```
%_\mp@code{_}
```

جـــون هـيــل


د.عَ'ادلصُطُعْى

## R(a)

Voo مكتبة

755 áa سُر مَن قرأ

## فلسفة العقل

مدخل معاصر

t.me/t_pdf


## جــونهيل

## ڤٌ

## ملخل معاصر

$$
\text { مُستر مَن قراً } 755
$$

## (نقله إلى العربية وزوده بالثُروح والتعليقات" د. عادل مصطفى



الإهداء
!! اللى الأخت الكريمة والأستاذة الجلليلة
د. يمنى طريف الخلولي
نابغة جيلها وآخر الكبار



## اصسح <br> الرمز

انفّم

إلى مكتبة





 قناعةِ بأن الأسئلة الفلسفية الأساسية عن العقلَ تبقَى أسئلةً ميتافيزيقيـة - حيـثُ


 عمومية، لما هو موجودٌ هنالكي ألك.



 إقرارات العنم، يمكننا أن نرى أن المجال يظل مفتوحاً على مصراعيه. ثمة شــــئ

## àno

t.me/t_pdf

آخر يلز منا إذا كان لِتقييمِنا للمداخل المتنافسة أن يكون أكثر على أي نحيو من بجرد




 المشككلات.
 لديفيد لويس David Lewis worlds بعدد لانهائي من العوالم الممكنة الحقيقية ولكن غير الفعلية. يختلف كل عـلـ الم الم مـن
 ملامح هذه العوالم يدعي لويس تقديم تفسيرات لـقائق مهمة تَصـُقُ على العــلم الفعلي.

تصدم أنطولوجيا لويس في العوالم الممكنة كثيراً من الفلاسـفة (وجميـع غـيـر


[^0] causation (العلية) مثلال، مفهوم القوة العلية أو الاسـتعداد، مفهـوم الـضرورة؛



 فمن المفترض إذن أن دعاويك تتأسس في ملامح (ملامح داخلية) العالم الم الما الفهـلي.


غيرِ فعلية؟
أعتقد أن لدينا حقاً أن نشك في كل من يتقبل الجهازَ الصوري للعوالم الم الممكنة

 الميتافيزيقا وفي فلسفة العقل . ومادمنا متلبئين في مستوى صوري
 ذلك النوع من العُقم التكنيكي المميِّ لكثيرِ جداً من الفلسفة التحليلية المعاصرة. لستُ أنكر أن للتكنيكات الصورية مكانَا. إنا أريد فقط أن أشير إلى أن مـن



 هل ثمة خواص فَصلية disjunctive ؟ يرد البعض: طبعاً: إذا كان ق خِاصـة، كـ كـ خاصة، إذن قیلك (ق أو ك) خاصة.
(1) سيأتي ذكر "صانعات الـحِدف" truth-makers و "حـاملات الـصدق" truth-bearers في

موضعها. (المزجم)

حقاً إذا كان ق، كك عممولين يدلان على خاصـتِين فـإن بوسـعنا إذن أن نـــيِّد
 أن قوك تُسَمِّي خاصة من الحواص.
 لغوي يهز كلباً أنطولوجياً!
وأنا أذكر كل هذا بقـصد أن ألفِــتَ الانتبـاه إلى غيـاب الوسـائل الـصورية، واللجوء إلى أفكار جهويـة بحتــة مئـل العارضـية supervenience واستحـضار

 بالنـبـة للقــارئ غــير المتخـصص. وفي الميتافيزيقا بعامة في المقيقة) ