِّص التحيزات الإبستيمية الاعتباطية، وأن يُتُرِي الأساس البرهاني، وأن بستأصل التفكير العملي المهلهل ...إلخ.
 آخر " حيث المئار كان يدفعهل سؤالٌ منسترك: ما هو الأنضل حقَّا للعميل بالنظر إلى اختياراته وقيوده الموضوعية. (81 ${ }^{\text {(81 }}$ ويرى أندرو جلك Andrew Gluck ألمضًا





المسئولية الـطيرة في هذا الوقت.
يكاول جوبلينج أن يستخدم هذا الإجـراء المعبـاري في الاستـشارة الفلـــفـية
 خصائص الاستشارة الفلسفية التي تيزها عاعن الاستـنـا
 الا"nonjudgmental




 نَعِرِ للمزيد عن ذلك في الفصل القادم.

## السعي إلى التوازن

 آنفًا، جزءًا من محاولتها مساعدة عملائها لاستعادة توازنهم. تقول زيكِلسِرا: أثناء

العمل كمستشارةٍ فلسفية "اتضح لي شيئًا فشيئًا أن مهمتـي الرئيـسية عبـارة عـن الستعادة التوازن المفقود للعميل - التـوازن المفقـود في الـيــاة والتـوازن المقــود في التفكـير عن الحمياة". (84) وهي ترى أن لـوء العميل للمستشـار الفلسفي هو نـداءٌ للمساعدة في استرداد هذا التوازن. وباستخدامها نموذج جون رولز في "التـوازن الفكري"(1) ${ }^{\text {(1) }}$ reflective equilibrium ${ }^{\text {(8ؤ كد زيجلِسترا أن الفيلـسوف، في }}$ في حوار مع العميل، هو الشخخص "المتهَيِّئ للمسساعدة، سـواء بتوضـــح واســتعادة

 الأخلاقية إليها. غير أن المرء، فيحا تقول زيجلِيسترا، لا يمكـن أن يـربط، بيـساطة، الأحكامَ الأخلاقية مع المبادئ كها توجد في بجتمع المرء أو تقاليـده. إنــا يتعـين أن تُوازَن مقارنةّ بأعرض وصفٍ وأكبر عدد من المبادئ الفلسفية يمكن العثور عليه، كها قد وردت في التاريخ وكها هي مُصَمَّمَة للاستخدام الحـاضر أو المـستقبلي. (87)
 الثقافية والنزعة الذاتية.
(1) "في عمليـة "الـــوازن الفكـري/ التـأملي" reflective equilibrium نبــدأ بمعايرنــا الإبستيمية العامة (أو مبادئنا الكلية) من جهـة، وبأحكامنا الجزئية (أو اعتقاداتنا في المالات





 (صوت الأعلق- قراءات ودراسات في الفلسفة والـنفس: عــادل مـصطفى، دار النهـضة
العربية، بيروت، 2004، ص484-385).

يقف تصوُّر زيُيلِسترا للتوازن على خلابِ مع النظريات الدافعيـة في العـلاج








 الواضـح أن استعادة التوازن وفـق هـذا النمـوذج هـو شيء متمر كـز عـــلى الــذات


 back mechanisms

 بالثرموستات المعرون أو اللني يكري في الكائنات ذوات الدم الـار .


 (3) الإفراغ acting out (في التحليل النفسي) هو التنفيذ الفعلي للدوانع المكبوتة التي تُرفـع إلى

 بالوالد.(معجم العلوم النفسية- د. ناخر عاقل

المجتمع ككل - علاقة يكاول فيها المرءُ أن "يكيِّف" أفكارَه كيما يـستعيد التـوازن في العلاقة بينه وبين المجتمع الذي هو جزء منه.
 فيلسوفًا هي اضطراب في التوازن بين الحباة كا يكب أن بيكاهِا ويا وبين المبـادئ التـي

 أفكار أو أحداث من خارج التوازن. مثال ذلك أن المرء قد ألد يكون لديه ألوا اعتقاد ديني





 الفلسفي لكي يساعده في ذلك. (89)
ينظر جيمس تيوديو إلى مسألة التوازن في الاستشارة الفلـــفية نظـرةُ خختلفــة




 في المجتمع الحديث. (919) وبعبارة أخرى يرى تيودبو أن المستشار الفلسفي يـساعد

 المستنـار على أن يرى الصراعات الداخلية للعميل من النارج.

وكا قلنا في مستهل هذا الفصل فإن كلمة "مقاربة" تعني أسلوبًا أو طريقةً، وكلمة "إجراء" أو "تكنيك" (تقنية) تعني عنصرًا داخل منهج يبقى هو: ما هي المنـاهج التـي يمكـن أن نجــد فيهـا هـــنه المقاربـات والتقنـــات والإجراءات المختلفة؟

## beyond-method method المنهج (وراء-المنهج

لا يقوم تصور أكنباك لِنهجِج الاستشارة الفلسفية على استخدام فلسفةِ واحدة



 الطفل إلى العقل "بِصفعة"؛ أو ربا يتحدث إلى ابنه ويطلب منه بلطف أن ير يراعي







 طوع يده". ${ }^{\text {(95) }}$

تقتطف شُستر قول أكنباك إذ يميز المارسة الفلسفية بأنهـا "بعكــس الفكـــرة الوضعية القائلة بأن من الضروري أن يكون لديك منهج، فإن الفلسفة لا تستخدم


نظريــات". (96) وفي موضــع آخــر تـصف مـنهج أكنبـاك بأنـه مــنهج "وراء
 على الإطلاق في تصور أكنباك للاستشارة الفلسفية، فربها نجدها فيها يقدمه على أنه قواعد أسـاسية أربع ينبغي على المستـــار الفلـسفي اتباعهـا: الأولى: أن المستـشار الفلسفي يجب ألا يعامل البتةَ بميعَ العملاء بنفس الطريقـة، بـل عليـه أن يكيِّف

 يتجنب كل الأهداف والنوايا المسبقة. والرابعـة مـن جــز أَين: يجـب أن يكــاول أن يساعد العميلَ على أن "يضخِّم" أو يكَبِّر منظورَه أو "إطار قـصتِه"؛ ويجـب أن
 أكنباكُ بذلك جمموعةً مـن الـدعاوي حـول الطريقـة التـي ينبغـي أن تَــرَس بهـا الاستثـارة الفلسفية، فإنه ينفي وجــود منظومـة نظريـة كاملـة أو شُــاملة، وينفـي الحاجة إلى هذه المنظومة

إذا كانت هذه القو اعد الأسـاسية الأربع لا تشكِّل منظومـةً نظريـة، ولا كــان المقصود بها أن تقترح منهجُا، فإن السؤال يبقـى: مـاذا عــساه يـسُبه "مـنهجُ وراء المنهج" في مو قف استشُارةٍ حقيقي مع عميل؟ وعلى سبيل الإيضاح يقدم أكنبـاك
 وظيفتُه أن يأخذ مكانَ القبطان الحقيقي للقارب فترةً تكفي لأن يتخطى القـاربُ

 متن السفينة التي "فقَدَت سرعتَها أو اتجاهَها أو الاثنـــين"، ويجلـس مـع قبطانهـا يستكثف اللُر ائط القديمة والِلديدة، يُعايِن البوصـلة والــُّدِسِيَّة والتلـسكوب، يتحادث مع القبطان حول الرياح الــسائدة، والتبـارات البحريـة، والنجـوم، عـلى
(1) أي أن يُحْدِ فيه تغيُرِا ما.

فنجانين من القهوة الساخنة. ولا يتطرقان إلا لاحقًا مساء في الحديث حول أسئلةِ
 القبطان. قد يُخبر الـ pilot القبطانَ ماذا قال القدماء حول ماهية القبطان وماذا قال





 ليس واضحًا بالضبط أين عساه يوجد.

## قلق حول المنهج

يبدو توصيف أكنباك كِلملسِة الاستشارة الفلسفية على أنها محادثةٌ مفتوحة غير

 المعلَنة وتوقعاته من العملية الاستشارية، وحدياروده المالية. ومع إمكان تسليما

 للممارسين الجُجُد في المجال.
 جورد Margret Goord قُرَاءَها من أن الاستشارة الفلسفية تحمل مَز الِـقَ مككنـة للعميل المديد؛ فتصوُّر أكنباك للاستشارة الفلسفية بـه مـسحةٌ مقلِّقـة مـن مبــدأ

 "ضروب المفاهيم والمناهج التي ينبني استخدامها في هذا المَسعَى". من شأن هذا،









 (مُعَيَّا) لما- هذه الدعوى "يترتب عليها أمرٌ خطير وهو الترخيص للاستشياريين الفلسفيين بأن يفعلوا ما يشاءون".'(103)








 (الأقر ان)، وذلك لِضهان اسنيفائهم حدًّا أدنى من الكِفاءة المهنية. (105)
 يشترك في الكثير مع الاستشـارة الفلسفية. يـذهب بــول إلى أن التمنـع عـن إيكــاد
"ملامح منهجية" في الاستشارة الفلـسفية "يُشيِلُ البحــَ عـن ملامـح جلـسة






 شُخصية الفلاسفة، ويخلص إلى أن هذا ليس النيء الأمشل على الإطلاق في نـئـنـوء



 أدبيانها في الوقت الحالي. (107)

صفوة القول إذن أنه بينا تقول جورد وجونسل| (على خلاف موقف أكنبـاك)


 الاستشارة الفلسفية. وقد حاول عددٌ من المستشارين الفلسفينن القبام بهذا العمل

t.me/t_pdf

يسجِّل المؤرخ بير هادو أنه في رأي الرواقين والأبيقوريين وفلاسـفةِ قـدماء آخرين، فإن:
 نصوص. إنا الفلسنة هي فن العيُش. الفلسنة موقف عياني وأسـلوب محـلـد في


 (conversion) يخوض فيه. الفعل الفلسنغي يرفع الفردَ منا من حالتِحياتيتِغير أصـيلة، وغيبوبـة
 والرؤيةَ اللقيقة للعالمه والسالامَ اللاخخلي، والحمرية" (108)

بالمثل يُعِلي جون بورووِيتش من شأن منهجهِ في الاستشارة الفلــسفية بوصـفـ
 ويقول إن منهجه، الذي يسميه Therien، يتخذ و جهةَ الر أي القديمة القائلة بـأن الفلسفةَ طريقةُ حياة كمقابل للفلسفة كمبحٍِ أكاديمي، وبأن الفيلسوف يـِّارس فنُّا للعيش وليس بجرد شـكل للخطاب. ويؤ كد جون بورووِيتثُ أن هدف مـنـهج Therien "يسعى إلى أن يخلق مساحةً للفكر الحلاد في حيوات زوّارِه" (110 "غير أنه يمـويى أبعد من خطاب أكنباك الفلسفي المهذب بين شخصين بقصد مساعدة العميـل في التوصل إلى تصـالح مـع أمر معين أو مشكلة معينة. ينظر بورووِيتُ إلى كل واحـــد مـن عملائـه كفيلـسوف، ويـرى أن الهـدف الرئيـسي للفلـسفة، وبالتـالي لمـنهج Therien طريت "التأمل (بمعنى حوار المرء مع ذاتـه)، (111) والحفـظ، والقـــــاءة، والكتابـة


السقراطي". (112)
يبـدو مـنهج بــورووِيتـُ إذن محاولـةٌ حديئـة محـددة المعـالم "لتحويـل بنـي


جديدة"، (114) والعودة إلى الطريقة الفلسفية للحياة. ولكنه نَبَّهَ إلى أنـه، "بـرغم التشابه الظاهري" فإن مقاربة Therien ليست العلاج النفسي، من حيث إنهـا لا

 يرون بوضوح أن هناك مكانُا للسيكولوجيا في منهجهم في الاستئارة الفلسفية.

## اللفلسفة وعلم النفس

يعترف جيمس و كاثي إليوت James and Kathy Elliot، و وــذلك بـيـر
 ولكنهم يعتبرونها، برغم ذلك، جزءًا من حقل أكبر للمـمارسة الفلسفية، بـل ربـا من الاستشـارة الفلسفية بالتحديد.

يسمي إليوت وإليوت منهجهر| الفلسفة الإكلينبكية، والتي يَرَيانِا الحادًا بـين مقاربة علاجية نفسية يطلقان عليها anthetic therapy وفلـيفة غـيـر أكاديميـة أي فلسفة تطبَّق على الأمور اليومية فِي الحِياة. وبينا وجدا الـ anthetic therapy


 الإكلينبكية هي "بمارسة سيكولوجبة فلسفية" مسئولة تعترف بأن المارِس لـبس خِلوًا من القيمة. ويصف إليوت وإليوت أهدافَ الفلسفة الإكلينيكية بأنها: "أولا ، تعليم مهارات التفكير النقدي بحيث يوضع كل اعتقاد تحت المساءلة






النفسي، والدين؛ وتجري دراسات في منـاطت ثــلات: الأسـس الفلـسفية اللازمـة
 كيف يمكن لكل من الفلسفة والعلاج النفـي أن يـضيء ويعيـد الحيويـة للــدين والروحانية. (118)

يزعم بيير جريمـز Pierre Grimes أــضُا أنـه يـضم العـلاج النفــي مـع الفلسفة ويسميه "التوليد الفلسفي" philosophical midwifery عـلى غِـرار











(1 ) في كحاورة ثيُاتيتوس يقول سقراط (غاطبًا ثياتيتوس): "ألم نسمع ما يقال من أني ابنُ قابِلة



 والحقبقة ..". النظر كاورة ئباتيتوس لأفلاطون، تر جمة وتقديم د.أمـيرة حلمـي مطـر ، دار

$$
\text { غريب، القاهرة، 2000، ص } 14 \text {-34 }
$$


 العقـل المفتـوح" Open Mind Academy، وهـي جـزء مـن the Virtue Mountain Temple in California يستكـــنفوا ويدرسـوا أحلامهـم ويعيـــوا النظـر في المـــكلات التـي يكابــدونها

 الرئيسبة للحلم" "the dream master" التي هي، فيا يقول جريمز، "وعـيٌ
 يَستخدم المقاربة العلاجية النفسية التقليدية للتشخيص والعلاج لكي يتغلب عــلى ما يراه مرضًا.

وإليوت كوهن Elliot Cohen أيـضًا يجمــع الفلــفة مـع علـم الـنـفس في


 اللسيكولوجيين. إنه "إعادة بناء فلسفية" لنغيبر "الشـخصية المختلـة" للعميـل
 وفعالة" خلال مراحل ضرورية ثلات: اكتيُشاف الاعتقادات غير العقلانبة، تفنيد هذه الاعتقادات ومساءلتها بقوة وتقويضها بالمجــة، والتميــز بـين الاعتـــــادات



 فلسفة سارتر الوجودية مع التحليل الذاتي.

ومثال آخر للاستـشارة الفلـــفية كمـنهج يـضـم كــلا مـن العـلاج النفـسي والفلسفة هو في مارسـة جِـسي فلِمــنـج وطلابـه في تــايوان الــذـنـن يـستخخدمون إي
 كمفتاح، أو كعامل حفًاز، "لنعرية غــاوف المـرء اللاتــعورية ورغباتـه ونوابـاه
 رورشاخ، أو اختبار تداعي الألفـاظ، لكـي يـستدعي "الحاجـات اللاشـعورية، وضروب القلق التي تشكل مصائرنا المستقبلية المجهولة لنا" ."127 ويقول فلمنج إن استخدام إي تُشْن كأداة تشْخيصية:
 حيث /ستحجابة العميل/المريض (لأ حلامه، أعراضه، مارساته الشُاذة في التـلداعي الطليق) ملوثّة بالتواصل اللانتعوري بالمعالج وبالإياء شبد التنويمي من جانبه، أو الطرح المضاد counter-transference حيث لا شمعور المعالج يُريح اننعالات مريضة مثر انجذاب عِّشقي أو عدائية ضل العميل/المريض؛ يعود هذا بالطبع إلى

هذه الأمئلة من المقاربات التحليلية النفسية المتضامَّة مع الفلــيفة كمـنهـج في



 الاستشارة الفلسفية كا تبدو اليوم.
(1) إي تبُّن I Ching هو دليل مريِد صيني قديم للكُهانة (التنبؤ)، قائم على يُمانبة ترايجرامات
 لمبادئ الِين واليانج. وهو يندرج ضمن خمسة كتب عمدة(كلاسيكيات) للكونفوشيوسية. الفصـل الثان: تفكــك المناهج

## الاستعانة بالفلاسفة

 وغيرهم، كتابات كثيرة بحبث إن جمموعة أعمال واحد من هؤ لاء يمكين أن أن تكون


 المقتطفات المقتبسة من كتابات جكموعة متنوعة من الفلاسفة.

يقدم ستبفن سيجال مثالا لاستخدام هذا المنهج المر كز عندما يقوم بـ "تأويلٍ








(1) الوجود-في-العالم"being-in-the-world مصطلح أدخله مارتن هيدجر، وهــو عنــده القوام الوجودي الأساسي للكاثن البثري. ويجب أن نفهم "الوجود-فئ-العالم" كظامرة



 الأولية للوجود-في -العالم. يترتب على هذا القوام الأساسي للكائن الإنساني نيانيأئج بعيـيـة



عميلا معاصرَا لِمستشارِ فلسفي يستخدم هذه المقاربة، لَقِيلَ له ما قاله هيدجر عـن


 تولستوي نقد أوضح كبف أن منهج تطبيق منظـور فبلــــو


الفلسفية.







= القوام المديد "الوجود-في-العالم" كـل النزاذج المغلةة للذهن جبيعا، سواء نلاذج الذاتية












[^0]إليس ومعالجبن نفسيين آخرين تد قالوا، شأن سارتر، بِحُرِية المرء في أن "يُلـق"

 الشخص الذي قد صار إليه خلال الحياة أو الآخرين أو نفسه ألو أو كل ذلك؛ التفكير



 ليس بالإمكان فحسب أن يسنعين المارس الفلسفي بـأعمال وكلـلـات عــديدة




 في التعامل مع العملاء الآسيويين والبلماعات المتعددة الئقانـات نحــبـبـ - بـل في



 الـال في الفلسفة الغربية/ التحلبية، بل هي بحثُ في الواقع نفسه. ويقول فلمـنج



 الضرورة وسكيتغها؛ أو كأنه سائمة من السوانم، الـوائم التي رُنِعَع عنها إمُر الـرية.


 attachment البوذية . .إلخ ) ويدعوه إلى أن يتختِرَ لِنفِيس منها". (137)




## صناعةّ القرار في مرحلتين وخمس خطوات

 توجيهيًا أو غير توجيهي - سيساعد العميل في التغلب عــلى مـا بــسميه مـارينوف












عطة، عمليٌٌ لا حالة.




 وتتألف الخطوة الثانية من تحليل الطر ائق التي يمكن بها، أو لا يمكـن، إزالـة
 يرى مارينوف أن هذا يمكن تعقيقه بواسطة تحليل نقدي مئتر ك للمَآلات التي قد
 يساعد العميلَ في صناعة القـرار بــأن يـساعده في أن يفحـص وينظـر أي النتـائج

 يساعده في صناعة قرارِه، غير أنه لا يتطوع في أي وقت الي نيابةً عنه. يقول مارينوف إن هذا المنهج يساعد العميل في أن يستشعر بالقدرة المئلى
 على اتخاذ خيارٍ بالفعل "دون مزيد لَغَط". (142)

وفي تاريخِ أحدث كَتَبَ مارينوف عن منهج أَمسس خطوات الذي يُتْصَر بـ PEACE


 داخلها. (143) وتتألف المطوة الخامسة والأخيرة من الوصول إلى توازن يكون فيـه الفهمُ قد حضر، وقر ارٌٌ مسوَّغ باتخاذ فعلِ يكون قد سَنَّح.

الملمرس الفلسفي هو "شريك-في-حـوار" في مـنهج الاستـشـارة الزواجيـة
 لأنها تسمح بنطاقِ عريض من التفاونات وعدم اليقين في تطبيقه. وهو يتك يتكون مـن
 مرحلة عمرية أنت الآن؟"؛ و "ضع علاقتك موضع المساءلة"؛ و"هل يجـب أن يستمر الزواج؟".(144)








مستهرة.
وأثناء المرحلة الثانية ينصرف الانتباه بعيدّا عن العلاقة بين فر دين ويتركَّز بدلا











 ضارةً غيرَ صالـة




 بر نسباكر مفهوم العلاقات وطبيعتها بصفةٍ عامة مع كلا العميلين، لكي تجعل كلا



 أفكارهما المشتر كة من التوترات والمبككلات في علاقتها. (150)

أنثناء هذه المراحل الست ينغير دور المستنـار من دور "نثريك في حـوار" " إلى


 هذه التطوات اللـت بدقة مع كل عميل فإن برنسباكر ترى أن التفلسف المتأصـل
(1) الديالكتبك الميجلي، باختصارِ شُدبد، هو انتقال الذهن من القضية أو الـــعوى thesis إلـ
 إلى الططلق (المعجم الفلسني- بمع اللغة العربية)
 المستشارون الفلسفيون الذين لا تقتصر مارستُهم على الأزواج من العملاء الـاء بل على جماعة بأسرِ ها.

## الجماعات

يقدم منهج الاستشـارة الفلسفية في الجلاعة عددًا من المزايـا فـوقو الاستـــارة الفردية. فِبُسع المبـاركين، على سببل المثال، أن يستكتشفوا أساليبَهم في الارتبـا








 أن يُققوه في جلسةِ فردية: الموضوعيةً الفلسفية.









السقراطي (الني نعرض له لاحقًا) في أنها لا تقهِمد إلى الوصول إلى إجمـاع؛ وإنـا


 حتى يتجنب التأثيرات السلبية على مسلكه العملي في حياته. (155) تحاجُ باربرا نورمان Barbara Norman بأن الاستـيارة الممعبية يمكـن أن تكون فعالة بصفةِ خاصة في نتعزيز "فن العلاقة و التأويل الإيكولـو جيَّيَن". وهـي






في منهجها الفريد نإن وسيط الاستشارة الفلسفية الجمعية هو إعداد وعرض











أن هذه المقاربة الجمعية هي من قبيل إعادة التوصيف redescriptive من حــــ
 بجتمعهم، وإيكولوجية من حيث إنها تشُجع المشـار كبن على المواجــدة مـع بيئتهم والعمل على تحسينها.

أما منهجي الخاص للاستشارة الفلسفية المـمعيـة مـع المتعـافين مـن مــدمني


 يستّى "بجتمع البحث" community of inquiry كطريقةٍ لإدخـال الحطـاب












 الانتكاس في الإدمان. (162)

تُارس نونا فيري شُكلا ختلفًا بعض الشيء من الاستشارة الفلسفية المِمعية.


الولايات المنحدة، وأنها ينبغي أن تكون في القلب من البرامج التأهيلية. تُبيّن فيري أن منهج تزويد المساجين بالمشورة الفلسفية يقتضي المستـنـار الفلـــفي أن يمتلـك




 السلوك، التصوير، خفض الضغوط، تـــريبات توكيــد الــذات، العـلاج بـالفن، .إلخ". 164 (
وفرقٌ آخر هو أن الاستشارة الفلسفية للمساجين ينبغي أن تكون علاجية:
"ليس بالمعنى اللِّين القاثل بأن الفحص الفلسغي لِيِياة المرء هو داتًا علاجي،


لالتاس أعذارِوتبريرات لُّ فعالمم التيتضر الَخرين" (165)

ترى فيري أنه ليس يكفي لهذا المنهج الماص بالاستـشـارة الملمعيــة أن يُتُرِي
 استعادة، قدرات النزبل الضرورية لأن بيكا حياةٌ ذات حَدِّ آدنَى من النجاح خارِ المارج
 بصفةٍ خاصة لأن المقاربات السيكولوجية هي "بيساطة، غير قادرة على تـصحيح


(1 ) أي "يلزم له" ، بنزع الخـافض.

السقراطي الحناص بالعودة إلى الكهف (1) لنحرير الــــجونين فيـه ومـسـاعدتهم في خوض الرحلة من الظلام إلى النور.
وقد وَجَدَت المقاربة السقراطية إلى الحطاب الفلسفي تطبيقًا أدق حتـي مـن
 علبه الاسم الرسمي "الحوار السقراطي"
(1 ) إثـارة إلى أسطورة الكهف التي تحدث عنها أفلاطون في الباب الــادس من "الجمهورية"؛



















 'ستش"'كعوا آن يمسكوا به ويقنلوه نسوف يفعلون

في حين يــكـل الموار جانبًا من جوانـب جمبـع المنـاهج المتنوعـة للاستـــــارة

 العثرين على يد ليونارد نيلسون Leonard Nelson. في صـو رته القياسـية يتبـع منهجُ نلسون للحوار السقر اطي قواعدَ إجر ائيّة صارمة: يُلْقِي القائد الـَفَّـاز عــلى
 حياتهم ظهرَت فيه المشكلة الماثلة في السؤال؛ ثم يغتار أحــد هـذه الأمثلـلـة بوصـفـ
 جواب على السؤال يَظَى بالإجاع
تُدرِِج أكاديميةُ الاستشارة الفلسفية في بون سبعَ قواعد فِي قائمة للمشار كين،
 وأن الأسئلة والمآخذ الططروحة يجـب أن تكـون حقيقيـة وأصـيلة وليـــــت لِجـرد





 للحوار الــقراطي". (169 يمكن أن توصف هـذه العمليــة عـلى أنها التمحـيصُ
 تُختزَل هذه الخبرات الشخصية وتصاغ بإبماع الجل|عة كعبارةٍ مركزية. ومـن هنـاك

نُسـستخدَم التجريـد النكـوصي ${ }^{\text {(1) }}$ لكــي يـبرِّر لــاذا خخترِّت العبارة المر كزية بالإجماع، مُفضِسًا إلى ماهيِّ بينذاتيـة للمـسألة المطروحـة. هذه العملية تتبع ما صار يُعرَف بنموذج الساعة الرملية، حيث الخبرات الشخصية جّ الأعلى، والعبارة المر كزية في الوسط، والمبدأ المُجرد في قاع الساعة الر ملية. (170)

يؤ كد درايـس بــول Dries Bocle أن "الـــواب" عـن الــــؤال لــــس هـو











في التفكير النقدي.
(1) التجريــد النكـوصي regressive abstraction : أن نـــدأ مـن مثــال عينـي، ونرتـــد منـه






إن منهج "الحوار السقراطي" عند نبلسون بعيدٌ كل البعد عن طريقة أكنباكُ

 "الحوار السقراطي" لا يعوته كمنهجِ مفيدِ للاستنـارة الفلسفية. فالمق أن إيقــاعَ

 هدف بعينه. لذا فإن معظم المستئـارين الفلسفيين يكدون أن من الضروري العمل
 في منهج "الحوْار السقر اطي"، وكذلك في المناهج الأخرى القائمة على المنطق.

## العلاج القائُر على المنطق

يؤ كد إليوت كوهِن Elliot Cohen أن تطبيق مفاهيم أساسية معينة للمنطق والتفكير النقدي "يمكن أن تَرِفد مقاربة فلسفية إلى الاستثارة"'. (174) وهو يقول بأن المنهج الذي يارسه يرتبط بـ "العلاج العقاني الانفعالي" بفضل تو تو كيده عــلى المنطق الاستنباطي "الصوري"، وبأنه لذلك يمكن أن يُسمَّى "قاتمّا على المنطق"
 المنطق من المنهج العلاجي النفبي للعلاج العقلاني الانفعالي فإنــه مـنهج فلــــفي


 والتبرير . ويمكن التعبير عن هذا بـنـكل تكلبي واضح كا كا يلي: س يعرف أن ق إذا ونقط إذا كان: 1 س "يعتقد" أن ق ،
2 من "الصادق" (مز المق) أن ق ،

بذهب كوهن إلى أن أحــد أدوار المستـشـار في المـنهج القــائم عـلى المنطـق في
 يكون قد ارتكبها العميل في عملية الوصول إلى تقييمِ غـير عقــلاني. مـن المـمكـن

 يقدم كوهن مثالا ذلك العميل الذي يلعن ذاته كلَّها لأنه فَبِّلَ في شئيء ماء ماء أو ذلك
 بإيضاح المغالطات المتضمَّنة في هذا الصنف من التفكير . (176)


$$
\text { = } 3 \text { س لديه ما "يبرِّر" اعتقاده أن ف }
$$









 للثقافة، العدد 269 9005، صر 37 (69)

 being posited, something else than what is posited necessarily follows
merely from them.

في الاستشارة الفلسفية "لكي يقدم الإطار لتحليل المنظومة الاعتقادية مـن حيـث
 إلى أقيسة (تشييد أقيسة منطقية من هــذا التفكــير ) لكـي نبــِّط لــه المنطـت الــذي يستخدمه ونلقي الضوء على المغالطات الكامنة في تفكيره والتي تَحُـول بينـه وبــيـن
 الاستشـارة الفلسفية القائمة على المنطق تعاني من نفس العـــوب التـي يعـاني منهـا

 الاعتقادات قابلة للتغيرير بواسطة التفكِير النقدي، فإنه يبدو مقبولا أن نأخـــذ بـــن العواطف يمكن أيضًا تغيبرها بواسطة التفكير النقدي. منطقي صريح عن مقاربته القائمة على المنطق.



 نَعرِض للمستشـار الفلسفي من غختلف العملاء- فإن من الـــق أيـضُـا أن التفكـــر








 المنطق الموجود في التفكير النقدي هو جانب ضرو يروي وأنـي


 المنطق يبدو ما يلي صحيحًا: إذا كان المنطق القائم في التفكير النقدي يُريبي المعــيـير للتفكير الفلسفي، وكان التفكير النقدي (والنقاش بالطبع) هو في القلب من كـل




قياسِ بسيط غير دامغ (1)

## الخلاصة


 تمة إجماع حول ما إذا كان هنالك نموذج على الإطلاق، ومـا إذا كــان هنــالك مـنهـج


يشنمل نحص مئودولوجيا الاستشارة الفلـسفية عـلى جـانبين: 1 تقنيـات،


(1) nonapodeictic syllogism


يبدو أن مصطلح "استشـارة فلسفية" يُستخدَم ليُيُير إلى إجراءات وتقنبات معينة موجودة بالضرورة. وفي هذا الفصل استخدمنا كلمة "مقاربة" لكي تعني إجراء أو تقنية داخل منهج، بينها تشير كلمة "مـنهج" إلى بجموعـة مـن الإجـراءاتات أو التقنبات لكلًّ منها اسم أو لقب

تطرح المقاربات إلى الاستنـارة الفــــفـية التـي عرضــنا هــا في هــذا الفـصل السؤال التالي: مادامت بعضُ هذه المقاربات تبدو متخارجة (ينفِي بعضُها بعـضًا) فاذا عسانا نفعل .با؟

بينلا تتطلب مارسة الاستـــارة الفلــفـية احترامُــا لاسستقلالية العميـل، فـإن نظرية الاستشارة الفلسفية، كــا عُرِضَــت في الفـصل الأول، تـرى أن الاستــــارة الفلسفية ينبني أن تُنْيِي أو تزيد استقالالية العميل . وهذا يطرح السؤال: هل علينا أن نحــنرم اسـتقلالية العميـل نحــسب أم علينــا (عـلى المستـشـار في الاستـشارة
 التقربرات الوصفية في هذا الفصل هو: هل دور المستشار الفلسفي هو أن يـساعد
 وينتقدها؟ أو : هل هي مهمة المستشـار أن يساعد عميلَه نحسبِ على أن يبلغ نوعُــا ما من الثبات أو التوازن؟

ومنهجه المنعـوت بــ "مـنهج وراء الــنهج" beyond-method method هـو
 على المستشار الفلسفي ألا يكاول أن يغِيرِ (1) عميلَه على الإطــلاق. وعـلى النقـيض



 المتضامَّة- منهج يُفضِي إلى مساعدة العمبل عـلى الارتقـاء بطريقتـه في الـيــاة مـن

 العالم هو في الحقيقة تلك المقاربة التي تتبطن بميع المناهـج الموصـوفة في الأدبيـات؟
 آخر، وهو البحث/ التحقيق الفلسفي- كا نجده مثلا في منهج كوهن القائم عـلى اللنطق- ربا يكون أكثر جوهرية للاستشارة الفلسفية من تأويل رؤية العالم. إن من الواضح أن كِلا العميل والمستئار يجب أن يكونا قادرَين على إدارة بحيٌّ فلـسفي بكفاءة معقولة إذا كانا يأملان في تعقيق أي نوع من تأويل رؤية العالم.

ويَزِيد الأمرَ تعقيدًا بخصوص محاولة التوصل إلى تعريفي مسترابط وجـامع للاستشـارة الفلسفية حقيقة أن بعـض المنـاهج في الاستــــارة الفلـــفية توفيقبـة، تستقِي من أعالا، وأنكار، أي فلاسفة مادامت تُرى ملائمة، بينها الـبعض الآخـر يعتمد على فيلسوف واحد أو منظومة فلسفية واحدة. وفضـلا عـن ذلـك، يـارس مارينوف منهج صناعة قرار من مرحلتين، بينها تشتركُ برنسباكر في منهج علائقي


 مثل هذه التنويعة من المناهج داخل حقل واحد من حقول الملمرسة؟
 الإكلينبكبة" عند إليوت، والتوليـد الفلـــفي عنــد جريمــن، والتحليـل النفــي
 سنفحص أوجهَ الشبه والـلالاف بين الاستنـارة الفلسفية وعــد د مـن المقاربـات في العلاج النفبي التي سُمُّيَت في بعض الأحيان فلسفية؛ وهو ما سوف بأتي إلى دائرة
 تعريف الاستشارة الفلسفية بتصويرها كثيء ختلف تمامًا عن العلاج النفبي.

الفصل
الثالث
3
جلدل الاستشارة الفلسفية/
العلاج النفسي

## ملخل (1)









،interaction




 الأفكار الفلسفية- كنقيضِ للتقنيات التعليمية؛ تنمية البصيرة الفلسفية وتقدمها



## $\ddot{\boldsymbol{0}} \underbrace{}_{0}$

t.me/t_pdf

وفي حين يتفق بعضُ المُنظِّرين والملمارسين للاستشارة الفلـسفية مـع توصـيف








 إلى مثل هذا الانتباه برغم المهودد السابقة لمؤسِسها الحديث.
ونضـلا عن ذلك، ففي حين بكاول أكِنبـاك أن يـستخدم عنــصر "التفاعـلـ"



 "التفاعل" بين المستشار والعميل، بل لا بد أن يتأسس على شيء أكثر من ذلـكـ:

مئل موضوع كل مبحث، والتدرات والميول التي يتطلبها، والافتراضات الكامنـة فيه، إلى غير ذلك.

 العلاج السيكودينامي، علاج الواقع، العلاج العقلاني الانفعالي، العلاج الاج الأدلري،














 يسبب المثككلات وما يسبب الحلول". ${ }^{\text {(8) }}$




 وجهات النظر حول ما يشغِّل التحلبل النفسي. ويصر حان أيضًا بأنه في مناسنبات
 التمييز بين التحليل النفسي والعلاج النفسي التحلبي ولكنن:


ومتضمناتها للتكنبك" (9)




 إلى أن علههم أن يوضحوا مصطلحاتهم ويكتبوا وهم متفهمون لأن نَسَبَ التحليل

 السيكولوجي هي اليوم موجودة، في الحقيقة، بكديلِيل للعلاج التحليلي النفي، بإني
 ككنًا.







 الصوري أو التفكير النقدي في عملية الاستشارة الفلسفبة.
(11) subject matter الموضوع




 أو الفرويديــة، والعلاجـاتـات الخبرويــة والعلاجـا
 (action therapies)











 الاستشارة الفلسفية.

بصف جيرالد كوري موضوع العلاج التحليلي النفسي على أنه اللاتــعور أو










 الفلسفية مقارنةً في صالح الاستشبارة.

ربـا يكون أوضح تعبير عن موضوع العلاج التحليلي النفسي هـو الحاجــة إلى





 "التأويل الردِّي" Hans Cohn يفك شفرة المعنى "الحقيقي" (اللاشُعوري) المختبئ عـن المـريض تـــت الظـــاهر (الشُعوري) لذلك الذي بُجدِّث به المريضُ معالِجَه. (17)
(1) أو "الُوو" id.

يرى المستشارون الفلسفيون أن المقاربة التحليلية النفسية تجرد المُككلات تمامًا


 الأسباب الحقيقية للكرب والضيق. (19)

يقــدم المنظـور التحلــيلي "تفـسيرات" مرتكـزة عـلى اللاوعـي واللاقصد


 واعتقاداته كا تتجلى في علاقة الاستشـارة الفلسفية لا يَلزَم اعتبارُها أعر اضُــا عـا عـلى





غير أن هذا "التضاد الـــديد"(23) و"الاخـتلاف البَيِيِّن"(24) بــين العـلاج


 الصفة المميزة المحوربة لكل من التحليل النفسي والعلاج النفي المي الدين الدينامي على أنها



 معظم الممارسين لا يرون التصوُّر التحلـيلي النفـسي للطـرح والمقاومــة جـزءًا مـن الاستـشارة الفلــسفية فـإن موضـوع "نهـم الـدافع الـشعوري مـن وجهـة نظـر
(1) الطرح (الانتقال) transference في النحليل النفبي: هو انتقال العاطفـة أو الانفعـال مـن


 شخصيته البالغة، والمناخ الانفعالي (العاطفي) في تلك السنوات الـوات المبكرة يكلد بسنكل حاسم
 بحيث يعفز الطرح ويشجعه؛ فالمحلًّل يتعمد الحيادية وعدم الإفصاح عن نفسه فيبير بذلك ولك نقل المريض لمثـاعره نحو والديه إلى المعالِج ويتخذ منـه مواتـف ويتوقــع توقعـات (حفـز


 الآخرين له. إن ديناميات سنوات التكوين الأولى لدى المريض يُمـاد إحياؤهـا فِي جلــسات

 انطباعات المريض ويأتي يوم يدرك فيه أن بعـض افتراضــاته عــن الآخـرين وعـن نفــــه لا لا




 تؤدي به إلى تغير سيكولو جي دائم.
(2) المقاومة (في التحليل النفسي) هي مناوأة عملية تحويل اللاتــعوري إلى شـعوري (وبعـض
 ذات عِلَّل لاشعورية، وتستدعي، من ثمم، تفسيرها بحقها الثـخصي والتعامل معها.


 على أن "يستكشَف المتضمنات الفلسفية لشتى مواقفِه اليومية في تصور ره عن نفسه

 العلاج التحليلي النفسي والاستشـارة الفلسفية لا يمكن بالتأكيد أن تُفهَم على أنهـا دليل وجود هوية إجرائية أو جوهرية بين هــتين المقـاربتين، فإنهـا تـــير فعــلا إلى وجود تداخل نظري وميثودولوجي جوهري بين هذين المجالين.

 الفلسفية والعلاجات المعرفية-السلوكية. تذهب المنطقة العامة المعروفـة بـالعلاج



 يتناوله المستشار هو الافتراضات المانياطئة والتـصورات المغلوطـة للعميـل، والتـي





 من العلاج"؛ (32" وإلى قناعة بأن عملاءه في العلاج النفسي:
"'لم يكونوا يفيلون من اتصالفم باللدوافع اللانتعورية أو التنـاول الاسـتـيعابي Yorking through التقليـية. إنما حدث التغيير للعملاء من جراء تغيير طرائقهمه في إدراك، وتأويلـ، وتقييمرأنفسهم وعو المهم. ومن تم غدا العلا
 الفلسفية والسلوكية" (33)

يعترف إليس عن طِيب خاطر بأن مبادئ مئيلة لتلك التي أقام عليها مقاربتــه



 العشُربن)، لم يتردَد إلبس في جَعْل الفلسفة جزءًا من منهجِه في العلاج النفبي. كيُرِّا ما يوجَّه النقد لِعلاجات نفـــبية مـن مئـل العـلاج العقــلاني الانفعـالي


 نموذج الـ "ABC" في تغير انفعالاتهم. A هي وجود واقعة، حدث، أو سـلوك
 ويمكن للاستجابة أن تكون منايِبة أو غــير مناسـبة. يـرى إلـيس أن A (الـــــث

 كانت الاستجابة الانفعالية عند C ، مثلا، هي الاكتـــاب، فـإن المعـالج العقــلاني الانفعالي السلوكي سوف يعمل مع العميل على فحـص، وتغيـير إن لــزم الأمـر، الاعتقادات عند B التي سَبِّت تلك الاستجابة الانفعالية.

ويستخدم الفيلـسوف إليـوت كـوهِن تفــيرِّا مــاتلا للتفاعـل بــن المعر فــة
 انفعالات العميل كئيرا ما تكون مستندا الا
 العبارة الوقائعية عندئذ كـ "قفزة استديا استدلالية" inferential leap تؤدي إلى نـوع



 قادم كيف يمكن للاستشارة الفلسفية أن تتعامل حقًّا مع الانفعالألت

إن التشابه بين الـعلاج العقلاني الانفعالي الـسلوكي R.E.B.T والاستــــارة


 العميل (أو على الشخصص)، والعلاج الوجودي، والعالاج بالمعنى، والعلاج النفيا


 استكشـاف ذاتهم بحيث يمكنـهم أن يميِّزوا عوا



 تسخا there
 المعلومات". (40)

وهناك تشابه لافت بين الاستنـارة الفلسفية والنموذج العلاجي النفسي العام
الذي يُعرَف بالعلاج الوجودي. في مقال في عدد مارس 1998 من بجلـة "رابطــة

 معالج وجودي تدرَّبَ في كلية ريكينت في لندن، أن الحوار في الاسِي


 الاستشارة الفلسفية". (42)



 فيكتور فر انكــل الوجوديـة، المـسمة العـلاج اللوجـوسي Logotherapy (التـي





 لديه "جميع المينيارات طوع يِده"، سواء البيداجوجية أو العلاجية، عندما يكون في العلاقة الاستشارية. (46)

ومن المثير للاهتهام أن نلاحظ أن توصيف أكنباك المعياري لمارسـة المستــــار



يقال إن هذه الـر كة تولدت عن الشعور بأنه لبس ثمة منهجُ عــلاج نفـــي واحـي


 العشُرين):

1 تكاثر العلاجات 2 عدم كفاية أي علاج محدد واحد
3 غياب الفاعلية الفارتة ${ }^{2}$ differential effectiveness ${ }^{(2)}$ بين العلاجات
4 الإدراك المتزايد بأن خصائص المريض والعلاقة العلاجية هما أهم المكونات الفاعلة للعلاج الناجح

5 البحث عن مكونات مشتر كة للعلاج الفعال 6 العوارض الاجتلعية-السباسية المارجية (49)

وبموازاة ذلك فإن سعي أكنباك إلى مقاربةٍ توفيقيـة في الاستـــارة الفلـسفية




 لـر كة الاستشارة الفلسفية الذي فبه تنافس على التميُّز من جانب الجذور الألصلية الانية لِّستى المقاربات والمناهج.
(1 ) "سلو كات" جهع "سلوك". وأعجب للاذا يتهيبها الناسُ ويَمْمون كلمة "سـلوك" عـلـ
"سلو كيات" التي هي جمع "سلوكبة".
(2 ) أي الفروق بين العلاجات المختلفة في التأتير العلاجي والنجاعة.
$\qquad$

والاستشارة والعلاج النفسي (ASPCP) أنـه بــلا مــن أن ننظـر إلى الاستـــارة






الجنس" (50)
من الواضح أن التشـابهات بين الاستشارة النفسية والعـلاج النفــي لا تـبـر






## $\ddot{0}$

المجالات.
t.me/t_pdf

القدراتوالميول
من المهارات الأساسية للمححلِّل النفسي قدرته على صنع تشخيص قــائم عــلى





(1 ) حالئّا الدلبل التنتخيصي والإحصائي النامس DSM V الذي صدر عن الرابطة الأمربكـة للطب النغسب عأم 2013

الاستـيارة الفلسفية فـإن المستـــار الفلـسفي لا يتوجـب عليـه أن يمتلـك هـــنـ





 المطلوبة للممارسين في الاستئـارة الفلسفية وبين ذلك القسم الـضيق مـن العــلاج النفسي المسَسَّى بالتحليل النفسي. ولكــن شُـنج- بــنج شــينج Chung-Ying Cheng بُـــُجُ بـأن الاستـــارة الفلسفية يمكن أن تُفهم على أنها:



 نرى كيف ينبغي على المستشار النلسني أن يعمل كتشتخيصي في المرحالة الأولى ئم

 المحلددة أو أن تختغي المشكلة ببساطة" (53)

بريد شُبنج أن يقول إن هذا التصور للاستشارة الفلسفية (كتُشخيصية ومَعنيّة
 تكون لديه قدراتٌ وميول شبيهة للغاية بتلك التي بيتـــج إليهـا مبـارسُ التحليـل

يبب أن نتذكر أيضًا أن حقل العلاج النفسي يشتمل عـلى أكثـر مــن المنطـــة

المتخصصة للتحليل النفبي. ليست كل المقاربات العلاجية النفسية قائمة حـصرٌا


 الخاصة لمشككلتهم؛ "وهم لذلك يمتنعون عن أن يفرضوا على عملى عملائهم أي أفكار
 النفسيين يرون الدليل التشُخيصي والإحصائي الأمريكي شُيئًا قليلَ المدوى للغاية
 وفق ما يمكن أن يلاحَظ ويقاس"،(55) ويرون أن هذا الدليل يفشل في تناول ذلك الذي بهم العلاج النفسي بالدرجة الأساس، أي الظـوـواهر الثانويـة (1) (المـصاحِبـة وراه
 لمعاناة المريض

كا أن بعض أشكال العـلاج النفـبي، ميُـل العـلاج اللوجـوسي، والعـلاج
(1) الظاهرة الثانوية (المصاحِبة) epiphenomenon هي ظـاهرة عارضـة لأخـرى أو تلحقهـا
 للحر كة، والدخان للقاطرة، والأحلام للأحداث البيوكيميائية والنيور وولوجية أنثاء النـوم
 epiphenomenalism


 الدماغ" (بتعبر برجــون)، أو "صيحة غنائبة في زيمة العمل" (بتعبير سانتـانـانا). الــذهن



العقلاني الانفعالي، والعلاج الوجـودي، وغيرهـا، لا تتطلـبـ التـشـخيص بــنـك





 بالأساس في منطقة علم النفس؟




(1) هنالك تييز في الفلسفة بين نوعين من التفسيرات الخاصة بالسلوك الإنساني. فهناكُ تفسبرات





 تصدية للفاعل (بل سيكون بجرد جزئية سلو كية غير قابلة لأي تفسير عقلي على الإطــلاق)







مهار اتم وتدريبهم إلم نطاق الخبرة الفلسفية الغريب عنهم . كُحاجُ لاهاف بأنه على



 والقدرة الفريدة على التفلـفـ بمستوى اللمبر التي يمتلكهـا المستشـار الفلـسفي والتي ينتقر إليها المستنار السيكولوجي عادةً.

وكا يِيّن كارل فابفر:






هذه "الــساسية العالية" ضرورية للمستشار الحديث الذي يارس الفلـــــة
 .psychology
(1 ( النزعة الكلبية cynicism (في هذا الـــباق): موقـف مــلبي مـن كــل القِـبَمَ أو معظمهـا،
 فعاليتها. (هنترميد: الفلسفة- أنواعها ومشكلانها).
(pop psychology (2) الأكاديميـة و/ أو التحليـل النفـيـ. (أمـا مـصطلح folk psychology، ويعنـي أيـنّا

 صريــة، وتقـوم عـلى عـزو "الاعتقـادات" beliefs و"الرغبـات"






 متاربية فلسفية.
 analyze أو "تَغُض تشخيص" de-diagnose عمـلاء جـاءوا إليها بفـروضي






النظريات، و"بالططوط البديلة من الفكر "، وبالفالطات في المجرة . .إلخ.












جِسي فلمنج أن بين الأدوات التي قد يكتاج إليها المستشُار الفلسفي أن يكون مُلِّمًا




 النفسي لكي نمنحها الشُرعية كمبحث، فإن امتلاك المستشار الفلسفي هذا الصنف من "الأداة"' المتعددة الثقافات تحت تصرفه قد يفيد في هذا التمييز.








 قراءات وافية في علم النفس .





 المؤهَّلة للتعامل مع أسئلة القِيَه، ورُؤَى العالم، والصـلات ألمات ذات المعنـى ".(64 فلـنـ

يترتب على ذلك بالضرورة أن المستشار الفلسفي هو أيضًا الوحيد المؤهَّـل لتنــاول


 فارقة مهمة.

ربطا يكون من نوافل القول أن نستنتج أن أبرز فرق بين الاستـــــارة الفلــــفـية والعلاج النفسي هو أن ما يفعله المستشار الفلسفي والعميل (بخلاف ما ما يِمري فِي


 الفلسفي في ذلك الصنف من العلاج الذي أسلها علم النفس بـ "العلاج المعريف"
 على الإطلاق) مُفادُها أنه مادام أغلب المعالبِين النفسيين "بلا نعلــيم فلـسفي ذي




العلاج المعرفي التي يُدِيرها معالجٌ نفسي
يُيِيّن ميشسل رَسِل هذه النقطة بقوةٍ كبيرة إذ يقدِّم عــددًا مـن الأسـئلة لمنــاطق
 اللسيكولوجيا في إجراء صنفي معرفي من الاستشار








 لتحلي تفكير العميل غير النطقي واعتقاداته غير العقالانية مئلم يِارَّس في العلايج













 الفيلسوف؟ لم يتناول أحدّ هذه المسألة بأي درجة من العمق في أدبيات الاستـــارة

الفلسفية.

وتد حاجَّ بعضُ الفلاسفة أيضّا بأن بين الاستـــارة الفلـفـية والعلاج النفـي فرقًا آخر واضخا في العلاقة النظرية والفعلية بين العميل والمتيــار .
(1 ) بـمعنـ، تكييف حر كاتهم ونقلاتهم (في الحوار ) مع حر كات العميل ونقالته. النصر الثلث: جدل الاـــتــارة الفلسفية/ العلاج النفي


 transference



 وكا يُيِّنِ يورجين هابرماس:



 التائج العِّلِّية (المعلولات) أو الأ عراض لأحداث الطفولة المبكرة" (74)
إن علاقة العميل/ المعالج في التحليل النفبي، الذي يُعنتبَ فيه العميل "تحـتـت سيطرة، وتحت رحمة، أعراضِه"،"هي ني نقيض علاقة العميل/ المستشار فِي الاستشارة
 المساواة"،، (75) و"أقوى من أي اعتقادٍ معينِ تَصادَفَ أن اعتَقَدَه". (76)
ولكن، مرةً أخرى، بين كثرة المنظورات العلاجية النفسية، فالمنظور التحلــيلي



Objectified (1) العقلية، والذي تدفعه الِيلَل (من اليلف) ولا ولا تَيُلُّهُ الغايات (من الأمام)

العلاج العقلاني الانفعالي السلو كي، تَبَهِكَ التُـابهات الواضحة وتتحدى جــدًِّا فكرةَوجود فارِقِ جذري.

في العلاج الوجودي تكون المهام الرئيسية للمعــالج هـي أن يـستوعب بدقــة






كِلا العميل والمعالج عُرضة للتغير من خلال اللقاء العلاجي. (77)


 العميل بالأدوات اللازمة لإعادة بناء أسلوبه الفلسفي والسلو كي المي " لكـي يـتمكن
 أخرى كثيرة في الحياة ومع تلك التي في المستقبل . ${ }^{\text {المع }}$




 الأوتوماتيكي (التلقائي) الالنهزامي وفِعلِله. (80)



الدور الذي نجده في التحليل النفسي. هذه المـساهمة النــِيطة للعميـل في العمليـة









 والعالم.





 والعلاج النفسي، فـإن رفـض العميـل للاقتراحــات المقدمـــة في حالــة الاستـــــارة





 "إيكولو جية"، بمعنى أن العلاقة بين العميل والمستشار هي علاقةٌ راعٌ راعيةٌ وليست



 عن التحليل النفي في أنه لا هذا ولا تلك تنظر إلى العميل مـن المنظـور التحلـــيـيلي

 "موقف" المرء على أنه الطريقة التي يتفاعل بها المرء مع المنظومات المعقدة، أو، في


 التـصميمي" design stance هـو أن تلتفـت فقـط إلى "برجــة المـة المنظو مــة، إلى تنظيمها الوظيفي. أما اتخاذ "الموقف القصدي"intentional stance ${ }^{(1)}$ فهو أن
(1 ) يذهب دينتت إلى أن امتلال خلوقي من المخلو قات ععلاً يعني بالتحديد أن من المفيد عمليـاً






 والرغبات نتبنى ما يسميه دينيت "الموتف التصدي" intentional stance. إنـه الموتـغ الذي نتخذه كيا نضفِي معنى على سلولـ أي غنلوق ونتنبأ به. لـاذا يضخ ذلك الأخطبوطُ = الفصل الثالت: جدل الا بـتـارة الفـــفـة/ العلاج النفي

## = مادةً حِبِيةً سوداء؟ لأنه يعتقد أنه تد رَصـه أحدُ الضواري.
























 المستوى، نكون في الواقع قد ذَرْغنا من الموقف التصميمي وانتقلنا إلى "المو فـف الفيزيائي"
 وتعليق عادل مصطنى، دار رؤية للنـُر والتوزيع، القاهر ة، 2017، ص246-252 )

تعزو اعتقادات ورغبات .. إلخ إلى شــخص آخـر أو منظومـة أخــرى. (92 فَعَـلَى
 مكتبُبٌ له، فإن بعض المعالبِين قد يغض الطرفَ عن أوصاف العميل نفسه لـبـبِ




 يكشف الغطاء عن الأواليات من وراء هذا الاك


 لا يتوقع ولا يتطلب من المريض أن يعرف ماذا تعني إلما الماباتُه.
 ومن جهة أخرى فإن المعالج الذي يتخذ "الموتف القصدي" يتنـاول سـؤوال




 على التدريب لكي يزيد بجال الــر كة (عَرض، وعمقق، مهارات تفكيره)، والمرونـــة

 الـقيقة، الاشتراك الواعي للعميل.

من الواضــح أن الاستــارة الفلـسفية- و كــلك كثـــر مـن صـور العـلاج

النفسي- تتخذ الموقف القصدي إذ تنظر إلى العميل كششخص ذي استقلالية، متأثر



 ضيقًا كتحلبِلِ نفيـ
بوسعنا أن نُحاجًّ بأنه في كل من العـلاج التحلــيلي النفـيـي والعـلاج النفـيـي (وبخاصة العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي) يتخذ المعالج عمدًا دورا دورَ الخبير، أو

















(بشُكلِ أو بآخر ) العميلَ تلك المهارات التي ستسهم في اسـتقلاله. يتطلـبـ ذلـك


 العلاج النفسي. وسوف نتابع هذا الموضوع الماص بالحبرة والـسلطة والتعلـــــم في الفصل القادم.
 الفلسفية والعلاج النفسي. فلعلنا نجد هذا الفرق المحدد عندما نفحص عمار الماريات، وأهداف، شتى المقاربات العلاجية والاستشارية.

## الأهلدافوالعملية

أهداف المعالج التحلــيلي النفـي، وفقــا لكـوري، هـي جَعْـل اللاشــعوري
 الاستيعابي ${ }^{\text {(1) }}$ working through للصر اعات المكبوتة، من أجـلِ تعقيـق وعـي فكري وبذلك بعيد بناء النُخصية الأساسية للعميل . يلاحظ المحلِّلِ النفسي رولوّ ماي أن الناس تذهب إلى المعالج:


Working through (1) (في التحليل النفيي والــلاج النفـي الــينامي): بطلـق عليهـا د.





 المكبوتة المبطنة للأعراض ونههها نهّا واعيّا واستبعابها في الثـبور ر.

[^1]> المعالج ينبغي أن تكون مساعدة الناس على أن يتحرروا لكي يكونـوا عـلى وعـي بإمكاناتهم وكي يَخُبِوا هن. الإمكانات" (96)

والتقنيات المفتاحية في عملية التحليل النفسي هـي التأويـل، وتحليـل الـلـــــ،







 الدلالة". (101)


 تستند في الـقيقة إلى اعتقادات وافتراضات معينة عن أمر ليس العميل عـلى درايـِّة









 بالانطلاق من افتراض أن العمبل ليس تحت سيطرةِ من لاشعورِهِ لا مُمبدِّلَ لا با بـل

 حاجاته أو رغباته، أو أي عمليات وأواليات أخرى". (103)
 و"تعرية" اللاشُعور في حين لا تفعل الاستشارة الفلسفية ذلـك إلا بـشـكِلِ غـير



 درو وسترن Drew Western، تحاول العلاجات التحليليـة النفــيةية المديثــة أن





 للكافة على أنه عكوري لمميع أشكال الاستنـارة الفلسفية.
كا أن الاستشارة الفلسفية ليست متفردة وحدها في عدم التـي التعامل المباشُر مـع

 المستشارون الفلسفيون أنه جالمَ وإن اختلَّفَت طر ائقُهُم الإجر ائية. ينظر ميشيل سكيفتـيك، على سبيل المثال، إلى الفلــفة عــلى أنها "فحـص
 "توجيهات الثقافة الممعية"، ويؤكد أن الوصيل الوصول إلى فهم "للتقلبات التصورية"





 "بصبحوا على وعي بأفكارهم الأوتوماتيكبة (1) (التلقائية) وأن يغيِّروها". (107) تُحاجُّ راشيل بلاس Rachel Blass بأن المستشار الفلسفي بيفز عمليةً داخل
 الذات السيكولوجية لِيبَلُغ حالةً أصيلةً من الوجود" . (108) ولكـنـ، مـرةً أخـرى،
(1 ) يقول آرون بِك بصدد اكتـنـافه للأفكار الأوتوماتبكبة (التلقائية) ودلالتهـا الكبيرة: "غـير











 مصطفى، مراجعة د. غسان يعقوب، دار النهضة العربية، بيروت، 2000، ص43-50 5 د

هذا المدف الذي ترمي إليه الاستشارة الفلسفية لا يبدو ختلفًا كثبرٌا عـن "اتجاوز الذات" self-transcendence الذي هــو هـــف العــلاج اللوجـوسي لفيكتـور



 الكافة، التي من بينها "بلوغ تغيير فلسفي عميق" في تفكير العميل . الـق أنه يرى أن أحد أهداف جميع صور العلاج النفسي مساعدة الناس على تحقيـق "تغيـيرات فلسفية عميقة"، وتغيير "فلسفاتهم المياتية المدمٌّرة". (110)

ترى شــلوميت شــــتر أن مهمـة المستــــار هـي أن يـسـاعد العميـلَ عــلى أن

 ويفكر، ويستوعب، بشتى الطر ائق الفلسفية، النفسَ ومـنـُكلاتها". (112 ") ويـشير كوري إلى أنه في العلاج النفسي بصفة عامة:
 اللفصَّلة على مقاس العملاء الأفراد. تضضمن بعضُ التقنيـات تفنيـَد الاعتقـادات غير العقلانية، وتأدية واجبات منزلية، وجمع بيانات عن الافتراضات التياتياتياتخاتخها

 الاعتقادات الملوطة، والانخراط في حوارِسقراطي" (113)

وفي حين يعمل الحوار كأداةٍ تشخيصية وعلاجية في التحليل النفسي، فهـو في العلاج النفسي بمعناه العريض يقـوم بوظيفـة ماثلـــة لوظيفتـه التـي يقـوم بهـا فـا في الاستشـارة الفلسفية. تستخدم العملية العلاجيـة النفــية في العـلاج الوجـودي،
(1) systems-oriented psychotherapists

واللوجوسي، والعقلاني الانفعالي- نوعًا من الموار السقراطي إذا لزم الأمـر . (114)



 يميز الاستشارة الفلسفية عن بِيع أشكال العلاج النفبي بأي درجةِ تُذْكَر . إن التداخل في الميثودولو جيا بين الاستشـارة الفلسفية والعلاج النفـي يـيـيـدو










 "ير كز على (منطق) الأنكار المطروحة، إن صصح التعبير، وليس عـلى أبــة حـالاتِ
 يفحص الروابط المنطقبة بين شُتى فروض الشخخص المسبقة ويُنظـر مـا إذا كانــت


 المستشار الفلسفي هو أن يـساعد العمبـل عـلى اسنكـشـاف "مآزقـهـ" باسـتخدم
"أدوات التفكــــِر الفلـــسفي مـــن متـــل تحليـــل المفــــاهيم، والفحــــوص الفينومينولوجية". (121) ومن خلال هذه الاستكشافات يجقت استبصارات جديدة "تُكُوَّن" "رؤيته للعالم" ومو قفه من مآزقه. (122)


 (1) عــلى هـذا فحـص "العــالم الافــتراضي Julia and Jerome Frank assumptive world

 والتوقعات وصور النات والآخرين، المتاعاعلة والمعَدة وعالية التنظيم، والوثيته الار رتباط بالحالات الانفعالية والمئاعر" (123)

وما يسميه فرانك وفرانك بالعالم الافتراضي يسميه لاهاف رؤية الفرد للعالم، ويسميه آخرون فلسفة الشخص في الميلاة. في كتابه "إرادة المعنى" The will to meaning وفي القسم المعَنَوْن بـ "أسسس العـلاج اللوجـوسي"، يبـيـِّن فيكتـور


 معروف بالمكان الهام الذي يكتله العالم الافتراضي للعميل أو رؤيته للعالم في العملية

العلاجية.
(1 ) بدبه أن عالم الافتراضات هذا بعيد كل البعد عن العالم "الانتراضي/الحـائلي" أو "الواتـع

 المرء جزئيّا في ماجريات هذا الواقع التُخَيَّلُ

كان لدفيج بنزفنجر ${ }^{\text {Ludwig Binswanger }}$ (1) واحدًا من أوائل المعـالمين الوجوديين الذين تاربوا ما يسمّى في الاستنـارة الفلسفية تأويل رؤية العالم، وذلك من خلال حالات هيدجر لـ "الوجود-في-العالم" (الدازاين). يتحدث بنزفنجـر عن "تصميم العالم" world-design الخناص بالعميل، والذي يَعني به "الـنـمط الشُامل لِلحالة الفرد في الوجود-في-العالم"، أو أسلوب حياة العميل "مفتوحة هي أم مغلقة، مكتوفة أم محجوبة، مضيئة أم مظلمة، متدة أم منكمشـة".
 "العلاتات الدنيوية" world-relationships التـي لديـه وكيـف لــه أن يفعـل
 Emmy van Deurzen-Smith رؤية العميل للعالم عن طريق فحص عوالله: العالم المحيط Umwelt، والعالم-مـع







 والعالم-مع (العالم البينئخصي)، بالإضانة إلى العالم الـشخصي Eigenwelt الـــي أضـانـ




 المزء الأول: نلــفة الابــــارة النــــنـة
(127).Überwelt Mitwelt يبدو تحليل بنزفنجر وتحليل فان يورزن سميث لوجود العميل-فيـي العـالم داخـلـ
 لِرُوَّى عمالائه للعالم
(1) يُمة من وجهة نظر العلاج الوجودي ثلاثة أشكال للعالم. الأول هو Umwelt ويعني ا"العالم


 العالم الأول (Umwelt) هو عالم الموضـوعات العينبـة المحبطـة بنــا هـو العـالم الطبيعـي. نجميع الكائنات الحية لديها Umwelt. إنه العالم الذي يقدم للكائنات الـيوانية والإنـسانية






 وعلم Eigenwelt





 "مدخل إلى العلاج النفبي الوجودي"، رولو ماي، إرفين يالوم، ترجمة وتفــديـم د. عــادل
 النصل الثالث: جدل الاــــــارة الفلــــية/ العلاج النفـي

قارن هذا أيضًا بـا كتبه ألبرت إليس بصدد طريقته في العلاج النفسي، مـن أن أحد أهدافها مساعدة الناس على أن يكققوا تغيرات الِير فلسفبة عميقة. يساعد المعالجُ النفسيٌ عملاءَه على أن:


 المرنة وغير التكيفية ... وأن يتخالصوا مـن طـرائقهممالـشاملة الا بنزاميـة وغــير العقلانية وغيرالواقعية في تصورهمملعِو! لمهـم|" (129) وعلى خلاف إليس، يُكاجُّ جيرد أكنباكُ بأنه بينها العلاج هو وسيلةُ لِّدفـ ألِّ أي











 أيضضا أن يساعد العميل على أن يتغلب على "شُلـل القرار " وبذلك يُقَوِّيـه عــلى أن



 هو بالضبط ما دفعه إلى التهاس استئارة فلسفية في المام الأولم الون.









 وتحقيق قدرِ أعظم من الحرية الإنسانية. (137)






 وهمومه، وعلى أن يصبح مستقلا في حل مشكـي



 إنها غخلفة جذريًّاعن أهداف الاستشارة الفلسفية.

كاجُّ ديفيد جويلنج بأن إحدى الحصائص الواضحة التي يمكن في المقيبة أن





 "مو قفًا موجِّهِ كِّكًْا والذي هو:







 "الإقناع والتــافي" persuasion and healing يُكاجًان بأن:
"الحميقة كانت إله فرويد. كان فرويد يرى أن التحايل النفسي بحثٌ علمي عن الحتقة ... إن الملف الجئئيأو الكاي لجميع المانمج العلا جية النفسية، والتي






عملانههم، وبغامرون حقًّا بتجاوز بجرد إسداء نُصح إلى استخدام العـدا العـلاج لإقنــاع


 تعليمه أو دفعه إلى إعادة النظر في أفكــاره غـير الواقعيــة وغـيـر المنطقيـة وفلــــفتهـ
 من جهة وأهداف وعمليات العلاج النفسي من جهة أخرى يبدو تييز جوبلنج بيل بين




 الدرجة التي عليها نُظَر اؤهم في العلاج النفسي.

 يذكر المرء أن الاستشارة الفلسفية تستخدم الهرمنيوطيقا، تلك الأداة ذات الطبيعة





 المستشـارين الفلسفيين ليسوا وحدهم مَن يرى مُارسته كبحثِ هرمنيـوطيقي عـن

الـمقيقة. يقـول المؤلفـان الطبيبـان النفــيان جـيروم وجوليـا فرانــك، في كتـابها "الإقناع والتـشافي"، تحــت العنـوان الفرعـي "العـلاج النفــي والمرمنيوطيــا:

المريض بوصفِهِ نَصًا":
"بقدر ما يسعى المعالج النغسي إلى فهم وتأويل معاني ما يصدر عـن المـريض


 على ما صارُيُترف بالدائرة الهرمنيوطيميةِ (1)! (146)
يرى فر انك وفر انك أن المر منيوطيقا في العلاج النفــي لا تُسبـن معنـى عـــلى
 التي لما "نتائج مفيدة للمريض من حيـث أداؤه الـوظيني ومـن حيـث إحـساسه

بالسعادة والرفاهة". (147)
يبدو أن الفرق الوحيد البلدير بالملاحظة بين المستشارين الفلسفيين والمعالبِين


 تصور أكِنباك، كارهون أن يعترفوا على الملأ بأي هدفي كهذا

لذا ففي حين قد تكون هناك فروق إجرائية بين الاستشارة الفلسفية والعلاج النفسي فإن من الواضح أن هذه الفروق ليست بالأمية التي تبــــو عليهـا للوهلــة
(1) انظـر "دائـرة التأويـل" hermeneutic circle في كتابنــ "نهـم الفهـمــ مــدخل إلى



النهضة العربية، بِيروت، 2003، ص76-68)

الأولى. يبدو واضحَا أيضًا من أدبيـات الاستـــارة الفلــسفية أن الإجـراء داخــل




 واضحة.

يبقى مكوِّنُ أخير للاستشارة الفلسفية ينبني أن يُفحَـص . ثمــة قناعـة لـدى الـى
 نجده بفحص بجمل الافتراضات والقيم الحاصـة بكلِّ من هذين الـقلين.

## الافتَراضاتِوالقِيَهِ

الافتراض الأساسي في التحليل النفسي الكلاسيكي، أو النظريـة الفرويديـة،
 اللاشتعور، وأن الدوافع والصراعاتات اللاشتعورية المتأصِّلة في خبرات المـاضي ذات

 أن النمو المبكِّر يُعَدُّ ذا أهية حاسمة، لأن المُشكلات الشُخصية اللاحقة يُعتقَد أنهـا




 الحجج المتعقِّلة الموضوعية. (150) هذا الوصف يبـدو صـورةً متطر فــــة مـن نظريــة

 السيكولوجيين فكرة "الأثشخاص"، وفي مقارنة هذا بالافتراضات الفلسفية التي

 لعلها كلمة تَذير بأن المارسة المعاصرة لــــت بالضرورة تتبع النظرية الأصلية على

الدوام.
ونقّا لِران لاهاف، كان فرويد يرى مآزن المياة اليومية عـلى أنهـا "تعبـبرات
 النفسية". (152 يرى لاهاف أن التحليل النفبي الفرويدي، شأنه شأن الاني الاستشارة

 الاستشارة الفلسفية:
"أولا، الأحاراث النفسية اللانتعورية، التـي يستند إليها التحليـل النفسي







 فيه" (153)

إن ما يومئ إليه التحليل النفيّ، في الـقيقة، هو أن بعض "الأحداث" التي يَعتقد العميلُ أنها جارية ليست أحداثاثًا خارجيـة عـلى الإطـلاق بـل لا لا يمكــن أن أن تُكتَتَف إلا بالبحث داخل النفس psyche. وبعبارة أخـرى فــإن الـــبـرة اليوميـة
 وتُعايُش داخل لاشعوره. ومن جهةٍ أخرى فإن الاستشـارة الفلسفية لا تنخذ مـــل
 المعيشة للعميل.

Colin Clayton and Nick يُبَيِّن كــولين كلايتـون ونيـك ديـانوزو


 ناجحون أو عبيد أو مذنبون"؛ ولا أن نفهيمهم على أنهم قد "أخططأوا الهدف" أن أو أو




 ${ }^{(154)}$."desire to be


 الكِيان". (155 ذلك أن تصور الاستشارة الفلسفية عن الشُخص "يقوم على فكرة



اللسيكولوجي المتبطّن لرؤبية العالمه على أنه المشاهِد الـقيقي الذي لديه هذه الرؤِيـة
 منظور الاستشـارة الفلسفبة فإن "الشخخص هو المعنى (معناه)، غير أن المعاني مـن




 المقاربات المعر فية والسلوكية العديدة- فإنه لا بسمح بمئل هذا التمييز رفض العلاجُ المعرفي السلوكي الافتراضَ القائـل بــأن انفعـالات الــُخْص

 الـلاطئة التي تؤدي عندئذ إلى هذه الاضطرابات. يذهب العلاج المعرفي الـسلوكي
 بالدرجة الأساس على الأنكار والسلوك، ويؤكــد عــلى دور التفكــير، والتـساوؤل،





 هو الحال في التحليل النفسي.

وبالمثل فإن أساس الاستشـارة الفلسفية هو الشُك الصححي المتعلق بــا يعتـبـره التحليلُ النفسي قوَى لاشعورية "سوية" و"مرضية". يعني ذلك أن الاستيار الاستشارة

الفلسفية مَتنع عن صناعة قرارات اسستنارية تعهد بالعميل إلى أي نظرية وبخاصة تلك النظريات القائمة على أولوية اللاشُعور . (160) بهذه الطريقة تتخذ الاستـشـارة الفلسفية بـحزم "الموقفَ غيَرَ الأبوي القائل بأن معظم الناس عقلاء أساسًا، وبَراء من الأمر اض اللسيكولوجية، وقادرون على الانخراط في إعمال العقـل والاسـتفادة منه". (161 "ولديها افتراض آخر آخر بأن الشخص قادر على أن يفكـر تفكـــرُّا مـستقلا ونقديًّا، بمعنى أنه قادر على أن يُمَحِّص عقليًّا إطــارَ ذهنـه، ويكِـقـق بعـضَ الفهــم الذاتي عن سلو كه وقراراته وخبراته، وأن يؤثُر في هذا الإطار إذا لــز ولا سبيل البتة لأن نميز هذه الافتراضهات عن تلك المتَّخذة من جانـبـ كــــرِ مـن المعاجلين النفسيين.

ومفهوم "الشُخص" عند المارسين في العلاجات الوجوديــة (مـــل العـلاج


(1) نيكتور فرانكل Victor Frank هو مؤسس مدرسة العلاج اللوجوسي أو العلاج بـالمنى





 بالعصـاب المعنوي noogenic ncurosis وهو لون مـن العصـاب يغتلـن عـن العـصاب النفسي الـــائع psychogenic neurosis . فالعصطاب المعنوي لا يكمن في البعد النفـي بـل





ليس بجرد "ساحة قتـال لِوانـب شخخـصية مـصطرعة مـــل المـي والأنـا والأنــا

 الوجودي"(1) ${ }^{(1)}$ (existential vacuum أو النضال من أجل المعنى "في الميـاة".،
















 paradoxical intention
 التوقيت الـلـبم فتكون لـ هدى وشئفاء.




أو البحث عن معنى "للحياة"، كمظاهر مرضية بل "كمظاهر إخلاص وصدق
 معقو لا في كل حال أن تفترض أن الأسئلة والمسائل التي يـصطرع معهـا العميـلـ

 يتطلب هذا من المستشـار الفلسفي أن بكون ذلك الصنف من الناس الذي يعـر كبف يميز السؤال الذي يُسأَل، وكيف يتوسع فيه، وكيف يساعد عميلَّهـ عــلى أن بِكتسب طريقةً للتعامل معه. (166)

كا قلنا آنفًا ثمة انتقاد كثيرِّا ما يوجَّه إلى الاستيُارة الفلسفية مُفادُه أن المقاربة الفلسفية غير ملائمة في المجال الوجداني، أي انها تفشـل في تناول مــشاعر العميـلـيل وانفعالاته، وأنها بتر كيزها على تحليل الأفكار تفو تها الانفعالات/ العواطفـ غالا غـير
 بعلُ في الانفعالات. فإذا أمكنـــا افــراض أن الاعتقـادات أو الأفكـار (وبخاصـة
 الأيام نتيجة التقدم الآلي والتكنولوجي اللذي

 أي عصاب يوم العطلة الأسبوعية (ولنا أن نـسميه في الـــرق العـربي



 borderline personality disorder






 خارجة عن نطاق البحث الفلسفي. ونضلا عن ذلك، يُكاجُ ميجوسكوفيك بأنه لَيكون مـن الـطــأ أن نـستدل أن










 فاعلٌ مستقل عقلاني قادر على تناول الاضطر ابات الانفعالية على مـستوى معـرفي
 الكامنة في المشار كة النتطة والتعاونية للعميل في العملية الاستئنارية.

وتصف كاترين ماكول بإحكام بعضَ الافتراضات التي تشعر أنها ضروريـة
 (PInquiry (PI)


الفلـــفية في إطــار جمعـي- تقـوم عـلى افتراخــات أربعـة: الأول: أن كــــرِا مـن المشكلات اليومبة هي بالأساس مشكلات فلسفية ولبــت سـيكولوجية. الـــاني:
 (external realism حتى يعتمد حلها على حقائق أنطولوجية معينة من قبيل وجـود حقــوق للإنـسان





 تختلف كئيرّا عن تلك التي تُعزَى إلى العلاج النفسي.

 discussions




 العملية في العلاج النفسي.

 وقِيمها، أو هل توجد حقًا مثل هذه الفروق الو الواضحة على الإطلاق. المق أنه، كاما

تبين في فحص عناصر أخرى في الاستشارة الفلـسفية والعـلاج النفـيـي، يبـــو أن هناك أوجهَ تُبهِ أكثرُ بكثيِرِ من أوجه الاختلاف.

## الخلاصة

إنه لَأمرٌ يسيرٌ أن ترسم فاصــلا بــين الاستــــارة الفلـــفية وبـين الإجـراء في

 الفروق الإجر ائية تخنت، وتر جح عليها التئابهات البوهرية الكثيرة.

والمادة الموجودة في العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي، والعلاج المتمركز على








 وبالأسئلة الأخلاقية، وبالأسئلة حـول اكتـــاف معنــي "في المـيـاة" واكتـشاف
 النفسي. ثمة أيضًا كثير من القدرات والميول المطلوبة في المستشار الفلـسفي والتـي تتداخل مع تلك المطلوبة في المعالج النفسي.

وقد قيل إن اتخـاذ "المو قـف القـصـدي" intentional stance المتأصـل في العلاقة مع العميل في الاستشارة الفلسفية- يميزها من العلاج النفسي. ولكز، مرةً

ثانية، هذه الحـجة لا تَصـُق إلا إذا عَرَّفنا العلاج النفسي بـالتعريف الـضيق الـذي يشـير إلى التحليل النفسي. وحتى في هذه الحالة فإن الحـجةَ ليست مقنِعةُ تَامَ الإقناع إلا إذا كانت تُطبَّق حصريّا على التصور الكالاسيكي للتحليل النفسي الفرويـدي؛ فمن الواضح أن معظم المعالِين النفسيين أيضْا يقاربون عملاعَهم مـن "'المو قـف القصلي".

وأهداف الاستشـارة الفلسفية أيضْـا تبدو شُبيهةً بأهـداف العــلاج النفـسي في جوانب كثيرة، رغم أنه بينها بعترف المعالبون النفسيون بصر احة أنهم يعمدون إلى مساعدة عملائهم عـلى أن يغـِّرِوا حيـاتَهم إلى الأفـضـل - فـإن توصـيف أكِنبـاك الأصلي للاستشارة الفلسفية- على أنها خِلوٌ من أي أهداف- قد جعل كتـــرِّا مـن المستشارين الفلسفيين كــارهين الاعـتراف الـصريح بــأيٌّ مـن هــنه الأهــداف في مكارستهـم. وقد وُجِدَ أيضًا أنه رغم وجود فروتِ إجر ائية في المنـاهج والتكنيكـات (بعض المقاربات العلاجية النفسية أكثر إقدامٌا وشــدة في محاولــة التـأثير في تفكــير عملائها من مقاربة معظم المستشارين الفلسفيتن) فإن ثُمـة وفـرة مـن التـشـابهات



 العلاجات النفسية بالمعنى الأعرض للعلاجات النفسية.

يشـير جُجد مـارمور Judd Marmor إلى أنـه في مـسيرة التـدريب والملمارسـة




عنها". (174 وإن المستشارين الفلسفيين لَرِيصون بصفةٍ عامِّا ألا يقعـوا في شَرَك التصريح المطلق وغير النقدي بأن جميع الأشــكال الأخـرى مـن الاستـــــــارة هـي

أشكال بختلفة تامُا عن الاستشارة الفلسفية



 النفسيين قد استخدموا الفلسفة بكفاءة في مارستهـم- ليس هــذا نحــسب بـل إن بعض الفلاسفة قد استخدموا علم النفس عن عمدِ في مارستهم. فالـسيكولوجي جيمس إليوت James Elliot، على سبيل المثال، قد جمع بين الفلسفة التطبيقيـةالتي أسهاها "Anthetic Therapy" - والعلاج النفسي والدين ليقدِّم مـا أسـهاء
 Philosophical "منذ 1978 بمنهج أطلت عليه "التوليـد الفلــــيفي Grimes ،midwifery
 جريمز التولبد الفلسفي: تَضام صيغة من العلاج النفسي وصيغة مـن الاستــــارة الفلسفية. (176) هذه الطرق الإجرائية في حقل الاستشارة الفلسفية يختلف اختلانِّا


 والسؤال الذي يبقى بنتظـر الإجابـة هـو: إذا كانــت الاستـشارة الفلـسفية




عن العلاج النفسي لكـي تكـون الاستـشارة الفلـسفية مارسـةً مــنروعة بحقهـا

 الر اهنة للممارسة التي عرضنا لما في الفصول السابقة؟

## انفّم إلى مكتبةَ .. امسح الكود



## الجزء الثاني

## نوذججديد

الفصل
الرابع

## 4 <br> تجميع العناصر الأساسية

## ملدخل

سأحاول في هذا الفصل أن أحدد، وأناقش، ثم أُمَّعِع المكوِّنات الضرورية أو






 على الو فاء بالمعايير الماصة بـا ينبغـي أن يكـون موجـودةا في مارسـة الاستـشارة الفلسفية.

في هذا الفصل سأتناول بالنقد المشكلات العملية والنظرية المتأصلة في تصور










 أيضّا إلى خطابِ تعليمي عن وعي ودراية.



 التي تُدُدَّت في أدبيات الاستشارة الفلسفية ضد المقبولية المسبقة لمثل هذا النموذج.
t.me/t_pdf

## مشكلات في التوصيفات المعاصرة للاستشارة الفلسفية

من المتفق عليه أن هناكُ ثلاثة أغراض أو أهداف للاستشارة الفلـــفية هـي: حل المشكلات، وتعزيز استقلالية العميل، وتقوية العميل على أن يتَكِّئَ على نفسه
 أن نساعده على اكتساب معر فة عملية ونظرية معًا وتنمية صنفب معين من النزوع.










 لأحداث المـياة إذ تواجهه. وعلى الاستشارة الفلسفية، فضهلا عن ذلك، أن تُقَوِّي





الفلسفية على نحوِ وافِ.

 بأسرِها. وخير إيضاح للمشـكاتلات المتأصلة في هــنه الرؤيــة الـضيقة في كـــير مـن

الأدبيات هو الحكابة الرمزبة البـانِينَة القديمة عن العِميان السبعة الذين طُلِبَ منهم


 وهكذا. (2) تريد هذه الـحكاية الرمزية أن توضح كيف أن الز الو اوية الواحدة للرؤيــة،
 الصورة الكلية، وأن وجهة النظر الواحدة لمسألة معقدة يفوتها عددٌ من الو جهـيـات الجوهرية الأخرى (1) .إن كثيرِا من التوصيفات المعاصرة المرة للاستشارة الفلسفية تقوم
 وهو أحد مبادئ الديانة الجلانية Jainismantavada والكلمـة سنـسكريتية تتكـون
 non-absolutism أو "لاجانــب واحـــًا" no-onesidedness أو "تعــدد الموانــب" many-sidedness/manifoldness











 cultural and moral وتُعد الأنكانتافادا استباقًا لتيـارات النـسبية الثقافيـة والأخلاقيـا relativism

على آراء معينة نشـأت عن حالات معينة من الملمرسة، ثم تُستخلَّص نظر يــاتٌ مـنـ



 الماصة فقط بل على مراجعة شاملة كاملة للأدبيات.

تعتمد البيانات الوصفية عن الاستشارة الفلسفية على تقارير لـلالاتِ فعليــة،




 اختيرَت بالضبط لأن الكُتّاب يكسون أنها خير إيضاحاحات برهانية على ما يعتقدون





 وتم في النهاية حلُّها؛ أو قد يكون المالـا

 هذه الفقرات المقتطفة بأن الاستشارة الفلسفية كلها مَعنِيَّة بِحَل المُسكلات المباشُرة
(الراهنة).
(1) extrapolated








 الأحداث الأخرى في هذه الحالات، من جانب كل من الكاتب والما والقارئ، على أنها









 الفلسفية إن كان ثمة حقًّا مثل هذا الثيء
وفضهلا عن ذلك فإن مسألة تأويل رؤية العالم تطرح عددًا من المسائل المقترنـة



العملية الاستشارية.

وتمة مشكلة ثانية في التوصيفات المعاصرة لما يشكِّل الاستشـارة الفلسفية، هي






 وافب هو ثلاثة أسئلة تحيط بجذه المسألة: الأول، معياريًّا، هل ينبغي عـلـى المستـشـيار

 جزء من الاستشارة الفلسفية (بالنظر إلى حقيقة أن عددًا من الكُكتُاب بـــا
 هذا حقًا عنصرّا حاستّا من عناصر الاستشار الارة الفلسفية.

ونضلا عن ذلك في نفـس الموضـوع، يكتـب ران لاهـاف عـن "الفحـوص الذاتية" self-investigations (8) بينم) تكتب شلوميت شُستر عن "التـشُخيص الذاتي" self-diagnosis الذي يُجريه عملاءُ المستشارين الفلسفيين. تقدم شُـستر كتابات أوغسطِن، وجان جاكُ روسو، وجان بول سارتر، كأمثلة لأفراد شَخَّصو!


 مارست التشخخيص الذاتي والاستشارة الذاتية لم يكونوا من آحاد الناس في زي زمنهم.
 العكس من هؤ لاء نجد أن العمبل المعتاد الذي يطلب استشارة فلسفية تللم يكـون


شُعورًا غرزيًّا، بأن شيئًا ما ليس على ما يُرام، عنــدما يلتمـسون الاستـشـارة للمـرة الأولى. هذه "المعرفة الضمنية"، كا يسميها مينيّل بولاني Michacl Polanyi،





 ألا يتوجب عليه أن يقدم لد هذا التدريب كإجر اءء استباقي أو وقائي؟



 بورووِيتش، على سبيل المثال، إن من وجهة نظره:


 بالعنى الصارم للكامةَ" .




 حتى اليوم على نحوِ مفهوم تلك الدعوى المتناقضة: كيف ينبغي على المستـشار أن

يعمل كنظيِرِ للعميل بينزا هو يمتلك بالضرورة خبرةً في ذلك النـوع مـن التفكــير الفلسفي الذي يعلم العميلُ أنه لا يملك منه شينًّا؟

والمشكلة الرابعة في التوصيفات المعاصرة للاستشـارة الفلسفية تتضمن فــشل

 الحاسمة بين الحقلبن التي يبدو أنها موجودة في الـقيقة. لقد حاول الفيا الفصل الـيسابق أن يلقِي الضوء على التشابهات الكثيرة بين الاستشارة الفلسفية والعـين العلاج النفبي إذ
 وضوحًا فيا بعد خلال هذا الفصل.
 الاستشارة الفلسفية هي في الحقيقة علاج، فإن السؤال الذي لِي يو يواجَه حتى الآن كا كا






التحسن في العملية الاستشارية؟
وسؤال العلاج مقترن بمسألة إثــكالية سادسـة: سـؤال مـا إذا كــان ينبغـي للاستشارة الفلسفية أن تكون موجَّهة لمدفي على الإطلاق. إن الادعاء بأنها ينبغي







 الاستشارة الفلسفية ولماذا.
 أي جلسة استشـارية معينة مفردة وعبر مسار البلسات ككل








 العميل التمهيدية في عامة الأحوال؟
وباختصار فإن قول بعض الفلاسفة بأن تأويل رؤية العالم يعبر عا هو أساسيا






 بطريقة "إما أو" كال لو كان الفيل إما ذبلا أو جذعًا، إما هو كالمبل وإماعـريض

 "وصف" الفيل بل نقول حقًّا ماذا "يكونه" الفيل . وبنغس القياس ئمة عدد من
 للاستشارة الفلسفية إذا كان لمذا النموذج أن يفي بمعايِر منهج عامــلـ، مـنهج لا لا يمكنه تلبية شتى احتياجات العميل نحسب بل يَيفي أيضًا بمعأيرِ النشُاط المهني

 الحر كية والتر كيز المنتقلِن للاستشـارة الفلسفية، ما يمكن أن يُسْمَى "أطوارًا"، أو "خطوات"، أو "فترات"، على أني اخترت لما اسم "مراحل" stages.

إدراك المراحل
على نحو شبيهٍ بعضَ الشيء بافتراض أن خصصائص جزء واحد من من الفيل تظل









 احتياجات العميل الواحد بِمُضِيً الزمن.

ثمة استيناءات ملحوظة لمذا الافتراض منها إشارة لوبس مـارينوف المبكــرة










 تأويل رؤيته للعالم. إلا أن عملية الاستشارة كا تـمئل في شُطر كبير من الأدبيـات

 عن المستشار .











والمترابطة، أو ما يمكن أن يُستَّى أطوارًا أو مراحل، والتي تيّيل عادةٍ (ولكن لـيس

 نسببًا في أدبيات الاستشارة الفلسفية.








 العميل على اتخاذ نظرة أعرض إلى فلسفاته الموجِّهة للحياة). يصف درايس بول Dries Bocle ما يرى أنـه مراحــلُ تــالاثٌ داخـل حـو ارِير سعَراطي يمكن أن تُطبَّق بشُلِ ملائم على حالةٍ في الاستشمارة الفلسفية- كا يلي:




 وغير متحِيّز" (18)












 منظور منفصل وغير متحيز ) بل ومن تجاهل عددِ من العناصر الضرورية إذا كــان لـاجات ورغبات العميل المتنوعة أن تُلْبَى

وتصف أنيت برنسباكر ست مراحل في منهجها لاستشـارة العلاقة. المرحلـة
 المشكلة، و"بث ارتياح من خلال حضوره (المستشار ) وانتباهه وفهمه"، وتشـئريع






 يسميه الآخرون رؤيتهم للعالم. وفي المرحلة الر ابعة يسُجع المستـنـارُ عملاءَه على أن يفصحوا لأنفسهم علا بعتبرونه أطوارَ حيانِهم، وأن يفحصوا هــنه الأطـوار . أمـا

المرحلة المنامسة فهي نقاش للعلاقات بصفةِ عامة، بينها في المرحلة الأخيرة ينـاقش
المستشار مع الزوجين التوترات والمشكلات داخل علاقتهل الخاصة. (22)


 تحتي من التغير والتقدم في حالات كثيرة عندما نلاحَظ عملية الاستئثارة الفلسفية

 الفلسفية، إذ هي تواجه حاجات العميل ورغبا




 يصفها المنَظِّرون على أنها الغاية النهائية لا للاستششارة الفلسفية وحدها بصفة عامة، وهي النقاش الفلسفي الذي يتجاوز مشكـلات التات العميل المباشرة عندما لا تعود هذه المنـكلات تسترعي كل انتباه العميل.
 مراحلها زائدة عن حاجة نموذي
 المباشرة الماصة كمارس للاستشارة الفلسفية في فانكونر - كندا، إلى اســتنتاج أن





وتر كيزًا على بجموعة ختلفة من احتياجات العميل كـــ يعـبر عنهـا بنفـسه أو كــا يلاحظها المستشارُ في نقاشه مع العميل.







 المرحلة 3 أو 4، وقد تُدخَل المر حلة 3 بعد المرحلة 1 مباشرةً، وهكذا.




 الاستشارة بالفعل " إلا استعادةً (بأثر رَجعي in retrospect). مثال ذلك ألكا أنه بينها





 $\ddot{Q} \sim_{0}^{\sim}$ العميل الصريحة أو المضمرة. t.me/t_pdf

وكثير من التصورات المتباينة للاستشارة الفلسفية والتقارير المتضاربة ظاهريّا



 بمحاولةٍ قصدية لتخفيف المُنكلات والمموم الصريكة والمكتــَيَفة التـي يـأتي بهـا العميل إلى العلاتة الاستشارية- وبذلك يتجنب غموض والتباس مقاربة "وراءالمنهج" beyond-method بعد الحداثية؛ وهو يسمح بتعزيز استقلالية العميل لا

 على المستشار بأن بخلق في العميل القدرة على استباق الميار المُشكلات المستقبلية، وبالتالي اجتنابها.

ونضلا عن ذلك فإن هذا النموذج يَفِي بمعايِر مقارَبة مـشُروعة للاستـــارة
 وعقليًّا أو فكريًّا كذلك، وطريقةَ حياة؛ وهو يؤوَّلِ أنشططةَ العميل والملمارس اللذين


 والعلاج النفسي، ويسمح بإنصاحِ واضحِ عن العملية لأي عميلِ مرتقَب.

## free-floating المرحلة 1 : المرحلة الطليقة

هذه المرحلة الاستهلالبة هي التي تُمكِّن العميلَ من أن يتعرَّف على الاستـنـارة




كان بالإمكان أن يشعرا بالارتباح أحــدها تجـاه الآخـر في علاقتـهـا الاستـــارية

في هذه المرحلة تد يعبر العميل عن رغبات متباينة تَبايُنَ الرغبـة في أن يـصـيح











 كئِر من الأحيان هي، ببساطة، مسألة إصغاء المستشار "بالصـيمت التَّسـسآلي، لكـي يتيح لثيء ما يبدو مبهنٌ أن يظهر". هو الإصغاء بطريقةٍ معينةِ من شأنها أن تساعد الطرفَ المتحدث أن "يَلِّلَّ" أفكارَه وخواطرَه. الإصغاء في هذه المرحلة غير بُحتكِم nonjudgmental؛ إنه قبول، إنـه مُواجِد، مُعِين، يُمِل، إنه انفراجِ.

 وتد غَيْرَتُ اسمَ العميل وبعض المعلومات لكي أحمانظِ على الـِّرِّيَّة:

ترودي Trudy في أوائل العشُرينيات من العـمر، عزباء، قوقازيـة، فـصبحة،

أنيقة، تعمل في مر كز لياقة بدنية في العطلات الأسبوعية ودوامًا كاملا أثناء أئـهر



 فقالت إنها على مضاد اكتئاب.
وصلَت ترودي في الموعد، وبعد دردشةٍ قصيرة بدأَت تخبرني عن نفسها. وقد



 تعجبني ولن ألبسها أبدُا، ولا أقدر على تمنها اعلى كل حال. أنا لا أعرف لماذا أفعل

هذه الأشباء".



 طبيبها وضعها على دواء مضاد للاكتئاب قــال إنـه سيـساعـدها اعها في خفـض الــوتر

والقلق.
 أريد أن أكون على أي دواء"، "ولكنه يساعدنا على بعض الاستر الـي



## (1) slurred


 هي التي ألصقت بنفسها هذا التشخيص.
 وشقيقتها الكبرى مديرة دعابة ناجحة، وشُقيقتها الصغغرى طالبة ثانوي بجنهدة.


 مُوبِقَ"1"
سألنُها إن كانت تعني أنها تعتقد حر فيّا أن التدخين خطيئة موبقــة، إذ لم يكــن

 بانتظام، وتقول "التدخين لا يليق بـامر أة صـا


 ترودي موافقةُ لِقَولِي



 تحصل عليه شُقيقتُها الصغرى، فقالت قد يكون هذا لـو الصحيحُا.
(I) "It's a mortal sin"







 نحسب من أجل فَعلَتِها غير أنها تقول إنها هي أثرب أْ المِميع إلى أمها.
تحس ترودي أنها منبوذة من أسرتها. وهـي طالبــة جامعيـة، ولكنهـــا رسـبَت







 على أن هذا قد يكون حقيقة الأمر .




 بأن تتعاطَى موادًّ لما آثّار سيئة عليها.

عندما رجعَت إلى البيت في إحدى الليالي بعد أن "شُربَت" معهن ألقَى بهـا











 أبواها.

تقول "أريد أن أَكُون نفسي، وأحــنع قـراراتي الحاصــة، ولكــن إذا بقيـتُ في في


 كمتازة في المدرسة. أريد أن أكون جيدة في المدرسة، ولكئني لا أريد أن أظل ألما ألعل ما



 تقتنع بهذا الخط من الاستدلال.

 مَبَلَني من الشناعة؟"


 تفعل الثيءَ الصحيح





بذلك.

في حالة ترودي استمرَّ هذا النوع من الإنضاء الذاتي المتعــدد الاتجاهـات غـيـر







 والمرمنيوطيقا- ولكن مع مـا يـسميه نيومـارا Fiumara "خـبرة هر منيوطيقيـة

متجزنِّرة في الإصغاء" (1) (27 عليـه أن يلاحـظ أي اختلافـات، وأي تناقـضات، وأي احتكامات قوية إلى"سلطات" في حياة العميـل، وأي مسشكلات أخـرى


 "الـقيقية" (اللاشعور رية) والرغبات المكبوتة للعميل التي يقول العـلاجُ النف النف إنها تكمن تحت أو وراء الظواهر الشُعورية (الواعية). على المستشار أيضًا أن يقاوم إغراء النقد أو الإطـراء أو الاتهام المـضاد، إذ إن هــنه المواقـف التقييميـة يمكـن بسهولة أن تُتُّط العميل عن الاسترسا الاسال في البوح.








 المتحدث يوشُك أن يُفضِي بها.
(1 ) لاحِظ أن المر منيوطيقا هي، بمعنى ما مـن معانيهـا، فـن الإصـناء. عـلـ المـرء في الموقـف







 على المستشار لكي يُقق ذلك أن يتيح للعميل أن "يُفضِي بِـذاتِ نفــِسِه"، أو









 ينبغـي ألا يقـدِّم المستـــارُ في هــنه المرحلــة إلا القليـل مـن الملاحظـات أو







 تنفيسي، وبالتالي علاجي.

في حالة ترودي، على سبيل المثال، فقد وَجَّهَت للمستُـار سؤالا بسيطًا ولكن










 بجرد قمة جبل جليد.

 أجدَى كلمات لعملاني كانت كلمات الطمأنة. التعبير عن الطمأنة يمكن أن يعزّز














 الصحي والعلاج الثـالي في الكائنات البئرية



















بصفة عامة، وهو التقدم تجاه تُنفيف تلك المشككلات والمموم كا يفهمها كـل مـن
المستشار وعميله.




 الأثيـياء في المياة مئل فيلسوف" (المرحلة 3) . الثالث، قد يعبر العميل عن نضوله في استكئناف إجابات فلسفية عـن الـن

 للعميل عن شعورِ تختي بالكرب حول حياته الحاصة- عندئذ قد يلي يليق بالاستشـارة أن أن تنتقل إلم مرحلة العلو (التجاوز/ التعالي) أي المرحلة 4.



 من المشككلات العديدة، أو جانبًا من مسألة كبيرة، ويقترح البـدء بــالتر كيز عليـهـ،

وسوف يؤدي هذا بالطبع إلى حل المثكلات.

## المرحلة 2 : حل المشكلة المباشرة

 العلاجي النفسي لـل المشككلات- تشخيص المشكلة متبوع بـالعلاج - مسسيطر في
(1) catharsis

تفكير معظم الأمم الغربية. ورغم أن الفيلـسوف يـور جين هابر مـاس بـــاج بـــن



 إيضاح حدوسهم الأخلاقية الناصة ونقدها.
من البيِّن أن الناس قادرون تُمامٌا على التعامل مع معظم مشكلاتلاتهم يومًا بيوم.


 الحاجة وتهِّه الطريقَ لِنموٌ مستقبلي كُكن لقدرات التفكِير الفلسفي للعمبل .


 فنحص تِطَع أُححِية (puzzle) المثكلات في حياته، وإدراكُ تـشابكها، وتوفيغها
 عميلَ فيل أسماه زيجلسترا سعي العميل إلى استعادة توازنه المفقود في الحياة. (37) الميا


 المستشارُ بُلُغِزِ عليه أن يساعد العميلَ عِلى حَلِّهُ عن طريق الإصغاء إلى مفاتِح في ما ما يقوله العميل.

في هذه المرحلة كثيرًا ما يكون المستشارُ أيضًا تحت ضغط زمني لا بيس بــه في
(1) trapped within a circle

المراحل اللاحقة. فبينه) يمكن للاستشـارة في المرحلة 3 والمرحلـة 4 أن تتقــدم عـلى


 من العَجَلَة.



 راهنة.
 يعرف ماذا يمكنه أن يعمل لِيُعيد صلتَه بالهَ مرةً أخرى.

كلارنس شاب أعزب من سكان كندا الأصليين في حوالي المامسة والعشُرين
 الثانبة عشّرة ليعبئ في مر اكز الاحتجاز وفي الساني





 transcendent كتابات "العصر المديد" New Age وأصبح واثقًا أن شُفاءه من الإدمان قد رَّ رَّةٍ

 سلو كه الماضي على أساس فهمّ سياقيًّ ومو قفيٌ لذلك السلوك.


 اكتياف مكان أمه البيولوجية.

ولكن ذات مساء انهار كل شيء. فقد كان هـو وصـــبـه الــصغير ذو الاثنـي





 حذاء جوش ومعظم ملابسه.
كان كلارنس عندما عاد إلى البيت ذاكُ المساء يَدمَى جسديًّا وروحِيًّا. وعندما







 الذي لديه بالإله.

231
لقد وقع كلارنس في موقف أزمة نموذجي، إذ إن إدراكه للــــرقة وشــكو كه



 على قوة مفارِقة كثيرًا ما يشار إليها بـ "الإله".

حكَى لي كلارنس كل هذه الأشياء في أول جلسة من المرحلة 1. وفي الجلــــة



 بـ "الروح" أو "الإله"؟"
فأجاب: "هو مئل أبِ يُعِبّ موجود في كل مكان، ير اقبك ويَوَدُّ لكَ الخِير".
 خاصةً إذا كان الابنُ بكاول أن يكون صالَّا؟؟"

قال إنه غير مفهوم أن أباً حبًّا يفعل ذلـك ولا الإلـه يمكــن أن يفعـل ذلـك

 (كلارنس) في سني مراهقتِه.
سألتُ "وعندما كنتَ لاتزال تتهجمب على الناس كيـف أرشـــدكَ الإــهُ عَمَّـن
$\qquad$
(1 ) رابطة أو زمالة الكححولي المجهول هي رابطة دولية هدنها المعلـن هـو تمكـــن الأعــضاء مـن
 ويمضي بر ناجها للتعافي من إدمان الكحول في اينتي عثـرة خطوة.
$\qquad$


فقال كلارنس إنه كان داتمًا يقر ر بنفسه مَن يهاجم، فالإله لا يُـٔن له بذلك.
 نفسُك لاتزال تهاجم الناسَ نكيف يستقيم أن الإله أرشُد هؤ لاء المجَّامـة بعـيـنـهـم أن يذبحوك أنت وصديقك الصغير؟"

وافق كلارنس على أن الإله ربا لا دخل له بذلك. لذا نقد أومـأتُ بــأن ظلــه

 إلمبة. فوافقني كلارنس وقال إن بوسعه أن يرى أن هذا لا يستقيم.




 كلارنس عن حقيقة مُـاعِرِه بأن الإله كان يعاقبه على شيءء ما قد ارتكبه.





anco
t.me/t_pdf

أجاب "حسنًا، الإله، ربطا".
(1 ) يتول المنتبي في معنى قريب:


قلتُ "ولكني أظن أنك قلتَ للتو إنك لا تعتقد أن الله كــائن بحاجـةٍ إلى أن ينتقم من الناس".

 كذلك؟"

حاولتُ أن أسأل السؤال بطريقةٍ غتـلفة: "ما أعنيـه هـو: مـن المـسئول عـن التهجم فِعليًا عليك؟"
 وِيسمون ذلك نوعًا من الكارما. لــــت أدري. إنـه خطئي أنــا لوجـودي هنـــــكـ، أَتعرف؟؟"
سألتُه للمرة الثالثة "ولكن مَن هو فعلا المسئول عن ضربِك وسر قتِك فِي تلك الليلة عندما كنتَ عائُدا إلى البيت من السينم؟؟"
 هذان الفنَيان اللذان هاجمانا ها المسئو لان".
قلت "لماذا؟"























 يبدو، أن الإله لم يكن له دَخلُ بِقُطع الطرق




 يتصرفان ونقًا لأي شيء عدا أجندتها الإجر امية. ووافقني كلارنس في هذا المنطق.

عندئذ كان سؤلمي له هو: "إذن سيكون بوسعك أن تتجنب الوقوع ضحيةً في

 فعاجلني بتأكيِده أن بميسوره تجنب الاعتداءات: سوف يـصطحب حـــديقه
















 ما يقرر هو أنها ينبغي أن نكون.



إيجابية في حياته وليس الصورة الأبوية الانتقامية التي تصوَّرَّها له يومٌا ما، وقال إنه

 كثيرًا على النقاشات التي قمنا بها، وقال إنه قد استمتع بـالتحقيق الفلـــــيفي غايـة الاستمتاع بحيث لن تلز مه جلسة رابعة.

وعلى خلاف ترودي نقد قاربني كلارنس لمساعدته في حـل مـشكلة شـــديدة



 عن ذلك الصنف من المداولة الكلامية بين شريكين متفلسفين على قدم المساواة.
 طبيعي داخلنا جميعًا وليس كنوع معين من المهارة أو القدرة المهنيـة". (43) ولكـين،








 قدرانها الاستدلالية.
في هذه المر حلة سيتوسَّم العميلُ في المستشـار، كثيرِا مـن الأحيـان، اتخــاذ دور
"السلطة" . ليس يعني ذلك أن آيّا من الطرفين ينظر إلى المستئـار على أنــه سـلطة





 العميل الاستدلالية لم تسعفه حتى في تخفيف عيكته- الأمر الذي دنيا دنعه إلم أن يدخل في العلاقة الاستشارية معه فِ المقام الأول
جزءٌ من "سلطة" المستــار يأتي من قدرته على اتخاذ منظوري أكثُرَ عمومية، أو

 القائمة لفك "عقدة" مشُكلات العميل (تلك الاحترا لات الت التي لم تكن مرئية لــه ) أو أن يرى النمط الممكن لِقِطُع الأحجية puzzle الذي لم يلحظه حتى الآن الْا ومـن
 الاستشارية ثمة خبرة أحادية الجانـب (معرفـة كيـف (1) (knowledge of how


 و"معرفة كيف.." knowing how. فأن تعر ف كيف تقود دراجة، أو كيف تخبـز كعكـة الأناناس المقلوبة، أو كيف نتف على أيدينا - فتلك هي معرفة كيـف، أو المعر فــة بوصـفـها


 بخلاف "معرفة كيف"، بمكن التعبير عنها باللفظ تعبيراً تامًا.

تتنامَى داخل الخططاب الدائر بين المستشار والعميل. إنهـا معر فــة متكاتفـة يمكــن القول إن محلها بين الاثنين. (44)






 نلاحظ أن العلاقة بين المستشار الفلسفي والعميل طولي الموال العملية الاستئماربة هـي علاقة "صلة أولية" أي علاقة اندمار الما كائنين بشريين أحدهما مع الآخر، لا علاقة طَرح فرويدي Frcudian transference.
أحيانًا ماتُلْبَى احتياجات العـيات العميل في بجرد عملية التعاون في التعرف على عقدة

 ومن تم فقد يُنْهِي علاقة الاستشارة عند هذه النقطة.



 المشكلة الكلبة للعميل داخل سبياق حباته وسباق المجتمع الأكبر، وكيف ينسنى لـي لي
 العميل الأساسية، يجب بصفة عامة أن يبقى داخل باراداديم (1) العميل أو منظو مانـي



الاعتقادية- لا أن يشُكَكَ في هذا البارادايم ننسه (ك) سـيحدث في المرحلـة 4 ) أو

 المبتافيزيقي الأكثر أساسية وباراديجمية المتعلق باحتهالية وجود الها في الما المام الأول.


 فهم مشكلات العميل إلى النقد في صورة البحث الاستقرائي (1) والاستنباطي (2).
. pattern =










 بموعةٍ ما فتخلص إلى نتيجة تخص جيع أعضاء تلك المجموعة.




 يمكن أن تكون نتجتهها كاذبة حتى إذا كانت بميع مقدمانها صـاقة.

على المستُــار الفلسفي الآن أن يسأل أسئلة أكثر إيضاحَا وأحيانُـا أكثـر تحـديّا، لا







 المسبقة والأنكار المسبقة والتحيزات قدر المسنطاع. يتـح الموقف الفينومينولـو



 ويصف موضوعيًا جوانبَ من خبرتِ الذاتية التي عادةً ما تُغفَل، فيرفع بذلك فهـم العميل لنفسه ولطريقته في الوجود في العالم. ينبغي أن يُبِدِي إصغاء المستئـار انتقالا من الإصغاء "الدقيق"



 نقاط القوة والضعف في استدلاله فيلا يتعلق بالبدائل ". (47)

من الـصهائص المامة لمذه المداولة الموارية بين العميل والمستشـار أنهـا ينبغي
 راسخة جيدّا إلى نتائج عصَّلة بواسطة استدلالات دقيقة للغاية (حبـذا لـو تكــون

صائبة استنباطيًّ)، بححيث تكون أيةُ استنتاجات أو مسارات للفعل يُتَوَصَـل إليهـا


 هي مرفوضة من جانب العميل. هذا جزءٌ من عملية فحص مسألة أو مشكلة مـن
 مع المستشار، في نهاية المطاف يصيبُه.

يقول عدد من المارسين إنهم يجدون من واقع خبرتهم أن الاستنـيارة الفلسفية




 رغبته في نتاش "معنى المياة" في هذه المرحلة. ولنذكرْ أنه في حين أن هذه المـــــألة
(1 ) حر كة فلسنية واسعة متشبمبة في القرن العشُرين كانت انجلزا مر كزًا لما، يصعب حـصرها في تعريف جامع مانع، ولكن ثمة ملامح رئيسبة تُيز هذه الانجاهات الثور الورية، منها:



 العادية.

 يعني ذلك أن الفلسفة التحليلية تنفل المشكلات الكبيرة، ولكن المسألة هنا هي مسألة تنيرير موضع التركيز، نتكون الإجابة على المـكلات الكبيرة مسـتـقة مـن التحلـيلاتلات الدقيعة للمسيكلات الفرعبة الجزينة والتنصيلية.

موضوعٌ شَائع في فصول الفلسفة الأكاديمية فإبها قلم تخطر لغير الأكاديميين كــن




 معنى الظروف التي تبدو غير مستحقة وخارج السيطرة، "ما معنى هــذا كلــ؟؟
 بافتراض أن العميل يطلب مساعلته في فتح تحقيق ميتافيزيقي في موضوع المؤيؤ الم نفسه. إنا عليه أن يَأر بسؤ اله لماذا يسأل هذا السؤال في المقام الأول.

الاستشارة الفلسفية أيـضًا نكـشـف الغطـاء عـن الافتراضـات الخبيئـة عـن الدوافع البشرية، على سبيل المثال، في حالة المشكلات البينشخخصية، وعـن طبيعـة

 نفسه، وقيمته الذاتية، وما إلى ذلك، أو ما أســاه لاهــاف "نظريــات" العميـل أو "رؤيته للعالم". (51)

وقد تُستخدَم المقاربة التحليليـة في الاستـــارة الفلـسفية لفحـص التـساوق


 أو الصداقة والالتزام في سياق توضيح علاقاته مع الآخرين، أو القِيَمَ، والدافعيـة،

 التحليل باستخدام الشروط الضرورية والكافية، والتحليل باستخدام المعاير .

والرب، والإبداع ..إلخ. (52) وبِوُسِهِا أيضُا أن تلقِي الضوء على الأخطاء المنطقية في الاستدلال (تُسَمَّى نكنيكيًّا بالمغالطات fallacies) التـي تـؤدي إلى مسـشكلات ناجمة عن قبول التبريرات والاستنتاجات غير العقلانية. (53)
 inductive


 للحاـيث عن المشـاعر، والاعتقادات، والاتجاهـات، والرغبات، بطريقـترتأملية وَبَّاءة في آنِ معَا" (54)







 العميل المباشرة إلى إناء العلاقة الاستشارية عند هذه المر حلة.

المطر الكـامن في الاستــشارة الفلـسفية المكتفيـة بالمرحلــة الثانبـة (وصـو لا


 وجهة نظر المستشار . قد يقع المستشارُ تحت إغراء استخدام الإجـراءات الخطبابـة

عندما يواجَه بعميلِ ينتظر نتائجَ سريعة. يمكن لهذه المقاربة أن تكون فعَّالـة بِعـِـَّة




 ولكن من الواضح أن المدف الموهري للاستئـارة الفلسفـية (تعزيز قدرة العميـلـ على التعامل مع مشكلاته الماصة) لا ينحقق في مئل هذه الحـلالة.






 الفلسني. هاهنا تَعبُر عمليةُ الاستشارة الفلسفية إلى المر حلة الثالثة الثة، وربــا المرحلـــة

## المرحلة 3 : التعليمركفعل قصلدي











 "قدرات" العميل على أن ينخر ط في استكثـافب ذاتي فلسفي. (88)






 مفهومة.
وقد أكد كارل بوير، فيلسوف علم بريطاني (1) أنه بينها يتعيَّن عـلى الفـرد أن




 كمجرد ضحتية للظروف، محكومٌا علبه ليس فقط أن يعـاني مـن أخطائـهـ، بــل أن يكرر نفس الـططأ مِرارًا ودون تصلـ (2)، ويعاني من العواقب المترتبة عليه باستمرار .

$$
\text { (1 ) وُلد كارل بوبر في فينا عام } 02 \text { 19، وانتقل إلى بريطانيا عام } 1046 \text {. }
$$





ليس هناك كائن عاقل يتمنى لنفسه هذا الصنف مـن الميـاة، و كــــير مـن الأفـراد
 والمستنارين في محاولة منهم لتحسين فاعليتهم الذاتية أو استقلالبتهم. the "Thomas Nagel في كتابه "النظرة من اللامكان بشير إلى أن طموح الكائنـات الإنـسانية إلى مزيــد مـن
 مشككلاتهم أو يُمِلي عليهم ماذا يعتقدون وماذا يفعلون:



 من الـرية الفكرية والاسـتفلال العقــلي بتحـسين قدر اتـه الاســـدلالية، أو حتـى

 العميل أن يتعلم المهارات والميول الللازمة لفعل ذلك.
 الـقل حين يقول إن الاستشارة الفلسفية تختلف عن العلاج النفسي في أن العميـل
= مشـكلة؛ ويذهب إلى أن النقد داخل في نسـيج عملية المعر فة، بل في نسيج أبـة عمليـة مـن





العربية، بيروت، 2002)

حين يَعَهُد بمشكلاته إلى معالج نفسي يصبح معتمدًا على خبرة هذا المعالج ويفقـد

 للخبرة من المعالج إلى العمبل. المعالج لا بِاول أن يصنع من العميل معالجَا نفسيًّا؛
 الأخرى يقول تويديو إن الاستشارة الفلسفية الفعالة تُمُكِّن العميلَ بــأن تـــر كـر في في فحصِ نقدي وإعادة بنـاء أحـداث حياتـه مـستخخدمًا استبـصهارات نَجَمَــت مـن مشار كتِه النتِطة في الحوار الفلسفي. (64) ولكن، مرةُ أخرى، التمكين يتضمن بَثْ فاعلية ذاتية محرّرة في العميل، أي القدرة على إجر اء هذا الفحص النتـدي وإعـادة البناء في غياب خبرة المستشار . وهذا بدورِه يتطلَّب أن تُقَتَّم للعميل الأدوات التي يملكها المستشار وأن يُعَلَّم المهارات الضرورية لاستخخدامها. ليس ثمة في الأدبيات ما يدل، في الحقيقة، على إجراء أي نوع من هذا التعليم.
ولكن "نظرية" أن العميل يُعَلَّم، أو يُب أن يُعَلَّم، أو أن "يـُزَوَّد" بـأدوات التفكـِر - هذه "النظرية" تتفشَّى في أدبيات الاستشارة الفلسفية. (65 " ومرةٌ ثانيـة، إذا كانت الاستشارة الفلـسفية تَقــِِد إلى تحـسيِن قــدرة العميـل عــلى أن يتنـاول
 يكون تمة في كل علاقات الاستتشارة الفلسفية شكلٌ ما من تعلـــم العميـل كيـف يفعل ذلك.

كا ذكرنا سابقًا فإن بر نسباكر هي المارِِمة الوحيدة حتى الآن التـي أشُــارت بشكل مباشُر إلى بلوغ "مرحلـة" "ي عملهـا مـع الأزواج تجــد ضروريُــا فيهـا أن تُطلِعهم عمدًا أو "تُدَرِّس " لفم أدوات التفكِر الضرورية لمشار كتهم الجوهرية في


الفلسفية:
" إن هـافها ليس إرضاء رغبات العمـلاء باللدرجـة الأسـاس- جوا"باعـن أسئتهم، حلا لمُكاتهم، إتقاذًا لزواجهم- بل تنمية قلدرتهم على صياغتة أسئتهمم

 الوجود. لهنا السببب أرى أن هاف هنه المرحلـة، أو حتسى الاستـشارة الفـسفية


 (67)"1"0

المشكلة أنه بينز يزعم معظم الملمرسين أنه إما أن من الصحيحِ "وصفيًّا" قول
 للاستشارة الفلسفية- بينها يزعمون ذلك فــلا أحــد مـنهم (باسـتـتناء برنـــبـاكر )


 العميل على أن يتعلم شتى الطرف الفلسفية في "اسنجواب النغس والتفكير حولما وفهمها وفهم مشُكلاتها" من "لقاءات مع المارس الفلسفي". (69) تؤ كد شستر، ،



 إذن أنه على نحو ما أنتـاء مـسار هــنه اللقــاءات في العمليـة الاستــــارية سـوفـ
 سقراط يقول:
"أَوَد نقط لو أن /لحكمةَ كانت ذلك الصنف من الأشسياء الني يمكـن للمسرء

 الصـوف حتى يستوي نصيباڤما منه (1)، (71)










(1 ) في كحاورة "المأدبة" دار الحديث بين أجاثون وسقراط كا يلي:

 صائبًا. فجلس بجواره وتال له:




 عام 1912 19، المثروع التومي للزرجمة، المجلس الأعلى للثقافـة، عــد 817، 217، 2005،
ص514215-21


مهاراته الفلسفية. صحيحٌ أن المشار كة في نُنـاطِ مشل مناقشُشة مشُكلة مع طبيـب أو


 الممارسة. لماذا بغتلف الأمر في حالة الاستئارة الفلسفية؟




 التفكير (بالفهم الفينومينولوجي لمذا المصطلح)، من جانب العمبل يكون فيه على












 أفضلها قليل الجلدوى إذا كان العميل يشعر أن مشكـلاته وهمومه مازالت تتطلـــبـ

منه بذل انتباهه المباشر.

بالنظر إلى هذه الديناميات بين المستشار والعميل يبدو بوضوح أن هناك ثلالثة



 والثاني عرض المادة موضوع الحديث (يجب على المستنـار أن يفعل شـيئّا، عن عمد، بمهارات التفكير الفلسفي التي كان يستخدمها- كأن يقوم بإيـضاحها واحها والــــديث



 الاستـــارة الفلسفية لا تَفِي بأي من هذه المعايير التعليمية، ولا يتوجَّـبـ عليهـا أن

وليس قبل هذه المرحلة الثالثة، حبث بتفق المستنـار والعميل على أن التعلـيـيم
 فطنته الفكرية ومهاراته المعرفية. إنه في هذه المر حلة يتعين على المستــــــار أن ينتـــلـ من تصويب المغالطات المفية في تفكير العميل إلى كشُف هذه المغالطات وتسميتها




 المقاربــات العديـــدة لــصناعة القــرار الأخلاتــي (مئـلـ : المــنـهب النفعـي (1)
(1) المذهب النغعي في الأخلاق (أمم رواده جون ستيوارت تِمل وجريمي بتــام): هـو النظريـة

$\qquad$ النصل لـلـ بع تُمديع العناصر الأساسية
 (contextualism ${ }^{(3)}$ (1) تلك المقاربات التي تَّمَهِا شُتى



 deontology وترى أن الإلزام الأخلاقي أو "الواجب" هو الألألساس






 البـنـ قبل الزواج. (وليم جيمس إيرل- مدخل إلى الفلــفـة

 cash value



 ذات الصلة بالفهم والتأويل. يعتمد معنى أي كلمة أو تول ألو أو نعل أو إيماء على سياته الذيا
 المختلفة في الاستعملال. وفي فلسفة اللغة فإن "مبدأ الـسباف" context principle ينعي ألا

 و"النـبية (النـبـوية) الأخلاقية" moral relativism.

والمزء التالي هو من مدوناتي بلـلسة في المر حلة 3 مع عميلة سأسميها أبريـل . وهذه هي البلسة السادسة عشرة من مقابلابلات أسبوعبية منتظمة بين أبريل ولميل وبينـي







 هذه البلسة للمُضِيٍ قُدُمُا.



 النظر إلى المسائل التي ناقشناهاها في جلسات الـيات سابقة ونستخديمها كأمثلةٍ حية عنــدما نبحث ماذا نعني بمهارات التفكير السديد وبالمغالطات.

(1) الأم الوحيدة single mother هي الأم التي ترغَى طفلا أو أطفالا وهي أرملة أو مطلعة أو
غير متزوجة.
(2) مغالطة الاحتكام إلى سلطة appcal to authority (ad verccundiam): يقع فيهـا الـرء





وبدأتُ بسؤالها ماذا تكونه السلطة في اعتقادهـا. ولكنـي

 تُصَدِّقنتني حين أقول لك هذا؟"
قالت "ل"
 بوب سببًا كافيًا لك لأن تُصَدِّقِي أنه حق؟

 لماذا تقول هذا عنه؟"
 تكون الأسباب المعطاة "ذات صلة" relevant، وتكون مقبولة، وتكون كافيـة
 ببساطة، ما قلتُه لها.

سألتُها "أليست الثُهادةُ البحامعية المعلقَ مؤطَّرَةً على الحلائط تعطيني الـسلطة لكي يُقبَل أي شيء أقوله على أنه حقبقة؟"

 للسلطة؟ أنت لم تُعطِني سببًا وجيهًا لأن أُصَدِّك بعدُ'
حاولتُ الدفاع: "ولكني أقدم لكِ سببّا للاعتقاد بأنه متعطش للـسلطة: أنـا


قالت إنها لا تدري، ولكنها تـشعر أن تمد خطأ ما في قـبـول شيء مـاعــلى أنـه حقيقة لا لِنيءء إلا لأني أطلب منها ذلك.
أَطرَيتُها لِأجوبتِها وأنبأتُها أن وجود إحِّا

 التي بها هي حدوس غرزية gut feclings. فأشُرت إليها بأنه رغم خطأ المدوس

 عُرضَ اللمائط(1)

 يمكنك أن تصبح سلطةٌ في أي موضوع عختاره".




 شُخصٍ ما الشرعية؟"



 أحدٌ أو لن يستمع إليه أحد.

 عليها؟









حتى بعد موتْته.

 سلطة طبيب الدار الذي وصف كل الأدوية اليومية التـي تتناولـــا أمهــا، قــائلا إن الطبيب يشعر أن الأدوية تجعل أمها أكثر سواء الاء مـا ستكون عليـهـ بــــونها. وأبريـل تشكك في مفهوم الطبيب عن "السَوِي" " normal.
ناقتشتُ مع أبريل أين تكمن السلطة في مثل هذه المالة

 استدلال الطبيب ونحن ليس لنا تعلبم في الطب؟ هل المدير مضطر لألار لأن يوافق على كل قرار يتخذه الطبيب بشـأن العلاج الطبي لنز لاء الدار؟ هـــل احتكامــهـ لـــلـلطة الطببب مقبول أم هو حجة فاسدة - مغالطة؟
 بتبيان مؤهلاته أو الاحتكام إليها أو بمكانة غيره. ونحن كيثنيرًا ما نـحـاجُّ بواسـطة

الاحتكام إلى السلطة، من قبيل "ما أقوله حق لأن فلانًا قال نفس الثيء" الـّ سألتُ


أجابت "نعمَ إنها تعتمد على مَن يكون الشُخص الآخر الذي تحتكم إليه من
حيث كونه سلطة. فقد يكون كلاكما على خطأ".











 الحاصة عن المسألة، ومن خلال دراسة ما قالته سلطات ألخرى عنا عن المسألة نفسها. وعندما ذكرتُ لِأبريل أننا قد بلغنا نهاية الساعة (الجلسة) التي رَنَّتُهِا معي





 كنتُ آملُ أن أحصل عليه من هذه البلمسة". وسألتني إن كان يمكننا أن نستمر في


حينِ وآخر .




 نحسينها والبناء عليها وإدراك مدى تدرته على حل الميكـلات بنفـيه أو بالتعـاون مع غير. ${ }^{\text {(73) }}$
إن الوتت الذي ينفته العميلُ في هذه المرحلة سوف يساعده على أن يكتــب


 الاستدلالات، تقييم المجج، التعميم، استخدام المإئلات (1) (قياس الأنالوجي)،
 المغـالِط، الــــي إلى الاتــــاق consistency، وضــع التميــزات والـروابط




هوج مـل ب.



(جزء/ كل، وسيلة/ غاية، عِلة/ معلول)، وخـع الأسئلة، الإصغاء بفاعلية، وضع التنبؤات، صياغة الفرضيات واختبارها، تقديم الأمثلة والأمثلة المضهادة، تصويب تفكيره نفسه، صياغة المعاير واستخدامها، كشف الغمـوض والالتبـاس، طلـب الـدليل، أخــن بميـع الاعتبـارات ذات الـصلة، الانفتـاح عــلى شـتى المنظـورات ووجهات الر أي، مارسة المُواجدة والتصؤُر الأخلاقي، الحساسية للسياق، الالتزام بالبحت عن الحمققـة، مراعــاة إجـراءات البحــث، احـترام الآخـرين ووجهـات نظرهم. (74) من شأن تعليم العميل هذه القدرات، وغرس هذه الميـول، أن تُعَمِــق فيه القدرة على "التفكـير التأملي العقلاني المركَّز على تقريـر مـاذا عليـك أن تعتقــد وماذا عليك أن تفعل "، (75) أو ما يمكن أن نسميه إرشادات في مهـارات التفكــير النقدي، وني المنطق غير الـصوري، وفي مهـارات التفكـير الإبـداعي أو المنـتِج أو البَّنَاء، ${ }^{\text {76 أو في التفكِر التخيلي. }}$

ليس يعني ذلك أن البحت الفلسفي في الاستشارة الفلـسفية يتـألف حـصريَّا من التفكير النقدي، بل أنني أرى التفكير النقدي والإبداعي هو في القلب مسن أي بحت فلسفي، بـا في ذلك تأويل رؤية العالم. يتضمن البحث الفلسفي، بين أنــــياء أخرى، حب استطلاع عن الافتراضات والقِيَم التي يعـيسُ بهـا المـرءُ يوميُّا. إنـه بحت عن المعنى التحتي المتأصـل في أفعـال المـرء (وأفعـال الآخـرين) في العـالم، وردود أفعاله للا يَبُرُه في نفسه وما يقوله الآخروون أو يفعلونه. هـذا في الحقيقـة مـا يعنيه تأويل رؤية العالم. إنه محاولـة أن تجلـب إلى نطـــة الدرايــة الواعيـة لا المــادة اللاشعورية بل الاعتقادات والافتراضات التي لم يسبق فحصها والأنكار المـسبقة
 وأفعاله على اختيارات ملروسة وليس على بجرد عُرف أو تقليد أو عادة. وعلى حد قول هاريت شامبرلين Harriet Chamberlain:





إن مساعدة العميل على أن يفكر تفكيرًا أكثر كفاءة واستقلالا لا يعني إرشُاده




 ذلك فهو يتطلب تشججيعه على أن يكتسب تِيِّا معينة وسماتِ عقليةً تتضمن ما يلي: "الُسْجاعة الفكريـة- الـوعي بالماجـة إلى مواجهـة، والتنـاول العـادل لــ،


 برغم اللصاعب والعوائق والإحباطات؛ الإيكان بالعقل - الثقة بأن الغايات العات العاليا
 حرية للعقل" (78)
 النقدي والإبداعي سيكون في الوقت نفسه مكتسبًا السمات الضرورية لـ "لالاعتبار
 بنفيّه، وبين أفعاله في العالم". (79)

والبحث الفلسفي بواسطة التفكِر النقدي والإبداعي يتألف أيضًا من كحاولة

 النهائي لفذا النقاش، وبذلك يضع بالاعتبار لا الوجه العقلي الخالص فحسب بـل

الوجه الانفعالي لقرارات العمبـل الـلياتيـة. إن التحقيـق الفلـسفي في الاستــشارة

 أكثر دلالةً كما يمكن لأي مفكرِ مفردِ وحدَه أن يُققهـ.





 التفكير حول موضوع ما- وليكنْ ميلا اعتقاده في حق الحيوانات ات في ألا تُتتّل - مع


من اللحم.
في هذه المرحلة يجب أيضًا أن يتعرف العميل على الفرق بين المقاربة التحليلية









 على البحث في أفكاره واعتقاداته عنها عن طريق التحقيق المرمنيوطيقي المُترك-

أي الوصول إلى فهم أفضل لما تعنيه اعتقاداتُه وقِيَهُه وأفكاره عن العالم فـيِّا يتعلـق
بالمياة التي يكياها فئ الحاضر والمياة التي يتصور نفسه يكياها في المستقبل. (82)
إن تعليم المستشار للعميل في هذه المر حلة يجب ألا يكون بجرد نعــلِ تعليمي
 impression model التلميذ بفتاتِ متنوِّع من المعرفة قد لا يكون له في النهاية أي تأثئثر على قِبَم الطالب


(1 ) يقوم هذا النموذج على انتراضِ عام مُمادُه أن دماغ الطفل يولَد كالصفحة البيضضاء (جـون
 عليها التعلُّم.













 الـلقًّي السلبي نليس من ذلك في نئيء





 الثانية" second-order التي ترشد تفكيره.
ودخول هذه المرحلة من الإجراء الاستشـاري لا يعني أن مناقــــة المــــيكلات والشُواغل يجب أن تُرَكر على الدوام



 الأساسي وما يُسَمَّى "التشيخيص الذاتي"









 "بقوة و ماسة كافيتَين" فإنه بمرور الزمن لن يكتسب فحسب عددًا من القدرات

والميول، بل سوف يتغير كنشخص، أي سوف يتحول مـن شـخخص معتمــد عـلى


 بل لفهم العملية وكيف أن مشـار كته ثيء حاسم في إنجاحها.


 جميع المستشارين الفلسفيين كانـتـت قــد دبجـت داخلهــا الفـــل الـواعي لـــــريس





 أو تدفع المرضى إلى إعادة النظر أو إعادة التفكير في أحداث الحيا حيانهم". (90) يفترض




الذي يعمله!
ثمة مشككلتان فيا يبدو بخصوص هذا الافتراض. أو ألا، من المؤ كد أنــه يبــدو ما لا يختلف فيه أحد أن القول بأن الشُخص الذي لا لا يدرك ما ما هو يفعله لا يمكــن

 دون إثراكه في التقنيات المستخدَمة في مسـاعدته على ذلك، دون مسـاعدته عــلى أن

 إعادة العملية بنفسه في المستقبل - ليس من الواضـح أن ذلك يعلِّمـه حقـّا أي شيء من شأنه أنه يجعله أكثر استقلالا في تفكيره.







 الملمرسة الفعلية في كل من الاستثـارة الفلسفية والعلاج النفبي، فيلا يبـدو، إلى أن معظم الاستشـارة لا تشغل نفسها بهذا النوع من التعليم.




 الفلسفية من العلاج النفسي.

 من علاقة الاستئارة الفلسفية، وسيشـعرون أنهم مسلحون بـا يكا يكفي للتعامل مـع أغلب ما تقدمه الحياهُ كل يوم أو ما عساها أن تقدمه. إلا ألا أن ثـمة مر حلة رابعــة قــد

يدخلها البعض.





 العميل والمستشار حوارهما الآن يمضي أبعد من الجمئيات العيانيانية للحيـا


 الكيفية أو الصفة التي يـسميها ريتـــارد رورتي R. Rorty "التــوير / التــئييد" "edifying



 لا نتأمل أو نتخذ اختيارات حرة بأن نجترح مـشُروعات" - ويعـيش الآن حياتـه


 والتاريخي والعالمي. هذا العلو هو تجاوز لتلك الحالة الوجودية "المضغينوطة" التي
 للمسـاجين عند فونا فيري







 بحعها الشخصي، وإلى نهم أنضل إلى العلاةة المتواشجهة بين الغابة والأثشجار .


 والرغبات. النفس/ الذات المحَرَّرة بهذه الطريقة لا تعود بجرد فر درديتـا الانفعاليـة
 الطبيعة الكونية أو الفكر الكوني". (99) وإنه لمن المحال على المستئـار أو العميل أن


 العائلية والاجتاعية والـياسية. إنه المقاربة إلم المكمة، "تخرُر من من الأهواء، صفاء
 خلال انفعالٍ أهوج أو عادة طائئه، ويعزّز " "قدرته ومعرنـنهَ ليميز المياة الصالصالـة من الطالمة"("100 ويختار لنفسه الاعتقاد أو مسار الفعل الذي سيلانئم على أنضل

نحو تصورَهـ ـل "الحياة الصالـة".
العُلُوُوُ يتخطَّى "الصدارة الفريدة للعقلالنية والتفكير المنطي" (102) المفضًّلة



بالحدس والاعتبارات العاطفية في عملية صناعة القرار. هــو طريقـة لرؤيــة العــالم






 إلى نهم فلسفي أكبر.





الآخرين في المجتمع حولَ القرار المَّخَذ .. إلذَ.

 العو|قب وضامِنًا عدمَ الانكثـاف؟"



(1 ) أسطورة وردت في الكتاب الثاني من جهورية أفلاطون، على لسان جلوكون. وهي أشبه بــ "جُربة فكربة" thought experiment يريريا جلوكون ليُّبُت أن العادل لا يكون عادولا


سألتُ مارك هل سيفعل أشمياءَ غير مشروعة أو ضارة بالآخرين إذا كان لديه هـذا الخاتم الذي سيُجَنِّبٌ التُهُمَةَة قال "لا أظن أني سأنعل" سألتُ "لـَلا؟" أجاب "لأن ضميري سوف يوَرُّقني" سألتُ هل له أن يشرح لِ ماذا يَعني بِضميرِه

 القِيَم التي تكتسبها لاحقًا في الحياة بواسطة تفكيرك الخاص











 لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2004، ص215-216 21 2 (2


أجاب بقوله إنه يبدو الآن كسؤال غريب لأنه إذا كان لديـه حـنف الـضـمير


 من العقاب. والثاني: هل يجوز على الإطلاق لأي شخص أن يفعل الـشُ إذا كــان بوسعه الإفلات من العقاب.


 شريرة، فالر أي إذن أنه لا يَوَد أن يفعل الشُر في المقام الأول.

 ببساطة، عن فعل ذلك بسبب طبعِه الصالح.

 أن المرء لا يفعل الخير إلا لكي يتجنب العقاب.

بعد أن راجعنا ما ناقشناه في جلسةِ سابقة بخصوص نظرية لو رنس كـولبرج Lawrence Kohlberg





اللاشْخـصي واقتـضانا أن نتجـاوز الـــؤال عــا نعلـه مـارك أو أنـا أو غيرنـا أو سيفعلونه، ونظرنا إلى ماذا ينبني، مثاليّا، أن يُفعَل ولماذا.
وبينما النقاش عند هذا المستوى (مستوى العُلُوّ) سبساعد مار مارك على أن أن يجترح







 مار سيل، وتصور رها نفسه للُّعلو في الاستئـارة الفلسفية.



 ذاته". (109) تحذِّر بلاس من ألم أن "البحث انفـر ادي ولا أحــد يعـرف أيـن سـوف يؤدِّي"."(110)

ولكن عـلى عكـس بـلاس فـإن دراسـات الــالات في أدبيـات الاستـــارة الفلسفية تكتُف صورة



 "يتفتَّحون" إلى حالة وعي يغتلفة تتيح فم لا أن يروا أنفسَهم وعالَّهم بِحِّدَّةٍ أكبرَ

بكثير مـا اعتادوا فحسب- بل ليروا بالألوان بينما كــانوا في الــسابق لا يـرون كــل


 على حيانهم، بل، في سباق رؤية موَسَّعـعة للعـالم، كبـف تـؤؤُر عــلى الآخـرين مـن

حوفم.
ثمة تعبير شـائع كثيرِّا ما أسـمعه مـن عملائي، هـي هـو "الآن أسـتطيع أن أرى
 ابتهاجٌ بالاستباق نابع من جهلنا أين سوف يؤـي
 أكبر"." (112 وعلى حد تعبير إيكتيتوس:



عندما تصل الاستشارة الفلسفية إلى المرحلة 4- العلو يجب على المستـــار أن


 الإطار الميدجري ليصف العلو في الاستشارة الفلسفية على أنه عملية يساعد فيهـا

 لا تُتَّع نحسب بل بُخْتار بوعي.


"كيف ينبني أن نعيش؟" فبينها النقاش في المرحلة 2 يظل بالأساس عند المستوى











 العميل أو رؤينه للعالم في الصدلارة كموضوع بحِبِ مشُروِع وهام





 مستشاره.

والاحتمل الثاني أن العميل تد يُعرِب عن رغبنه في مزيد من التنقبب في تجريد




بينه وبين العالم الذي بعيُن فيه. إن الرغبة في منظور أعرض أو فهم أعمـق هـو في القلب من "العلو"

إنه في هذه المرحلة ينبني أن يُسمَح للأسئلة الوجوديـة أن تعلـو إلى الــسطح.


 العميل أقدر على أن يكـون "حـضورزا أصـيلا" authentic presence لا أمـام




 ذلك الصنف من الصمت المريح الذي يمكنه فيه أن يكون مع نفسه برغم أخطائــه
 قادرًا إذَّاك على أن يعلم ما الذي يعتقده بِحَق.


 في الاتجاه المعاكس تمامًا . في هذه المرحلة يجب تشَجيع العميل على ألـن أن يتخذ الموقف الفينومينولوجي عن عمد وتصد، لكي ينتقل من اكتشاف "الصور الـيا الكـبرى"


 في ضوء هذه الكثـوف. وبمساعدة العميل على أن يصل إلى درايـةٍ واعـيـةٍ برؤيتـه للعالم فإنه يُساعَد على أن يرى بوضوحِ أكبر :
"العلوقة بين رؤى العالمه وأئشال الحيات، والناعليات والو هترمات البُمرية، وما هو على المحَاك at stake (كمقابل لا هو فقيــ البحــد at issue)، وكيـن أن

 المشككلات الإنسانية الأكثر أهميةً وتعقيلًا" (179)

عندما يكون العميل غِر واع برؤيته للعالم، أو ما يسميه سكيفتشيك "تقلباته التصهورية"، يمكن لذلك أن يُنتِج فجــوةً بـين طريقتـه الفعليـة في الحـيـاة وطرقـه

 ذاتي" مككن، أو خيبة أمل أو رفض لا يـرى أنـه قــد صــار إليـه. إن فهــم العميـل لرؤيته للعالم يمكن أن تؤدي به إلى فهم أفـضل لتـصر فاته وانفعالاتـه واختياراتـه وآماله وقراءاته. (121") إنه يتيح له أن يصّبح واعيًا بطريقته في تنظيم أحداث ولث حياته، وتحليلها، وتبويبها، وملاحظة أنهاطها، واستنباط متضـمناتها، وفهمها، وبصفة أعمم إسباغ معانٍ عليها، (122) وتُمُكِنـه بــنلك مـن أن يعــيش حيـاة العقـل لا أن يتبـع، ببساطة، ما يُفرَض عليه.

وما إن يصبح العميلُ واعيًا بافتراضـاته واعتقاداته التي تشكِّل رؤيتَه للعـالم أو منظومته الاعتقادية التي يعيش داخلها

 الإرشُادي (1) عنـدما تسترشُد قرارات العميل في أمور أو مشكلات معينة بـوعي برؤيته للعالم، فإن قراراته تكون أقرب إقناعًا له، إذ إن الصراعات الدات الداخلية (التي يمكن أن تنحـم إذا كانت قراراته متضـاربة أو متناقضة مع رؤيته للعالم) لن تساوره
t.me/t_pdf

## (1) his paradigm








 الـوارية- أيْ دور ذلك الطرف الذي، على حـد تعبـير جـادامر، "'يكــنـف دائـَّا بواطن" شُريك حوارِه.
 الاستصصارات. تتطلب الوظيفة التسآلية للحوار بــين الاثنـين في هــنـه المرحلــــة أن





في هــنه المرحلــة ينبغـي أن تكــون العمليـة الهرمنيوطيقيـة شُــديدة النـــــاط


 يساعد هذا التواصـل في اكتـشاف المعنـى، وإعــادة اكتـــافه، وتـــيسيده، وإعـادة




في هذه المرحلة أيضًا كثيرِا ما يشكك العميل في عملية الاستـشارة الفلــــيفية







 يضع عن كاهلِه إصرَ حل المثكلات.
تشير راشيل بلاس إلى أن من المستبعَد أن هذا التصور للاستـشارة الفلـسفية


 النفس".





 وأي صنف من المياة ذلك الذي يلتزم به من واقـع رؤيتــه للعــلم . إن الاسـتقنالالية
 أو في أزمة وجودية، تحت ظروف الضغط والتغير . (130) يَغْفَ كثيرٌ من المستشارين
 العملاء المُهِيَّين لتجاوز المرحلتين الثانية والثالثة.











 كلاستشارة الفلسفية.
(1 ) اللانظامية anomic حالة ذاتية من الضياع والاتتلاع والثلق، ومن غياب المعاير الاجتاعية



 يكدها حَد، ويسبب زيادة معدلات الانتحار. وونقًا لمعجم أكسفود الفلسفي فإن الأنوميـا
 بالأساس وإن كانت مثلها ذد تكون حالة مستديمة نسبيًّا للمجتمعات الحديئة الممزَّة.

ولأن العميل ببلوغه هذه المرحلة يكون قد أصبح قادرًا على فحص مشـكاته بنفسه داخل سياق منظوره المتجاوز وبأقل مُدخَّلٍ من المستشار - يكـون الآن غــِر قادر فحسب على حل مشكالاته الراهنة بنفسه واسـتعادة التوافـقت إلى حياتـه، بـل أقدر على توقع أي العوامل خارج نموذجه الإرشـادي أو رؤيتـه للعـالم (أي الآراء والاعتقادات المختلفة عن آرائه واعتقاداته) هي التي ير جحع أن تُرَسِّـب في النهايـة صر اعات. فهو لذلك أقدر على نلافي أي مسشكلات مسستقبلية عارضـة في مـسار

لاحظ أن الفهم الفلسفي الذي يصل إليه العميل في هذه المر حلة وسابقتها قد يكون ذا طبيعة احترازية وتائية حاسمة. والـــت أن عـلى الاستـــارة الفلــسفية أن

 تناولتُ في النموذج الذي عرضتُه هذا الإغفال وعددًا من أوجُجِه القصور الأخـرى في النظريات المعاصرة مثل تجنب التصريح بمنهج ذي منطوقِ واضح.

## مشكلات مع منهج (وراء المنهج"،

beyond-method method "بوسـعنا أن نَـِيف "مـنهج وراء-المـنهـج



 وهي تصف ما بعد المداثة بأنها:
"موتِّهة نحو المناهج التي تنطبق على نطاقِ عريضِ من الظواهر، وتركز على




الميُودولوجية غامضة نسبّيا ويصعب توصيالوا للآخرين" (134)







 للمستشـارين الفلسفين حول العالم أن يُعرِّفوا الاستشارةً الفلسفية عـلى أي نحـوـو


 ماثي" الذي لا يسمح بأي معبارٍ للحكم.
 "الكفاءة" في عملية الاستشارة الفلسفية. وبعبارة أخرى فإن المستشار الفلسفي،




 أي اتجاه يأخذان لكي يدفعا الحوارَ تُدُمُا- هي اختيارات وات لا للزوم لا لا لا على الإطلاق،
 أي اختيار سبكون كأي اختيار، حسنًا كان أم سبًِّا.










 الاستشارية أية قيمة للعميل في المقام الأول.












 يصوِّر تيارات الحياة بمعنى أَعَمّ.

المشُكلة في هذه الاستعارة تكمن في حقيقة أنها تُتَبِّهُ العميل بقبطان الــيفينة.

 متأصــلة في الغالبــة العظمـى مـن توصـيـفـات العـيا والمستشار . نقبطان السفينة هو عادةٌ بَحَحارٌ متمرِّس، لديه خبرةٌ نِّرِّ نظرية وعملية معًا،

 سفينةِ حياتِه وليس قبطانها.










 قرارات واعية عن اتجاه وسرعة "سفينته" فوق بحر الحياة.






الفلسفية كالتقاء وحليثِّ ذكي بين مستشارِ وعميل هو الطريقة التـي يتبعهـا هـو

ونضلا عن ذلك، وبخلاف قول أكنباك بأن الاستـــارة الفلـسفية ينبغي ألا





 حلَّ مشكلاته.

إن تردد أكنباك في التسليم بأي هدفِ من أي نوع للاستشارة الفلــسفية، وأي

 narrative therapy ${ }^{(1)}$ الصنف من المواقف الموجود في حر كة العلاج الــرينر
(1) العلاج السردي narrative therapy هو منهج في العلاج يفصل الشخص عن مـنـكلته،
 حيانهم. إن الـنبرات النشخصبة طوال الحياة تصبح روايات شُخصية؛ والناس تضفيفي معنى







 النصل الرابع جَمتع المناصر الأسابـ؛

بعد الحدائي داخل العلاج النفيي. وتشير السيكولوجبة باربرا هيلد إلى أن المقاربة بعد المدائبة إلى العلاج لا عكقق الاتساق consistency النظري لأنها تنذبذب بين المارين
 وهذا بعني، وفق تصور أكباك للاستثنارة الفلسفية، أن المارس بعد المداثي واقي

في عدد من المواقف المتضاربة:
 وتغيرات فيه- ثم ير فض الملمارس أن يسمٌي ذلك مقاربةً أو منهجُا!

- محاولة حل مشكلة (بالمعنى الواقعي للمشكلة الوجوديـة للعميـل، مئـل وجود مصاعب بينشخصية مع شريك الزواج) ثـــم لا يعـترف المـارس بأنها مشككلة (إذ هي، من منظور مضاد للواتعيـة، بجـرد إدراك ذاتي مـن















وليس ضارًا به.

جانب العميل لمشكلةٍ ومن تُم فهي "داخل " العميل فحسب وليــت ت المـت داخل العلاقة الفعلية بين العميل وشريك حياته).

- المشورة للعميل لمساعدته على تحسين مو قفه بينها يزعمـون أن لــيس ثـمــة "أحسن" ولا "أسوأ" في أي موقف مُعطىى - إنه "يكون" is كما يراه كل فرد، لا أكثر ولا أقل
- عليه تعليل حقيقة أن العميل قد التمس خدماتـه كمـارسِ لأن العميـل

 المارس أنه لا يمكن تعميمُه من عميل إلى العميل التالي، غير أنه يارسه مع عملاءً كُر

 ذلك، بأنه مـن أجـل أن تـنـجح أي بمارسـة "تَــداوِ" healing- مئـل الاستشـارة الفلسفية- فإنها لا يمكن أن تنَبنَ على قاعدةٍ من بعد الحداثة

المطرفة.
وتبقى صعوبة أخـرى- ربـا صـغيرة ولكنهـا مقلِـــة- بخــصوص تـصوير "منهج وراء-المنهج" للاستشـارة الفلسفية، هي أنها ندعو إلى تـشييد أنطولوجيـا

 تشييد، تصور إيكابي لما تكونه الاستشارة الفلسفية بالفعل.

## العنصر الوقائي/الاستباقي

 الأشخاص من كلًّ مـن: - حـل المـــكـلات، - وتجنُبُهـا في المستقبل . والمصدر

الو حيد حتى الآن الذي يذكر بصراحة الطبيعة الوقائية للاستـشارة الفلـسفية هـو


 النفسية". (138 ولِّسوء الحظ أن شسستر (في حدود علمي) لم توسَّعِع في هذه الثيمـة في أي موضعِ آخر.
 مسألة الاستثـارة الفلسفية كثيء يساعد على إكساب العميل القدرة على معالجــة المشكلات المستقبلية كللِ عَنَّت. يذكر لاهاف، على سبيل المثال، أن دور المستــشار

 تويديو أيضًا إلى الاستنــارة الفلسفية عــلى أنهـا تُكِّن العمــلاء مـن التعامـل مـع





 المعنى الذي بمقتضاه تكون الاستشارة الفلسفية في المقيقة استباقية أو وقائية.



 الاستشارة الفلسفية من أجل الاستخدام في المـستقبل، فـإن بمقــدور الاستـشـارة الفلسفية أن تقدم الوسيلة التي يستطيع بها العميل أن يتعامل على نحوٍ أفضل مـع





 الماضي، وهذا الفهم هو ما سوف يساعده على اجتناب المشككلات في المستقبل.

 الوعي وتلك القدرات الاستدلالية التي ستسمح له أن يتوقـع، وبالتـالي يتجنــــيب،


 تعزيزًا للاستقلالية من العلاج النفسي، وستكون بالتالي غختلفة عنه بشكلِ أوضح.

## القلسفة والانففالات/العواطف (144)


 يعرض للمستشار مسألةً لديه فيها استثلـارٌ عاطفي كبير.
عندما أُخبِرُ واحدًا أنني مستشارٌ
 مشكهلات الناس، ومشاعرهم وعواطفهم؟؟ أعني، أظن أن الفلـسفة هـي عـن ....

أَتْدرِي ... مادة فكرية ثقيلة".




بشكل واضح؛ أو مع تلميذ غاضب يجب فتاةً لا يبدو أنهـا تُعِيرُه انتباهِــا، أو مـع



 الأشخاص جميعًا أُعِينوا بالفلسفة.

إن الصورة النمطية للفلسفة عند كثير من الناس هي صـورة بحــت فكــري،






 كانوا عبر القرون يتخبطون في هذه المفرة الأكاديمية البـاردة المكــرورة- فعنـــدما
 فيلسوف طلبًا للراحة؟"
 للفلسفة إذا كانت كل الفلسفة هي الصنف الأكاديمي التحليلي. غير أنهـا ليـــــيت







ولقُرابة ألفَي سنة، من اليونان القديمة إلى أواسط القرن الثامن عشُر، كان يُشـار إلى
 الكلمة اللاتينية pati (يعاني)، والتي بدورها تـرتبط بالكـلمـيـة اليونانيـة pathos.



 ليست شيئًا نجتر حه ونأتيه."(146)


 الفرويدية الكلاسيكية عن وظائف العقل - التي يقوم عليها التحليل النفي وي والئي




 الفلاسفة ولا جميع المعالجين النفسيين يتفقون على أن هذين التصورين دقيقان.






لأننا "نحكم" بأنه جيل، بل نحكم بأنه جيد لأنـــنـ نرغبـه. (151) ويُقــال إن هيـوم وجد في توصيفه الخاص للانفعالات أن من المتعذر تفسير لماذا يشعر بعاطفة الفخر





 "الشيء" موضوع الـديث ليس شيئًا على الإطلاق بل شخخصًا. فحين أنظر، على





كان هذا هو تـصور جـون لـوك عنــدما وصـف العواطـفـ التـي يـسميها
 ويضربب لذلك أمثلة فيقول إن الفرح، على سبيل المثال، هو ابتهاجٌ للعقل إذ ينظر




 لوك في منشـأ الأهواء أو العواطف على نظرية فرويد.

و كتَبَ فيلسوف القرن العشُرين الوجـودي جـان بـول ســارتر أن الانفعـال


 باختفائه تامّا". (154)
 - هي داتز) تصدية وغرضية- وإن كانت تصيرة النظر في أحيانٍ كــــيرة

 صولومون أن العواطف تقوم على تفكير الشخص لاع لا لـى مئـاعره، لأن كل عاطفة
 كإساءة، اللزن كفقدان، الغيرة كتهديد بالفقدان) . ولأن العواطف تتغير مع تغـير

 أو أحداثًا نعانيها. (155)

في نقاش لما يسميه "الذكاء العـاطني" emotional intelligence يــول
مارتن شِرالي Martin Schiralli:
"رغم أننا دأبنا على النظر إلى العواطف على أنها أحـداث حـشوية visceral



 حـثٌ معرفي." (156)

كان المعالج النفسي ألفرد أدلر، الناشط فِي أوائل القرن العشرين، مـن أوائـل



وبنَى علاجَه العقلاني الانفعالي السلوكي على افتراض أن التفكير والعواطف ليسا










 مسبَّة عن الأفكار، وأن الاضطرابات العاطفية مسبَّةَ عن الأفكار التـي تفتقـر إلى شُتى الفضائل الإبستيمية من مثل "التبرير" justification، وأن بِيَـِـنا أن نغـــر
(1) يتول آرون بِك "ليست المثكلات النفسية بالضرورة نتاجَ تُوُى خفية سرية مستغلفة. نتـد








 الانفعالية، ترجمة د.عادل مصطفى، أكر مراجعة د.غسان يرّيعفوب، دار النهضة العربية، بيروت،

أفكارنا وبذلك نغبر عواطننا، وأن بوسعنا أن نتغلب على اضطر اباتنا العاطفية بأن

 المقاربة إلى العلاج النفسي، ويسميها البعض noetic therapy (العلاج الفكري) تقوم على الاعتقاد بأن الناس يمكن أن تظفر بـُـعورٍ أفضل بأن تنعلم كيف تفكـر
 تتأثر بـا يسمَّى المعالبـات بالكلام فأبةُ فائدةِ تُرجَى من العلاج النفسي؟ ومن الشُائق أن نلاحظ أن هذا التصور الراهن للعواطف - على أنها قائمة على الاعتقادات التي نتخذها عن الناس أو الأنشياء، وأنها من ثم تحت الـئ السبطرة الواعية


 تحدث. (161 وفي كتابه "المختصر " يقول إبكتيتوس إنه يعتقد أن "ليست الأشياء

(1 ) فقرة شهيرة أصبحت تيمةً العلاج المعرفي الحديث والعلاج العقلاني الانفعالي. يقول ألبرت


 "ليست الأشياء هي مايُشُقِي الناس، بل نكر تهم عن الأثشباء":
Albert Ellis, Rational-Emotive Therapy: in Current Psychotherapies,
F.E. Peacock Publishers. Inc. 1989, p. 202.




 النصل الرابع: تَمْبع العناصر الأاساسبة.
"الأخلاق النيقوماخية" و "المطابة" يقول أرسطو بأن العواطـف ليـست دائــّا

 عن الحياة الإنسانية الصالـة





 الوحثي القابع في اللاشعور المظلم.
إذا كانت المشياعر هي في الحتيقة نتاج الاعتقادات التي يتبناها المرئُعن الناس







 اخـطر ابٌا انفعاليٌّا (1) (167 إن لفـت الانتبـاه إلى المغالطـات الكامنــة في القفـرات





الجزء الثان: نمونج جديد .


 التي تعمل على التفكير، أن تعمل بذلك على الانفعالات" (168)


 اعتقادات معينة عن هذا الثيء لا يدري بها العميلُ درايةً واعبة. ويمكن أن يكرا يكون







 للانفعالات المزعجة حتى يتسنى تغييرُها أو إزالتُها. بهذه الطريقة يتعامل المستشار

 النفي الكلاسيكي.
يبدو وجيهًا لا خلاف فيه أن نستنتج أنه مادامـت الانفعـالات ليـست جــي

 النقطة في عرضها للممارسة المسلة "الفلسفة الطبية" في الأزمنة الملبنستية. تؤ كـــد


لتشخيص الأهواء وتعديلها لأن الأهواء تصنعها اعتقاداتُنا، والأهـواء تـستجيب
 لمقاربة أي مسألة انفعالية؛ فليس بمقدور أي طريقــة أقـل ذكــاء أن تنـــاول جـــنرَ المثشكلة. (169)

هذا هو الرأي الذي يجب أن يتخذه المستشارون الفلسفيون بشـأن العلاقة بين










 يكس بتحسنِ كبير جدًّا، وذلك بمساعدته على أن بفكر فِي الأمور مَلِّلًا.

النسوية feminism في الاستشارة الفلسفية (170)




 مداولة تنافسية تريد أن نُسفِر عن فائز وخاسر . (171)


 الر أي الذكورية السائدة في الأغلبية الساحقة من النصور الـئ



 الصادرة حتى الآن في الاستشـارة الفلسفية.
تُمة ضروب كثيرة من الفلسفة النسوية، مثل الإبستمولوجيا النسوية، أخلاق العناية(1) (الرعاية) النسوية، النسوية التحررية، الأخلاق النسوية بعــد الـداثيــة،
(1 ) أخلاق العناية (الرعاية) ethics of care هي متاربة أنوية إلى الأخلاق تـــجب النظربات

 التي كانت تعمل مع السيكولوجي لورنس كولبرج أثناء بحـث نظريته









 على أنه كائن علائقي relational متبادل الاعتاد interdependent ومزيج من العقـل = النصل الرابع: جُمبع العنامر الأنـابـة






 المعيارَ الاجتاعي والطبي كمعيارِ ذكوري. لم تفف النسوية عنــد انتقـاد النظـر إلى
 أو النفسية هي عحصَّلة علاج طبي. وتشُرِ شُرلوت بروزان Charlotte Prozan، مؤلفـة "العـلاج التحلــيلي




 يتعين تطبيتها في "سياق"، وأن صناعة القرار الأخلاقي في الحياة الحقيقية يتـأتر بعلاقاتـاتـا


 علاقات اعتاد متبادل بستلزم مسـؤوليات أخلاقية. وإذا كانت الأخلاق التقلبدية قائمة على



 غيرها (تعزف أخلاق العناية بحتمية نيء من التحيز والمحسوبية في العلاقات الإنــانية).

 "يدركُ أن الغضبَ رَدُّ فعلِ طبيعي وصسحي للنظـرة الـُـائهة للنــساء ككائنـاتِ إنسانية ضعيفة ومتدنِّة فكريُّـا وسـفـيهة" . ويأسَسى النـسويون لكيـف أن النـساء "يـستدخلن "internalize ${ }^{(1)}$ هــذه الاعتقــادات فيــدمرن اعتبـارهن لــذواتهن ويجعلـــن النــساءَ عُرضــةٌ للاســتغلال الاقتـصادي والــسياسي والاجتماعــي

والجنسي.
أدانت النسويةُ أيضّا تدعيم المعايِر الثقافية من جانب المعالبِين الذين يعملون كصُوَرِ سلطوية. تشّير آن شِف Anne Schacf في كتابها "واقـع النساء " إلى إلى أن
 يغفل شعور العميلة بالعجز بإصراره على أنها في الـقيقة قوية- هذا المعـالج بهـين إدراكها للواقع ويوهِن استقلالبتها . (174)

 تحذِّر من أن العاج النفسي النسوي "يتناول الفلسفة النسوية التي يقوم عليها على الـي
 فيري: على النتقض من ذلك تدعو الاستشارة الفلسفية الننسوية العمـبـلات إلى أن
 مشُكلاتهن الـياتية أو في اقتراح أفضل حلول لفذه المثـكلات.
ووفقًا لفيري يؤكد العلاج النفـي النسوي على الفهـمـ الفـردي للانفعـالات
(1) الاستدخال (الإدخال) internalization هو تَبَبُّل، أو التكيف مـع، الاعتقـادات والقـــم

 إدخال معايير ونيم الوالدَّين.

[^2]وأمبابها، وبذلك يشّجع النساء على توفيق انفعالاتهن مع الوضـع الــراهن . ومـن


 معًا"، مدر كةٌ أن الفعل الملحاعي هو الطريق إلى التغلب على القمع وتنغير الوضـع الـنـ

وتذهب سوزان تيرنر إلى أنه على خلاف العلاقات الخاضعة للنموذج الطبي (وهي بالأساس إيكابي/ سلبي أو سلطة/ تبعية) فإن العلاقة في الاستشبارة الفلسفية





 الضرورية للهناءة داخل أي علاقات بشرية من أي صنف.

وتوافق د. كريــتينا بيلون Christina Bcllon، زميلـة مــا بعــد الــدكتوراة






 الأنداد لا يتعين بالضروررة أن تكون علاقة تسلط أو أبوية أو خضوع.


 واختبار مناطق التأمل والبحث المَزِيد.

## تقدم بيلون ميالَ الاستبصار النسوي في طبيعة الواجب:

 العمومئيضَا ...أما من جهة التوصيف البنيوي النسوي فإن بوسعنا أن نرى أن
 إن شطرا كبيرًا من توجه النساء الا جتراعي سيكون (أكثر ما هو هو عند الرجال) تيكاه

 وتجاهأي صنف من العمـل أو المسار المهنـي لـديا، أو تجاه مساعيها للارتقاء بتعليمها"
 ومرتبكة، وتشعر بالذنب، وغير قادريرة على الدير أن تقر ر هل تعود إلى العمل أو المدرسة بعد ولادة طفلها الأول:
"سيميل المستشار الفلسني النسوي، على خلاف نظيره المعالج النغسي، إلى


 التصورات عن المرأة/الأم الصا لـة وعن الفضيلة عنـد ثـتـتى المـنـاهب النـسوية
 اختيار فردي فحسب بل أيضًا خلال ل فعلِ سياستِي جماعي"
تذهب فيري إلى أن الفلسفات النسوية ضرورية لفهم تنويعة مـن مسـكلات
 مشكلات ضحايا القمع الآخرين مثـل الأقليـات العنـصرية والعرقيـة، والمِثليـين





 كل المذاهب النسوية وكل مقاربات الاستنئـارة الفلسفية فإن هناك الكثير في الأولى
لِيُزَكِّي الأخِيرة.





## $\ddot{0} \underbrace{}_{0}$

t.me/t_pdf

للاستشارة الفلسفية.

التشخيص الإشكالي



 كثيرة قد تلقَّى صنفًا ما من التُتخيص الرسمي أو غير الرسمي من شخـصر ما قبل
(1 ) أجاز بجمع اللغة العربية في القاهرة استعمال كلمة "أَخِضًائي" بمعنى المتخـصص في فـرع من غروع العلم. (القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب، بمـع اللغة العربية، القـاهرة،
(244)، ص1989

أن تَطَأ قدماه مكتبَ المستشار الفلسفي. وعلى المستشار الفلـسفي إذَّاك ألا بكتفي بأن يسأل نفسه "ماذا سأنفل تجاه مشُكلات العميل؟" بـلم بل إن عليه أن يسأل أيضًا
 مشكلةً من أصعب مشكلات العميل.

ليس هناك من سبب يمنع المستشار الفلسفي من التشاور مع الملمارس الــــابق














 عنه إلا أقل القليل، وأن الاسم قد طُبِّقَ على نطاقِ بلغ من الاتساع بحيث إنـي إنه يفقد الكثيرَ من معناه. (176)



$\qquad$ النصل الرابع: تُجبع العنامر الأنـاسية

إن "التسمية هي أحد المكونات البالغة الأممية لكل أشكال






 قُصِدَ به أن يقهر الملاوس السمعية والبصرية التي كانت عنده.
قال له جافين "ولكني ليس لديًّ أية هلاوس"

فقال له الطبيب "أنت نُـصطامي، وعنـدما تكــون فُـصاميًا فأنــت تُعـانِي مـن هلاوس سمعية وبصرية. ولنلك سأصف لك شُينّا لكي تتخلص منها" إن المنطق التشخيصي للطبيب يبدو صحيحّا لا تَشوبه شائبة، ولكن استنتاجه





 العلاتات كال لو كانت كباناتِ (كائنات) عينية concrete entities ، أو أن تَنْيبب وجوداً


 وتناولا. غير أن المأساة تكمن في أن هـــنه العملية قد تجري أيضاً في الاتجاه العكـي: أي
(الأعراض التي تُعرَّف على أنها مـرض و وبعبـارة أخـرى فـإن تـشُخيص (reify)




للمرض.
ويجب أن نتذكر أيضًا أن المعاير التشخيصية للاضطرابات النفسية تد تغيرت


 تقول السيكولوجية الاستثـارية بروس هامسترا إنه في إحدى الدن الدراسات المات وُجِدَ أنه

 DSM "باستخدام الدليلِ التشخيصي والإحصائي الثالث المُراجَـع و"المُحَـَّت III-R





 المعابير التشخخيصية لبعض ما يسمَّى أمر اضًا نفسية على الأقل تد يكون مبنينًا عــلى
= معاملة التصور المجرد كال لو كان "نيبئًا" حقيقياً. حين يِدث ذلك نكون بِيزاء مغالطـ
 "المغالطات المنطقبة"، مرجع سابق، ص 137 (177) (1 ) أَضِف إليها الدليل التنـخيصي والإحصائي النامس،، 2013. الفصل الرابع: تُبتع العناصر الألساسبة
 معايير علمية صارمة. ويعترف المعالجون النفسيون أنفسُهم بأن ثمة "اعنـرّرًا قويًّا من "الموخة" في التقسـم التُشخيصي". (182)

 اليومُيُدرِج عددًا من الأمر اض النفسية أكبر بكثيرِ من المُدرَّج في النُّسَخ
 بدايات القرن العشرين). ليس هذا بالضرور ورة دلبلا على تقننيات تشخيصية أنضل،



 National Comorbidity Study


 الو لايات المتحدة على أنهم يعانون أمراضّا نفسية؟










 وئرئ


 التشخيصات تيل إلى الارتباط بمقاييس الوضع: مثل العمر، والعنصر، والدخلا ولايل،

 مقبولة في شخصِ أبيض جيد التعليم غني.





 النفسي ستانيسلاف جروف Stanislav Grof أنه في حـين رسَّـَخَت التطـورات التاريخية مارسة الطب النفسي التقليدية كفرع من الطب، فإن المقاربة الطبية للطب

النفسي:
 الأغلبية الساحقة من عملائها الاكتئـاب، والُعصطابات (الأعـصِبة) النغسِية،




يبين جروف أنه بينها بَذَل الأطباءُ النفسيون أتصى الِمهد لأكتر مـن قـر ن مـن





 العلاجي- فإن تنويعةً مذهلةً من الأساليب الفكرية تُـُسَخَّص الآن كاضـطرابِابِ طبية حقيقبة غير زائفة وتُعالَج بالتالي على هذا الأساس وفضلا عن ذلك، ثمة تحيز جنسي متأصل في بعض التشخيصات الـئر مثال ذلك





 سلبي، بحمل مسئولية رعاية أطفال المرء بسبب عجزه عن التعبير عن العواطــــف

 الرجال. 19 (19)

هذه امر أة في أواسط الثلاتينينيات من عمرها الآن، كانت قد سَخَّـَصَها أطبـاءُ


(1) histrionic personality disorder

مع التأئيرات الطويلة الأمد لــذا التــخخيص الطبنفـي القــديم. وأثنـاء إحــدى







 مكان"،(192") وأن "أي شخصص يطاله الـ DSM أو يطاله مارسو الصحة النفسية


 كيميائية لكي تُصلِحِها. في كتابه "أفلاطـون لا الــبروزاك" " Plato not Prozac يروي المستــار الفلسفي لـو مــارينوف Lou Marinoff مـا يـصفه بأنـه "نكتــة

 قهري(1) (194) والسؤال الذي بطر ائيه ذلك هو: أين هي حدود المرض النـري النفسي إذا كانت السيكوباثولوجيا تستغرق كل جوانب الحياة اليومية؟(195)


 لم كله؛ ذلك أن المضور لا يخرج عن أن يكون: قبل الموعد، أو بعد الموعد، أو ئي الموعد. وليس ئمة بُططر رابع في عالم المال.

بـ"الاضطراب الاجتاعي الوجداني" socio-affective disorder) إلى الـضيق الزائد (يُسَمَّى "اضطراب التوافق" adjustment disorder أو "الاضـطراب الاكتئبي" depressive disorder - الذي قد يعني رجالا لايزال يـشعر بـالـزن
 سوف يقضي على همومك. ونضلا عن ذلك فإن بعض المعالمِين المهنيـيـن يُـِيرُرُون على أن اللزن، والغضب، وحتى عدم القدرة على إنهاء المَهام، هو شئيء لا علاقة لـ لـ

 داع
 القدرة على إنهاء المَهام، هو نظامُ دواء قوي.

 الشخصية". وهذه الاضطر ابات توصف بأنها "أناط طويلة الأمــد مـن التفكــــر











 بالنسبة للمعالج الماهر ليس بررد عملية علمية كُنْهَجَة بل هو أيضًا فَن . (198)









 the opposite of ${ }^{(2)}$ تلك الأمراض









 عُعُسٌ أو ملاحَظ أو مَقِبس، لا يُعزَى إلى العلاج. وتعبير placebo هو تعبيرٌ لاتينـي يعنـي




the placebo effect



 تشُخيص صحيح رغم أن "أعراضه" قد تُفَسَر على نحو أصوَبِ كمسألٍة فلسفية وليس كسيكوباتولوجيا (مئل دماغ متَدَنِّ، أو كيمياء دماغيـة خختلَّة، أو شخخـصية مضطربة)

قد تتضمن العناوين التي يلصقها الطبيب الجسدي أو النفسي بأحــد مرضـاه






 بالجامعة.
 Modrow



 بيولوجيًا وذو عقل مريض لا 'يُجَى ثنفاؤه" (200)

وتوضح حالة "ماري" مدى الكرب الذي قد يحـسه الفـردُ عنـــما يـأتي إلى

كان طببب العائلة قد وصف لماري دواءً بقصد تخفيف قلِّهـا ولكـي يعمــل






 حوالي سبعة أسابيع من علاقة الاستشارة الفلسفية، حيث ذهبَتْ ماري إلى إلى طبيبها













 بالفعل، وأن هذا هو السبب الذي جعلها تُقَرِّر أن تأتي وتراني في المقام الأول. المَغزَى وراء حالة ماري هو هذا: ليس الاضطرار إلى تناول مضاد للاكتئــاب



 القُساة. لم تكن ماري بحاجة إلى تشخيص خلى

 تشُخيصًا ولكن البون بعيـد بيــه وبـين النمـوذج الطبـي للتـشُخيص في العــلاج

في غمرةٍ سعِيه لأن يكون حقلا مشُروعًا داخل العلـم الطبـي يِــر العـلاج










 في كتابه "كيف يشخص المعـالجون" يلخـص د.بـروس هامـسترا Bruce










 بِّض النظر . (202)




 التشخيص يجب ألا يكون جزءًا من الاستشارة الفلسفية.
(1) يُطلَــق مـصطلح "سريـر بروكرُســت" Procrustean bed (أو "البروكرســتبة"




 العلامات إلى التشختيص، فإننا نر تكب لونّا من البرو كروستية.


ثُمة خطرٌ في الفلسفة لا سبيل إلى إنكاره. كان الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد





 ذلك دون أية نيةِ شُريرة مُبيَّتة من جانبهِ (1)
(1) مفار قة لانت يمكن تعميمها فِ بجالات شتى: فالذكاء (العلم/اللهارة/الالنبرة ..) يمكــن أن




 ideological immune system



 سلساً ويكمل مناوئيه على التخلي عن نموذجهم والتحوُّل إليه طواعيةً واقتناعاًأ. فمن النادر






هذا الأمر بالنسبة للفلاسفة الأكاديميين يوازي أمرًا مزعجّا يوجد في يُ جالات










 المياة. 205

 الفرويدي الككلاسيكي على مثال الموضوعية العلمية. ولذا كانت الـيادية الـيا تُعَد مبدأ



 التحليلي الصارم" في العلاقة التحليلية-النفسية. حدث للإصرار المهني على الموضوعية العلمية؟"
= وبتعبر أبسط: كلما ارتفع معدل الذكاء كان الفرد أكثر مناعة إيديولوجيـة وأقـل قــدرةً على الاستجابة للفتوحات الفكرية البميدة (!!!)". (المنالطات المنطفبـة، مرجـع سـابق،

تذهب المعالِمة النفسية النسوية شُــارلوت بـروزان Charlotte Prozan إلى أن الإلـاح القديم على الحيادية لم يكن يُقصَد به دعم المنهج العلمي بقدر ما ما يُتصَدِ


 الحِيادية، فقد صار المحلِّلون والمعالِّمون والمستشارونا



 المدمنين، والشُخصيات المضادة للمجتمـع، ومرتكبي الجـرائم البنـــيـية، وحتـى
 فقد رُئيَ أن الحياد المهني للمحلِّل النفسي قد يدر كه مئلُ هذا العميل على أنه قبولُ




 تسبب الضرر، أو، على الأقل، تطلق للضرر العنان

من الواضــح أن المعــالِين، شــأن الأطبـاء المـــديين، ليـسوا عحايـــين عــلى الإطلاق فيا يتعلق بصححة مرضاهم ورفاههم وتحسنهم. يأمـل كــل معـالج في أن
 بمعالِلمي اليوم أن يعتبروا المقاربة غير المحايدة ضرورية للعـلاج الجمبد. وهــذا شُيء
 كالإفراط في الشراب أو استخدام العقاقير، أو محاولات الانتحـار، أو الإجهـاض




 العميل واجبة في الاستشارة الفلسفية؟







 للاستشارة الفلسفية رفضها توجيه عميل نحو أية أفكار مسبقة عن السواء ألواء أو عن

السعادة.







 ما لمُتُشَ باعبار أعلى.





 والافتراضات التي جَلَبَت هذه المُـاعر المزُعجة في المقام الأول.
تتعامل الاستشارةُ الفلسفية مـع أُنـاسِ اعتـــاداتُهم وافتراضـا







أمــا ســتيفِن بامكويـست Steven Palmquist، أســتاذ مـسـاعد الأديــان



 إلى المستــار على أنه ينبني عليه في بعض الأحيان أن يناوئ العميــرَ لكي يوضح منظورَه هو، لكـي يـساعده (وربـا يـضطره ه أن يلتفـت إلى منظـور شخـصي آخـر، "وأن يتحـر ر مـن منظـورِ بوقِعـه في مـشكلةٍ تبـدو عَــِيَّة عــى
(211)."لـل

إن أي مستنـار فلسفي يريد حقًّ أن يساعد عميلَه على ألا يكقق إلا الأهداف

المعقولة والمقبولة أخلاقيًا- لا يمكنه أن يدعي بحقِّ أنه حكايد. إن الحيـاد المطلــق لا






 توضيحية في هذا الموقف فإن أكبر الظن أن العـئ العميل سيجيب عنها بإنتاج مزيد مـن المقدمات المقبولة من أجل مزيد من الدعم للنتيجة المغلوطة. من الجَلِيٍ أن الحياديــة في هذه المواقف لا تخدم العميل ولا تَصُب في مصلحته.
 إيعازية leading questions، وأن يَعِرض منظورًا فلسفيًّا غيرَ مألوي للعميـل،




 "أرى أن موقف المعالِج الموضوعيٍ غيرِ المشـارِك هو نفسه مـصـيطنعٌ Alexander





هناك مشُكلات معينة تقع خارج مَنال الاستـنـارة الفلـــفية. مئـال ذلـك أن المستشار الفلسفي ليس بمعدور
 مثل متلازمة ضغوط ما بعد الصدمة التي قد تفيد من ذلك النوع من السَّبْر العميق


 أو الطب حتى تَفِي كا يجب بالحاجات المعقدة للعميل.
ولكن ثُمة مشُكلة أقل وضوحّا قد تقع خارج سيطرة المستنـار الفلسفي، بــلـ










أسرتهم البيولوجية أو المتبنَّنِّة التي تر كوها وراءهم.
 ليس ذلك النوع من المشُكلات الذي يمكن حلَّه بسهولة، إنْ أمكنَ على الإطلاق، بالنقاش الفلسفي. فالمستشار في هذا الموقف بإزاء عميلِ احتباجاتُه ليست فلسفيةً

ولكنْ عاطفية، بل على أعمت مستوى من العاطفية. ومن نوافـل الــول أن هنــــك

 الفلسغي أن يَفِي إلا بالدورين الأولين من هذه الأدوار ـ ورغم أن أن كثيرِّا من المسائل





 الرعاية، ناهيك بحب عميل على مستوى عائي. ليس يعني ذلك أن مهنيًّا مأجورًا







 ولكن لا يبالون بالمشار كة في الاستشارة.


 الفلسـفي أن يساعد العميل على استعادة الكثير ما فـــــده مـن اعتبـار الــذات، وأن


يساعده على تكييف حياته بحيــت يِــد آخـرين جُــُدُدا ويكـوِّن علاقــات داعمـة جديدة. ولكن من غير الممكن للمهارسة الفلسفية أن تحل عحل حبّ غائب.

## وفيا يلي قائمة غير شاملة لحدود الاستشُارة الفلسفية:

- رغم ثُبوت فاعلية الاستشـارة الفلسفية في تخفيف الاكتئاب بدون أدويـة، فإن المستشارين الفلسفيين ليسوا مدرَّبين للتعامل مع ما يُعتـبَرْ مرَضْــا ذا
 الـالات الشُديدة إذا كانت هـذه الــالات في الحقيقـة مرسَّـبة بواسـطة

عناصر جِبِلِّية)

- ليس بِمُكنِّة المستئـار الفلسفي أن يقدم ذلك الصنف مز: الٍٍ عاية والحدب الذي يريده عميلٌ ما من آخرين ذوي شأن لديه.

 الطريقة التي من خلالما يمكن الوصول إلى هذه الأجوبة.

 الحالات لا يمكن الوصول إلبها إلا بشـكل غير مباشر من خلال تخليف المشكلات الشخصية التي تعيق حدونها التلقائي.
- إذا كان البَون بعيدًا بين فلسفة المستنـار وفلـسفة العميـل (الافتراضــات


 بالأمر الممكن داتثم) لمبيع المستشارين في جميع المواقف الاستشارية.
(I) constitutional
- المسائل غير المحلولة في حياة المستشار الشخصية قد تِدُدُ من تدرتـه عـلى تقديم المُورة للآخرين في مسائل ماثلة.
- لا يمكــن للمستـشار الفلـسفي أن بفـرض تغيــيرًا في ســلوك العميـلـ .

 في أي شكل من أشكال التعليم أو الاستشــارة فإن النقـاش لا لا يمكــن أن

 فليس بِوُسِعِه أن يِبره على ذلك إذا ما أبدى نفورًا منه بإلغاء المواعيد أو لم يلتزم بتلك التي أخذها.
- لا تتناولُ الاستشارةُ الفلسفبة ما يسميه المعالجون النفـسيون الـصراعـيات داخــل الـنفس أو الــصراعات اللاشــعورية. كــــير مــن المستـــــارين

 تَسعَى الاستشارةُ الفلسفيةُ إلى جعل اللاشُعوري شعوريًّا مثلم) هو الـلال
 تَمَّ تجاهلُه عمدَا، وما تَمَّ نسيانُه عن غير عمدي





- كا في النقطة السابقة، لا يمكن للمستئـار الفلسفي أن يتعامل مع عميـلِ


منها لكي يفحصها نقديًّا، أو لِِنخذ الموتف الفينومينولوجي. ليس يعني
 العاطفية. ولكن لكي ينخر ط العميل في نقاشِ عقلاني ينعـيِّن أن بكــون بإمكانه أن يخرج من الاستغر اق الذاتي العاطفي حتى يتسنى له أن يكِـق في أسباب كربِه العاطفي.

- إن نوعية العلاقة الاستئـارية ومكتوى النقاش فيهـا همـا أمـران محـدودان

 أن حاملها سبكون مُواجِدًا وراعيًا تجاه عملائه ولا أن أي أي مقاربة معينـة لِِستشارِ ما ستكون فعالة في المساعدة على تخفيف هموم العميل.
 صادق عمدًا. وبعبارة أخرى فالاستشـارة الفلسفية، شأنها شأن أي مهنة إســعافية، لا يمكــن أن تـــــاعد أولئـك الــــين يقــاومون أو يرفـضضون المساعدة.
- لـن ينـاقش أيُُ مستـنـار نلـسفي أيـةً مـسائل في غيـاب الاعتبـارات

 المنتود للعميل لا يكمل إمكانية إلـاق الضرر لا بالعميل ولا بالآخرين في المجتمع


## خلاصة

تشير النظرية الأصلية لأكنباك في الاستــارة الفلسفية إلى أن ليس ثمـة مـنهج



يبدو، لا يمكن أن يزيل تناقضات، ولا يمكن أن يكوِّن تصورًا جامعًا، ولا أن يَفي بحاجات العميل المتعددة بجيعا، ولا أن يُبِرِّر المارسة الفعلية.

تنطوي التوصيفات المعاصرة للاستشـارة الفلسفية على عدد مـن المشُكلات. فهي تيل إلى أن تركز على إجراءات أو أو أحداث محددة داخل الاستشـارة الفلــسفية
 التوصيفات أن التعليم جزء حيـوي في الاستـــــا






 وقد ذهبتُ إلى أن أغلبية اللظربات، ومعظم المقاربات والمناهج في الاست الفلسفية كا تَارَس في الوقت الحالي يمكن التوفيق بينها بواسطة نموذج من أربـع


 والمرغوبة للاستشارة الفلسفية. ونضلا عن ذلك نهـو يـسمح بتميـيـز الاستــــارة الفلسفية بوضوح من العلاج النفسي في أربعة طرقِ رئبسبة:

1 التعليم المتعمَّد
2 علو الحديث الفلسفي على حل المُـُكلات المباشُرة
$\ddot{Q} \underbrace{}_{0}$
t.me/t_pdf

3 تعزيز استقلالية العميل


لاثيء من هذه العناصر يبدو موجـودًا في العـلاج النفــي تـدرَّ مـا يمكـن،


 بكسِن كلا من تفكيره وحياته.

الفصل
الخامس
5
إذن ما هي
الاستشارة الفلسفية

 الفلسفيون أن معظم الناس قادرون تَامٌا على حل معظــــم مــنـكالاتهم اليوميـة إمـا





 بلعب النقاشُ بين الفيلسوف وبين العميل دورًا حاسهًا .

وسَعيًا إلى تـــديم تعريـف أكتُر رسـمية للاستـشـارة الفلـــفية ثمــة ثــلاث


 للاستشارة الفلسفية- فمن الضروري أو لا أن نفهم مغزى النظريات المعيارية

العديدة والتي تبدو غير قابلة للمقايسة incommenturate ${ }^{(1)}$ تُم نوفق بين هذه النظريات وبين التقارير المتبابنة للمهارسة المعروضة في الأدبيات.

وقد قمتُ بذلك في الفصل الافتتاحي بأن بدأت بتمحيص شتى التـصورات النظرية للاستشارة الفلسفية لكي أحدد، ثم أنتقد، بعض المُنـكلات المات الكامنة فيها. وقد خلصتُ من ذلك إلى أن مسائل كثيرة لم يُعَلَّلِ بعدُ في الأدبيات، مئل: ما الـــدور
 كان التعليم، أو ينبغي أن يكون، جزءًا من الاستشارة الفلسفبة.



 هي متكاملة وليست منخارجة (يَنِي أحدُّها الآخر ) . وقد أفضَى بنا هذا هـا إلى الر ألي
 الاستشارة الفلسفية. (وسنظر في السؤال عـ) عساه أن يكون أساسيِّا في الاستشار الانـارة الفلسفية بعد قليل)
(1 ) أي لا يمكن عرضهاعلى معيارِ ما مشترَل أو وضعها تحت مقياس مشترك.


وفي الفصل 2 قمتُ بنقد حاو لات التفرقة بين الاستشارة الفلسفية والعـلاج النفسي. ففي حين يبدو هناك فارق كبير بين الاستنــارة الفلسفية والتحليل النفسي


 الحقيقة فلسفية في جوهرهاه، وكثير من المناهج في الاستشار

 تدريب المستـــار الفلسفي يميزه عن المعالج النفسي، والتدريب في النفلسفة يؤهِّلــهـ

 تبدو واضحةً بذاتها ومن ثُم فهي غير دالة كثيرِّا ولا مُرْضية.















مرحلة فحسب في الاستـــارة الفلسفية لا يمر بها، ولا يتوقعها، كل العملاء، ومن

 لتقدير العميل، في تحقيق فلسفي مشروع و كفـء يتبَدَّى في بعض أو كــل المراحــل الأربع المعروضة في الفصل 4.

 فالاستشارة الفلسفية ليست علاجُا بالمعنى التقليدي لتـسخيص مـر


 and-cffect





 العميل الصريكة أو حاجاته الضمنية.


 من الكلمة اليونانية الأصلية therapeia وتعني "خدمة" service . لم تكن كلمة


 العلاجُ بهذا المعنى (أي كمغامرة تحسينِ مشّرَ كة بين فردين، فرد مدرَّب ونر ونرد غير ذلك) تكون الاستئارة الفلسفية علاجًا بلا جدال جال. وفضها عنا عن ذلك، فإن المواب




هربرت ماركوز:




## العناصر الأساسية







 وميثودولوجيا واضحة. ولنظر في كل واحدة من هذه العناصر على التوالي.

يذهب لاهاف إلى أن تأويل رؤية العالم هو في الحقيقة العنـصر الأسـاسي، أو،




مشكلات أو تصورات العميل دون أي بحث في رؤيته للعالم بحــد ذاتهـا - فلــيس

 التحقيق الفلسفي الأساسي لتأويل رؤية العالم . وإذا كانت هذه الما العنـا





 transcendent





 "النظريات" (رؤى العالم): الافتراضات عن طبيعة الاختيار وعن طبيعة الـذات والذات "الـقيقية". الثالث، الفحص النقدي لترابط "نظرية" مانيرئ ما (رؤية العالم):
 الذات تقيم في بجال العمليات الذهنية اللاشععورية التلقائيـة. الرابـع، التحلـيـلاتلات التصورية (المفاهيمية): للاختبار والتبرير، وللأخطاء، وللذات. ${ }^{\text {(3) }}$

لذا فهناك عنصران يبدوان حاسمَين لــذلك الـصنف مـن البحــــ الفلـــــي
 الفلسفية ولديه خبرة في مهـارات التفكـير النفـدي والإبـداعي الـضرورية لإدارة

بحث فلسفي كفء. المـكـلة في هذا أن في حقل الفلسفة اليوم هناك فجـوـة هائلــة
 من لديه الشخصية المطلوبة أو القدرة على تطبيق معرفته لتخفيف المعاناة. المق المق أن


 المعضِّلات المألوفة للكتب الدراسية. ومن المِهة الأخرى فإن كثيرًا من المستشارين المـرين

 الفلسفة الأكاديمية.

 يكون لديه الأساسُ الذي يُجرِي عليه تأويلا لـؤيةِ أعرضَ للعالم.

## متطلبـات حد أدنَّى من الكفاءة للعملاء









 فيلسوفي يساعد عميلَه في فحصِ فلسفي لـياتِه وأنكاره، وكــان عـلى العميـل أن

يفعل ذلك بكفاءة كبيرة، فلا بد، مِن تَمَ، أن يكـون راغبّــا في اكتــــاب مهــارات
التفكير الفلسفي المطلوبة.





 النظرية المجر دة في المقام الأول.

## العلاقة التعاونية بين المهيل والمستشار






 الشخص لا هُوِيَّةَ له بمعرِل؛ وأن الموية لا تكون مككنةٌ إلا في العلاقة بآخرين .
(1) "تظهر كل وظيفة في النمو الثقافي للأطفال مرتني (أو على مستويين): الأولى على المستوى

 بئ internalization

 النهضة العربية، بيروت، 2002، ص175


## هذا ما يسميه سارتر "البينذاتية"'intersubjectivity ${ }^{(1)}$ ويعنـي بها أنـنـا







 هو وماذا يَوَد أن يكون.


 تنتقل فيها المعلومات كا هي من جيل إلى التالي، من عارِي ذي سلطة إلى آلخر أقل
(1 ) يقول سارتر في كتابه "الوجودية مذهب إنساني": "والذاتية التي نتول بهـا ليــــت ذاتــة









 والتوزيع، القاهرة، ذ464، ص464-47)


 التَّآلِّ وليس التعلُّم بالمحاكاة، الإصغاء الـلاد قبل التساؤل الموضِّـع، الـشُر اكة لا لا
 (6) dismantling استعارة الر قص. يشـير ميشٌـيل رسـل Michacl Russel إلى أنـه، كــا في رقـصـة، فأنت كمستشارٍ فلسفي "حهنًا تقود، وحينًا تتبع، وأحيانًا يكون أصعب جزء هـو أن تتعلم كيف تتنتحَى عن طريق شريكك في الرقصه" " (7 يقول رسـل إن عليـك

 ويقاطعها" (8)

على المستشار أيضًا أن يكون على وعي بافتر اضاته وتحيز اته وأحكامـه المــبقة ويكاول جهـَه ألا يسمـح هلا بأن تـؤثر عــلى الطريقــة التـي يـصغني بهـا إلى عميلـه ويساعده على التأويل الذاتي لـ "نَصِّه"

كح أن من الضروري الـاسم أن يتجنب المستتشارُ الفلسفي أن يـرى الغـرض من الحوار داخل علاقة المستشار/ العميل على أنه سبيلٌ إلى تو كيـد فهـمـه الــــاص الم
 كثفية heuristic device، أيْ وسيلة لتعزيز فهم العميل لنفسِه. إنـه لــيس مـن
 العميل أحيانًا إلى فهم جديد، أو يَخبُر استبصارًا جديذًا في جانـبِ مـا مـن حياتـه، والني سيبقى خارج منال فهم مستشاره. غير أنه لا يِبب أن يُفهَم ذلك بالضرورة على أنه نوع من الفشّل في علاقة الاستشارة، أو في القدرات المعرفية للمستشار . إنـا هو، على العكس، علامة إيجابية على النمو في قدرة العميل وفي استقلاليته.

 أرى أن ما أفعله هو فلسفة.




 تفسر هيدجر للوجود والفهم حين يكتب عبارات مثل هذه:
"Understanding is the being of such a potentiality of being which is never still outstanding as something not yet objectively present, but as something essentially never objectively present, is together with the being of Da-sein in the sense of existence"(10)

$$
\begin{aligned}
& \text { إن حقيقة أن هيدجر عسيرٌ جدَّا على الفهم - هذه الحقيقة ذاتها تُضفِي مسسحةٌ } \\
& \text { أولية من المغزَى الفلسفي على عملِه. }
\end{aligned}
$$









 عبارةٍ كهذه؟

ثُمة شُعورٌ في بعض الدوائر بأن شيئًّا ما ذا أهمية سوف يُهُدَر - إبريـز التـصور





 بلغة إنجليزية واضحةّ؟ إن المواب عن كلا السؤالين عند معظم الأكاديميين هـو "كلا" بسيطةٌ ومُدَوِيَة.


 ألا نخلط بين اللغة البـسيطة simple والتفكـير التبـسيطي simplistic ،(13 ${ }^{\text {(1 }}$ أن
(1) "prima facie ad hominems are, inter alia, ipso facto non sequiturs"
 لمُنْتَض بدليل)
ad ahominem من أن تتناول حجتَه بالنقد والتنفيد. وهي مغالطة شهيرة (الشخخصنة).
inter alia = بين أثشباء أخرى.
ipso facto
non sequitur بمعنى أن النتيجة المزعومة لا تلزم منطقِّا عن المقّدمات المطروحةٍ

الخطاب الفلسفي إذا كان غير مفهوم لثـُخصي ما فليس معنى ذلك بالـضرورة أن



 آخر غير الفلسفة، شيء أشَد مكرْا بكثير .

 كثير من الفلاسفة الأكاديميين المعاصرين .




(15)
يفشـلون في الفهـم كثيرًا ما بلوذون بالصمـت لكي يتجنبو! الـرج الشخصي.

ويرى باروخ سبينوزا أن من طرائق الفيلسوف لتحسين فكـرِه "أن يتحـــن لِيُغهِم الجِموع". ويفسر ذلك بأنه إذ ينواءم مع مستوى نهم "البمموع" فإنـه لـن يظفر فحسب بـ "إصغاء أفضل إلى المقيقة" من جانب الشخحص المتوسط، بل إن
 المفهوم للتعلُّم من الشخص المتوسط يبدو غائبًا في الفلسفة الأكاديمية المعاصرة. وينتقد جون لوكُ انتقادًا لاذعُا أولئك الفلاسفة الذين "يستجلبون لِأنفـيسِم إعجابَ الآخرين" باستخدام كلماتِ غير مفهومة يظنون أنها ستثير الدهشة لأنها،

 جانب الفلاسفة هي، بيساطة، سوء استخدام للغة لا يعنيه إلا استجلاب "المجــ

والفخار " للمتحدث. يقول لوك: ولكن للأسف فإن مثل هذا الحديث، وإن كان مُسَلِّيا، لا يقدم أي فائدة للحياة الإنسانية والمجتمع البشُري. (17)












 علامات بعيدةٍ عن أي واقِ يمكن تَصَوْوُرُه". (20)
ويلاحظ ريتشارد ئسترمان Richard Shusterman أن المقاربة النـكلانية
 المنفصل المُسَيَّج"، وأعادت تشييد الفلسفة "في خطابِ تكنيكـي ... بِمَنــنَى عـنـ

 العملية للمجتمع ويصبح بجرد أداة للتعامل مـع المـُـكاتلات التكنيكيـة الداخليـة للفلسفة. ير كز المطاب التكنيكي للفلسفة الأكاديمية عادةٍ ولعلى تجريدات وكات وكليَّات
 فالمشكلات والهموم الفلسفية الشخصية تقوم دائًا على جزئيـات ذات دلالـاتـة مـن
 للفلسفة الأكاديمية.

قد يُحاجُّ عند هذه النقطة بأن تهمة الغموض ضـد فلاسفة مثل هيدجر و كانت
 و22. ${ }^{\text {(22 }}$.ressentment




 الفلسفة هي للفيلسوف أم للشُخص المتوسط؟
 مو اقف الحمياة الحقيقية، وإذا كان للفلسفة أن أن يكون للـا لـا أي تأثير على بِتمع ما أو أو أي



 باستخدام مفردات مفهومة له وموافِقة لِقدرته المعرفية.
ليس يَعني ذلك أن على المستنـار ألا يناقتُ إلا تلك المسـسائل الفلــسفية التـي





 بمعنى فلسفي.


 التي بقلدرة فيلسوف مدرَّب.



 الفلسفة فهو بِط من قدر ها ومن قيمتها وفوائدها الفكرية. ولكن يكب ألا ألا ننسى
 مفكرًا تبسيطيًّا ولكن أععاله الفلسفية سهلة القراءة.










 فلسفية لا تُفهَمْ على وجهِها لَّيَ عبارة تُقمينةٌ بأن تؤَتِي عكسَ ما تبتنغي.







 لِلحتوى النقاش الفلسفي؛ إنْ هو إلا ضبط أو تكييف لمارسات النطاب.

كان الفيلسوف القديم أبيقور يرى أن قيمة الفلسفة تكمن فِي قدرنها عـلى أن





 وأنه ينبغي ألا يتو قع بغير حق أن يجد نفس الثيء في عميلِه غيرِ المدرَّب.

التعليدرالمباشر
إذا كان على الفلسفة أن تكون أكثر من بررد دَسعَى أكاديمي لِبضعة أسـاتذة متخصصين، بل أن تكون أيضًا "مارسة حياتية شخصية مكرَّسة لنحسين الــذات


 في العميل القدرات والميول الضرورية للقيام بمئل هـذا المـشروع. يعنـي ذلـك أن

الاستشارة الفلسفية لا يمكن أن تعتمد على بجر د تَعَلُّمْ اتفاقي يجدث عَرَضْــا أثنــاء

 ذلك أن يقبل المستنـار، شأنه شأن المدرس التقليدي، "المهمة التعليمية" - مهــــة



 الحوارات الطليقة للمر حلة 1 لكي تتضمن كل تلك المنطلبات الإجر ائبـة لعلاقـــة تدريسبة، مثل تقديم معلومات، وتخطيط درس، ومراجعة المواد المقـرَّرة، وتقيـيم


 عناصر من قبيل تخطيط الدرس وتقييم التقدم.

## أجندة مفتوحة

لا تستند استقلالية العميل في الاستثبارة الفلسفية إلى قدر ته على إعـال العقل





 الاستشارة فإن أي تقييدات من هذا القبيل هي مضادة بـُـكلٍ واضح لهذه الفلسفة.

يبدو إذن أنه يجب أن يكون من العناصر الأساسية للاستشارة الفلـسفية إلــام



## التنير والتقدم







 نية مساعدة العميل على إرضاء رغبته هو في التغير.

 عحالة بالتغير كشُخص. تغيرٌا ما في المستشـار .





 ويبدو واضحا من دراسات الـلالات أن من العناصر الأساسية في بميـع جلـسات


 بسؤالِ آخر: إذا كان التغير والتحسن وإفادة العميل ينبغي ألا تكون هدفًا أساسـبِّا للاستشارة الفلسفية، فا البدوى إذن؟

## منهجواضح

الـؤال "ما هو المنهج في الاستشارة الفلسفية؟" ختـلفُ نوعبًا عـن الــؤوال




 في المارسين.

 هي جرد مكونات بنائية للمناهج على أنها مناهج مُصطِّرِعة. يبدو أن من المطلطبات






ثمة مقاربات ومناهـج كثيرة تعمـل حاليُّا في الاستــشارة الفلــــيفية، غـــر أني
 كارسة الاستنـارة الفلسفية كا توصف في الأدبيات، والأهم أنه أكثــر قـــدرة عـلى
 الطلبقة، هي مر حلة الإصغاء حيث يتعيِّن على المستشار أن ير كز على التعرُّف عـلــلى
 عملية الاستشارة الفلسفية. وفي المرحلة 2 ياوال المستشار أن يساعد عميلَ علما على أن
 المستشارَ الفلسفي كخبير أو سلطة في التفكير الفلسفي ويفيد من قدرات التفكــيـر




استقلالا.
وفي المرحلة الرابعـة تـتم مـساعدة العميـل عـلى أن يتجـاوز المهـــة العاديـة

 وأعرض، في العالم وفي نفسه، ما كان ينظر من قبل على الإطلاق.

وإنا بفضل هذه النظـرة الفلــسفية سـيكون قــادرًا عــلى أن بعـيش الحـيـاة لا كمجرد آلٍة هو جاء تنفعل بمثيرات الحياة الكثيرة لا أكثر، وسيصبح قادرًا عـلى أن
 يتسنَّى له أن يبلغ المدف الأسمى - مارسة الفلسفة كطريقة حياة.

وأنا أعترف أن هذا الوصف لمر احل الاستشارة الفلسفية هو أمر خِلافي. وقد

يقال إن هناك ما يكفي بالفعـل مـن الـصراع بــين المستـــارين الفلـــفيين حـول


 الفلسفيين هي برر اختلافات في المناهج المستخدمة في المراحل المختلفة. وبعبـارة
 "هذا المنهج المعين ولكن ليس ذاك" فإن هذا الكاتب قد يكون على صوا








الاستشـارة
 ملاحظة أن العملاء المختلفين يطر قون باب نغس المستشار الفلسفي بمــنـكلات،











 العلاقة זالاستشارية من تِلقاء نفيسه.
 الاستشارة الفلسفية هو أكئر تدرة على البحث عن مفاتـح فيها يقوله العميـل ومـا





 أولا أن يرشد العميلَ بلطفي إلى مرحلةٍ أسبق، مثل عملية التعلم بالمرحلة 3، لكي يُعِدَّه إلى نقانشات المرحلة 4.

هذا يجيب عن السؤال عا إذا كان ثُمة منهج في الاستـــارة الفلـــفية، وعـن

 المستشارون الفلسفيون أن عملية الاستشارة الفلسفية تشتمل على عدد من المراحل


 العمالاء سوفـُعُّل .

غـــر أن الاستــشارة الفلـسفية ليـــت فتـط حـول مراحـل، أو عمــلاء، أو

 ومُلِحَّة في عالم المياة اليومية، تظهر في وجهها الأصلي：لا كبناء نظري، ألما أو كتدريب أكاديمي، بل كطريقةٍ لمساعدة الناس على أن يعينـوا وأن ينظروا إلى العالم بطريـــةٍ

 بعض أمثلة حية للاستشارة الفلسفية وهي تُمارَس فعليًّا．

米米米

## ة <br> t．me／t＿pdf

الجزء الثالث
الممارســـة

## الفصل

السادس

دراسة حالة (1) :
مختصرَ مُفيل

## ملدخل



 بمفردِهم:
"هنا هو الأصل الهقيقي للاسم وكل ما دون ذلك سيكون تكريتا زائًا لنـا معشـر الفلاسغة. وفي العصر الحديث، في أعتاب روسو، فإن الرغبة في التريض
 الفلسفي" (1)






فلسفتَهم تعاونيّا بين بجموعات من الأفراد الشُغوفين. لتد كان الفلاسفة الأولـون يرون أن أفضل طريقة لاختبار صحة الأفكار هي مـشـار كتها، وأن أنـضـل طريقـة لتحسين تفكير المرء هي الإصغاء بِتَمَعُنِ إلى أفكار الآخرين.
كثير من محاورات أفلاطون ليست بجرد ترينات أكاديمية. فالمناقـبات حـول
 والموت والخلود في "الدفاع" و"فيدون"، تبدو أثنبه بدراسة حالات لأنها تمـــل
 مكتسَبة. والنيء الذي يُستفاد من هذه المحــاورات كــان يُعـَصَد منـه أن يطبِّـق في



كيف know-how العملية". ${ }^{\text {(2) }}$


 الفلسفة حين تُستخدَم كاستشارةٍ على يد فيلسوفِ مدرَّب.
 واحدة: المر حلة الأولى الطليقة، والمرحلة الثانية-حل المُكـلات. ووجارجاز



 مثل هذا الوقت القصير ولكني سأحاول جُهدي أن أساعدها.
 المعتادة، أي السماح للعميل بالحديث الـــر دون مقاطعـات منـي أثنــاء البلـــسات

 لمشكلة العميلة. وأنا أعتبر أن هذه الحالة قد و وتعَت بالأساس في المرحلة 2 (مر حلة

حل المشكلة المباشرة).
مسألة كبرياء (3)
فيرونبكا (ليس اسمَ العمبلة الحقيقي) كارهة أن تبدأ جلــساتنا الاستــنـارية.



 قالت لي إن رفيقها، الذي لديها معه علاقة طويلة الأمد، كثيرًا ما يقول لما ذلك.

قالت لي "هو يقول إنه ينبني عليً أن أحذر أن أكون متكبرة جدَّا، لأن ذلـك حقًّ شيء لا يليتِ بالمرء"

سألتُها في أي نوع من المواقف يقول لك رفيقُكِ هذا الثيء، متى يُبــِي هـنـه الملاحظة؟ قالت إن هذا يِدث كثيرّا جلّا عندما يتجادلان. سألتُها "مـاذا يحـدث حين بخبركِ بهذا؟" فأجابت بأن البلدل قد انتهُى. ثم سألتُها السؤالَ البلاغي الذي جوابُه واضـٌ لِي: هل هذا، بيساطة، هو دأبٌه فِي إنهاء الِلـدل؟ كانت فيرونيكا حائرةٌ كيف تجيب عن هذا، إذ كان جوابها غير واضح. وأكدت لي بأمانة أهنا تشعر بأنها كانت حقًا متكبرة في مواقف كيُرة.

بعد هذه المداولة المبدئيـة كانت أول دفعبِّ لي هي أن أسأل فـِرونيكا "'أي ضَسـر في الكبرياء؟" ولكني أدركتُ لِتوِّي أن هذا لم يكن أفضل طريقـة للتقــدم إذ رَدَّت بقو لما إن التكبر هو أن تضع نفسَك فوق الآخرين من حولك. لم يكن في ذهني أي


كان السؤال في حالة فيرونيكا هو هل الكِبْر حقًا هــو لـــُّ الموضـوع ع لـسـتُ
 للألفاظ المستعمَلة، والقبول المتبادَل لِتعر يف الألفاظ داخل الـسياقِ الجــدلي. فقـد
 الحاجة إلى مَنح أولوية لعدد من العناصر المنساوية الأهمية) بل من تفاوتِ ما بين ما يعنيه رفيقُها مِن كلمة "كِبْر "و وطريقة استخددامِه لها من جهة وسلوك فِيرونبكا في صححبة رفيقها من جهةٍ أخرى. لذا فقد شعرتُ بضرورة أن أساعدها في تَحــيص هذا التفاوت وفي الوصول إلى إدرالك له، وذلـك بتـشـجيعها عــلى أن تفـصـح عنـه بكلل|تِها هي. وبعبارةٍ أخرى فقد رأيتُ أن أنسَبَ إجراءٍ فلسفي في هذه الحالة هـو التحليل اللغوي.

 بالمرء" not good for a person وبكلمة "منكبر" proud هو نفـس الـــئيء الذي تعنيه عندما تستخدم تلك الألفاظ. ولكن مادمنا لا نستطبع أن نسأل رفيقَها
 فوانقَت على أن تحاول ذلك معي.

بدأتُ أسألها هل شُعرَت مرةٌ بالفخر بشيء ما فعلَته أو صـنعتَه- عمـل نـنـي

 "تقر ر" بنفسها أن تشعر بذلك. فأجابت إنه بجرد شعور بقع. فــــألتُها هـل هـــا



 كمثال. هي باحثة مهنية مع مُطوَّرِ برامج كمبيوتر كبير .

تساءلتُ صراحةً هل يمكنتا أن نـــول بــأن هنــاك بــاحثين أنضضل أو أسـوأ. فأجابت موافِقةّ: نعم يمكننا.
 منحتُها وقتَا لتفكر ولكن ضِبِقها بَدا متزايدًا.

نقلتُ أخِرِّا "هذا لِس سؤا الا خُدعة"، فانفجرَت ضاحكةَ ولكنها أو قفَـت نفسَها بسر عة. فسألتُها أن تصف لي ماذا يكونه الباحث السيء في تصورِها الِها فقالت "هذا يسير؛ إنه شخصٌ ما ليس دقيتُـا، لا يبـذل البِهــد النحـضيري

الشـاق، لا يأتي في الموعد ولا يعمل في حدود الميزانية". فسألتُها هل هي مـن ذلـك

أجابَت على الفور "كلا، أنا لستُ باحئة سيئة".
"إذن أنتِ باحثةٌ جيده؟"
فقالت عن كره "نعم، أظن ذلك".
سألتُها "هل تقولين الحقيقةَ إذ تقولين لي إنك باحئة جيدة؟ أم انك تتفاخرين فحسب" . قالت "لا .. لستُ أتفاخر . لقد سألتَني وأنا أَصْدُقُكَ القولَ لا أكثئر ". "هل تَطين من قدر أي أحد آخر حين تقولين لي الحقيقة وهي أن ما تعملينه
يجعل منك باحثةٍ جيدة؟" فأجابتت ثانيةً "لا".

فسألتُها عندئذ "هل أنت فخورة بعملِك أم هو بجرد وظيفة؟"
نقالت "أنا فخورة به لأني أُتْقِن فهـ".



 bragging . فاعترنت أن بِوُسِعِها الآن أن ترى الفرقَ بنفسها.

 خطأ في المُشـادَّ؟؟

قالت على الفور "هو داتًٌ يقول ذلك حين أكون على صواب وهو على خطأ.

فهو يكره أن أتمادَى في نقطةٌ إذا كان يعرف أنتـي عـلى صـواب. تُـم يقـول بــأنني أتفاخر وأتكبر"

سألتُها "وقوله إنك تتفاخرين وتتكبرين يُوِيمٔ إلى أنه يَعني أنك متفاخرة من النوع السلبي؟" قالت نعم.



 متكبرة فإنها تُـعر بالضيق من فو رها، وهو يعلم أنها سوف تشـعر بذلك.
 يبدو لي الآن واضخحا جدًّا".

عند هذه النقطة تقريباً نَفِدَ وقتُنا و كان علينا أن نُنْهِي البللسة. قالت فيرونيكـا


 بأنها كانت حقاء بحيث لم تلاحظ ما ساعدتُها على رؤيته. فأخبر تُنها أنها لا ينبغي ألـي أن
 في بقاء علاقتها الطويلة، و كذلك الفرق في مستوى تدريبنا الفلسفي- كل كل أولئك






 سيتوجَب على رفيتِها أن يوافق إما على حـضور جلــلـياتِ معهـا مـستقبلا، أو أن يطلب استشارة فردية لنفسه.

## خلاصة

 النهاية بمجرد فحص معنى، واستخدام، الكلمات- قد يكون فيه شيء مئ من المبالغة، ولكن ما لا شك فيه أن مثل هذا الفحص عنصر حاسم في الاستـشارة الفلــسفية.
 مهُمُ أيضُا أن يدرك الفرقَ بين الاستخدام المشُروع للفظة من ناحية، وكيف يمكن
 يُساء فهيُها من ناحيةٍ أخرى.










 برتراند رَسِل": د. عحمد مهران، دار المعارف، 1976، ص32



 المراحل الأربع التي ناقتنّاها في الفصل 4.

الفصل
السابع
7

دراسةّ حالةّ (2) :
استمراض المراحل

## ملدخل












 كانت الاستشارة طويلة الأمد.




تكفي كل أسبوعين. استغرقَت كل جلسة ساعةً من الزمن ـ وكها هو الحال مع أية






المرحلة 1 : „أريد أن أُزِيل التشَوُشُ عن تفكيري،
الجلسة 1
وصلَت مارجو إلى بابي في الموعد المضبوط الذي اتفقنا عليه على الماتف. هـي



 وقد أخبرنُها أنه لا أتعاب على الزبارة الأولى.
 أوائل الثلاثينبات والآخر في أواسط العشرينيات، حاصلة على إجـانـة إِّة جامعيــة في

الإنسانيات.
أنـارَت مارجو إلى أن لديها مشكالات في علاقتها بابنها الأصغر . وقد سبق أن





 العلاقات كطريقةَ لتجنُّبُ الصراع، وأبَدت قِقَهِا من هذا النمط.





 وبخاصة ابنها الأصغر، لِرِيائها في فلسفتها من حيث الِِمية.







المفرغة التي تسبب كثِرْا من الألم ولكن لا تقدم حلـو لا كُرْضِــة" " وتـساءلَتْ إن
 اتفقنا على أتعاب زيارتِها التالية وموعدها.

 أولى بجانية.

الجلسةٌ 2
قالـت مـارجو إنها لا تعـرف مـاذا تريــد أن تنــاقـُ في هــذه البلــسة. لــذا أَشَرتُ 'إليها أنه ربـا يكون الحديـُُ عن عالاقتها بابنَيها وبزو جهها فكرةٌ جحيدة، حيت إنها كانت قد ذكرَت في الملِلسة السـبقة أن لديها همومٌا في هذه الناحية.
 عامٌا لر جلِ مهني ناجح جَعَع الكثيرَ من المال. ولكنهـا قالـت إنهـا كانــت الطـرفَ المتحكـمَ في الأسرة و كانت مسيطرة عليها، وتحاول أن تـنـكـلها وفــَ المثـال الـذـي

 النازي لبلدهما. وبوصفها وحيدةً أبوَيها فقد كانت تقضي الساعات في القراءة عن، وفي تخبًّل، نوع "الأسرة المثالية" التي أرادت أن تكوِّن عندما تكبر.



 "مَدِينان" لها. فأئسرَت إلى أنه في بعض المجتمعات يكتسب الأبناءُ بالتأكيد حِّا

 حديثها ذاكرةً كيف أشر گَت ابنَهِا في مُارسة كرة القدم والهوكي وغير ذلك، وأنها



 الطريقة التي ينبغي، في تَصَوْرِّها، أن نُعاش النَ بها الــياة.
ثم قالت إنها تحس بالذنب. كان من الصعب عليً أن أفهم في البدايـة مــا هــو








 العملية، ويزعجها أن بعض جيرانهم كانوا يعتبرون أسر نها متغطر سة. لاحِظ، رغم أن هذا ليس غخطوطًا حَرِيِّا، أن معظم النقاط المدوَّنـة في هـاتِّن

 كانت أكثر استكشَانًا في طبيعتها، مفضِّلةً أن تكمل سردَها لتصتِها على طريقتِهـا، وأن تصوغ "المُكلة" بألفاظها هي ولا تدع أسئلتي تقودها.

في نهاية البلـــسة الثانيــة بـــَت مـارجو مـستعدةً للتقــدم، وأن تتخطـى بجـرد
الإفضاء والبَوح إلى ماولة التمحيص الأعمق لِبعض المــائل التـي تـشـغلها. لــذا
 المقالات التي يمكنها أن تترأها في موضوع علاقات الوالد/ الابن.

## المرحلة 2 : المشكلة : كيف تخلق الأسرة المثالية

الجلسة 3

Janc English بدأتُ هذه الجلسةَ بتقديم نسخة من مقال لجان




 الحديث معي أكثر عن ابنها وعن علاقات الوالد/ الابن بصفةٍ عامة.









عاشتها.

قالت مارجو إنها اعتادت أن تغضب على والدتها لأنها تجلس أحيانُا لساعابِ




 رحلة عمل.
تشعر مارجو بأنها قد هَجَرَت أُتَها عاطفيًّا لأنها وجَّكَت من العسِير التعامـلـ
 فوالدتها، فبا يبدو، تقدِّر الاستقرار والنظام والثبات، بينلا هي أخبرّتني أن والدها

 أيضًا تختلف عن قِيَهِها. سألتُها "ولكن فيمَ تختلف؟؟". قالت إنها تشعر أن سلوك ابنِها المزعج هو في الحقيقة "كارما" أو "رَد دَّبْن"





 في رأيها.
 ووالدتَهم. الأبناء ينبني أن يكترمو آباعَهم ويطيعوهم"

سألتُها هل ينطبق هذا على جميع المواقف حتى في الأُنَر التي تـؤذي أبناتَهـا؟
قالت "بالطبع لا".

لذا قلتُ لما: يبدو لِي أن المسألة لِيست مسألة حب واحترام لوالدَ لـَيك أو غياب

 الـقيقة آباءٌ مثاليين. فوافقَت مارجو على أن هذا مككن.

لذا سألتُها عن رأيها ومشاعر ها تجاه والَّيها. قالت لقد كــان يجـب عليهـا أن















 ذلك حين يكبر؟ قالت إنها لا تدري، وإنها بالتأكيد لا تحسب انعدام تقـدير ابنِيـا

 بابنها فليس عليها أن تراه كنوع من "المنتقِم الكاريمي".







لكي يكون مستقلا بشخخصه، فوافقَت أن هذا التفسير يبدو معقو لا.







الجلسة القادمة
t.me/t_pdf


 مارجو إلى أن الفقرة التي تذكر فيها إنجلــيس مـا للآبـاء مــن تــأثيرات عــلى نمـو



السلطة، وكم تبدو هذه السمة سائدة في جيناتهم. لذا ناقشتنا الفرق بين التـأثيرات

 الشباب يتمر دون على السلطة، وكيف أن ابنها الأكبر لم يكن قَط متمردًا مثل أخيه


 وقد أعربَت عن قلِِها من احتال أن يكون قد ورث جـن جينات عمه بوب وكـ وكم يكون

 مقارنتُ بقريبٍ مزعج، كم هو مؤلم ألا يكون المرءُ جزءًا من "أسرةٍ مثالية"


عليه الأسرة".






 لا يوافق على الطريقة التي يتعلم بها الأطفال في هذا البلد.


كانت مارجو مشغولة أكثر كثيرًِا بواجب الوالد تجاه الابن. تتعجب مارجو كيف


 خطأ وذلك بسبب العواقب غير المتوقَّعة، و كذلك لأن الأمور حين نلتفـت إليهـا لاحقًا (in retrospect) كثيرِا ما تبدو غيرَ ما كانت عليه وقتَ أن وقعَتِ. كانت





 حول الكمال في أعضاء الأسرة.
 قالت مارجو إنها كثيرِّا ما تجد نفسَها تكذبِ على أصدقائها أو جيرانها أو أو أقار بهـا
 الصغير أو ذاك" "وفي أشياءَ غيرِ ذات جدوى أو شأن
 نقاشنا. قالت إنها تفكر طوال الأسبوع حول ما نتحدث في فيه، وأنها الآن أكثيُر قدرةً




intellectualize ${ }^{(1)}$ مارجو، وبينزا كانت تغادر ذكرَت أن ابنَها قال لها إنها نُعَقِلِّ

 سعيد جدًّا وهي تنصرف. وتاء

الجلسة 5

بدأنا بالحديث قليلا عن مقال يوتانج الذي يُكاجُّ فيه بأن الابن عليـه واجـبـ




 للاستقلالية. فقلتُ إنني لستُ مو قنًا من موافقتي على ذلك.

ناقشنا مِن أين يمكن أن يأتي ازدراء الأبوَين وازدراء السلطة، والفـي
 إشـكالية، ولكن الـلاف مع الكبار لديك من أجل الـلالاف فحـبـ قد يكون أيضًا

ذا تنائج عكسية.
قالت مارجو "يجب أن نتساءل لماذا نحن نتساءل" "ثم ضحخَت، قائلة" "إنما




 الذي بتم، بحكم النعريف، على مستوى لاشتعوري.


خطرَ لي هذا الماطر "؛ وأومأَت بأن الـياة ربـا يتوجَــب أن تُعـــَّ فحـسب لا أن تظل تُساءًل.







 " "حاولتها" أن تعيش الأسلوب هو ما بهم وليس مدى قدر تها على أن نعيشهـ عــلى

نحو تام.
عندئذ أطلعَتني على مشُكلةٍ معينةٍ كانت لما مع عميلةٍ كانت في حالة مرضـة


 أي يغرَج من معضلة إما -أو هذه.











 طبيعتها الـلانية. فوافقت مار جو على أنها كانت تحس بأنها تُستَعْمَل .



 مقبول لأن تفعل ما كانت تحس أنه صواب.

الجلسة 6
جاءت هذه البِلسة بعد تَغَيُبِ أسـابيع بـسبب الكريـسلـاسِ و وحـين سـألتُ












لإفساد كريسماس عائلتها. فسألتُها ألا بمكن أن تكون محاولتُ شراءَ زجاجِّهِ جِـن


لَكأننا نناقش صيغة هوليودية عن العائلة المالية في الكريسماس . قالت مارجو

 بعض أعضاء العائلة، وتعاملها مع التوتر اللاحق حول مائدة الوليمة- كل ذلـك





 مكاننا فِه نظرةَ غختلفةٌ تَامًا.

ناقتنا شُيئًا من فلسفات حِمية إكس، مثل مفهـوم أن العنـصرية "طبيعيـة"،


 وطنك إذا كان يكِمه مستبدُّ أو نظامٌ دمويـ
ذكرَت مارجو أن عائلتها كانت قلقة من أنها قد ذهبَت لتلتحق بطائفة ديا دينـيـة عندما غادرَتها لِتَدرُس حِمية إكس، ولكنـها قالت إنها رغم اتباعهـا

 وقع فِ شِرالٍ طائفة.


 "الكامل" أو "المثالي" - الأسرة المثالية، الأم المثالية، الكريسماس المثالي، الفلــيفة




 السابقة.

الجلسة 7







 أعتقد أنني يجب أن أكونه".


 المدخل السيكولوجي بمحاولة كثـف العناصر المكبوتــة في اللاشــعورر، والـــدخل

الفلــفي بفحص اعتقادانهـا وافتراضـانهاعـاعـن الأنـــياء والأسـبـاب مـن ورائهـا. وبدأتُ بسؤالمِا ماذا تعتقد عن نفِيها كطفلة. فأجابِت بأنها كانت طفلةً "سيئة" الوائ




 الذي جعل المناخ تنافسيًا للغاية، وكانت تُصنَّف عادةً في المرتبة الرابعة "فنطط".
 تكون أفضل شيء يمكن أن تكونه. وهذا أدّى بها إلى أن تستنتِج أن أن كونَّها في المرتبة



 أن يكون على مسنوى هذا التعريف لـ "الولد الميد"

كانت مارجو تشعر أنها أيضًا ليست طفلة جيدة لأنها كانت مـستاءةً مـن أن



 تُرُى مع والدَين مهاجرَين
وقالت مارجو إنها استطاعت أن ترى من أين أتى موقفُهـا الانتقـادي، وأن

(1) Good boys are seen not heard

 وفي شعوره معًا.

## سألتُها "ماذا تظنين (الآن) في تلك البنت التي كُنتِها عندئذ؟"

فأجابَت بقولا كانت ابنة السبع سنوات تعمل كل ما في وُسِعِها لكي تــأقلم

لذا سألُُها ثانبةُ "ولكن ماذا تَرَين فيها الآن؟"






 طويلا لكي تُعرِب بالفعل عن مشاعر سلبية تجـاه التقيـيم الــدائم للأطفــال وتجـا التنافسية في مدرستها.

وقالت إنه كان أيضًا وضعًا صعبًا كونها طفلة وحيدة. لم يكن ثمة مِن أحيد في البيت لكي ترتبط به. لَكأنها رماها والداها إِا، بيساطة، في بجتمعِ غريب لِيتناضل عـن

نفيسها.
 خطأهم أن كانت الحياةُ قاسبةً جدَّا عليَّ".
 أجابَت بأنها لا تظن ذلك. سـألتُها هل يمكنتا أن نُخَطِّئ طفلةً لأنها تحاول أن تَتثل

لمعايِر "الطفل المِيد" كا تعرفها مَدرستُها وبُتمعُها. قالت ثانيةً لا. لذا ناقَشُنا ما



 "جيد" أم لا. فقالت إنها ربا كانت تـستخـدم خطــأ معـايـير الأداء لـتحكـم عــلى "البوودة" في الآخرين وفي نفسها. وقد أثنَبتُ عليها لمذه الملاحظة.





 اكتشاف سبب المشاعر السيئة. ولكنها قالت إنها مازالت حتى الآن غيرَ قادرة على

 أثناء الأسبوع التالي، وأن جلسة اليوم ستمنحها الكثير لكي تفكر حوله.

## الجلسة 8

قالت مارجو إنا كانت تفكر طوال الأسبوع حول السؤال علا إذا كانـتـت (في

 تشعر بالذنب تجاه كونها خَجِلةً من والدَبها.

























بعض الحالات.
 جدَّا للدجتمع، ولا تتعايش مع الناس لا في المجتمع الكندي المحير المحي ولا في المجتمع

المحلي للمهاجر ين الأوروبيين، وتحـسد الأمهـات الأخريـات عــلى تـــدرنهن عــلى



 أدى تَجَنُبِ أمها للآخرين إلى أن تكون تقريبًا حبيسةَ دارِها




 قالت "بكاء وعاجزة، لقد بلغتُ درجةً لا أريد عندها حتى أن أتحدث عـن
ذلك مرةً أخرى".



 اعتادَت أن تتفاعل مع الناس بنغس الطريقة، وإن لم تَعُد بنغس الدرجنا
 أو أُمٌّ عاجزة، أَم ان وجه الأمر أنها قد تأترَّت سلبيًا بأحكا



فوافقَت.
 أن نخفض البلسات إلى مرة كل أسبوعين. وانفتُ. سألكتني عـا إذا كنتُ أرى أرى أنها












نقاشاتنا.

## المرحلة 3 : التملُّر حول الحب والاستنتاجات المتسرعة

الجلسة 9

 perfectionism



 الأبد معتمدةً على خبرتي. وقد وافقَت من فورها .

لذا بدأتُ بِبِبـان أننا سنحاول الآن أن نتقهقر من المثُكَلات المبائرة ونفحص



 الحياة المقيقية لا مواقفَ افتراضية





 "ناجح" أو "ماهر ". وتساءلتُ صراحة"هل حين نقول إن شخصصًا ما ناجح فهل

 غاندي، قائلةً إنه كان بالتأكيد ناجحّا سياسيًّا ولكنه كان فاشُلا فَشَّلا ذريعًا كَرَبِّ

 وناجحّا، ولكن هذا الوصف يعتمد على: "عن أي جانب منه تتحدث" قدمَت لي مارجو كمئالِ للشخصص الناجح إحدى صــديقاتها إذ هـي ناجحــة


 لترعاهما، واحد فقط منها ناجح، بينها الآخر متمرد بلا عمل، لم يكتسب أي مال،

وله "رفيقة تتخذ خاتم أنفب تَجُول برضيع لها من علاقةٍ سابقة" . سألتُها هل ترى أن نجاحها كأم هو أن تُنحِبِ عددًا من الأو لاد المتجانـسِين. فأجابــت أنهـا تُقَـُدِر التنوعَ ولكن ما يقلقها هو أن ابنَها الأصغر يفتقـر إلى الاكتفـاء الــذاتي، فالنجــاح الو الِدي يعني أن تكون قد ربيتَ راشدّا معتمدّا على تفسِه. أما ابنها الأصغر فهو لا
يَقِلِر فِي حياته على شيءء

تساءلتُ هل جبرد "الوجود"، كحا يقول البوذيون، قد يكـون كافيتـا لـبعض الأفراد. فقالت مار جو إنه لا يمكن بيـساطة أن "يوجـد/ يكـون" إذا كــان باقيـا بالكاد في العالم الحقيقي. فأخبرنُها أن فيلسوف القرن السابع عشُر جون لوك كــان يقول بأن أولئك الذين نسميهم غريبي الأطوار eccentrics هم جزء هام من آي بجتمع، لأنهم يمكن أن يجعلونا نتساءل عن تلك التيه، مثل النحاح، التي كيّرًا ما نُسَلِّم بها تسليِّا ولا نوليهـا حقَّهـا مـن التأمـلـ . ولكـن مـارجـا الناجحة هي بالتأكيد تلك التي كل فر: فيها يتواصل مع كل فرد، بينـا ابناها ليـسا صديقِين ولم يتحدث أحدُّها إلى الآخر منذ زمنِ طويـل، لأن قِـيَّمَها غختلفـة كــلَّ

 الأكبر . وعلى رغم ذلك فهي معجبة بـا كان بكاول ابنُها الأصغر أن يكققَه برغم أنه لم يَجِن منه الكثيرَ من المال. لذا فقد عُدنا أدراجَنا إلى مسألة كيف يُتـاس النجـاحـاح


المجتمع ؟ أم ماذا؟
من الواضـح أن الطريقة التي ترى بها ابنَها الأصغر هي عامل أكبر في شُعورها
 جدّا، وأن هذا هو ما جاءت من أجلِه. وقد اتفقنا على أن نستمر في النظر إلى كيف نُعرِّف نختلف المصطلحات وكيف نـستخدمها في الحُجَــج والاسـتدلال، بحيـت يمكننا أن نفكر حول الأشبياء تفكيرًا أكثرَ وخوحُا.

بدأت مارجو بأن أخبرَتني أنها كانت تـساعد والـــــيا في إيجـاد وشُراء شــــة




 الأسعار والمواقع.

 acceptability، و وكفاية sufficiency المقــدمات أو الأسـباب المقدَّمـة لِتـدعبم

 عدٍ منها في البِلسة الماضية، مثل "أنا كنت طفلة سيئة"، "أنا والِدة سيئة"، "هو

 الأسبابَ الداعِمة المقبولة.
 تكن على ثقة بأنه متسرع. كان الاستنتاج: "ابني الأصغر لا يكبني"؛ و وكان السبب





قالت إن لديها شُعورًا بأن هذا استنتاجٌ خاطئ، ولكنها تَخـَّى أن المـُـاعر لا





 التي تُول بين ابني وبين الاتصال بي. غير أن مارجو قالت إنه رغم أن هذا النقاش الـن كان مفيدًا فإنها بحاجةٍ إلى أن تتحدث عن البنها النها هي.


 كبيرة. وهذه المبادًات هي بالنسبة لما دليل على انعدام حبه هلا. ولكنـي ســألتُ ألا










 الترارات الفكرية!". (انظر الكتاب التقَّمٌ "سطوة العواطف": تُرير دافيد ساندر ، نرجة ت مطر ، دار رؤية، القاهرة، 201 ، صر 7-8)

يمكن للناس أن تختلف وتبقى رغم ذلك على حب متبادَل. وافقَــت عــلى أن هــنـا






 أنانيًّا. فقالت إنها لا تظن ذلك. فاتفقنا إذن أن عبارة "لإلأنكِ حاولِّتِ تشكيل ابنِك

استنتاجُا متسرِّعُا.








الجلسة.

الجلسة 17
 تحديدًا في تعليمي إياها مهارات التفكير النقدي، أو أن نجمع بين الأمرين.
 يتعلمون منها خطة إكس، حين يهملون، أو يرفضون، أن يتبعوا خطة حِيـة إكس أكس

ونقًا لِتعلياتها، أو يتوقعون منها أن تعمل معظم الطبخ لفم. لذا اقترحتُ أن نشرح





 المحترف لأسلوب التعليم. اقترحَت مارجو أن المحترف لا يمكنه إلا أن "يقدّم"











 العميل أو استقلاليته.




[^3]فذَكَرتُ لما أن الفيلسوف إمانويل كانت قال إن الفعل لا يكون خيرًا إلا إذا كانت











 تريده هو أن تكون ناجحةَ في مساعدة الناس




 مدرَّبين في الاستماع، فقالت إن هذا يبدو شُيبًا مقبو لا أن تعمله وقمينًا أن يضع عن

كاهلها إصرَا.
وقد اختلفَت معي في تلميحي بأنها تحب الناسَ بحبث تريد مساعدتَهَه، قائلةً

 أن تفكر أكثر في مسألة هل رغبتها في النجاح في مساعدة الناس مقبولة لأنها جــــة






 إلى مناقتة طبيعة العلاةة المهنية.



 الزوايا شئيٌ مسِعٌِ حقًّا ".

## المرحلة 4 : مبادؤك العامة؛ حقائقي الكونية t.me/t_pdf <br> الجلسة 12












وrelativism ، أو كيف نستجيب إذا قال شخصٌ مـا "هــذا صـحـيحٌ بالنـبـبة لي،
 خِتان الإناث بوصفِه "صحيحْا لمن"، وسأَلت "مَن نحن لكي نتـول إنـه لـيـس صحيحا؟"

باختصار، عَرَضْنا إلى مقارنة ختان الإناث بالأشكال الأخرى مـن الجراحــة





 لا تدري كيف.



 relativism

 الساعة.

ورغم أني كنتُ متأهبًا لِواصلة حل مشكلات مارجو المباشرة، فقد رأيتُ أنها

 دار النهضة العربية، بيروت، 2004، ص141-411)

تريد الحديث على نحوِ أكتُر عمومية حول المبادئ المرشِدة في الحِياة وعلى مـستوى أكتر نظرية، وغندئذ نقط تحاول أن تطبت ما اكتشفَته على حـِياتها الـلاصـة، أو، عـلى مستوى معين، بنغيِها. كانت هذه هي المرة الأولى التي يبلـغ فيهـا نقاشُــنـا مـا قــد يُسَمَّى مستوى "متعاليًا" "transcendent، أي حيث نقاشنا لا ير كز حـصريًّا لا على تبديد مشكلة مباشرة ولا على تعليم العميل أدواتِ أو مهارات عحـددة. وبــدا
 أخخص على مستوى "شر كاء أكفاء في الحوار" " (4) ولكن بِمُضِيِّ الوقت، وبظهور مشكلات أخرى لارجو، تَراجَعَ نقاشُنا بشكل طبيعـي إلى الر حلـة الثانيـة (حــل المشكلات المباشترة) أو إلى المر حلة الثالثة (التعليم كفعلِ قصدي)، وززادت قــدرتها
 و"ثقتها الفلسفية بنفسها" بشكلِ ملحوظ مع كل زيـارةٍ تاليـة. وبطبيعـة الـــال أنهَت مار جو زياراتها لي في آخر الأمر . جاء هذا في الوتــت الـذـي أحَــَتـت فيـه أن بقدرتها أن ترى كـلا مـن الأحــداث الماضــية والـــاضرة في حياتهـا بـشـركل أكتـر
 سيمكنها أن تكون أقدر على تناول الأمـور المـستقبلية في حياتهـا والتعامـل معهـا

بعيدًا عن بجرد الرغبة في المحادثة، كانـت مـارجو تريــد المـساعدة في تبــــيـيط




 وتصل إلى فهم العناصر البزئبة التي أسهمَت في اضطرابهاهِا، بل ساعدَتها أيضًا على

أن تفصِحح للاذا كانت مأزومةً في البداية. إن المهارات الفكرية التي اكتسبَتها طـوال




 حصريًّا من مُدمِنِين متعافِين.

الفصل
الثامن

دراسةّ حالةّ (3) :
الاستشارة الفلسفية الجمعية

## مدخل

من المناهج التي عرضنا هنا في الفصل 3 منهج استخدام الاستشارة الفلـسفية






 من تِيَم واعتقادات الغير.
مـن عيـوب المنـاخ المِعـي أن بعـض المـسائل الشخــصية تكــون شُـديدة



 ملاحَظة من جانب أولئك الأعضاء الذين سيكونون الأكتر إفادةً من مناقتـتها.







 يُفضِي بالضرورة إلى أفضل النتائج.

وكا سوف يتضح، فقد وجد كثير من الرجال أن عملية الجملعة ذات فائدة















 إلى صيغة "ما لا يمكنتي أن أفهمه في النــاء هو ..." ولــــــ "مـا لا لا يمكنتي أن
 في جلسات الاستشارة الفردية اللاحقة.

أما المرحلة 3 - التعليم فهي المسيطرة. ذلك أن مدير مر كز التعافي طلب منـي



 الاستدلال الماطئ إلى عحاولة إزالته بدرجةِّ ما

 meta level نهاية المطاف.

ملاحظة أخيرة: أفادَ منهج المل|عة الذي اتبعتُه في العمل مع هؤلاء الر اشدين واسترشَدَ بعملي السابق مع أطفال المدرسة الابتدائية.

وإذ كنتُ مُلِّمًا بالفلسفة للأطفال فقد أمكنتي تطوير البرنامج فِي منطقتنا. مـن
 inquiry العشُرين). يقول مـائيو ليـبمان Mathew Lipman، مؤسـس برنـاميج الفلــسفة للأطفال في نيوجرسي إن بجتمع البحث بُغْلَقَ في فصل مدرسي ما إذا كانت البملاعة

 وينظر إلى الأمور من منظورات كثيرة. في جتمي الميل البحث يمكن للمشيار كين (القائد



 البيداجوجي الديداكتي التقليدي (المدرس كسلطة عارثة بُعَصِّص حقائقَق لا تقبل الثشك للطالب- المستقِبل الأقل معرفةً) . (4)


 يعملون مع "رجالِل" غير أنه يريد مني أن أؤدي التفكير النقدي معهم. وببساطة

 هذا السؤال علينا أن نُلقِي نظرة موجَّة إلى المُديمِين والإدمان
 (agent

كراسات الدعاية الإنجيلية، أو الانخر اط في أنعالٍ جنسية، أو التـدخين، أو شُرب الكحول، أو تعاطي المخدرات.



 سيبرجر Francis Secburger إن الإدمان شكلٍ من العبودية، حالة كــون المـرء


إنسانيًّا.




يَعُد ناعلا حُرُّا
يقول سببرجر أيضٌا إن المدمنين ضعاف في صناعة القرار؛ وهو لا يعني بذلك






في حلقة مُفرغة. ${ }^{\text {(9) }}$
يشير البحث المدبث إلى أن التَّوق الإدماني، والانتكاس من الفاعلية الحرة إلى




المِينبة. ليس يَعني ذلك أن العوامل البلمينية أو البيئية لا دخل لـــا، بـل أن العوامــل
 كالكحول بِوُسع شُخصِ آخر أن يصيب منها دون أن يصاب بإدمان. (10) في كتابه "معنى الإدمان" يقترح ستانتون بيل Stanton Pecle أن "تأهيـل


 الواقعي في استراتيجية صناعة القرار الشخخصية وأن يستبدل بهـا شــيئًا أقـل ضر رزا
 الفرصة لمارسة بعض التفكير الإبداعي، النقدي، الواضح.

كانت الجماعة في فانكوفر Vancouver "رابطة معا نستطيع للتعليم والتعافي

 الحمسينيات. وكان فيها السود، والقو قازيون، والآسيويون، والسكان الألأصليون.


 ومعظمهم كان عبئًا لا يُطاق على آبائهم أو زوجـا


 المُشتر كان الوحيدان في معظم هؤ لاء الر جال هما الإدمان ووجـودهـم الطـوعي في دار التعافي هذه.










 لم أكترِث لنلك، ومضيتُ قُدُمُا بيساطة.










(1) مثـككلة تَديد درجة إسهام كلًّ من الوراثة والبيئة في نمو الفروق الفردية.

فحسب دون إبداء أسباب. وقد حاولَــت مستــــارةٌ للــدار (وكانــت فــد طلبَـت



 أن ألاحظ أن محاولة المستشـارة المديث بالنيابة عن البعض كان دلـــــيلا عـلى أنهـا لم تكن تعتقد أننا جميعًا على نفس المستوى، مثلمل كنتُ أُصرُرُ خططِئًا




 آخر لماذا لا يكتفظ كلٌّ بأنكاره ويدعها كا ها هي.
قالت المستئارة "إننا جميعًا نعبر عن آرائنا فحسب، وهذا لا بأس به".








 الثيء على ما يتوقف عليه".

منها أثناء مناقشاتي داخل بجتمع البحث. ولكني كنتُ كأنني أحاول أن أساعدهم












شُك.




 المغالطات في الاستدلال؛ كيف يمكن للمرء أن يُرُد على هذه المغالطات - وعندئنـ أمنحهم الفرصةَ لكي يِارسوا ما تَعَلَّموه في مناخِ جَمعِي مساندِ ومُنُوِّرِ



 يوشُك أن يُرُدَة إلى السلوكُ الإدماني السابق.

لذا بدأتُ البلسلةَ الثانية بمناقشةٌ وأمثلة للتعريفات الُمصادِرة على المطلوب(1) question-begging definitions


(1) الــصادرة عـلى المطلـوب (begging the questio; petitio principii) هـي التـسليمُ

 وأنت بذلك تجعل النتيجة مقدمةً وتجعل المدكلةَ حلاُ وتجعل الدعوى دلـيلاًا وهـو ضرب من المجة الدائرية arguing in a circle ـ والاستدلال الدائر ي ليس مغالِطاً في صسميمه،



 نختلف حوله، ونحاول أن نستدل منه على ذلك الثيء الخلائي. ولكي تكون للحجـيـة تـوة


 ندور في حلقة مفرغة ونحاول أن نَخْلُصَ إلى نتيجة تستند إلى مقدمابِ ملقمةٍ بها أصلاً (أي
 (انظر كتاب "المغالطلات المنطقية"، مصدر سابق، ص 25-40
(2) يقع المرءُ في مغالطة القسمة الثنائية الزائفة أو الإحراج الزائف false dichotomy; false (2)


 واضـحُ البطلان والـانِ هو رآيه دام فضـلـهـ





 " Leotard


 عنا أولئك الذين حولنا تد تكون مشوَّهة بالمغالطات.




 بعض الأفر اد يتعافون من إدمانهم ولم يذهبوا قَط إلى برنامج تأهيل .



 عن الإدمان فإنه مسئول رغم ذلك عن أفعالد وهـو مــدمن. ولكــن الـبعض بنــى

إذا كانوا حول كبار .

حجحجَ على القوانين المدنية. وقد بيَّتُ أن السؤال فيَا هو صواب أو خطأ لا لا دخل


 المصادِرة على المطلوب التي عَكَفنا عليها في السابق.


 من التنافس.
 بجلسات بجتمع البحث إلى التفكير البلدي في العودة إلى المدرسة لكي يتسنى لـ لـ ألن يصبح مستئارًا للأطفال.







 الاستقلالية والثقة بالنفس.

الجلسة 3




وكيف أنه الآن بترقب بشُوقِ جلسةَ اليوم. وقد طمأنتُه بأن ذلك شيءٌ لا بأس بـه، وبأنه خبرةٌ شَائعٌّ تَامًا.


 جدَّا عن الموقف الدناعي المتمر كز على الذات للمدمن . ولك أن تـتصهور شـعوري إذَّاك.

 فيها، والاحتكام إلى الر أي العام (2). لقد كنا منهمكين في هذا النـشاط حتى أنني
(1) يقع المرء في مغالطة "الاحتكام إلى سُلطة" ad verecundiam; appeal to authority





 المتخصصين" laymen.






 الأدلة والمعلومات الصحيحة التي يمكــن أن تُستمَد منها التـائج بطريقة منطقية. يـــود =
 مضَى الوتُُ سريتا.











 الاستبصارات في المجتمع وفي التيادة وتَعَقُّ علاقة المرء بركِيَلِهِا







 معولاً!".
 يمكنتي أن أفكر في طرائق لِتَحِيِين مقاربتي أئناء البللسة القادمة.

الجلسة 4

قَّكمتُ أو لا مثاليَن تم سألتُ الِملاعةَ ماذا كان خطأ في العبـارتَين فـيـا يَـرون.










 ويمكنتا تجريد الصورة المطقية لمذه المغالطة كالتالي:

t.me/t_pdf
إذاكانأكانب
إذاكانبكانج
وهكذا حتىن
 أكئرسن السلسلة المفترضة، ولا يوجد سبب لافتراض أننا لا يمكنـا

أن نتوتف ببــاطة عند نتطة ما في هذرالمنحـردر)







 التعافِ". نتساءلتُ إن كان نمة سبب أنضضل، طريقة أنضل لإقناع ثـخصص ما بأن

يمكث في المنزل.








اقتحَ خَتُّل المرء مسئولبَّة نفيه.

 يتحمَّلوا مسئولية استينار نهم. يميل المدمنون بصفةٍ عامة إلى أن يكونوا " "معتمدين







 Pexternal L.O.C

locus of control Joseph Anderson Counseling through group process الصغيرة المكثفة هي نشوء موقع ضبط داخلي، أو حِسٍّ بالاستقلالبة الذاتية". (18)

و كان يتوسَّم نفسَ الشيء في ماركك.
 الجزيرة- من هو "الشخص الصالح" الذي الـي يستحق بجتمعَنا؟ ماذا يُعنني أن تكون






= منهوم أسسه جوليان روتر Jullian Rotter في الستينبات من القرن العــرين، وكـان

 "التدعيات" reinforeements (المكافآت والعقويات، أو الثواب والعقاب)، وأنه مـن






2008، ص101-305)







 في القطفة الأولى من النساء! أثار هذا قدرًا معينًا من الضحكك وبعض الْمَهُهات.


 الجماعة لم يرفع صوتَه.





 اختباراتنا التي نتخذها وقراراتنا التي نختار أن نعينّ بموجبا

استمتع بالمناقـات رغم انعدام الإجابات النهائية.
الجلسة 5











 سيكون مفتونّا بأن يرى هذا التطور .

ثم تناولنا مغالطة الاحنكام إلى التقاليد (1)، ومغالطة التعبيرات الغامضة.

 verccundiam

 صحتها؛ وصورته: س قديم
إذن س صائب
أما الاحتكام اللى الققاليد الثقافية الراسخة، وصور ته:
س تقليدي
إذن س صائب





وأئناء الاستراحة سألثتُ ماك، حبث إنه مِثِليٌّ مُعلَن، هل يلانع في اتخاذ البِانب
المضاد للمثّليين في نقاش الجزيرة القادم. وتد وافقَ مِن فورِه وبدأ النقــَ "يجب ألا نسمح بالِِلِيِيِّن في جزيرتِنا لأنهم فاسقون للغاية" . فَرَدَّ أحلُد المـــار كين
 نعنى بـ "فاسقين للغاية"؟ وقال آخرُ ألسنا نُعَمِّم إلى بميع المِثلِيِّن ما قد لا يَصدُق إلا على البعض؟ وقال آخر إنه مثال من السلطة المثبوهة- فمَن قال إنهم كذلك؟ ما صِفَتُه؟ وقال آخر إنه لَتعريفٌ مصادِرٌ على المطلوب أن تقول إن المثليين هم كذا
 الجلجاعة.

وأُثِيرَ سؤال هل أولئك المختلفون يمثلون تهديدًا للمستمع. وعند نقطةٍ معينة في النقاش أفنَّى أحدُ المشار كين أنه يِحُِّ أن من ححقِّ أن يطعنَ أيَّ مِثِليّ برتدي زيَّ امر أة إذا ما استَكرَجَه هذا الرجل . لذا فقد ناقشنا موضوع الـدلداع (ماذا إذا كــنب
 أن تطعنَ؟)، وموضوع الاتساق consistency (هل يِس أن من حقـه أن يطعـن
 السؤال: كيف يمكنك حتى أن تُخِبر إذا كان شـخصّ ما مِيُلِيٌّا إذا لم يكـن في الـرَي

= ولا يعر فون، ولا يلزمهـم أن يعرفوا، لماذا يفعلون ذلك. إن من الأسـلم والأضمن والآمَن

 متعاقبةٍ وقاسية. أما القِدَم بحد ذاته فليس ضامناً لصواب فكرة. وكم مـن فكـرةٍ اعتنقتهـا



 عديٌّ من الر جال بعد هذه البلسة وقالوا إنهم استمتعوا احقًّ بالمناقئـة.

الجلسة 6







كانت المغالطات التي ناقتـناها في هذا اليوم هـي "التــنُرُع الــــاص/ الكيـل

 خاص)،و "ذنب بالتداعي" guilt by association. و وــد أعطـوني أمثلــة عــلى
 أصدقائي لا بد أنهم كانوا أيضًا مُرَوِّجِي غخدرات"، و"كان والْ والدي كذابِّا، إذن أنا أبضًا لا بد أن أكون كذابًا"

وبدأتُ النصفَ الثاني بتقديم جمهورية أفلاطون، آمِلا أن هذا سيُقضِي بنـا إلى


 نحن جميعًا خالقوها، حيث تصبح "الذات" هي بؤرة النقد الاجتلاعي.

يبدو هذا شديدَ التعقيد، ولكن ما فعلتُ هو، بيساطة، تقديم تصوُّر أفلاطـون

 اعتراضات، وُجِهَت بثقة، من كل أعضاء البِماعة تقريبًا.

عند هذه النقطة تحدَّكَ فر انك، المُسِن من السكان مُذَكّْرا اللجماعة بأن جميع الناس إخوة ولا أحد يملك الحـ





لونٍ هو جلد الإنسان المثالي؟


 نصول الكلية أو البامعة.

وبعد الملِسة اقترب مني فرانك وشُكرني بهلوءِ لما أقوم به. وقال إنه قَضَى 31

 الأثياء بأنفسنا، أن نصنع قراراتنا الناصة".

الجلسة 7
كانــت المغالطــات التـي نوقِــَنَت في البلــــة الــــابعة هـي "الأنــالوجي

الزائف" false analogy (1) والـ "أَد هومينم" ${ }^{(1)}$. وقد تفكَّهوا بـالأد هـومينم، وأطلق بعضُهم على بعض كلَّ صنوف الأد هومينم الفاقعة. وعندما كانت الأميلةُ
(1) يفيد "الأنالوجي" (المالثلة) analogy بحد ذاته وجود عائلة جزينة بين ملامـح شــبئن أو
 الأنالوجي كالتالي: أيـبـب ب بهوج إنذأ هوج جـل ب
ويقع المرء في مغالطة "الأنالوجي الزائـف" false analogy أو الـضعيف عنــدما يَعْفِد



 متالثلان في جوانبَ أخرى، أو في جيم المِيوانب!







 حجتنه، فيبدو، بالتداعي association ، كأن حجته قد دُمِينَت، مئله، وأصيبت. والمق



(انظر كتاب "المغالطات المنطتية، مرجع سابق، ص 69-73 )

المقدَّمة من بعض المشّاركين لا تطابق آيُـا مـن هـاتِن المغـالطتِن كــان مسشاركون آخرون يقترحون أي مغالطة من المغالطات اللسابقة هي التي قد تنطبق. كــان هــذا مشُحِعًا لي، إذ شعرتُ أنهم كانوا يستفيدون بالتأكيد من نقاشات المغالطات. وبعد الاستراحة قَدَّمتُ موضـوع الصـداقة للنقاش. كــان الرجـال في البدايـة

 عندما رَوْى أحدُ الرجال كيف يكاول أصدقاؤه تغيرِرَه. وقد دفَعَ هذا الحديـُ أحَدَ الرجال إلى أن يُدلِي بأن الصديق يتقبلك كـا أنت ولكنه لن يَدَعَك، ببساطة، تبقَى مدمنًا.

قال "الأصـدقاء (الحقيقــون) لــن يمـاولوا تغيـبرَكُ، ولكــنـهم سـيحاولون مساعدتَك، سيكونون بجانبك، يساعدونك على أن تساعد نفسَك في التغلب على إلى


الصداقات.








 كحُججِ من أجل أن نتمكن من أن نخرج بفهم أفضل للمسائل الصعبة.





 بالتأكيد، وقد أعانتني أنا شخخصيًّ بـون شُك". وقد وافقَه الآخران في ذلك.

$$
\text { الجلسة } 8
$$

قبل الجلسة الثامنة اقترب مني أحد المُشار كبن لكي يخبرني أن النقاش لا ينتهي

 سلسلةَ دروس. (19)






كانت المفالطات المنظورة هذا اليوم هي "الاحتكام إلى الحـس المــنـرك"ب" (1)







overgeneralization (1)"التعميم المفـرط" appeal to common sense (الذي سبق أن أوردنا ذِكرَه مراتِ في الحقيقة ولكن لم نناقشَه رسميًّا قَط) .
اقـترحَ أحـــُ الر جــال كموضــوع مــاذا نعمــل إزاء العــاهرات، ومــدمني


 الأرض فيبا يظهر للحس المثنرك، والأثبياء المتحر كة تتباطأ تلقائيًّا في مَر أَى الحِس المشترك

 المُشترك، والعين الر جراجة دليل الكذب لدى الحس المشترك و .... إلخ. (انظر في نقد الـس المثـترك، وفي إنـصـافه أيـضّا، كتابنـا "الحـنـين إلى الـُرافـة"، دار رؤيــة، القــاهرة، 2018، ص14-16)













 التفكير". (المغالطات المنطقية، مرجع سـابق، ص 7 ل 5 (38 )









 سعيذًا بردودِدنا عليه.

تم انتقل النقاشُ إلى مسألة الشُّكْر في مكانٍ عام، ومسألة ما هو الـوازيع الــذي






 الجاد.

هكذا مَضَت البللسات. كللما ازدادت المغالطات التي أصبحوا مُلِمِّين بها ازداد

 التعبير عن أفكارهم في كللاتِ ذات معنى.

يقول سببرجر إن الإدمان استلابِي. "الإدمان يسرق من المرء نفــسَه؛ بِر مـهـ


 بواسطة التفكير النقدي داخل بجتمع البحثـ لقد سَسَّعَهم التفكيرُ النقدي على أن يفحصوا تفكير المدمن النموذجي واستراتيجيته في صنع القرار (أيْ أنفـسهم مـن
 Connelly and Clandinin

















تغيُرٍ دالٌّ لِويتهم وسلو كهم الإدمانيَين السابقين فور أن يُغادِروا بجالَ تـأثير الــدار ويضطروا، مرةً ثانبةَ، إلى جُابَهة حياتهم السابقة في الشُارع.
يَعني ذلك أنني في منهجي في مساعدتهم على تنمية مهارات تفكيرهم النقدي،


 حياةٌ صالحة (1) هذه العمليةُ يُطلَّف عليها اليوم الاستُمارة الفلسفية.

الفصل
التاسع

دراسهة حالةّ (4) :
الاستشارة للأطفال

## ملخل

عندما أعمل بالفلسفة مع أطفال المدرسة الابتدائية، تجري المناقـــــات داخـــلـ


 نصول من الأطفال الصغار، وسألَتْ هل بِوُسِعهم أنْ يفهموا الفلسفة؟" تجري المناقشات الفلسفية مع الأطفال، سواء فرديًّا أو في جماعات، في في حـــو










الانتحار، هل الهُ موجود، ما هي مواصفات الصديق الجِيِّد، ماذا ينبغـي أن تفعـل
 من قبيل: كيف تتصرف مع شخصص يريد أن يكون صديقًا لـك ولكـنــك لا تا تجــهـ،



 الفلسفةُ جُردَ تدريب أكاديمي وتتحول إلى استشارة فلسفبة بُمعِية.

سر الموت
كنتُ أناقش مع البنات والأولاد ذوي الأحد عشُر ربيعًا بفـصرل مـن فـصهول





المشككلات المالية للأسرة حتى لا بعر فها الجِران قالوا إذا كــان الجـــران لا يعر فـون


 التصرفَ الصحيح عندما كَتَا هذا الصنف من الأسرار. لكن النقاش سرعان ما انتقل إلى نوعِ آخر من الأسرار دَأَبَ الآباءُ على كتانِهِ

 أعربوا عن انزعاجهم، لأن حاولة الآباء وقايتَهم من القلق بكتهان الأمر عليهم هي





 بعد أن يكون هذا القريب قد مات بالفعل من جَـرَّاء هـــا المـرض . وتــال بعــُ

 ذلك أن إقصاء الطفل عن عملية وفاة القريب بير مـه مـن الِـــس بالنهايـة، ذلـك الِلِس الذي يَظظَى به أولئك الذين كانوا على علمَ بالأمر طوال الوقت.

 تُرِكت تتساءل أين اختفى جَدُّها في وسط عطلِّهم. وقد كانت تُحِسُ أن أمرًا ما قد

أَلَّوَولكنها لا تستطيع أن تظفر بإجابةٍ صريكةٍ من أي شـخص. وهذا بالنسبة لها قـد جعل الموقفَ مُرَوِّعُا للغاية.






 في عملية غِش تحرمهم من الفرصة الأخيرة لِعملِ أيّيّ من هذه الأنسياء.


 البحتة من الكبار الذبن يتحدئون في ذلك مع الأقارب أو البِيران.






 في العائلة. لقد أبمعوا على أن الموتَ جزءٌ من الحباة يلزم للأطفال، ويَيِق لـــم، أن

يعلموا به، وهُم لا يريدون أن يُكذَبوا عنه (حتى إذا كانت تلك بررد "كذبةٍ بيضاء صغيرة"') بل بريدون أن يعرفوا الحقيقةَ عنه.
















 مشـاعرُهم ولا يمَسها سوء.
(1 ) "بضرب أخاستا في أسداس" تعبيٌ معاصر للدلالة على الميرة الـنديدة. والتعبـر الأصـلي
 نحسبه ضهن "التغير اللغوي" language clange المثروع وليس من اللحـنـ . واللغـة
بالتعببرين تتــع وتر حب.

 الاستقصاء كان حيودَا عن ذلك النوع من المجادَلة النظرية النكرية التـي تَيُبِّع في










## الخلاصة

بينظا يصعب وضع أي جلسة مفردة من نقاشي جمعيّ داخـل نمـوذج المراحـلـ




 الوضع سبكون قابلا لأن يصير إلٍ نتاش مـئتّتِومشوش .

والنقاشات المنتوحة مع أطفال في فصل مدرسة ابندائية كيّيرًا ما نحدث أيضضًا

في المر حلة الثانية، مر حلة حل المشكلات المباشرة. مرةٌ ثانيـة، قلـما تكــون المـُـُكلة
 صلة بمعظم التالاميذ. والنتائج المحصَّلة مـع الأطفـال لـــل المـشكلات يجـب ألا ألا تكون عقلانية ومنطقية فحسب بل أن تكون مصوغةً بحيث لا تـضع الأطفــالَ في صراعات غير مقصودة وغير ضرورية مع عناصر هامة أخرى مثل قِـبَّم والــدَيهم، ومعايِر أقرانهم، والقواعد الراسخة داخل نصلهم ومدرستهم. عندما تَجِي الاستنـارة الفلسفية في إطار فصلِ مدرسي يفترض الأطفال أنهم

 مهارات البحث الفلسفي وتمحيص الذات الذي تجده داخـل مارسـة الاستـشـارة
 فإن من المهم للمستشـار الذي يكفز مناقشُات الفصل أن يتذكَّر أن عليه أن يتجنب الانز لاق إلى العلاقة المُعهودة للمدرس / التلميذ التي ينقل فيها المدرس المعلوما المات منه إلى الطالب الأقل علِّم) يُبب أنْ ينخرط المستئـار الفلسفي مع تلاميذه في نفس


 بينها يتحدث أحدُ الكبار.

وأخيرا، لا شــك أن الأطفـال في جماعـات الفـصل المـدرسي سـوفـ يُــرون مناقشاتِ في المرحلة الر ابعة- مستوى العُلُو transcendence. نالأطفـال الـلــين لا يستحوذ عليهم كربٌ سـخصي يشغفهـم عــادة أن يناقــــو ا الأسـئلة "الأكــر والأكثر إلغازًا الحناصة بالموت ومعنى الحياة، تلك الأسئلة التي قلم يتناوها معهـمـ البزء الثالت: المارسة

معلموهم الأكاديميون وآباؤهم. وإنه حين ينتقل المديث الجممعي من بجـرد شُرح
 الفلسفةُ أبعدَ عن أن تكون مبحثًا أكاديميًّا وأقرب إلى المحاولــة القديمـة لـــــاورة المرء لنفسه في كيف يعيش حياتَه على أفضل نحوِ وأقوَمِه.

لا تقف فائدةُ النقائـات الفلسفية مع التلاميذ الــصغار عنـد حـل كثـــر مـن


 تساعد الأطفال المضطربين في أن يتجنبوا ذلك النوع من السلوك المدقِّر المخـرِّب، أو العنف الصريح- إما خــد أنفـسهـم أو خــد الآخـرين - الــذي هـو في بعـض

 الاستشارة الفلسفية يمكن أيضًا أن تـساعدهم عـلى أن يفهمـوا نطــاق حفـو تهـم



تكون إجراءً وقائيًا هامَا لِِير الطفل وسلامته. ${ }^{\text {(3) }}$
وبينما جَعَلَت الفلسفةُ للأطفال تَتاح البرامجَ التعليمبة في كل مكانٍ تقريبًا في العالم الغربي خالل العقد الأخير، فلاتزال الاستشـارة الفلسفية للأطفال موضـوعًا غيرَ ذي بال بمعنى الكلمة في الدوائر التعليمية والاستـارية. ونأمّل أن يكون هذا
 في شتى مستويات النضج فحسب بل يمكن أيـضّا أن تكــون ذات تــأثير كبـيـر في مساعدتهم على التعامل مع الأمور ذات الصلة بخبراتهم، وأن تكون ذات فائدة في
 المستشارين الفلسفيين على أن يـصطحبوا خـبرتهم إلى الفـصل المــرسي ويـدعوا
 سوف يُنتِج بحثًا علميًّا و كتابةَ في هذا التطبيق الناشئ للاستشارة الفلسفية.

# ملحقق أ 

## المواضع داخل المقاربات

## والمناهج المختلفة

المرحلة 1 :الطليقة
المستنار يُصفيّ/ العميل بنحدث؛ الإصناء المرمنيوطيقي بواسطة المستـبـار

 العميل المرحلة 2 : حل المشكلة المباشرة



 بفلاسفة؛ الـسي إلى التوازن؛ قائمة على المطق.

## المرحلة 3 : التعليه كفهل قصدي

المستشار بسأل وينصح؛ الموقف الفينومينولوجي يُستخخدَم من جانب كل من

 الاستعانة بفلاسفة؛ مناقشة دعاوى معيارية؛ قائمة على المنطق.

## المرحلة 4 : العلو

حوار المستئـار/ العميل؛ استقلال العميل؛ الموقف الفينومينولوجي يُستختخدم
 والعميل؛ بحث انعكاسي للاعتقادات من جانب العميل؛ مقاربة جمعية؛ استقصاء
 حياة.

# بعض الفروق بين العلاج النفسي 

والاستشارة الفلسفية

- يعتقد كثيرٌ من المعالمين النفسيين أن هناك أثـياء في لاشُعور كل شـخص

 تخضع للنقد (ولا نقول لاشعورية أو مكبوتة) تد تَعَلَّهَها كلُ شُخصِ في في




وأقدر، إلى حدًّ معين، حتى على تغير ما هو.
- يُقارِب كثيرٌ من المعالمِين النفسيين الكربَ الانفعالي عن طريق فحص ما

 العقاقِر . يرى الفيلسوف أن كثيّرًا من الانفعالات (ربا كلها) تقوم على ما يعتقد الشـخص ويفترض عن نفسه، وعن أولـــكـ الــنـين يُــشاطِر هـم

 بغرض التنفيس abreaction (تفريج التوترات السلبية بإفراغ المواقف الضاغطة التي سبَّتَ هذه التوترات في البداية، وذلك بتفعيلها وتنفيذها (acting out ) أما المستشارون الفلــفيون فقـد وجــدوا أن الـضغوط

الانفعالية للعميل يمكن تخفيفها في كثير مـن الأحيـان بمـساعدته عـلى التمحبص الواعي لاعتقاداته وافتراضاته على نحو مباشر .
-







 مرضّا، وكيف ينبني أن يعالج أي "حالة" معطاة. وهم يرفضون أيضّا أيضا

 أيديولوجيات، أو فلسفات حياة، يمكن أن تَعل حياة الشخر صـر صـعبة عسيرة، إلا أنهم يتقبَّلون طرائق كثيرة ومتنوعة للعيش والتفكير كـشيء سَوِي.

- بينظا يعتقد كثير من المعالبِين النفسيين أن المؤثرات العقلية يجب أن تُعطى

 يمكنها أن تحل المشـكلات التي نجم عنها ما نراه احتياجِـا إلى الــدواء في
 المضاد للاكتئاب لا يمكن تمييزه عن التحسن الناتج عن العلاج المعرفي
(Imber et al. In the Journal of Consulting Clinical Psychologists 58, 1990. 325-359)

وقد أثبُتت الدراساتٌ أيضًا أن ثُلثي مرضى العلاج النفـبي الـنـين يتنـاولون العلاجات اللدوائية للاكتئاب يستوون في حــالتهم لـدى تنـاول بلاسـيبو مـع، أو يُظهِرون تَحسنّا أكبر من، أولئك الذين يتناولون دواءً حقيقيًّا نَبِطظا.
(Greenberg and Fisher, The Limits of Biological Treatments for Psychological Distress. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1989. 1-37)

لذا يرى المستشارون الفلسفيون أن العقاقِر يجب ألا تُستخدَم إلا في الحالات الشدديلة، وأن أي وصفة لمؤتر عتلي يجب دائّا أن تتضمن الاستشارة.

- كثير من المعالِين النفسيين يرون أنفسَهم "سلطة" أو "خبراء" يعرفون ما هو الأفضل لمرضاهم. أما الفلاسفة فإنهم حريصون على ألا يتخــنـوا مقاربةً أبويةً. إنهــم يَـدعُون العميـل إلى أن بغتـلـف مـع مــا يقولونـه أو يشُككون فيها ينكشف في عملية الاستشارة إذا كان يكس ميلا لذلك. إن الاستشارة الفلسفية هي مقاربة متبادلة وتعاونية تساعد العميلَ عـلى أن يكتـب هو نفسه تحكها أفضل في أفكـاره، وحياتـه، وحتـى في العمليـة الاستشارية.
- على حين يساعد المعالجون النفسيون والفلاسفة عملاءَهم عـلى أن يكلـوا مشكلاتهم المباشرة، فإن الفلاسفة يَعرِضون أيضّا أن يُعِلِّمـوا عملاءَهــم مباشرةً مهارات التفكِر النقدي والإبـداعي بحيـث يـصبح عملاؤهـمـ قادرين لا على حـل المــُكلات إذا ظهـرت فحـسب بـل عـلى توقُعِهـا واجتنابها ومنعها من الحلدوث في المقام الأول. من شـــن ذلـك أن يمنـع

احتنال أن يصير العملاءُ معتمدين عـلى المستـــار مـن أجــل المـساعدة المستدامة.
 يتحدثون مع مرضاهم عن مشكلاتهم. غير أن الفلاسفة مدرَّبون، عادةً،

 اللنطقية والإجر ائية في الاستدلال، وصناعة المانـا القِيَم، والتساؤ لات حول معنى المياة، وتنمية فلـسفةِ شخخـصيةِ قويمـِّ ومنطقية.


- ضع في الاعتبار المنظور الذي يرى أن الرضا في الـلـياة والرضـا عنهــا هــو
 ببساطة، أن تحياها، وحيث السؤال "ما معنـى الحيــة" غـير وارد عــى

الإطلاق.

- استكيُِف "لماذا" يُسأل هذا السؤال- ما الَّطب؟ what's wrong ثم اعمل على حل المشكلة.
- افحصْ الرغبات، والآمـال، والأمـاني، التـي صــادنتَها، أو لم تـصادفها، كثيءء ينـير إلى المعنى.
- راجِع الإنجازات الشخصية الماضية في العمل أو في الأسرة كشيءء يُضفِي معنى
- انظرْ في العلاقات، والصلات، مع الآخرين كثئيءِ يُضفِي معنى.
 تشارك فيها الآخرين في بجتمعك بوصفها تنُير إلى معنى عام يعتقد فيـه
- انظر إلى المعنى لا بو صفِه شُيئًا ما تستحوذ عليه الحلياةُ في باطنها بل بو بوصفه

- فَرِّقْ بين معنى المبياة بصفةِ عامة ومعناها الذي تجده في حياتك.

$$
\begin{aligned}
& \text { - فَرَقْ بيتن "المعنى "و"الغرض" } \\
& \text { - ابحثْ "مِن أين " يأتي معنى إلحياة: }
\end{aligned}
$$

من المارج: اله، الدين، الآخرين ذوي الشّأن، المجتمع، الوسائط.

- استعِرض ما مضَى من حباتِك عساكَ أن تجد "خيطًّا" مكنًا للاختبارات التي اجترحتَها والتي تُعطِي معنى لـياتِكِ.
 المعنى كثيء ناجم من أحداث عابرة أبسط.
- انظْرْ في غرضك كشَيء مُتَّحِهِ إلى خارجك وها وهي - اعتبر الرغبة في المعنى بوصفِها جانبّا مـن جوانـب الإنـسانية (عليـك أن تفرح به لا أن تَألم).
- انظر في المعنى على أنه عض "الوجــود" - أن تعـبـُ اللحظـةَ الـــاضرة (الطاوية)
 "السعادة" فيها.
- اعتبِ البحثَّ عن معنى للحياة هو نفسه الغرض من الحياة (2)، وهو نفسه معنى المياة.

> (1) والرواتقية والأبيقورية وغرهرما.
> (2) الثروة هي الر حلة لا الوصول.

هوامش المؤلف

## هوامش النصل الأول

I. Lahav, Ran. "Introduction." Essays on Philosophical Counseling. Lahav, Ran and Maria da Venza Tillmanns. eds. Lanham. Md.: University Press of America. 1995, ix.<br>2. Hadot. Pierre. Philosophy As a Way of Life. Cambridge: Blackwell, 1995. 82.<br>3. lbid., 83.<br>4. Nussbaum, Martha C. The Therapy of Desire. Princeton: Princeton University Press, 1994. 3, 485.

5. Shusterman, Richard. Practicing Philosophy. Pragmatism and the Philosophical Life. New York: Routledge, 1997. 5.
6. Ibid.
7. See, for example, Jon Borowicz's paper, "How Is Philosophical Practice Practical?" in Perspectives in Philosophical Practice. Wim van der Vlist, ed. Leusden: Vereniging voor Filosofische Practijk. 1996. 97; also Ran Lahav's "Introduction" in Essays on Philosophical Counseling, especially the section "Historical Precursors." xxii.
8. From the second preface to The Gay Science as quoted by James A. Tuedio in "Postmodern Perspectives in Philosophical Practice..." In van der Vlist, 184.
9. Borowicz, 7.
10. Seneca Letlers to Lucilius. section 48.
11. Borowicz, 91.
12. Ibid., Robbins, Susan. "Letter on Certification" Newsletter of the American Society for Philosophy, Counseling, and Psychotherapy. Vol. 2. Issue 3. November. 1997. 5. This quote is originally found in Norman Malcom's Ludwig Wittgenstein At Memoir. Oxford: Oxford University Press. 1984. 93.
13. Ibid. She quotes from Richard Shusterman, Practicing Philosophy: Pragmatism and the Philosophical Life. New York: Routledge, 1997. 19-20.
14. Koestenbaum, Peter. The New Image of the Person: The Theory and Practice of Clinical Philosophy. Westport, CT: Greenwood, 1978. xiii.
15. Ibid., Preface.
16. Ibid., 523.
17. Ibid. 6. 13.
18. Ibid., 9.
19. Ibid., 12.
20. Schuster, Shlomit. "Sartre's Words a Paradigm for Self-Description in Philosophical Counseling." In van der Vlist, 20-21.
21. Hersh, Seymon. "The Counseling Philosopher." The Humanist. Vol. 40. No. 3. May/June. 1980. 32-34. As quoted by Shlomit Schuster in "Sartre's Words a Paradigm for Self-Description in Philosophical Counseling." In van der Vlist, 20-21.
22. Lahav. "Introduction." In Lahav and Tillmanns, xii.
23. Schuster, "Sartre's Words." In van der Vlist, 2I.
24. Ibid.
25. Boele, Dries. "The Benefits of a Socratic Dialogue." Paper presented at the Third International Conference of Philosophical Practice. New York, July. 1997. 45.
26. Lahav, "Introduction." In Lahav and Tillmanns. I6.
27. Eckart Ruschmann mentions two of these "fronts" in his paper "Foundations Of Philosophical Counseling." In Inquiry, Vol. 17, No. 3. Spring 1998. 21-35.
28. Bernstein, Richard J. "Does Philosophy Matter?" Thinking. Vol. 9, No. 4, 1991. 2-4.
29. This list is condensed from various sources examined later in this chapter and subsequent chapters.
30. Prins-Bakker, Anene. "Philosophy in Marriage Counseling." In Lahay and Tillmanns. 135-152.
31. Hoogendijk, Ad. "Philosophical Practice. Pastoral Work, and Suicide Survivors." In Lahav and Tillmanns. 153-159.
32. Gluck, Andrew. "Philosophical Counseling in Career Counseling and Management Consulting." In van der Vlist. 195-213.
33. Feary. Vaughana Macy. "A Right to (Re)Habilitation. Including Philosophical Counseling. for Incarcerated Populations." In van der Vlist, 259-278.
34. Hoogendijk, 153-159.
35. Zijlstra, Bauke. "The Philosophical Counselor as Equilibrist." In van der Vlist. 35-44.
36. Broin, Valerie. "Talking Oneself into Being: Domestic Violence, Autobiography and Self Construction." In van der Vlist, 244-258.
37. Marinoff, Louis. "On the Emergence of Ethical Counseling: Considerations and Two Case Studies." In Lahav and Tillmanns, 171-192.
38. Norman, Barbara. "Philosophical Counseling: The Arts of Ecological Relationship and Interpretation." In Lahav and Tillmanns, 49-58.
39. Hick, Christian. "The Structures of Lived Time and Their Implications lor Philosophical Counseling." In van der Vlist 135-154.
40. Lahav, Ran. "What is Philosophical in Philosophical Counseling?" Journal of Applied Philosophy. Vol. 13. No. 3, 1996. 276.
41. Ibid.
42. Schuster, Shlomit C. "Philosophy As If li Matters: The Practice of Philosophical Counseling." Critical Review. Vol. 6. No. 4, 1993. 587.
43. Schuster, "Sartre's Words." In van der Vlist, 21.
44. Boele, Dries. "Experimental Wisdom And The Art Of Living." In van der Vlist, 157.
45. Boele, 19.
46. Tuedio, "Postmodern Perspectives." In van der Vlist, 183.
47. Blass. Rachel. "On The Possibility Of Self-Transcendence: Philosophical Counseling. Zen, and The Psychological Perspective." Journal of Chinese Philosophy. Vol. 23. No. 3. September 1996. 280.
48. Eckart Ruschmann refers to Schleiermacher's conception of hermeneutics as a conceptualization of philosophical counseling in that it is described as a two-step process consisting of understanding and critique. See Ruschmann, "Foundations Of Philosophical Counseling" in Inquiry Vol. 17. No. 3. Spring 1998. 28.
49. Lahav, "What Is Philosophical In Philosophical Counseling?" Journal of Applied Philosophy, 262-265.
50. lbid.
51. Ibid.
52. Schuster, "Sartre's Words." In van der Vlist, 23.
53. Corey, Gerald. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Pacific Grove. CA: Brooks/Cole. 1996. 198-202.
54. Ibid.
55. Mijuskovic, Ben. "Some Reflections on Philosophical Counseling and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns. 96.
56. Marinoff, "On the Emergence of Ethical Counseling." In Lahav and Tillmanns. 180
57. Boele, "Experimental Wisdom And The Art Of Living." In van der Vlist. 157.
58. Hoogendijk. Ad. "The Philosopher in the Business World as Vision Developer." In Lahav and Tillmanns, 162.
59. Ruschmann, "Foundations Of Philosophical Counseling." In Inquiry. 27.
60. Hoogendijk, 162.
61. Prins-Bakker, 137.
62. Ruschmann. 25.
63. Boele, "Experimental Wisdom And The Art Of Living." In van der Vlist. 162.
64. Jbid.
65. Ibid.
66. Borowicz, 102.
67. Ibid.
68. Gerbers, Will A.J.F. "Philosophical Practice, Pastoral Work, and Suicide Survivors." In Lahav and Tillmanns, 158.
69. Jbid.
70. Prins-Bakker, 140-141.
71. Ibid.
72. Jbid.
73. Boele. Dries. "The Training of a Philosophical Counselor." In Lahav and Tillmanns. 47.
74. Ibid.. 38.
75. Borowicz, 92.
76. Boele. "The Training of a Philosophical Counselor." 38.
77. See, for example, Prins-Bakker, 136.
78. Ibid. 136-137.
79. Ibid.
80. Schuster, Shlomit C. "Philosophical Narratives And Philosophical Counseling." Journal of the Society for Existential Analysis. July, 1997. 115.
81. Corey, 467.
82. Ibid., 203.
83. Lahav, Ran. "Introduction." In Lahav and Tillmanns, xii.
84. Hadot, 82. 87.
85. Norman. 50.
86. Ibid., 53.
87. Noddings, Nel. Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. Berkeley: University of California Press, 1984. 112.
88. Buber, Martin. Between Man and Man. London: Kegan Paul, 1947. 19.
89. Tuedio, 183.
90. Honderich, Ted, ed. The Oxford Companion to Philosophy. New York: Oxford University Press. 1995.
91. Blass, Rachel. "On The Possibility Of Self-Transcendence." Journal of Chinese Philosophy. 284.
92. Lahav. Ran. "A Conceptual Framework for Philosophical Counscling: Worldview Interpretation." In Lahav and Tillmanns, 9.
93. Ruschmann. "Foundations Of Philosophical Counseling." In Inquiry, 34.
94. Lahav, "Conceptual Framework." In Lahav and Tillmanns. 7.
95. Ibid.
96. Lahav, Ran. "Philosophical Counseling and Taoism: Wisdom and Lived Philosophical Understanding." Journal of Chinese Philosophy. Vol. 23, No. 3, September 1996. 266.
97. Ibid., 267.
98. Ibid.
99. Lahav, "A Conceptual Framework." In Lahav and Tillmanns, 7.
100. Ibid., 17.
101. Jbid.
102. Ibid., 15.
103. Ibid., 24.
104. lbid.. 12.
105. Ibid., 9.
106. Tuedio, 185.
107. Ruschmann, Eckart. "Foundations Of Philosophical Counseling." In Inquiry, 6.
108. Lahav, "Conceptual Framework." 10.
109. Ruschmann. 6.
110. Quine, W. V. O. and J. S. Ullian. The Web of Belief. New York: McGraw-Hill. 1978.
III. Hoogendijk. "The Philosopher in the Business World as a Vision Developer." In Lahav and Tillmanns, 161, 163.
111. Thévenaz, Pierre. What is Phenomenology? James M. Edie trans. London: Merlin Press, 1962. 37.
112. Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenology of Perception. London: Routledge \& Kegan Paul, 1981. As quoted in Monika M. Langer's Merleau-Ponty's Phenomenology of Perception. Tallahassee: Florida State University Press, 1989. vii-ix. xiii-xv.
113. Ibid.
114. Gadamer, H. G. "The Phenomenological Movement." in Philosophical Hermeneutics, David E. Linge trans. and ed. Berkeley: University of Califormia Press, 1977. 130, 131.
115. Heidegger, Martin. Being and Time. Translated by Joan Stambaugh. New York: State University of New York Press, 1996. 31-33.
116. In van Manen, Max. Researching Lived Experience. London: Althouse. 1994. 9
117. Ibid. 9-12.
118. Schipper, Lewis. Introduction to Philosophy and Applied Psychology. New York: University Press of America. 1995. 121.
119. Blass, "On The Possibility Of Self-Transcendence." Journal of Chinese Philosophy. 279.
120. Ibid., 342.
121. Lahav, "Introduction." In Lahav and Tillmanns, x.
122. Lahav, "Conceptual Framework." In Lahav and Tillmanns, 10.
123. Ibid., 17.
124. Schuster, "Philosophy As If It Matters." Critical Review. 590.
125. Corey. Theory and Practice, 183. 200. 202, 259.
126. Schuster. "Philosophy as if it Matters," 598.
127. Lahav. "A Conceptual Framework." 5.
128. Prins-Bakker, 135.
129. Heidegger, 330.
130. Franke, William. "Psychoanalysis as a Hermeneutic of the Subject: Freud. Ricoeur, Lacan." Dialogue. Vol. 37. No. I, 1998. 69.
131. Ricoeur, Paul. "What is a Text? Explanation and Interpretation." in Hermeneutics and the Human Sciences. John B. Thompson, ed. and trans. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 145-164.
132. Ricoeur. Paul. Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. Fort Worth, Texas: The Texas Christian University Press, 1976.
133. Franke, 65-66.
134. Segal, Steven. "Meaning Crisis: Philosophical Counseling and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns, 119.
135. Ruschmann, "Foundations Of Philosophical Counseling." Inquiry, 9-10.
136. Schuster, "Philosophy as if it Matters," 589.
137. Achenbach, Gerd B. "Philosophy, Philosophical Practice, and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns, 63.
138. Tuedio, James A. "Postmodern Perspectives in Philosophical Practice" In van der Vlist. 186, quoting H. G. Gadamer "Hermeneutics as Practical Philosophy," translated by Frederick Lawrence in Afler Philosophy, edited by Baynes, Bohman, and McCarthy. Cambridge, Mass: M.I.T. Press. 1987. 332-334. "Postmodern Perspectives in Philosophical Practice" In van der Vlist. 186.
139. Lahav, "Conceptual Framework." 24.
140. Norman, 55.
141. Schuster, 589.
142. Ruschmann. 9-10.
143. Lahav, "Conceptual Framework," 19.
144. Michael. Schefczyk. "Philosophical Counseling As a Critical Examination of Life-Directing Conceptions." In Lahav and Tillmanns. 80-81.
145. Tuedio, 186.
146. Ibid.
147. Gadamer. H.G. "On the Problem of Self-Understanding." In Linge. 58.
148. Habermas, Jürgen. "The Hermeneutic Claim to Universality," in Contemporary Hermeneutics. Josef Bleicher, ed. London: Routledge and Kegan Paul, 1980. 191.
149. Warnke, Georgia. Justice and Interpretation. Cambridge, Mass: M.I.T. Press. 1993. 140-150.
150. Ibid.
151. Mijuskovic. "Some Reflections on Philosophical Counseling and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns, 96.
152. Fleming, Jesse Charles. "Philosophical Counseling and Asian Philosophy." In van der Vlist, 279.
153. Ruschmann, "Foundations Of Philosophical Counseling" in Inquiry Vol. 17. No. 3. Spring 1998. 21.
154. Schuster, "Philosophy As If it Matters." Critical Review, 589.
155. Ibid.
156. Boele, "Experimental Wisdom And The Art Of Living." In van der Vlist. 156.
157. Lahav. "Introduction." In Lahav and Tillmanns, xi.
158. Borowicz, 92.
159. Ibid.
160. Pfeifer, Karl. "Philosophy Outside the Academy: The Role of Philosophy in People-Oriented Professions and the Prospects for Philosophical Counseling." Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Vol. 14, No. 2. Autumn, 1994. 66.
161. Feary, "A Right to (Re)Habilitation." In van der Vlist, 259-278.
162. Ibid., 267.
163. Ibid.
164. Seeburger, Francis F. Addiction and Responsibility: An Inquiry into the Addicted Mind. " New York: Crossroads, 1995. 7-9.
165. Raabe. Peter B. "From Addiction to Community: Philosophical Counseling within a Community of Inquiry." Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Vol. 17, No. I, Autumn, 1997. 81-93.
166. Prins-Bakker, 140.
167. Ibid.
168. lbid.
169. Cheng, Chung-Ying. "From Self-Cultivation to Philosophical Counseling: An Introduction." Journal of Chinese Philosophy. Vol. 23. No. 3. September 1996. 254.
170. See, for example, any of the case studies presented in the books on philosophical counseling listed here, as well as in the two volumes of essays published on the topic: Lahav and Tillmanns and van der Vlist.
171. Achenbach, Gerd B. "About the Center of Philosophical Practice." In van der Vlist, 10-11.
172. Ibid.
173. Ruschmann. "Foundations Of Philosophical Counseling." Inquiry, 2.
174. Achenbach. Gerd. Philosophische Praxis. Köln: Verlag für Philosophie/Jürgen Dinter, 1987. 6.
175. Achenbach, Gerd B. "About the Center of Philosophical Practice." In van der Vlist. 12. See also Schuster, "Philosophical Narratives and Philosophical Counscling." Journal of the Society for Existential Analysis, 117.
176. Achenbach, "About the Center," 13.
177. Mijuskovic, "Some Reflections on Philosophical Counseling and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns, 99.
178. Cheng. 253.
179. Schuster. "The Practice of Sartre's Philosophy in Philosophical Counseling and Existential Psychotherapy." The Jerusalem Philosophical Quarterly. Vol. 44. Jan. 1995. 113.
180. Schuster, Shlomit C. Philosophy Practice: An Alternative to Counseling and Psychotherapy. Westport CT: Praeger, 1999. 107.
181. Russell, Michael. "The Philosopher As Personal Consultant." The Philosopher's Web Magazine, located on the Internet at http://www.philosophers.co.uk /currenUrussell.htm, I.
182. Ibid.. 3.
183. Ibid.
184. Jopling, D. A. "Philosophical Counseling, Truth and Self-Interpretation." Journal of Applied Philosophy. Vol. 13. No. 3. 1996. 298.
185. Lahav, "Conceptual Framework." In Lahav and Tillmanns, 16.
186. See a summary of psychotherapy outcome studies in The Benefits of Psychotherapy, M. L. Smith, G.V. Glass, and T.L Miller, eds., Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980, especially chapter 5.
187. See, for example, J.W. Pennebaker. "Putting Stress into Words: Health, Linguistic. and Therapeutic Implications." Behavior Research and Therapy 31. 1993. 539548. Cited in Lahav and Tillmanns. 15.
188. Schuster, "The Practice of Sartre's Philosophy." The Jerusalem Philosophical Quarterly. 113.
189. Schuster. "Philosophy As If It Matters." Critical Review, 590.
190. Schuster. The Jerusalem Philosophical Quarrerly. 101-102.
191. Schuster. Crilical Review. 590.
192. Schuster, The Jerusalem Philosophical Quarterly, 102.
193. Schuster, "Philosophical Counseling and Humanistic Psychotherapy." Journal of Psychology and Judaism. Vol. 20, No. 3, Fall 1996. 248.
194. Boele. "Experimental Wisdom and the Art of Living." In van der Vlist. 161
195. McCall, Catherine. "Jobs for Philosophers: Philosophical Inquiry-Origin and Development." In van der Vlist, 69. Quoting Martha Nussbaum, The Therapy of Desire.
196. Hadot. 87.
197. Borowicz, 97.
198. Ibid.
199. Text 124. Porphyry To Marcella. 31 (22IU). In The Epicurus Reader. Brad Inwood and L. P. Gerson, trans. Cambridge: Hackett. 1994.
200. Pfeifer, "Philosophy Outside the Academy." Inquiry. 66.
201. Segal. Steven. "Philosophy As a Therapeutic Activity." Inquiry. Vol. I7. No. 3, Spring 1998. 36-47.
202. Feary. "A Right to (Re)Habilitation." In van der Vlist, 262.
203. Ibid.
204. Ibid., 267-271.
205. Lahav. "What is Philosophical in Philosophical Counseling?" Journal of Applied Philosophy. 276.
206. Boele, "Experimental Wisdom and the Art of Living." In van der Vlist. 162.
207. Jopling, "Philosophical Counseling, Truth and Self- Interpretation." Journal of Applied Philosophy, 30 I.
208. Ibid., 310.
209. Borowicz. 104
210. Schefczyk, "Philosophical Counseling as a Critical Examination of LifeDirecting Conceptions." In Lahav and Tillmanns, 77.
211. Lahav, "Philosophical Counseling and Taoism." Journal of Chinese Philosophy, 266.
212. Feary, 269.
213. Schuster, "Philosophy As If It Matters." Critical Review. 595.
214. Boele. "The 'Benefits' of a Socratic Dialogue." 19.
215. Tuedio. 183.
216. Ibid.
217. Boele. "Experimental Wisdom and the Art of Living." In van der Vlist. 156.
218. Tuedio, 187, 188.
219. Jopling, 308.
220. Lahav, "Introduction." In Lahav and Tillmanns, $x$.
221. Tuedio, 187, 188.
222. Feary, 270.
223. Joplinge, 308.
224. Gluck. "Philosophical Practice in Career Counseling and Management Consulting." In van der Vlist. 209.
225. Blass, "On The Possibility Of Self-Transcendence." Journal of Chinese Philosophy. 279.
226. Schuster. Shlomit C. "The Practice of Sartre's Philosophy in Philosophical Counseling and Existential Psychotherapy." The Jerusalem Philosophical Quarterly. Vol. 44 Jan. 1995. 113. See also her essay "Philosophical Counseling and Humanistic Psychotherapy." Journal of Psychology and Judaism. Vol. 20. No. 3. Fall. 1996. 251: and her "Philosophy As If It Matters: The Practice Of' Philosophical Counscling." Critical Review Vol. 6. No.4. 1993. 589.
227. Jongsma. Ida. "Philosophical Counseling in Holland: History and Open Issues." In Essays on Philosophical Counseling, Ran Lahav and Maria da Venza Tillmanns, eds. Lanham. Md.: University Press of America. 1995. 33.
228. McCall. Catherine. "Jobs for Philosophers: Philosophical Inquiry-Origin and Development." In Perspectives in Philosophical Practice: Collected Lectures of the Second International Congress on Philosophical Practice. Wim van der Vlist, ed. Leusden: Vereniging voor Filosofische Practijk. 1996. 70.
229. lbid. 70, 71.
230. Ibid.
231. Ibid.
232. lbid.
233. Held. Barbara S. Back to Reality: A Critique of Posimodern Theory in Psychotherapy. New York: W. W. Norton \& Co.. 1995. 248.
234. Spence, D. P. Narrative Truth and Historical Truth: Meaning and Interpretation in Psychoanalysis. New York: W. W. Norion. 1982. 249.
235. Ibid.. 248.
II. McCall. 71.
236. Schuster, "The Practice of Sante's Philosophy." The Jerusalem Philosophical Quarterly. 100.
237. Prins-Bakker, Anette. "Practisch Mijmeren," Filosofie. Vol. 6, No. 2. 35, as quoted in Shlomit C. Schuster, "Sartre's Words: A Paradigm For Self-Description In Philosophical Counseling." In van der Vlist, 23.
238. See "Developing Your Own Counseling Style." in Gerald Corey. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. New York: Brooks/Cole, 1996. 44. See also the threc chapters on training according to method in Nancy Miller et al.. eds.. Psychodynamic Treatment Research. New York: Harper Collins. 1993. 191-247.
239. Prins-Bakker, Anette. "Philosophy in Marriage Counseling." In Lahav and Tillmanns. 137.
240. Jongsma, "Philosophical Counseling in Holland: History and Open Issues." In Lahav and Tillmanns, 33.
241. Tuedio, James A. "Postmodern Pcrspectives in Philosophical Practice." In van der Vlist. 183.
242. Boelc. Dries. "The Training of a Philosophical Counselor." In Lahav and Tillmanns. 43.
243. Norman. Barbara. "Philosophical Counseling: The Arts of Ecological Relationship and Interpretation." In Lahav and Tillinanns. 53.
244. Boele, 43.
245. Miller, W. R. "Motivational Interviewing With Problem Thinkers." Journal of Behavioral Psychotherapy. II. 1983. 147-172.
246. Lahav, Ran. "A Conceptual Framework for Philosophical Counseling: Worldview Interpretation." In Lahav and Tillmanns, 16.
247. Tuedio, 188.
248. Schuster. Shlomit C. Personal e-mail message, September. 1997.
249. Prins-Bakker, 136-137.
250. E-mail message posted on phil-counsel@freelance.com. 14 December. 1997.
251. Prins-Bakker. 7.
252. See Norman, 49-59.
253. See Feary, Vaughana Macy. "A Right to (Re)Habilitation, Including Philosophical Counseling, for Incarcerated Populations." In van der Vlist, 259-279.
254. Raabe, Peter. "From Addiction to Community: Philosophical Counseling within a Community of Inquiry." In Inquiry, Vol. 17, No. 1, Autumn, 1997. 81-93.
255. Boele. "The Training of a Philosophical Counselor." In Lahav and Tillmanns. 46.
256. Ruschmann, Eckart. "Foundations of Philosophical Counseling." Inquiry Vol. 17. No 3. Spring 1998. 30.
257. Lahay, "Conceptual Framework." In Lahav and Tillmanns, 9.
258. Ibid., 15, 10.
259. Ibid., 9.
260. Hoogendijk, Ad. "The Philosopher in the Business World As a Vision Developer." In Lahav and Tillmanns, 161, 163.
261. See the case study of "Anna" by Ben Mijuskovic. "Some Reflections on Philosophical Counseling and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns, 97.
262. See the description of his own training in worldview interpretation by Boelc. "The Training of a Philosophical Counselor." In Lahav and Tillmanns, 39.
263. The following eight approaches are presented as pairs of dichotomous approaches in philosophical counseling by Lahav in "Conceplual Framework." In Lahav and Tillmanns, 20-23.
264. Lahav, "A Conceptual Framework." In Lahav and Tillmanns, 20.
265. Marinoff, Louis. "On the Emergence of Ethical Counseling: Considerations and Two Case Studies." In Lahav and Tillmanns, 181.
266. Ibid.
267. Ibid.
268. Norman, 50-51.
269. Boele, "The Training of a Philosophical Counselor." In Lahav and Tillmanns. 37.
270. Achenbach, Gerd. "About the Center of Philosophical Practice." In van der Vlist, 13.
271. Ibid.
272. Achenbach, Gerd. "Philosophy, Philosophical Practice, and Psychotherapy." In Lahav and Tilimanns, 73.
273. Lahav, Ran. "What Is Philosophical In Philosophical Counseling?"' Journal of Applied Philosophy. Vol. 13. No. 3, 1996. 260.
274. Lahav. Ran. "Philosophical Counseling and Taoism: Wisdom and Lived Philosophical Understanding." Journal of Chinese Philosophy. Vol. 23, No. 3. September 1996. 262.
275. Feary, 259-279.
276. Prins-Bakker, 135-153.
277. See Marinoff, "On the Emergence of Ethical Counseling: Considerations and Two Case Studies." In Lahav and Tillmanns, 171-193.
278. Schuster, "Philosophical Counseling and Humanistic Psychotherapy." Journal of Psychology and Judaism. 247-259.
279. Boele. "The Training of a Philosophical Counselor." In Lahav and Tillmanns. 45.
280. Marinoff, 180.
281. Schefzczyk, Michael. "Philosophical Counseling As a Critical Examination of Life-Directing Conceptions." In Lahav and Tillmanns, 79.
282. Ibid., 77.
283. Marinoff, 179-180.
284. Lahav, "Conceptual Framework." In Lahav and Tillmanns, 22.
285. Schuster, "Philosophy As If It Matters." Critical Review, 590.
286. Marinoff, 179-180.
287. Norman, 56.
288. See Feary. 259-279.
289. Pfeifer. Karl. "Philosophy Outside the Academy: The Role of Philosophy in People-Oriented Professions and the Prospects for Philosophical Counseling." Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Vol. 14, No. 2. Autumn, 1994. 66.
290. Achenbach, Gerd B. Philosophische Praxis, 51-55, as quoted in Lahav. "Conceptual Framework." In Lahav and Tillmanns, 22-23.
291. Schefzczyk, "Philosophical Counseling." In Lahav and Tillmanns, 76.
292. Jbid.
293. Tuedio. "Postmodern Perspectives in Philosophical Practice." In van der Vlist. 186.
294. Jbid. 187.
295. Ruschmann, "Foundations Of Philosophical Counseling." 28.
296. Ruschmann. 30
297. The most famous metaphor of philosophy as the process of untangling conceptual knots was made by Ludwig Wittgenstein in his Philosophical Investigations. Translated by G.E.M. Anscombe. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1958. sec. 67.
298. Zijlstra, Bauke. "The Philosophical Counselor As an Equilibrist." In van der Vlist, 41.
299. Boele, "The Training of a Philosophical Counselor." In Lahav and Tillmanns, 40.
300. Schuster. "Sartre's Words." In van der Vlist. 24.
301. Jopling, David A. "Philosophical Counseling, Truth and Self-Interpretation." Journal of Applied Philosophy. Vol. 13, No. 3, 1996. 298.
302. Ibid., 308.
303. Ibid., 304.
304. Ibid.
305. Ibid., 306.
306. Gluck, Andrew. "Philosophical Practice and Religious Faith." Paper presented at the Third International Conference on Philosophical Practice. New York. 22-25 July. 1997. 18-21.
307. Jopling, "Philosophical Counseling, Truth and Self-Interpretation." Journal of Applied Philosophy, 307.
308. Zijlstra, Bauke. "The Philosophical Counselor As An Equilibrist." In van der Vlist. 35.
309. Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press. 1971 ed.
310. Zijlstra, 35, 41
311. Ibid.. 36.
312. Frankl, Viktor E. The Will To Meaning. New York: Meridian, 1988. 162.
313. Zijlstra, 41.
314. Tuedio, "Postmodern Perspectives in Philosophical Practice." In van der Vlist. 187.
315. Ibid.
316. Schuster. "Sartre's Words." In van der Vlist. 20.
317. Achenbach. Gerd B. "What Does it Mean to Say 'Philosophical Practice Is No Psychotherapy'?" In van der Vlist, 16-19.
318. Ibid.
319. Ibid.
320. Schuster, "Philosophical Counseling and Humanistic Psychotherapy." Journal of Psychology and Judaism, 251.
321. Schuster, "Philosophy As If It Matters." Critical Review, 589.
322. Schuster, "The practice of Sartre's philosophy." The Jerusalem Philosophical Quarterly, 113.
323. Achenbach, "About the Center of Philosophical Practice." In van der Vlist. 915.
324. Ibid.
325. This essay can be found on the Internet at The Philosopher's Web Magazine. philosophers.co.uk.critcounselnf.htm.
326. Jongsma, "Philosophical Counseling in Holland." In Lahav and Tillmanns, 30-31.
327. Ibid.
328. Ibid.
329. Ibid.
330. Boele, Dries. 'The 'Benefits' of a Socratic Dialogue." Paper presented at the Third International Conference of Philosophical Practice. New York. July 22-25. 1997. Appendix 21.
331. Ibid. Appendix 18-21.
332. Hadot, Pierre. Philosophy as a Way of Life. Cambridge: Blackwell. 1995. 83.
333. Borowicz, Jon K. Therien. Pamphlet published at Cedarburg, Wisc. Received July 1997.
334. Ibid.
335. Also part of the "spiritual exercises" practiced by ancient philosophers. See Hadot, Philosophy as a Way of Life. 87.
336. Borowicz.
337. Hadot. Philosophy as a Way of Life. 107.
338. Ibid.
339. Borowicz.
340. Elliot. James, and Kathy J. Elliot. Clinical Philosophy. Pamphlet published by the Anthetics Institute, Lafayette, La. Received July 1997.
341. Ibid.
342. Ibid.
343. Grimes, Pierre. Philosophical Midwifery. Pamphlet published by the Academy for Philosophical Midwifery. 1994.
344. Ibid.
345. Ibid.
346. From an Internet document at http://www.philosophicalmidwifery.com. January 1998.
347. Cohen, Elliot D. Philosophers at Work. New York: Holt, Reinhart and Winston, 1988. 344-353.
348. Corey, Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. 323-324.
349. Cohen, Elliot D. "Philosophical Counseling: Some Roles of Critical Thinking." In Lahav and Tillmanns. 121-132.
350. Fleming. Jesse Charles. "Philosophical Counseling and the / Ching." Journal of Chinese Philosophy. Vol. 23. No. 3. September 1996. 301.
351. Jbid., 301, 302.
352. Ibid., 317.
353. See Leo Tolstoy's A Confession and Other Religious Writings. New York: Viking Penguin, 1987. 17-80.
354. Segal, Steven. "Meaning Crisis: Philosophical Counseling and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns. 102.
355. Ibid., 117.
356. Schuster. "The Practice of Sartre’s Philosophy." The Jerusalem Philosophical Quarterly. 104.
357. Ibid., 108.
358. Ibid., 99-114.
359. Fleming, Jesse Charles. "Philosophical Counseling and Asian Philosophy." In van der Vlist, 279.
360. Ibid.
361. Jbid., 285.
362. Marinoff. Louis. "On the Emergence of Ethical Counseling." In Lahav and Tillmanns, 178.
363. Ibid.
364. Jopling, "Philosophical Counseling, Truth and Self-Interpretation." Journal of Applied Philosophy. 307-308.
365. Marinoff, 178-179.
366. [bid., 179.
367. Marinoff, Louis. Plato Not Prozac. New York: HarperCollins, 1999. 37-51.
368. Prins-Bakker. "Philosophy in Marriage Counseling." In Lahav and Tillmanns, 137-148.
369. Ibid. 138.
370. Ibid. 137-138.
371. Ibid., 143.
372. Ibid., 143-144.
373. Ibid., 145.
374. Ibid., 146-147.
375. Ibid., 148.
376. Corey, Gerald. Theory and Practice of Group Caunseling. Pacific Grove: Brooks/Cole. 1990. 6-8.
377. Ruschmann. Eckart. "Foundations of Philosophical Counseling." Inquiry. 3233.
378. Ibid.
379. Ibid.
380. Norman, "Philosophical Counseling." In Lahav and Tillmanns, 55.
381. Ibid., 56.
382. Ibid.
383. Ibid., 58.
384. Lipman. Matthew. Philosophy Goes to School. Philadelphia: Temple University Press, 1988. 45.
385. Ibid. 129.
386. See Peter Raabe, "The Unintentional Researcher: From the Field Notes of a Philosopher." Philosophical Writings. No. 4, January. 1997. 39-54. Also "From Ad-
diction to Community. Philosophical Counseling Within a Community of Inquiry." Inquiry. Vol. 17. No. 1. Autumn. 1997. 81-93.
387. Feary, "Right to Re(hab)." In van der Vlist, 262.
388. Ibid.
389. Ibid.
390. Ibid., 270.
391. Boele, -The 'Benefits' of a Socratic Dialogue," 2-3.
392. Document labeled " $F$ " included in appendix of van der Vlist, 2-3.
393. Ibid., 5.
394. See Leonard Nelson's Socratic Method and Critical Philosophy. New York:

Dover. 1949.
171. Boele, "Benefits." 7.8.
172. Ibid., 10, 12. 14.
173. Ibid., 9.
174. Cohen, "Philosophical Counseling." In Lahav and Tillmanns, 121.
175. Ibid., 122.
176. lbid.. 125-127.
177. Ibid.. 128.
178. Ibid.. 122-125.
179. lbid., 131.

t.me/t_pdf

1. It may be argued that the discussion in this chapter, and in fact the topic of this entire volume. is meaningless. since research has shown all types of cognitive therapy-whether they originate in psychology or philosophy-to be no more effective in treating a number of conditions, such as, for example, depression. than anti-depressant medication. See Jerome D. and Julia B. Frank's Persuasion \& Heding. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. 219. The response to this is that cognitive types of therapy are offered to patients and clients who often prefer them, precisely because they are nonpharmaceutical alternatives to drug therapy. A positive interpretation of the research is that cognitive types of psychotherapy - and therefore also philosophical counseling - are no less effective than medication and do not threaten the client with any of the many side-effects common to pharmaceutical intervention.
2. Achenbach, Gerd B. "Philosophy, Philosophical Praclice. and Psychotherapy" In Essays on Philosophical Counseling, edited by Ran Lahav and Maria da Venza Tillmanns. Lanham. Md.: University Press of America, 1995. 63.
3. Held, Barbara S. Back to Reality: A Critique of Postmodern Theory in Psychosherapy. New York: W. W. Norton. 1995. 13.
4. Ibid.. 30.
5. Achenbach, 62.
6. Karasu, T.B. "The Specificity Versus Nonspecificity Dilemma: Toward Identifying Therapeutic Change Agents." American Journal of I'sychiarry, 143, 687-695.
7. Achenbach. 62.
8. Held. 13. 15.
9. Aronson, Morton J., and Melvin A. Scharfmun. Psychotherupy: The Analytic Approach. Northvale, NJ: Jason Aronson Inc., 1992. xv, xvi.
10. Ruschmann, Eckart. "Foundations of Philosophical Counseling." Inquiry Vol 17. No. 3. Spring 1998. 28.
11. The section titles in this chapter were inspired by Rachel B. Blass's examination of other attempts to delincate the domain of philosophical counseling in her article. "The 'Person' in Philosophical Counseling vs. Psychotherapy and the Possibility of Interchange between the Fields." Journal of Applied Philosophy, Vol. 13. No. 3, 1996. 277. 296.
12. Corey. Gerald. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. $5^{\text {th }} \mathrm{ed}$. New York: Brooks/Cole, 1996.
13. Ibid.. 9.
14. Ibid.
15. Ibid., 464.
16. Ruschmann, 23.
17. Cohen. Hans W. Existential Thoughs and Therapeutic Practice. London: Sage. 1997. 40. 41.
18. Schuster. Shlomit C. "Philosophy As If It Matters: The Practice Of Philosophical Counseling." Critical Review Vol. 6. No.4. 1993. 595.
19. Ibid.
20. Segal, Steven. "Meaning Crisis: Philosophical Counseling and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns, 119.

21 . Mijuskovic, Ben. "Some Reflections on Philosophical Counseling and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns. 92.
22. Lahav. Ran. "Introduction." In Lahav and Tillmanns, xv.
23. Lahav. Ran. "A Conceptual Framework for Philosophical Counseling: Worldview Interpretation." In Lahav and Tillmanns. 6.
24. Gluck. Andrew. "Philosophical Practice in Career Counseling and Management Consulting." In Perspectives in Philosophical Practice: Collected Lectures of the Second International Congress on Philosophical Practice. Wim van der Vlist. ed. Groningen. Holland: Vereniging voor Filosofische Practijk. 1997. 202.
25. Miller. Nancy E. et al., eds. Psychodynamic Treatment Research. New York: HarperCollins, 1993. xx.
26. Ibid.
27. Schefczyk. Michacl. "Philosophical Counseling As a Critical Examination of 1:(c-ilirecting Conceptions." In Lahav and Tillmanns. 76.
28. Lahav, "A Conceptual Framework for Philosophical Counseling." In Lahav and Tillmanns, 7.
29. lbid., 21.
30. Corey, 465.
31. Ellis, Albert. "The Basic Clinical Theory of Rational Emotive Therapy." Handbook of Rational Emotive Therapy. Albert Ellis and R. Grier, eds. New York: Springer, 1977. 3-34.
32. Corey, 317.
33. Ellis. Albert. Why Some Therapies Don't Work Buffalo, NY: Prometheus, 1989. 17.
34. Ellis, Albert. Reason and Emotion In Psychotherapy. New York: Lyle Stuart, 1970. 35.
35. Corey, 322-324.
36. Martha Nussbaum makes a similar point about "medical" philosophy in Hellenistic times. She writes, "To use philosophical argument to modify the passions, the philosopher does not have to turn away from her commitment to reasoning and careful argument: for the passions are made up out of our beliefs and respond to arguments. Argument, in fact, is exactly the way to approach them; no less intelligent way will address the root of the problem" (In Therapy of Desire. Princeton: Princeton University Press. 1994. 39).
37. For a detailed philosophical discussion of the relationship of the emotions with reason see Explaining Emotions, edited by Amelic Oksenberg Rorty (Berkeley: University of California Press, 1980). See also Perspective on Self-Deception, edited by Brian P. McLaughlin and Amélic Oksenberg Rorty (Berkelcy: University of California Press. 1988).
38. Cohen, Elliot D. "Philosophical Counseling: Some Roles of Critical Thinking." In Lahav and Tillmanns. 124-125.
39. Corey, 465.
40. Ibid.. 466.469.
41. From an e-mail message from Tim Lebon, March 15. 1998 in which he cites his March 1998 interview with Marinoff in the U.K. journal, Philosophy Now.
42. Web page located at http://members.aol.com/timlebon/extherapy.htm.
43. Corey, 471.
44. Ibid., 171.
45. Ibid., 469.
46. ibid.
47. See, for example, chapter 2 of Barbara S. Held's book, Back to Reality.
48. Held, 30.
49. Ibid.
50. From Tim Lebon's interview with Lou Marinoff for Philosophy Now - A Magazine of Ideas, as reproduced at the website http://www.kcl.ac.uk/kis/schools/hums/ =philosophy/PhilNowHome.html.

Sl. Mijuskovic, 92.
52. See Miller, Nancy E. et al., eds. Psychodynamic Treatment Research. New York: Basic. 1993.
53. Cheng, Chung-Ying. "From Self-Cultivation to Philosophical Counseling: An Introduction." Journal of Chinese Philosophy. Vol. 23. No. 3. September 1996. 254.
54. Held, 58.
55. Frank, Jerome D. and Julia B. Frank. Persuasion and Healing. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. 10. 11.
56. Lahav, " A Conceptual Framework for Philosophical Counseling." In Lahav and Tillmanns. 14.
57. Pfeifer, Karl. "Philosophy Outside the Academy: The Role of Philosophy in People-Oriented Professions and the Prospects for Philosophical Counseling." Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Vol. 14, No. 2. Autumn, 1994. 60.
58. Schuster, Shlomit C. "Sartre's Words: A Paradigm for Self-Description in Philosophical Counseling." In van der Vlist, 24.
59. Boele, Dries. "The Training of a Philosophical Counselor." In Lahav and Tillmanns. 38-39.
60. Corey. Theory and Practice. See esp. chapter 2.
61. Mijuskovic, 96-97.
62. Fleming, Jesse Charles. "Philosophical Counseling and Asian Philosophy." In van der Vlist, 285.
63. Marinoff, Louis. "Philosophy Mects Pirandello: Six Professions in Search of a Schema." In van der Vlist, III.
64. Gruengard, Ora. "Mindanalysis: Ideas from Brentano and Locke." In van der Vlist. 212.
65. Lahav, Ran. "Philosophical Counseling and Taoism: Wisdom and Lived Philosophical Understanding." Journal of Chinese Philosophy. Vol. 23, No. 3. September 1996. 260.
66. A thought-provoking polemic on this issue has been published on the web by Michael Russell entitled "The Philosopher as Personal Consultant." The Philosopher's Web Magazine on the Internet at http://www.philosophers.co.uk /currentrussell.htm.
67. Lahav. "Philosophical Counscling and Taoism." Journal of Chinese Philosophy. 263.
68. Russell. "The Philosopher as Personal Consultant." on the Internet at http://www.philosophers.co.uk/currenU/russell.htm.
69. Ibid.
70. Ibid.
71. Ibid.
72. McCall, Catherine. "Jobs for Philosophers: Philosophical Inquiry-Origin and Development." In van der Vlist, 71.
73. Corey, 467-468. See also Fischer et al., Psychology Today. New York: Random House, 1975. 681, 684.
74. From Jürgen Habermas's Knowledge and Human Interests. Jeremy Shapiro. trans. Boston: Beacon Press. 1971. As quoted in Georgia Warnke's Justice and Interpretation. Cambridge. Mass.: M.I.T. Press. 1993. 101-102.
75. Ruschmann. Eckart. "Foundations Of Philosuphical Counseling. Inquiry Vol. 17, No. 3, Spring 1998. 25.
76. Mijuskovic. 92.
77. Corey, 467-468.
78. Ibid., 320.
79. Ibid.. 319, 320.
80. Ibid.. 467-468.
81. Tuedio. James A. "Postmodern Perspectives in Philosophical Practice" In van der Vlist. 183.
82. Mijuskovic. 92.
83. Gadamer. Hans-Georg. The Enigma of Health. Stanford: Stanford University Press. 1996. 169.
84. Ruschmann, Eckart. "Foundations Of Philosophical Counseling." Inquiry Vol. 17, No. 3, Spring 1998. 25.
85. Lahav, "Introduction." In Lahav and Tillmanns. xv.
86. Ruschmann, 24.
87. Jopling, David A. "Philosophical Counseling. Truth and Self- Interpretation." Journal of Applied Philosophy. Vol. 13. No. 3, 1996. 298.
88. Schuster, Shlomit C. "The Practice of Sarte's Philosophy." The Jerusalem Philosophical Quarterly. 111.
89. Jopling, 298.
90. Schuster, "Sartre's Words." In van der Vlist, 32
91. Norman, Barbara. "Philosophical Counseling: The Ars of Ecological Relationship and Interpretation." In Lahav and Tillmanns, 52-53.
92. See Daniel C. Dennett's Brainstorms. Cambridge, Mass: M.IT. Press, 1993.
93. This characterization of the patient-psychotherapist relationship is based on Gadamer's example of a similar unawareness of the meaning of one's own responses when they are testimony in a court of law in response to questions posed by lawyers who alone are aware of the context of their questions. See his essay "The Philosophical Foundations of the Twentieth Century" in Gadamer's Philosophical Hermeneutics. David E. Linge, trans. and ed. Berkeley: University of California Press, 1977. 121.
94. See David A. Jopling's paper entitled "First Do No Harm: Over-Philosophizing and Pseudo-Philosophizing in Philosophical Counseling." Paper presented at the Third Intemational Conference on Philosophical Practice in New York, 22-25 July 1997.
95. Paul Crits-Christoph et al.., maintain that "Freud's therapeutic goal changed from 'making the unconscious conscious' to emphasizing the building and integration of intrapsychic structure." In Psychodynamic Treatment Research. New York: Basic Books. 1993. 408.
96. May, Rollo. Freedom and Destiny. New York: Dell, 1981. 19, 20.
97. Corey, Theory and Practice. 466.
98. Ibid., 469.
99. Gadamer. The Enigma of Heallh. 168.
100. Mijuskovic, 92.
101. Ibid.
102. Cohen, 121-131.
103. Blass, Rachel B. "The 'Person' in Philosophical Counseling vs. Psychotherapy and the Possibility of Interchange between the Fields." Journal of Applied Philosophy. Vol. 13. No. 3. 1996. 291.
104. Lahav, "Introduction." In Lahav and Tillmanns. xv.
105. Westen, Drew. "Cultural, Emotional, and Unconscious Aspects of Self." The Relational Self: Theoretical Convergences in Psychoanalysis and Social Psychology. Rebecca C. Curtis, ed. New York: Guilford Press, 1991. 203.
106. Schefczyk, Michael. "Philosophical Counseling as a Critical Examination of Life-Directing Conceptions." In Lahav and Tillmanns, 80-81.
107. Corey, 467.
108. Blass. Rachel. "On the Possibility of Self-Transcendence: Philosophical Counseling. Zen. and the Psychological Perspective." Journal of Chinese Philosophy. Vol. 23. No. 3. September 1996. 278.
109. Frankl. Viktor E. The Will to Meaning. New York: Meridian, 1988. 162.
110. Why Some Therapies Don't Work Buffalo, NY: Prometheus, 1989. 23. 45.
111. Schuster. "Philosophy As If It Matters." Critical Review. 598.
112. lbid.
113. Corey, 470.
114. See, for example, Ellis, Albert. Reason and Emotion in Psychotherapy. New York: Lyle Stuart. 1970. 35.
115. See Corey. Theory and Practice. passim.
116. Ibid.. 9 .
117. Ellis. 183. 187. For a description of what Ellis calls R.E.T.'s "highly emotive. evocative, and dramatic methods" see his Why Some Therapies Don't Work. Buffalo. NY: Prometheus Books, 1989. 121-123.
118. Lahav, Ran. "What is Philosophical in Philosophical Counseling?" Journal of Applied Philosophy. Vol. 13, No. 3. 1996. 263.
119. Ibid.
120. Lahav, Ran. "Introduction." In Lahav and Tillmanns. xii.
121. Ibid. $x$.
122. Ibid.
123. See the section under the subheading "The Assumptive World" in Frank and Frank's Persuasion and Healing, Baltimore: Johns Hupkins University Press, 1993. 24-34.
124. Frankl, 15.
125. Hall, Calvin S. and Gardner Lindzey. Theories of Personality. New York: John Wiley \& Sons, 1970. 559-564.
126. 1bid.
127. van Deurzen-Sinith, Emmy. Existential Counseling in Practice. London: Sage Publications, 1988.
128. Italics added for emphasis.
129. Ellis, Albert and Raymond J. Yeager. Hhy Some Therapies Don't Work. Buffalo: Prometheus, 1989. 160.
130. Achenbach, Gerd B. "About the Center of Philosophical Practice." In van der Vlist. 12.
131. Schefczyk, Michael. "Philosophical Counseling As a Critical Examination of Life-Directing Conceptions." In Lahav and Tillmanns. 76.
132. Lahav, Ran. "A Conceptual Framework for Philosophical Counseling." In Lahav and Tillmanns, 10.
133. Zijlstra. Bauke. "The Philosophical Counselor As an Equilibrist." In van der Vlist. 35.41.
134. Ibid.
135. Marinoff, Louis. "On the Emergence of Ethical Counseling: Considerations and Two Casc Studies." In Lahav and Tillmanns. 179.
136. Ellis, Reason And Emotion In Psychotherapy, 36-37.
137. Ellis and Yeager. Why Some Therapies Don '1 Work. 23-24.
138. Schuster, "Philosophy As If It Matters," 588.
139. Jopling D. A. "Philosophical Counseling, Truth and Self-Interpretation." Journal of Applied Philosophy, 307-308.
140. Ibid.
141. Ibid.
142. Frank and Frank, Persuasion and Healing. 43. 66.
143. Frank, J.D. "Psychotherapy, Rhetoric, and Hermeneutics: Implications for Practice and Research. Psychotherapy. 24, 1987. 300.
144. Schuster, "Philosophy As If II Matters." 589.
145. Achenbach, Gerd B. "Philusophy, Philosophical Practice, and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns, 63.
146. Frank and Frank, Persuasion and Healing. 70-73.
147. Ibid.. 72.
148. Viktor E. Frankl. citing Ludwig Binswanger's Erinnerungen an Sigmund Freud, points out in his book The Will To Meaning (New York: Mcridian. 1988. 84) that "philosophy has been disdained by Sigmund Freud and dismissed by him as nothing but one of the most decent forms of the sublimation of repressed sexuality."
149. Corey, 463.
150. Rosenau, Pauline. Postmodernism and the Social Sciences Princeton: Princeton University Press, 1992. 45.
151. McCall. "Jobs for Philosophers: Philosophical Inquiry." In van der Vlist. 86.
152. Lahav. "A Conceptual Framework." In Lahav and Tillmanns, 6.
153. Ibid.
154. Clayton, Colin and Nick Dianuzzo. "The Community Of Enquiry vs. Psychotherapy: The Process of Thinking in the Struggle to Free Ideas and Imagination and the Process of Rehabilitation and Prevention of Drug Abuse." (paper presented at "Das Philosophishe Denken von Kinden - Proceedings of the 5th International Conference Academia Verlag, 1992), 10.
155. Blass, "The 'Person' in Philosophical Counseling vs. Psychotherapy." Journal of Applied Philosophy, 280.
156. Ibid.. 282.
157. Ibid.
158. Ibid., 284.
159. Corey, 464.
160. Achenbach, "Philosophy, Philosophical Practice, and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns, 63.
161. Pfeifer, "Philosophy Outside the Academy." Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. 67.
162. Boele, "The Training of a Philosophical Counselor." In Lahav and Tillmanns. 46.
163. Frankl, The Will to Meaning, 87.
164. Quoted in Frankl, Victor E., The Will to Meaning. New York: Meridian, 1988. 87. Freud wrote, "The moment a man questions the meaning and value of life he is sick. .. By asking this question one is merely admitting to a store of unsatisfied libido to which something else must have happened, a kind of fermentation leading to sadness and depression" (Letters of Sigmund Freud, translated by James Stern and Tania Stern. E.L. Freud. ed. New York: Harcourt. 1960, 436).
165. Frankl, 91.
166. Segal, 119.
167. Cohen, 124.
168. Mijuskovic, 92.
169. Ellis, Reason And Emotion In Psychotherapy, 38.
170. Ibid., 36.
171. Also sometimes referred to as direct or naive realism.
172. McCall, "Jobs for Philosophers." In van der Vlist. 81-85.
173. Schuster. "The Practice of Sartre's Philosophy in Philosophical Counseling." The Jerusalem Philosophical Quarterly, 100.
174. Marmor, Judd. "Dynamic Psychotherapy and Behavior Therapy: Are They Irreconcilable?" In Converging Themes In Psychotherapy. Marvin Goldfried. ed. New York: Springer, 1982. 193.
175. Elliott. James and Kathy J. Elliott. Clinical Philosophy pamphlet published by the Anthetics Institute, Lafayette, La.
176. Grimes. Pierre. Philosophical Midwifery: A New Paradigm jor Understanding Human Problems. Costa Mesa, CA.: Hypraxis, 1998. 2.
177. Achenbach, "Philosophy, Philosophical Practice, and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns, 72.
$\qquad$

1. For a discussion of Aristotle's concepts of types of knowledge, see Trudy Govier's Socrates' Children. Peterborough: Broadview, 1997, especially 55-60.
2. For the Buddhist version of this parable, see the Udana Chapter vi, section 4 in Some Sayings of the Buddha. F. L. Woodward, trans. Oxlord: Great Books. 1973. 190192.
3. See, for example, "Philosophical Counseling: Some Roles of Critical Thinking." In Essays on Philosophical Counseling, edited by Ran Lahav and Maria da Venza Tillmanns. Lanham, Md.: University Press of America, 1995. 121-132.
4. Lahav. Ran. "A Conceptual Framework for Philosophical Counseling: Worldview Interpretation." In Lahav and Tillmanns. 7-9.
5. See. for example, Ran Lahav's essay "Using Analytic Philosophy in Philosophical Counseling." Journal of Applied Philosophy. Vol. 10. No. 2, 1993. 243-251.
6. Mijuskovic, Ben. "Some Reflections on Philosophical Counseling and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns, 96
7. See for example Rachel B. Blass' "The 'Person' in Philosophical Counseling vs. Psychotherapy and the Possibility of Interchange between the Fields." Journal for Applied Philosophy. Vol. 13, No. 3, 1996.
8. Lahav, Ran. "What Is Philosophical in Philosophical Counseling?" Journal of Applied Philosophy. Vol. 13. No. 3. 1996. 262-266.
9. Schuster, Shlomit C. "On Philosophical Self-Diagnosis and Self-Help: Clarification of the Non-clinical Practice of Philosophical Counseling." Excerpts received from the author without corresponding page numbers from chapters III and $V$ of her dissertation "Philosophical Autobiography: A Commentary on the Practice of Philosophy." 1997.
10. Segal. Steven. "Meaning Crisis: Philosophical Counseling and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns, 101-119.
11. Polanyi, Michael. Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy. London: Routledge and Kegan Paul, 1958.
12. Borowicz Jon. "How is Philosophical Practice Practical?" In Perspectives in Philosophical Practice: Collected Lectures of the Second International Congress on Philosophical Practice. Wim van der Vlist. ed. Leusden. The Netherlands: Vereniging voor Filosofische Practijk. 1997. 92.
13. Marinoff, Louis. "On the Emergence of Ethical Counseling: Considerations and Two Case Studies." In Lahav and Tillmanns, 178.
14. Marinoff, Lou. Plato Not Prozac. New York: HarperCollins, 1999.
15. Boele, Dries. "The Training of a Philosophical Counselor." In Lahav and Tillmanns, 45-46.
16. Prins-Bakker, Anette. "Philosophy in Marriage Counseling." In Lahav and Tillmanns. 137-148.
17. Marinoff, Plato Not Prozac.
18. Bocle. 45-46.
19. Prins-Bakker, "Philosophy in Marriage Counseling." In Lahav and Tillmanns. 138.
20. Ibid., 138-143.
21. Ibid., 143.
22. Ibid., 145-148.
23. According to Laura Wexler, this is the approach used by Ken Cust. See her article "Thinking Not Shrinking" in The Utine Reader. January-February. 1997. 50-51.
24. May, Rollo. Freedom and Destiny. New York: Dell, 1981. 22.
25. Fiumara, Gemma Corradi. The Other Side of Language: A Philosophy of Listening. New York: Routledge, 1995. 98.
26. Ibid. 13.
27. lbid.. 40.
28. Ibid.
29. Ibid.
30. Ibid., 35.
31. Ibid.
32. Adapted from the chapter entitled "Effective Interpersonal Communication." in Lewis Shipper's Introduction to Philosophy and Applied Psychology. Lanham. Md.: University Press of America, 1995. 75.
33. Psychiatrists Jerome D. Frank and Julia B. Frank point out that research has shown "people seek [psychotherapeutic] help not in response to the symptoms themselves but because their efforts to cope with the symptoms have failed." (in Persuasion and Healing. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1993. 38).
34. Quoted in Schuster, Shlomit C. "Philosophical Counseling and Humanistic Psychotherapy." Journal of Psychology and Judaism. Vol. 20, No. 3, Fall 1996. 251.
35. Achenbach. Gerd B. "About the Center of Philosophical Practice." In van der Vlist. 9-15.
36. Habermas. Jürgen. Moral Consciousness and Communicative Action. Translated by Christine Lenhardt and Shierry Weber Nichulse. Cambridge. Mass.: M.I.T. Press. 1996. 98.
37. Zijlstra, Bauke. "The Philosophical Counselor As an Equilibrist." In van der Vlist. 35-44.
38. Hobbes, Thomas. Leviathan. As quoted in Classics in Political Philosophy. Jene M. Porter, ed. Scarborough, Ont.: Prentice-Hall. 1989. 254.
39. Streng, Frederick J. Understanding Religious Life. California: Dickenson. 1976. 41.
40. Gilliland, Burl E. and Richard K. James. Crisis Intervention Strategies. Scarborough. Ont.: Brooks/Cole, 1997. 3.
41. James, William. The Varieties of Religious Experience. New York: Penguin. 1958. 73.
42. In this regard see McPeck. John E. Critical Thinking and Education. Oxford: Martin Robertson, 1981. 157.
43. Gadamer, Hans-Georg. The Enigma of Health. Stanford: Stanford University Press, 1993. 93.
44. For a discussion of the locus of cognition as being located between persons see Dennis J. Sumara and Terrance R. Carson's essay "Reconceptualizing Action Research As a Living Practice" in Action Research as a Living Practice. Terrance R. Carson and Dennis J. Sumara, eds. New York: Peter Lang, 1997. iv.
45. The concept of outsider and insider comes from I. B. Christman's essay entitled "Working in the Field as a Female Friend." Anthropology and Education Quarterly. Vol. 19. No. 2. 1988. 70-85.
46. For a discussion of various types of listening, see Successful Listening by Carol A. Roach and Nancy J. Wyatt. New York: Harper and Row. 1988.
47. Paul, Richard W. "Teaching Critical Reasoning in the Strong Sense: Getting behind Worldviews." In Critical Reasoning in Contemporary Culture. Richard A. Talaska, ed. New York: State University of New York Press. 1992. 144.
48. Walton, Douglas. A Pragmatic Theory of Fallacy. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1995. 106.
49. See for example the essays by Dries Boele. Elliot Cohen. Ran Lahav. Shlomit Schuster, and Louis Marinoff in Lahav and Tillmanns discussed in earlier chapters.
50. Lahav. Ran. "Using Analytic Philosophy in Philosophical Counseling." Journal of Applied Philosophy. Vol. 10. No. 2, 1993. 248.

51 lbid.
52. Ibid.. 249.
53. Cohen, 126.
54. Norman. Barbara. "Philosophical Counseling: The Ars of Ecological Relationship and Interpretation." In Lahav and Tillmanns, 56.
55. Tuedio, James A. "Postmodern Perspectives in Philosophical Practice." In van der Vlist, 183.
56. For a discussion of the similarities between rhctoric and psychotherapy and the uses of rhetoric in psychotherapy, see Jerome D. Frank and Julia B. Frank's Persuasion \& Healing, 65-70.
57. Statistic offered by Noam Chomsky in the video documentary Manufacturing Consent aired on public television, March 23, 1998.
58. Blass. "The 'Person' in Philosophical Counseling vs. Psychotherapy." Journal of Applied Philosophy. 293, 294.
59. Hadot. Pierre. Philosophy As a Way of Life. Oxford: Blackwell, 1995.
60. Quoted in Bernard William's Ethics and the Limits of Philosophy. Cambridge: Harvard University Press, 1985. 58.
61. Nagel, Thomas. The View from Nowhere. New York: Oxford University Press. 1989. 118.
62. Tuedio, 183.
63. See Jon Borowicz's essay entitled "Philosophy as Conversion" in Inquiry. Vol. 17. No. 3 Spring 1998. 71-84.
64. Tuedio, 183.
65. To offer just a few examples, Ran Lahav writes that "the role of the philosophical counselor is not to cure people, but rather to offer them tools for dealing with their predicament" ("Using Analytic Philosophy in Philosophical Counseling." Journal of Applied Philosophy. 248). James Tuedio maintains that the counselor develops the client's autonomy by helping her to learn to read and respond more effectively to the play of everyday pressures which surround her. ("Postmodern Perspectives" In van der Vlist. 187,188). Jesse Fleming calls philosophical counseling "an educational service" ("Philosophical Counseling and Asian Philosophy." In van der Vlist, 279). Shlomit Schuster claims that "the unifying and possibly enduring characteristic" of the various philosophical practices is "their didactic intent." ("Philosophy As If It Matters. Critical Review. Vol. 6. No. 598). See also Jopling, "Philosophical Counseling." Journal of Applied Philosophy, 298. See also Ran Lahav's "Introduction." In Lahav and Tillmanns, xi.
66. Prins-Bakker, 137-148.
67. Ibid., 140.
68. Schuster, Shlomit C. Philosophy Practice: In Alternative to Counseling and Psychotherapy. Westport. CT: Praeger. 1999. 12.
69. Critical Review, 598.
70. Schuster, Philosophy Practice 97.
71. Plato, "Symposium." In Plato: Collected Dialogues. Edith Hamilton and Huntington Cairns eds. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1961. 530, sec. 175d.
72. For a further discussion of the criteria for teaching, see P. H. Hirst and R. S. Peters. The Logic of Education. New York: Routledge and Kegan Paul, 1970. 79.
73. Particularly at this stage - but in the others as well - the counselor must take into consideration the difference between the ways men and women communicate and learn. In my own practice I have found that male clients often have expectations of the counselor in the role of teacher very different from those of female clients. In general. and for whatever reasons. men anticipate and expect more direct transfer of information from the counselor to themselves. information which they then perceive as open to ques-
tioning and critique. On the other hand, women clients more often prefer the counselor to simply assist them in a collaborative discovery of the same information. This is obviously generalization, of course, but it is a noteworthy difference that deserves consideration and further study. (For discussions on gender differences in communication styles see, for example, Anne Wilson Schaef, Women's Reality [San Francisco: Harper \& Row, 1985]; Deborah Tannen, You Just Don't Understand [New York: Ballantine. 1990]: Barbara Westbrook Eakins and R. Gene Eakins. Sex Differences in Human Communication [Boston: Houghton Mifflin, 1978]; or Jennifer Coats, ed., Language and Gender [Oxford: Blackwell, 1998]).
74. Splitter. Laurance J. "Some Reflections on Inquiry, Community and Philosophy." Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Vol. 17, No. 1. Autumn, 1997. 34.
75. Ennis, Robert H. "The Degree to Which Critical Thinking is Subject Specific: Clarification and Needed Research." In The Generalizability of Critical Thinking. Stcphen P. Norris, ed. New York: Teachers College Press. 1992. 21-37.
76. See Barbara Thayer-Bacon's argument for using the term "constructive thinking" for what is generally called critical thinking in "Is Modern Critical Thinking Theory Sexist?" In Philosophy of Education. William Hare and John P. Portelli. eds. Calgary: Detselig Enterprises Lid., 1996. 98.
77. Chamberlain. Harriet. "Philosophical Counseling: A Dialogue in Critical Thinking." In Fifth International Conference on Philosophy in Practice. Oxford: Socicty of Consultant Philosophers, 1999. 37.
78. Paul, Richard W. "Teaching Critical Reasoning in the Strong Sense: Getting Behind Worldviews." In Critical Reasoning in Contemporary Culture." Richard A. Talaska. ed. New York: State University of New York Press, 1992. 153-154.
79. Chamberlain, 42.
80. Hadot. Philosophy as a Way of Life. Passim.
81. Gadamer. Hans-Georg. "On the Problem of Self-Understanding." In Philosophical Hermeneutics. David E. Linge. trans. and ed. Berkeley: University of California Press. 1977. 50.
82. This distinction is discussed in detail in Mary Field Belenky, et al. Women's Ways of Knowing. New York: Basic Books, 1986.
83. Scheffler, Israel. Reason and Teaching. London: Routledge and Kegan Paul. 1973. 75-80.
84. Bailin. Sharon. "Critical and Creative Thinking." Philosophy of Education. William Hare and John P. Portelli, eds. Calgary: Detselig Enterprises Ltd.. 1996. 73.
85. See "A Question of Pride" in chapter 6 of this volume.
86. Prins-Bakker. 140.
87. Murris, Karin. "The Baby and the Bath Water." In van der Vlist, 129.
88. Mijuskovic, "Some Reflections on Philosophical Counseling and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns, 96
89. See Corey, 468 and elsewhere.
90. Ellis, Albert. Reason and Emotion in Psychotherapy. New York: Lyle Stuart. 1970. 36-37.
91. See, for example, Persuasion and Healing by Jerome D. Frank and Julia Frank. 45-46. in which they state that "in all forms of psychotherapy. the therapist is a teacher who provides new information in an interpersonal context that enables the patient to profit from it. . . . Some types of psychotherapy are virtually indistinguishable from corrective education." In the Foreword to the book Converging Themes in Psychotherapy (Marvin R. Goldfried, ed.) Hans H. Strupp writes, "Whenever a therapeutic interaction
produces measurable therapeutic change, the patient (client) has undergone a learning experience" (ix). He claims this highlights the fact that in psychotherapy "there is a 'teacher.' a 'student,' and a learning process having a particular outcome.". But this still leaves unanswered the question whether the therapist has in fact taught the patient anything or if the patient was simply observant enough to have learned something. The difference is crucial. Similarly important is the question of what the patient has leamed.
92. See Plato's Republic. Book 7, sec. 514.
93. Rorty, Richard. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University Press. 1979. 372.
94. Norman, $51-52,58$. For a further discussion of "edification" inspired by Norman's article see Jon Borowicz's "How Is Philosophical Practice Practical?" In van der Vlist, 91-105.
95. Govier, Trudy. Socrates' Children. Peterborough: Broadview. 1997. 230.
96. Heidegger, Martin. Being and Time. Translated by Joan Stambaugh. New York: State University of New York Press, 1996. This is the subject of Section 1.
97. Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Investigations. G.E.M. Anscombe, trans. Englewood Cliffs, N J: Prentice-Hall. 1958. 1. 129.
98. Boele. "Experimental Wisdom and the Art of Living." In van der Vlist, 165.
99. Hadol. Philosophy as a Way of Life. 103.
100. Ibid.
101. Plato, Republic. Book 10, sec. $618 \mathrm{c}-\mathrm{e}$.
102. Kerr, Donna H., and Margaret Buchmann. "On Avoiding Domination in Philosophical Counseling." Journal of Chinese Philosophy. Vol. 23, No. 3 September 1996. 341.
103. Lahav, Ran. "What Is Philosophical in Philosophical Counseling?" Journal of Applied Philosophy. 276.
104. Plato. Republic. Book 2. sec. 359d.
105. See Kohlberg, Lawrence. "Indoctrination Versus Relativity in Value Education." In George Sher, ed. Moral Philosophy. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 1987. 83-101.
106. Marcel, Gabriel. The Mystery of Being. Chicago: Gateway, 1969. 48.
107. See Karl Jaspers, The Way to Wisdom. New Haven: Yale University Press, 1954.
108. Blass, Rachel. "On the Possibility of Self-Transcendence: Philosophical Counseling, Zen, and the Psychological Perspective." Journal of Chinese Philosophy. Vol. 23. No. 3 September, 1996. 294-295. footnote 2.
109. Ibid., 290.
110. Ibid.
111. Their transformation is very much in line with Plato's metaphor of the cave, in which he likens the life of most individuals to that of a person imprisoned in a dark cave surrounded only by shadows, and education being like a person emerging from the shadowy cave into the sunlight. See his Republic, Book 7, sec. 514 . See also my case studies "Veronica's Pride" (in Elenchus, A Journal of Philosophical Inquiry. Vol. 2, Issue 2. Spring 1998); and "From Addiction to Community" (in Inquiry. Vol. 17, No. 1. Autumn. 1997); and "Why Has God Forsaken Me? Philosophically Counseling a Crisis of Faith." in Philosophy In The Contemporary World. Vol. 5 Number 4. Winter 1998.
112. See Friedrich Nietzsche's comment on the pleasure in power in his Will to Power. Translated and edited by Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale. New York: Vintage Books. 1968. Book Two, 428.
113. "The Vatican Collection of Epicurean Sayings." In The Epicurus Reader. Translated by Brad Inwood, L. P. Gerson, and D. S. Hutchinson. Indianapolis: Hackett. 1994. Text 6. sec. 27.
114. Blass, 282.
115. Segal. Steven. "Meaning Crisis: Philosophical Counseling and Psychotherapy." In Lahav and Tillmanns, 101-119.
116. The concept of dialogic research comes from the book Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy with in the Postmodern by P. Lather. New York: Routledgc. 1991
117. For a discussion of the significance and importance of philosophical dialogue with oneself, see Hadot's Philosophy as a Way of Life, 91.
118. W. R. Miller puts it this way, "I learn what I believe as I hear myself talk." In "Motivational Interviewing with Problem Thinkers." Journal of Behavioral Psychotherapy. Vol. 1I, 1983. 147-172.

II9. Paul. Richard W. "Teaching Critical Reasoning in the Strong Sense: Getting Behind Worldviews." In Critical Reasoning in Contemporary Culture." Richard A. Talaska. ed. New York: State University of New York Press, 1992. 142.
120. Schefczyk, Michael. "Philosophical Counseling as a Critical Examination of Life-Directing Conceptions." In Lahav and Tillmanns. 79. 80.
121. Lahav, "A Conceptual Framework for Philosophical Counseling." In Lahav and Tillmanns, 7.
122. Ibid., 9.
123. Ruschmann, "Foundations Of Philosophical Counseling." Inquiry. 25.
124. See Boele, "The Training of a Philosophical Counselor." In Lahav and Tillmanns. 47. See also Prins-Bakker. "Philosophy in Marriage Counseling." In Lahav and Tillmanns, 136-137.
125. Gadamer, "On the Problem of Self-Understanding." In Linge, 41.
126. For a discussion of the dynamics of critical discussions, see Douglas Walton's book A Pragmatic Theory of Fallacy. Tuscaloosa: University of Alabama Press. 1995. 103.
127. Franke, William. "Psychoanalysis as a Hermeneutic of the Subject: Freud. Ricoeur. Lacan." Dialogue. Vol. 37, No. 1, 1998. 71, 76.
128. Blass, 287.
129. See the collected papers in Lahav and Tillmanns and van der Vlist.
130. Benn, Stanley I. A Theory of Freedom. New York: Cambridge University Press. 1990. 206.
131. Code. Lorraine. What Can She Know: Feminist Theory and Construction of Knowledge. Ithaca, NY: Cornell University Press. 1991. See esp. chapter 3.
132. See Agnes Heller and Frank Feher, The Postmodern Political Condition. Cambridge: Polity Press, 1988. 23-27.
133. Rosenau, Pauline, Marie. Postmodernism and the Social Sciences. Princeton: Princeton University Press, 1992. 117.
134. Ibid.
135. Ibid., 37.
136. Achenbach, "About the Center of Philosophical Practice." In van der Vlist. 9-15.
137. Held. Barbara S. Back to Reality: A Critique of Postmodern Theory in Psychotherapy. New York: W. W. Norton, 1995. passim.
138. Schuster, "Philosophy as if it Matters." Critical Review, 595.
139. Lahav. "What's Philosophical in Philosophical Counseling?" Journal of Applied Philosophy. 259-260.
140. Tuedio, "Postmodem Perspectives in Philosophical Practice." In van der Vlist, 183.
141. Norman. 53.
142. Feary. Vaughana Macy. "A Right to (Re)Habilitation, Including Philosophical Counseling, for Incarcerated Populations." In van der Vlist. 261.
143. See Feary, 259-278.
144. A previous version of this chapter appeared as an essay in The International Journal of Applied Philosophy Vol. 14, Number 1, Spring 2000, under the title "How Philosophy Can Help You Feel Better: Philosophical Counseling and the Emotions." It appears with the permission of the editor.
145. Nussbaum. Martha. The Therapy of Desire. Princeton. NJ: Princeton University Press. 1994. 79.
146. Averill, James R. "Emotions and Anxiety: Sociocultural. Biological. and Psychological Determinants." In Explaining Emotions. Berkeley: University of California Press, 1980. 37-38.
147. Freud. Sigmund. Mourning and Melancholia. London: Hogarth Press. 1955. Also Inhibitions, Symptoms and Anxiety. London: Hogarth Press, 1959.
148. Descartes, Rene. "Treatise on the Passions of the Soul" in The Philosophical Works of Descartes. E. Haladane and G.R.T. Ross, trans. Cambridge: Cambridge University Press. 1948.
149. Hume, David. A Treatise of Human Nature. Book 2.
150. See The Encyclopedia of Philosophy. New York: Macmillan. 1967. Vol. I. 480.
151. Spinoza. Baruch. The Ethics. Samuel Shirley. trans., Seymour Feldman. ed. Indianapolis, Ind.: Hackett. 1992. Part 3. Proposition 9. Scholium.
152. The Encyclopedia of Philosophy. Vol. I, 480.
153. Locke, John. An Essay Concerning Human Understanding. Peter H. Nidditch. ed. Oxford: Clarendon, 1991. 229-233.
154. Sartre, Jean-Paul. "The Emotions: Outline of a Theory." In Essays in Existentialism. Wade Baskin, ed. Secaucus. NJ: Citadel Press, 1997. 187-252.
155. Solomon, Robert. "Emotions and Choice" The Review of Metaphysics. 17. 1 Sept. 1973. 251-281. See also his book The Passions. New York: Doubleday, 1977.
156. Schiralli. Martin. Constructive Postmodernism. Westport. CT: Bergin \& Garvey, 1999. 121. For detailed philosophical discussions of the emotions and various theories about the emotions see Ronald de Sousa's The Rationality of Emotion. Cambridge. Mass.: M.I.T. Press, 1995.
157. Adier, Alfred. Social Interest: A Challenge to Mankind. New York: Capricorn. 1964.
158. Ellis, Reason And Emotion In Psychotherapy. 124-131.
159. This summary is from Dona D. Warren's paper "Healing Thrasymachus: The Psychotherapeutic use of Dialogue" in the proceedings of the Fifth International Conference on Philosophy in Practice. Oxford: Society of Consultant Philosophers, 1999. 261.
160. See Jerome Neu. Emotion. Thought. and Therapy. London: Routledge and Kegan Paul, 1978.
161. Plato, Republic Book 10, sec. 606.
162. Epictetus. Enchiridion. Sec. 5.
163. In Aristotle's Nichomachean Ethics see Book 3. section 1 and Book 2. section 6. In his Rhetoric see Book 2, sections I to 11 .
164. See Epicurus's "Letter to Menoeceus" listed as Text 4 in The Epicurean Reader. Brad Inwood and L. P. Gerson. ed. Indianapolis: Hackett. 1994. 28-31.
165. Aquinas. Thomas. Summa Theologia, II. 2, 22-48.
166. Hobbes. Leviathan. Part 1, chapter 6.
167. Cohen. "Philosophical Counseling." In Lahav and Tillmanns, 125.
168. Ibid.. 124.
169. Nussbaum, 39.
170. An earlier version of this section was first published as an essay under the title "Feminism and Philosophical Counseling" on the Philosophy News Service (PNS) web site at http://www.PhilosophyNews.com. It appears with the permission of the editor.
171. See Tannen, You Just Don't Understand. New York: Ballantine Books. 1990.
172. Comments on feminism from Drs. Susan Turler. Vaughana Feary, and Christina Bellon were received by the author as e-mails.
173. Prozan, Charlotte. Feminist Psychoanalyic Psychotherapy. Northvale. NJ: Jason Aronson, 1992. xvi, xvii.
174. Schaef. Women's Reality.
175. The Houghton Mifflin Dictionary of the English Language. William Morris. ed. Markham, Ont.: Houghton Mifflin, 1980. 1381.
176. Caplan. Paul. They Say You're Crazy. New York: Addison-Wesley. 1995. xvii.
177. Torrey. E. Fuller. Witchdoctor and Psychiatrists: The Common Roots of Psychotherapy and Its Future. Northvale NJ: Jason Aronson, 1986. Quoted in Palmquist Dreams of Wholeness. Hong Kong: Philopsychy Press. 1997. 206.
178. Paul Crits-Christoph, et al. point out that Freud's conception of the origin of so-called mental illness did not remain constant. "Freud shifted his view of pathogenesis from an emphasis on external trauma to an intemal focus on the vicissitudes of instinctual drives." ("Evaluating Insight." In Psychodynamic Treatment Research. Nancy E. Miller et al., eds. New York: Basic. 1993. 407.)
179. Ibid., 158. See also the article by Patrick A. Mcguire entitled "New Hope for People with Schizophrenia. A Growing Number of Psychologists Say Recovery is Possible with Psychosocial Rehabilitation." In Monilor on Psychology. New York: American Psychological Association. Volume 31. No. 2, February 2000.
180. Hamstra, Bruce. How Therapists Diagnose. New York: St. Martin's Press. 1994. 246.
181. See R.J. Stoller, et al., "A Symposium: Should Homosexuality Be in the A.P.A. Nomenclature?" In The American Journal of Psychiatry. 130. 1973. 1207-16. And "Deleting Homosexuality as Illness: A Psychiatric Change in Values." Eoche Report: Frontiers of Psychiatry. 4, February 1. 1974. 1-2. And R. Lyons. "Psychiatrists. in a Shift. Declare Homosexuality No Mental IIlness." New York Times. December 16. 1973. 1. 25.
182. Thomä, Helmut and Horst Kächele. Psychoanalytic Practice. Vol. I. Northvale, NJ: Jason Aronson. 1994. 43.
183. Hales, Dianne and Robert E. Hales. Caring for the Mind. New York: Bantam. 1995. 35.
184. Clinical Psychiatry News. Vol. 2, November 1974. 1.
185. Grof. Stanislav. Beyond the Brain. New York: State University of New York Press, 1985. 320.
186. Szasz. Thomas. Schizophrenia. Syracuse, NY: Syracuse University Press. 1988. 98-102.
187. Grof, 328.
188. Szasz, Passim.
189. Grof, 317-18.
190. Ibid., 327.
191. Kaplan. Marcie. "A Woman's View of DSM-III." American Psychologist. 1983, 38: 786-792.
192. Schuster, Philosophy Practice. 7-8.
193. Caplan, 82. See also the entire chapter entitled "Do Health Professionals Think Anyone is Normal?" 59-82.
194. Marinoff, Lou. Plato not Prozac. New York: Harper Collins, 1999. 27.
195. For a discussion of so-called mental illness and everyday life see Freud's "The Psychopathology of Everyday Life" in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. London: Hogarth, 1964. vol. 6.
196. See for example John J. Ratey, and Catherine Johnson. Shadow Syndromes. New York: Pantheon, 1997.
197. Hales, 50.
198. Ibid.
199. In effect "to be under the perception of," from the Greek hupo, under, and gignoskein, to perceive.
200. Modrow, John. How to Become a Schizophrenic. Everett, Wash.: Apollyon Press. 1995. ix.
201. Frankl. Viktor. The Will to Meaning. New York: Meridian, 1988. 37.
202. Hamstra, 26-28, 135.
203. An earlier version of this section was first published as an essay under the title "Deciding on disinterest" on the Philosophy News Service (PNS) web site at http://www.PhilosophyNews.com. It appears with the permission of the editor.
204. Hume, David. An Enquiry Concerning Human Understanding. Anthony Flew, ed. La Salle III.: Open Court, 1991. 84.
205. Warnock, Mary. "The Neutral Teacher." In Philosophy of Education. Edited by William Hare and John P. Portelli. Calgary: Detselig, 1996. 139-148.
206. Thomä Helmut and Horst Káchele. "Principles." In Psychoanalytic Practice. Vol. 1. London: Jason Aronson, 1994. 221.
207. Prozan, xv.
208. Ibid., 328.
209. Nussbaum, Therapy of Desire, 26.
210. Hume, 84.
211. From a private e-mail correspondence.
212. Alexander, Franz. "The Dynamics of Psychotherapy in the Light of Learning Therapy." In Converging Themes in Psychotherapy. Marvin R. Goldfried. ed. New York: Springer. 1982. 67.
213. Hume, 56. Of course, this applies to women philosophers as well.
214. I am grateful to Dr. Maria Colavito. president of the Biocultural Research Institute, Gainesville, Florida, for her insights into "crisis logic." See also Ora Gruengard's essay "Dialogue and Catastrophe" in the collecled papers of the Fiff International Conference on Philosophy in Practice. Oxford: Society of Consultant Philosophers, 1999. 74-82.

1. Marcuse, Herbert. One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Saciery. Bosion: Bcacon Press, 1969. 183, 199.
2. Lahav, Ran. "A Conceptual Framework for Philosophical Counseling: Worldview Interpretation." In Essays on Philosophical Counseling. Ran Lahav and Maria da Venza Tillmanns, eds. Lanham, Md.: University Press of America. 1995. 7-9.
3. Lahav, Ran. "Using Analytic Philosophy in Philosophical Counseling." Journal of Applied Philosophy. Vol. 10. No. 2, 1993. 248. 249.
4. Boele, Dries. "The Training of a Philosophical Counselor." In Lahav and Tillmanns, 45-46.
5. Sartre, Jean-Paul. "The Humanism of Existentialism." In Essays in Existentialism. Wade Baskind, ed. Toronto: Citadel, 1997. 52.
6. Fiumara, Gernma Corradi. The Other Side of Language: A Philosophy of Listening. London: Routledge, 1990. 13.
7. Russell. Michael. "The Philosopher As Pcrsonal Consultant." The Philosopher's Web Magazine. http://www.philosophers.co.uk/current russell.htm, 7
8. Ibid.
9. An earlier version of this section was first published under the title "The Use and Value of Philosophy: De-obfuscating Recondite Cant: In Defense of Plain English in Philosophy" in Practical Philosophy, Journal of the Society of Consultant Philosophers, London, England, Vol. 2. No. I. March 1999. 8-13.
10. Heidegger, Marin. Being and Time. Joan Stambaugh, trans. New York: State University of New York Press. 1996. Sec. 31. 135. Italics are in the original.
11. Translation: At first glance personal attacks. among other things. in fact don't follow from what was said before.
12. See the Bible. Mathew 7:6.
13. For a discussion in plain English of plain-language discussions, see Jaida N. Ha Sandra's book The Joy of Conversation. Minneapolis: Utne Reader Books. 1997. 109.
14. Aristotle. Rhetoric. Book III. Sec. 2.
15. Ibid., Sec. 7.
16. Spinoza, Baruch. Treatise on the Emendation of the Intellect. Samuel Shirley, trans. Seymour Feldman, ed. Indianapolis: Hacketr, 1992. Sec. 17, p. 236.
17. Locke, John. An Essay Concerning Human Understanding. Peter H. Niddich. ed. Oxford: Clarendon Press, 1991. Book III Chapter 9. Sec. 8. 9. 23, and Chapter 10.
18. Hume, David. Moral and Political Philosophy. Henry D. Aikin, ed. New York: Hafner, 1975. Appendix 4.
19. Wingenstein, Ludwig. Remarks on the Philosophy of Psychology. Trans. and ed. by G.E.M. Anscombe and G.H. von Wright. Chicago: University of Chicago Press, 1980. Vol. 1 No. 51.
20. Molnar. Thomas. Return to Philosophy. London: Transactions Publishers. 1996. 103.
21. Shusterman, Richard. Practicing Philosophy. New York: Routledge, 1997. 80.
22. By this he meant the envy of the untalented conceming the abilities of the talented, in other words. the weak "herd's" feeling toward the strong. or the revolt of the underprivileged and uneducated against the powerful and highly educated.
23. Epicurus. "Letter to Menoeceus: Diogenes Laertius" 10. 122. Text 4 in The Epicurus Reader. Trans. and ed. by Brad Inwood and L.P. Gerson. Indianapolis: Hackett. 1994. 28.
24. Shusterman, Practicing Philosophy. 182.
25. Greene, Maxine. "Teacher As Stranger." In Philosophy of Education. William Hare and John P. Portelli, eds. Calgary: Detselig, 1996. 198.
26. Achenbach, Gerd B. "About the Center of Philosophical Practice." In Wim van der Vlist, ed., Perspectives in Philosophical Practice: Collected Lectures. Leusden. The Netherlands: Vereniging voor Filosofische Practijk, 1996. 13.
27. Jopling, David A. "First Do No Harm': Over-Philosophizing and PseudoPhilosophizing in Philosophical Counseling." Paper presented at the Third International Conference on Philosophical Practice. New York, 22-25 July, 1997. 15.
28. Murris. Karin. "The Baby and the Bath Water." In van der Vlist 129.
29. Hadot, Pierre. Philosophy As a Way of Life. Cambridge: Blackwell, 1995. 107.
30. Gadamer, Hans-Georg. The Enigma of Health Stanford: Stanford University Press. 1996. 93.
31. Ibid., 39.
32. An earlier version of this case first appeared as an essay in Elenchus. A Journal of Philosophical Inquiry Vol. 2, Issue 2. Spring 1998 under the litle "Veronica's Pride."
33. "X" is not the real name of the diet dlan.
34. English, Jane. "What Do Grown Children Owe Their Parents?" In Vices and Virtues in Everyday Life. Christina Sommers and Fred Sommers, eds. New York: Harcourt Brace College Publishers, 1997. 300-303.
35. Yutang, Lin. "On Growing Old Gracefully." In Sommers and Sommers, 751757.
36. See Boele, Dries. "The Training of a Philosophical Counselor." In Essays on Philosophical Counseling. Lahav, Ran and Maria da Venza Tillmanns, eds. Lanham, Md.: University Press of America, 1995. 47. See also Prins-Bakker, Anette. "Philosophy in Marriage Counseling." In Lahav and Tillmanns, 136-137.
37. Lipman, Mathew. Philosophy Goes to School. Philadelphia: Temple University Press, 1988, 45.
38. lbid.
39. Plato's dialectic did not refer, as the prefix "di-" seems to suggest, to a discussion between only two individuals. The term comes from the Greek dialektike, consisting of dia meaning "across." legein "to speak" and lechne "the arn of." Therefore. dialectic can be interpreted as something like "the an of speaking with others." without the number of others being implied. It was Geroge William Hegel's use of the term in the eighteenth century that popularized dialectic to mean the dynamics between only two elements.
40. Kurfiss, Joanne Gainen. "Critical Thinking: Theory, Research, Practice. and Possibilities." ASHE-ERIC Higher Education Report No. 2. Washington, D.C.: Association for the Study of Higher Education, 1988, 52-53.
41. Seeburger, Francis F. Addiction and Responsibility: An Inquiry into the Addictive Mind. New York: Crossroads, 1995. 10, 50, 55, 71.
42. Ibid., xii, 41.
43. McMurran, Mary. The Psychology of Addiction. London: Taylor \& Francis. 1994. 52.
44. Secburger, 7-9.
45. Ibid., 20-22.
46. Ibid., 120-135; and Peele, Stanton. The Meaning of Addiction. Toronto: D.C. Heath, 1985, 17.
47. Peele, 157.
48. See Plato, Euthryphro 5a; Meno 7lb; Lysis 216c; Laches 181d, 186e: and Charmindes 165b.
49. Lyotard, Jean-Francois. The Posimodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press. 1993. 15.
50. Lahav, Ran. "A Conceptual Framework for Philosophical Counseling: Worldview Interpretation." In Essays on Philosophical Counseling, edited by Ran Lahav and Maria da Venza Tillmans. Lanham, Md.: University Press of America, 1995. 7.
51. All names are fictitious to preserve anonymity.
52. Foucault, Michel. "The Subject and Power." In Michel Foucaull. Beyond Structuralism and Hermeneutics. Edited by Hubert Dreyfus and Paul Rabinow. Chicago: University of Chicago Press, 1983.
53. Seeburger, 124.
54. Anderson. Joseph. Counseling through Group Process. New York: Springer. 1984, 12.
55. In fact, during the summer I had about half a dozen men ask my advice on how and where to go back to school.
56. Seeburger, 14. 15.
57. Connelly, F. Michael and Clandinin. D. Jean. "Narrative Inquiry: Storied Experience." in E. C. Short Forms of Curriculum Inquiry. New York: State University of New York Press. 1991. 128.
58. Festinger, L. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press. 1957; and Innovative Approaches in the Treaiment of Drug Abuse: Program Models and Strategies. Edited by James A. Inciardi. Frank M. Tims, and Bennett W. Fletcher. Westport, Conn.: Greenwood, 1993. 166.
59. For a discussion of this program, see Matthew Lipman. Philosophy Goes 10 School. Philadelphia: Temple University Press, 1988. Or see Matthew Lipman, Ann Margaret Sharp. and Frank Oscanyan, Philosophy in the Classroom. Philadelphia: Temple University Press. 1980.
60. Lipman. Matthew and Theresa L. Smith. Pixie. Upper Montclair. NJ: The Institute for the Advancement of Philosophy for Children. 1981. 4-5.
61. Matthew Lipman discusses the idea of preventive philosophy for children in "-Preventive Philosophy' for Children" on the Philosophy News Services (PNS) on the web at http://www.philosophynews.com/whip/p4c/ARCHIVED/p4c200004.htm. But Lipman uses the word "preventive" to mean doing philosophy in a recovery environment with children who have already been the vietims of abuse or sexual aggression. By "prevention" Lipman means the prevention of further harm to the child by helping the child think for him or herself about their previous victimization as an integral part of a program of recovery therapy. I use the word "prevention" here to mean the avoidance of being harmed in the first place and the avoidance of causing harm to others.

t.me/t_pdf

## PHILOSOPHICAL COUNSELING

Achenbach, Gerd B. Philosophische Praxis. Koln: Verlag für Philosophie/Jürgen Dinter, 1987.
Blass, Rachel B. "The 'Person' in Philosophical Counseling vs. Psychotherapy and the Possibility of Interchange between the Fields." Journal of Applied Philosophy. Vol. 13, No. 3, 1996. 277-296.
Cathcart, Andrew. "Socrates and the Sophist: Exploring the Normative Dimensions of Philosophical Counseling." In Tim Lebon. ed.. The Proceedings of the Fifth International Conference on Philosophy in Practice. Oxford: Society of Consultant Philosophers, 1999. 21-33.
Cheng, Chung-Ying. "From Self-Cultivation to Philosophical Counseling: An Introduction." The Journal of Chinese Philosophy. Vol. 23, No. 3. September. 1996. 245-258.

Cohen, Elliot D. "The Philosopher As Counselor." In Philosophers at Work. New York: Holt, Reinhart and Winston, 1988.
Curnow. Trevor. "Thinking about Dialoguc." In Tim Lebon. cd., The Proceedings of the Fifth International Conference on Philosophy in Practice. Oxford: Society of Consultant Philosophers, 1999. 45-51
Dianuzzo, Nick. "Philosophical Rehabilitation: Autonomy through Education." Ethics for Today and Tomorrow. Joram Habe, ed. New York: Jones and Bartett. 1997. 527-535.

Duessel, Reinhard. "Investigation of Things, Philosophical Counseling, and the Misery of the 'Last Man."' The Journal of Chinese Philosophy. Vol. 23. No. 3. Scptember. 1996. 321-340.
Feary. Vaughana Macy, "Philosophical Dialogue and Multicultural Values in Counseling and Practice." In Tim Lebon. ed.. The Proceedings of the Fifth International Conference on Philosophy in Practice. Oxford: Socicty of Consultant Philosophers, 1999. 54-66.
Fleming. Jess. "Philosophical Counseling and the I Ching." The Journal of Chinese Philosophy. Vol. 23, No. 3. September, 1996. 299-320.
"Philosophical Counseling and Chuang Tzu's Philosophy of Love." In Tim Lebon, ed., The Proceedings of the Fifth International Conference on

Philosophy in Practice. Oxford: Society of Consultant Philosophers, 1999. 6773.

Gerbers, Will A.J.F. "Philosophical Practice, Pastoral Work, and Suicide Survivors." In Ran Lahav and Maria da Venza Tillmanns. eds., Essays on Philosophical Counseling. Lanham, Md.: University Press of America, 1995. 153-158.
Gluck. Andrew. "Philosophical Practice in Career Counseling and Management Counsulting." In Wim van der. Vlist. ed., Perspectives in Philosophical Practice. Collected Lectures of the Second International Congress on Philosophical Practice. Leusden. The Netherlands: Vereniging voor Filosofische Practijk. 1996. 195-213.

Grimes. Pierre and Regina Uliana. Philosophical Midvifery: A New Paradigm for Understanding Human Problems. Costa Mesa, Ca.: Hypraxis, 1998.
Gruengard. Ora. "Dialogue and Catastrophe." In Tim Lebon, ed., The Proceedings of the Fifth International Conference on Philosophy in Practice. Oxford: Society of Consultant Philosophers, 1999. 74-82.
Herrestad, Henning. "The Oslo Model: A Successful Two-Year Training Program in Philosophical Counseling. In Tim Lebon, ed.. The Proceedings of the Fifit International Conference on Philosophy in Practice. Oxford: Society of Consultant Philosophers. 1999. 88-94.
Hoogendijk. Ad. Spreekuur bij een Filosoof (Counseling from a Philosopher). Utrecht: Veen, 1988.
Jopling, David A. "Philosophical Counseling, Truth and Self-Interpretation." Journal of Applied Philosophy. Vol. 13, No. 3, 1996. 297-310.
Kerr, Donna H. and Margaret Buchmann. "On Avoiding Domination in Philosophical Counseling." The Journal of Chinese Philosophy. Vol. 23. No. 3. September. 1996. 341-352.

Koestenbaum. Peter. The New Image of the Person: The Theory and Practice of Clinical Philosophy. Westport. Conn.: Greenwood Press. 1978.
Lahav, Ran. "What Is Philosophical in Philosophical Counseling?" Journal of Applied Philosophy. Vol. 13, No. 3. 1996. 259-278.
—__. "Is Philosophical Counseling That Different From Psychotherapy?" Zeilschrift für Philosophische Praxis. 1, 1994. 32-36.
—__ "Using Analytic Philosophy in Philosophical Counseling." Journal of Applied Philosophy. Vol. 10, No. 2, 1993. 243-251.
-. "Phenomenological Tools to Facilitate Self-Change in Philosophical Counseling." Journal of Applied Philosophy. 7. 1992. 45-52.
Lahav, Ran and Maria da Venza Tillmanns, eds. Essays on Philosophical Counseling. Lanham, Md.: University Press of America. 1995.
LeBon, Tim. ed. The Proceedings of the Fifth International Conference on Philosophy in Practice. Oxford: Society of Consultant Philosophers, 1999.
—_ ._ . "Socrates, Philosophical Counseling and Thinking Through Dialogue." In Tim Lebon, ed., The Proceedings of The Fifith International Conference on Philosophy in Practice. Oxford: Society of Consultanı Philosophers. 1999. 131-141.
Marinoff, Lou. Plato not Prozac. New York: HarperCollins, 1999.
Marshall, Mason and Thomas Buford. "Toward Philosophical Counseling for Mild Autistics."' In Tim Lebon, ed., The Proceedings of The Fifth International Conference on Philosophy in Practice. Oxford Society of Consultant Philosophers, 1999. 154-166.

McCall. Catherine. "Jobs for Philosophers: Philosophical Inquiry-Origin and Development." In Wim van der. Vlist, ed., Perspectives in Philosophical Pracuce: Collected Lectures. Leusden, The Netherlands: Vereniging voor Filosofische Practijk, 1996. 67-86.
McHugh, John. "The Meaning of Guilt: Towards the Possibility of a PsychoPhilosophical Theory of Complementarity." In Tim Lebon, ed., The Proceedings of The Fifth International Conference on Philosophy in Practice. Oxford: Society of Consultant Philosophers. 1999. 143-153.
Morehouse. Richard. "Philosophical Inquiry in a Classroum Situation: A Case Study with Broader Implications." In Tim Lebon, ed.. The Proceedings of The Fifth International Conference on Philosophy in Practice. Oxford: Society of Consultant Philosophers, 1999. 172-178.
Pfeifer, Karl. "Philosophy outside the Academy: The Rule of Philosophy in PeopleOriented Professions and the Prospects for Philosophical Counseling." Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Vol. 14. No. 2. Autumn. 1994. 58-69.
Raabe. Peter B. "What is Philosophical Counseling?" "Feminism and Philosophical Counseling." "The Pros and Cons of E-mail Counseling." "Medicating the Mind." "Counseling and the Cafe." "Clinical Philosophy." and various other articles in a regular monthly column for the Pliilosophy News Scrvice located on the Internet at http://www.philosophynews.com/whip/index.htmH.
—__ "How Philosophy Can Help You Feel Better: Philosophical Counseling and the Emotions." The International Journal of Applied Philosophy. Vol. 14. No. 1, Spring, 2000.
-. "The Use and Value of Philosophy: De-obfuscating Recondite Cant: In Defense of Plain English in Philosophy." Practical Philosophy. Journal of the Society of Consultant Philosophers. Vol. 2. No. I. March, 1999. 8-13. -. "Why Has God Forsaken Me? Philosophically Counseling a Crisis of Faith." Philosophy in the Contemporary World. Vol. 5. No. 4. Winter 1998. 43-48.
"Doing Philosophy in Public." Philosophy Now. Summer/Autumn. 1998. 10-11.
"Veronica's Pride. A Case Study in the Imporance of Words." Elenchus: The Journal of the Society for Philosophical Inquiry. Vol. 2 Issue 2. Spring, 1998. 6-8.
-. "Philosophical Counseling: What Is It and How Does it Work?" Philosophy Today. Vol. II. No. 27. January. 1998. 4-6.
. "From Addiction to Community: Philosophical Counseling Within a Community of Inquiry." Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Vol. 17, No. 1, Autumn, 1997. 81-93.
"The Unintentional Researcher: From the Field Notes of a Philosopher." Philosophical Writings. No. 4, January, 1997. 39-54.
Ruschmann, Eckart. "Foundations of Philosophical Counseling." Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Vol. 17, No. 3. Spring 1998. 21-35.
"Transpersonal Philosophies in Philosophical Counseling." In Tim Lebon. ed., The Proceedings of The Fifit International Conference on Philosophy in Practice. Oxford: Society of Consultant Philosophers, 1999. 226-229.
Schuster. Shlomit. Philosophy Practice: An Alternative to Counseling and Psychotherapy. Westport. Conn.: Praeger, 1999.
——. "Philosophical Counseling and Humanistic Psychotherapy." Journal of Psychology and Judaism. Vol. 20. No. 3, Fall. 1996. 247-259.
"Philosophy As If It Matters: The Practice of Philosophical Counseling." Crifical Review Vol. 6, No. 4, 1993. 587-599.
_. "The Practice of Sartre's Philosophy in Philosophical Counseling and Existential Psychotherapy." The Jerusalem Philosophical Quarterly. Vol. 44. January, 1995, 99-114.
Tillmanns, Maria. "Philosophical Counseling: The Art of Hearing Through Experience." Inguiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Vol. 13, 1994. 3-8.
Vlist, Wim van der, ed. Perspectives in Philosophical Practice: Collected Lectures of the Second International Congress on Philosophical Practice. Leusden. The Netherlands: Vereniging voor Filosofische Practijk, 1996.
Warren, Dona D. "Healing Thrasymachus: The Psychotherapeutic Use of Dialogue." In Tim Lebon, ed., The Proceedings of The Fifth International Conference on Philosophy in Practice. Oxford: Society of Consultant Philosophers, 1999. 260-270.

## PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. $4^{\text {th }}$ ed. American Psychiatric Association. 1994.
Anderson, Joseph. Counseling through Group Process. New York: Springer, 1984.
Aronson, Morton J. and Melvin A. Scharfman. Psychotherapy: The Analytic Approach. Northvale, NJ: Jason Aronson, 1992.
Barham. Peter. Schizophrenia and Human Value. London: Free Association Press. 1993.

Beck. Aaron. et al Cogniive Therapy of Depression. New York: Guilford Press. 1979.
Beebe. John. Integrity in Depth. New York: Fromm International, 1995.
Browning. Charkes H. and Beverly J. Browning Private Practice Handbook Los Alamitos Ca: Dineriffss 1993.
Bufe, Charles Alcohoico Anonymoes Cult or Cure? See Sharp, 1991.
Busfield, Joan. Men, Women and Modness. Linderstanding Gender and Mental Disorder. New York liew Yort Liniversity Press 1995.
Caplan, Paula J. Tree So, Ya re Crce: Hoo the Horid's Most Powerful Psychiatrists Decide tho is tiome lew Yat Adicor-Hesley, 1995.
Cohn, Hans W. Existentai Thang =xi Toerpentic P-actice. London: Sage, 1997.
Corey, Gerald. Theon $x=-x$ ore $\because=1$ Ounseling. Pacific Grove. Ca.: Brooks/Cole !


Curis, Rebecca C. The Reicion jer Trearetical Convergences in Psychoanalysis and Social Pspchiog Vos Yivi Guilford Press, 1991.
Deurzen-Smith, Emmy vace Erperac= Caneseling in Practice. London: Sage, 1994.


Ellis, Albert. "The Baxix Cain Zecry of Rational limotive Therapy." Handbook of Rational Eraize thbert Ellis and R. Grier eds. New York: Springer. $1^{--}$


Ellis. Albert and Raymond J. Yeager. Why Some Therapies Don't Work. Buffalo: Prometheus, 1989.
Ellis, Albert and Robert Harper. A Guide to Rational Living. Beverly Hills: Hal Leighton, 1975.
Erwin. Edward. Philosophy and Psychotherapy. London: Sage, 1997.
Feltham. Colin and Windy Dryden. Developing Counselor Supervision. London: Sage. 1994.

Festinger. Leon. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press, 1957.
Fogel, Gerald I., Frederick M. Lane. and Robert S. Lieberi. eds. The Psychology of Men. New York: Basic Books, 1986.
Frank. Jerome D. and Julia B. Frank. Persuasion and Healing. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993.
Franke, William. "Psychoanalysis as a Hermeneutics of the Subject: Freud, Ricocur. Lacan." In Dialogue. Vol. 37. No. I. 1998. 65-82.
Frankl, Viktor E. The Will to Meaning. New York: Mcridian, 1988.
Freud. Sigmund. Civilization and its Discontents. London: Hogarth, 1951.
Gergen, Kenneth J. The Saturated Self. New York: Basic Books. 1991.
Gilliland, Burl E. and Richard K. James. Crisis Intervention Strategies. Pacific Grove. Ca.: Brooks/Cole, 1997.
Goldfried. Marvin R., ed. Converging Themes in Psychotherapy. New York: Springer. 1982.

Gobtz. Ignacio L. The Culture of Sexism. Westport Conn.: Praeger, 1999.
Grob, Gerald N. Mental Illness and American Society. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1983.
Grof. Stanislav. Beyond the Brain. New York: State University of New York Press. 1985.

Grünbaum. Adolf. The Foundations of Psychoanalysis: A Philosophical Critique. Berkeley: University of California Press, 1984.
Hales. Dianne and Robert E. Hales. Caring for the Mind. New York: Bantam, 1995.
Hall, Calvin S. and Gardner Lindzey. Theories of Personality. New York: John Wiley \& Sons, 1970.
Hamstra. Bruce. Why Good People Do Bad Things. How to Make Moral Choices in an Immoral World. New York: Birch Lane, 1996.
———How Therapists Diagnose: Professional Secrets You Deserve to Know and How They Affect You and Your Family. New York: St. Martin's Press. 1994.

Held. Barbara S. Back to Reality: A Critique of Postmodern Theory in Psychotherapy. New York: W. W. Norton, 1995.
Hyde. Janet Shibley. Half the Human Experience: The Psychology of Women. Lexington, Va.: D.C. Heath, 1991.
London. Perry. The Modes and Morals of Psychotherapy. New York: Hemisphere Publishing, 1986.
May, Gerald G. Addiction and Grace. San Francisco: HarperCollins, 1988.
Maslow. Abraham H. Motivation and Personality. New York: Harper \& Row, 1970.
McCullough. Chris. Nobody's Victim: Freedom from Therapy and Recovery. New York: Clakson Potter. 1995.
McKay. Matthew and Patrick Fanning. Self-Esteem. (Iakland, Ca.: New Harbinger. 1987.

Miller. Nancy E., Lester Luborsky, Jacques P. Barber. and John P. Docherty, eds. Psychodynamic Treatment Research. New York: HarperCollins, 1993.
Modrow, John. How to Become a Schizophrenic. Everett, Wash.: Apollyon Press. 1995.

Neu, Jerome. Emotion, Thought, and Therapy. London: Routledge and Kegan Paul, 1978.

Nichols. Michael. The Lost Art of Listening. New York: Guilford Press, 1995.
Offer. Daniel, and Sabshin Melvin, eds. The Diversity of Normal Behavior. New York: Basic Books, 1991.
Palmquist, Stephen. Dreams of Wholeness. Hong Kong: Philopsychy Press, 1997.
Paplos, Demitri and Janice Paplos. Overcoming Depression. New York: Harper, 1997.
Penfold, P. Susan, and Gillian A. Walker. Women and the Psychiatric Paradox. Montreal: Eden Press, 1993.
Perry, John, ed. Personal Identity. Berkeley: University of California Press, 1975.
Podvoll. Edward M. The Seduction of Madness. New York: HarperCollins, 1990.
Prozan. Charlotte Krause. Feminist Psychoanalytic Psychotherapy. Northvale. NJ: Jason Aronson, 1992.
Smith. M. L.. G. V. Glass, and T. I. Miller. The Benefits of Psychotherapy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980.
Spinelli, Ernesto. Demystifying Therapy, London: Constable, 1994.
Strachey, James. Sigmund Freud: Civilization, Sociery and Religion. Ncw York: Penguin, 1987.
Szasz, Thomas. Schizophrenia: The Sacred Symbol of Psychiatry. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1988.

The Myth of Psychotherapy: Mental Healing as Religion, Rhetoric, and Repression. New York: Doubleday, 1978.

The Myth of Mental Illness. New York: Harper \& Row, 1974.
——. The Manufacture of Madness: A Comparative Study of the Inquisition and the Mental Health Movement. New York: Harper \& Row, 1970.
Thoma, Helmut and Horst Kächele. Psychoanalytic Practice. Northvale, NJ: Jason Aronson, 1994.
Weiskopf-Joelson, Edith. "The Role of Philosophy in Five Kinds of Psychotherapeutic Systems." In Philosophy, Religion, and Psychosherapy. Paul W. Sharkey, ed. Washington: University Press of America, 1981.
Yalom, Irvine D. Existential Psychotherapy. New York: Basic Books, 1980.
———. The Theory and Practice of Group Psychotherapy. New York: Basic Books. 1985.

## VARIOUS-RELEVANT TO PHILOSOPHICAL COUNSELING

Audi, Robert. Action, Intention. and Reason. Ithaca. NY: Comell University Press, 1993.

Belenky, Mary Field, Blythe McVicker Clinchy, Nancy Rule Goldberger. and Jill Matruck Tarule. Women's Ways of Knowing. Neı York: Basic Books, 1986.
Benhabib, Seyla. Situating the Self. New York: Routledge. 1992.
Benn. Stanley I. A Theory of Freedom. New York. Canbridge University Press, 1990.
Bleicher, Josef ed. Contemporary Hermeneutics. London: Routledge and Kegan Paul. 1980.

Boswell. John. Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
Breggin. Peter. Toxic Psychiatry. New York: Saint Martin's Press, 1991.
Buber, Marin. I and Thou. New York: Collier, 1987.
Chesler. Phyllis. Women and Madness. Garden City. N.Y.: Doubleday, 1972.
Cleary. Thomas, trans. The Essential Confucius. Edison N.J.: Castle, 1992.
Coates. Jennifer. Language and Gender. Oxford: Blackwell, 1998.
Cohen, Avner and Marcelo Dascal. The Institution of Philosophy. La Salle. Ill.: Open Court 1989.
Cohen, Elliot. Philosophers at Work New York: Holt. Rinehart \& Winston, 1989.
Cooper, Robin, ed. Thresholds Between Philosophy and Psychoanalysis. London: Free Association Press. 1994.
Dennett. Daniel C. Brainstorms. Cambridge. Mass: M.I.T. Press. 1993.
Dewey, John. How We Think. Mineola, NY: Dover, 1997.
Diestler, Sherry. Becoming a Critical Thinker. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 1998.

Farber. Seth. Madness. Heresy, and the Rumor of Angels: The Revolt against the Mental Health Care System. Chicago: Open Court Publishing Co., 1993.
Fischer. John Martin, ed. The Metaphysics of Death. Stanford: Stanford University Press, 1993.
Fiumara Gemma Corradi. The Other Side of Language: A Philosophy of Listening. New York: Routledge, 1990.
Foucault, Michel. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. Richard Howard, trans. New York: Vintage Books, 1973.
——. Mental Illness and Psychology. Los Angeles: University of California Press. 1987.
Gadamer. Hans-Georg. The Enigma of Health. Stanford: Stanford University Press. 1996.
——_Philosophical Hermeneutics. Translated and edited by David E. Linge. Berkeley: University of California Press, 1976.
Giddens, Anthony. Modernity and Self.Identity. Stanford: Stanford University Press. 1991.

Grant. George. Philosophy in the Mass Age. Toronto: University of Toronto Press. 1995.

Griffiths, A Phillips, ed. Philosophy and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
Grimshaw, Jean. Philosophy and Feminist Thinking. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.
Habermas, Jürgen. Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics. Ciaran P. Cronin, trans. Cambridge. Mass.: M.I.T. Press, 1993.

Moral Consciousness and Communicative Action. Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen, trans. Cambridge. Mass.: M.I.T. Press. 1990.
Hadot. Pierre. Philosophy As a Way of Life. Cambridge: Blackwell. 1995.
Hamlyn, David W. Being a Philosopher: The History of a Practice. London: Routledge. 1992.

Herda, Ellen A Research Conversations and Narrative: A Critical Hermeneutic Orientation in Participatory Inquiry. Westport Conn.: Pracger, 1999.
Hill, Thomas E. Autonomy and Self.Respect. New York: Cambridge University Press. 1995.

Howard. Peter. The Owner's Manual for the Brain. New York: Bard Press, 2000.

Inwood. Brad and L. P. Gerson. eds. The Epicurus Reader Indianapolis: Hackett. 1994.

Jackson. D. D. Myths of Madness: New Facts for Old Fallacies. New York: Macmillan, 1964.
James. William. Pragmatism. New York: Dover, 1995.
Kauffman, Jeffrey, ed. Awareness of Mortality. Amityville, N.Y.: Baywood, 1995.
Kennedy, David. "Philosophy for Children and the Reconstruction of Philosophy." In Tim Lebon, ed., The Proceedings of The Fifth International Conference on Philosophy in Practice. Oxford: Society of Consultant Philosophers, 1999. 96. 110.

Keshen. Richard. Reasonable Self-Esteem. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1996.

Klemke. E. D. The Meaning of Life. Oxford: Oxford University Press, 1981.
Lipman, Matthew. Philosophy Goes to School. Philadelphia: Temple University Press. 1988.

MacIntyre, Alasdair. After Virtue. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1984.

Manen, Max van. Researching Lived Experience. London: Althouse, 1994.
Masson, Jeffrey M. Against Therapy. New York: Atheneum, 1988.
McLaughlin. Brian P. and Amélie Oksenberg Rorıs. eds. Perspectives on SelfDeception. Berkeley: University of California Press, 1988.
Nagel, Thomas. Equality and Partiality. New York: Oxiord University Press. 1991.
Nichols, Michael P. The Lost Art of Listening. New York: Guilford Press. 1995.
Nielson, Kai. Ethics without God. Buffalo. N.Y.: Prometheus, 1990.
Noam. G. Gil and Thomas E. Wren, eds. The Moral Self. Cambridge. Mass.: M.I.T. Press, 1993.
Noddings, Nel. Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. Berkeley: University of California Press, 1984.
Nozick, Robert. The Examined Life. New York: Simon and Schuster, 1989.
Nussbaum, Martha C. The Therapy of Desire. Princeton: Princeton University Press. 1194.

Offer, Daniel and Sabshin, Melvin, eds. The Diversity of Normal Behavior: Further Contributions to Normatology. New York: Basic Books, 1991.
Ogilvie. James, ed. Revisioning Philosophy. New York: State University of New York Press, 1992.
Ozinga, James R. Altruism. Westport, Conn.: Praeger. 1999.
Pallone. Nathaniel J. On the Social Utility of Psychopathology: A Deviant Majority and Its Keepers? New Brunswick, N.J.: Transaction Books. 1986.
Paul, Richard W. "Teaching Critical Reasoning in the Strong Sense: Getting behind Worldviews." In Critical Reasoning in Contemporary Culture." Richard A. Talaska, ed. New York: State University of New York Press, 1992.
Quine. Willard Van Orman and J. S. Ullian. The Web of Belief. New York: McGraw-Hill, 1978.

Radden, Jennifer. Madness and Reason. London: G. Allen and Unwin, 1985.
Roach, Carol Ashburn, and Nancy J. Wyatt. Successful Listening. New York: Harper \& Row, 1988.
Rokeach, Milton. Beliefs, Altitudes, and Values. San Francisco: Jossey-Bass. 1968.
Rorty, Amélie Oksenberg, ed. Explaining Emotions. Berkeley: University of California Press, 1980.

Rosenau. Pauline Marie. Postmodernism and the Social Sciences. Princeton: Princeton University Press. 1992.
Russell, Bertrand. Philosophical Essays. London: George Allen and Unwin. 1966.
Sadler, John Z. et al. Philosophical Perspectives on Psychiatric Diagnostic Classification. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1994.
Sandra. Jaida N'Ha. The Joy of Conversation. Minneapolis: Utne Reader Books. 1997.
Schaeff. Anne Wilson. Beyond Therapy, Beyond Science. San Francisco: Harper. 1992.
Schipper, Lewis. Introduction to Philosophy and Applied Psychology. New York: University Press of America. 1995.
Schiralli. Martin. Constructive Postmodernism. Westpurt. Conn.: Bergin \& Garvey. 1999.

Scull, Andrew. Social Order/ Mental Disorder. London: Routledge, 1989.
Shusterman, Richard. Practicing Philosophy: Pragmatism and the Philosophical Life. New York: Routledge, 1997.
Siegel, Harvey. Educating Reason. New York: Routledge. 1988.
Smart, Ninian. World Philosophies. London: Routledge. 1999.
Sommers, Christina and Fred Sommers. Vice and Virme in Everyday Life. Toronto: Harcourt Brace, 1997.
Sousa, Ronald de. The Rationality of Emotion. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1987.
Spender, Dale. Man Made Language. London: Routledge and Kegan Paul, 1985.
Stewart. Robert, ed. Philosophical Perspectives on Love and Sex. New York: Oxford University Press, 1995.
Stopczyk, Annegret. Nein Danke, Ich Denke Selber. Berlin: Rutten and Lening, 1996.
Svensson, Tommy. On the Notion of Mental Illness. Aldershot, England: Avebury Publishing Co., 1995.
Taylor, Charles. The Ethics of Authenticity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991.
Thévenaz. Pierre. What is Phenomenology? James M. Edic. trans. London: Merlin Press. 1962.

Tong. Rosemarie. Feminine and Feminist Ethics. Belmont. C.A.: Wadsworth, 1993.
Walton. Douglas. A Pragmatic Theory of Fallacy. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1995.
Wallraaf. Charles. Philosophical Theory and Psychological Fact. Tuscon: University of Arizona Press. 1961.
Wilber, Ken. The Marriage of Sense and Soul. New York: Broadway, 1998.
Wing. J.K. Reasoning about Madness. New York: Oxford University Press. 1978.
Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Investigations. Translated by G.E.M. Anscombe. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 1958.
-. Remarks on the Psychology of Philosophy. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

مدخل إلى العلاج النفـي الوجودي (ترجمة)، رولو ماي، وإرفين بالوم، مراجمــا أ.د غــــان يعــوب أنــاذ علم النفـ بالجامعة اللبنانية، دار النهضة العربية، بيروت، 1999
 علم النفـن بالبامعة اللبنانتة، دار النهضة المربية، بريروت، 2000 دلالة الــكل، دراسة في الالإستطبقا الــكلبة و تراءة في كتاب الفن، دار النهضة المربية، بيروت، 2001
 بكلبة الآداب جامعة الكويت، دار النهضة المربية، بيروت، 2001


 الكهضضة العربـة، بيروت، 2002 مدخل إل المرمنيوطيقا، نظرية التأويل من أناطون إلم جادادمر، دار النهضة المربية، بيروت، 2003


 العولة- من زاوية سيكولوجية، دار النهضة المربية، بربروت، 2006

 المغالطات اللطقية- طبيعتا الثانة وخبزنا اليو وي، المجلس الأعلى للثقاتة، القاهرة، 2007

 ألوانْ من النـبية، دار الآناق المربية، القاهرة، 2008 حكايات إيـوبوب (ثناني اللنة)، دار النهضة المربية، بيروت، 2008




t.me/t_pdf نغم الأنكار، دار الفارابي، بيروت، 199
 إبكتيتوس: المختصر (ترجمة ودراسة)، دار رؤية للنــر، 2015



 مسطوة العواطف، دانيد ساندر (مرر)، تربمة أ.د طلعت مطر (مراجرا راجعة وتثدبم)، دار رؤية، القاهرة، 2017

 القاهرة، 2019
جهاز الناعة الأيديولو جية، دار رؤبة، القاهرة، 2021 شـُجون النـر (تحت الطبع)

$$
\begin{aligned}
& \text { " الدعوى المركزية لحركة الاستشارة } \\
& \text { الفلسفية الجديدة هي أن للحيـاة } \\
& \text { جوانبَ فلسفيةً هامة لا يدكن أن } \\
& \text { تُرْذ إلى ميكـانزمـات وعمليــات } \\
& 46
\end{aligned}
$$

telegram@t_pdf


[^0]:    

[^1]:    

[^2]:    

[^3]:    النصل الــبع: دراسة حالة (2): استعراض المراحل

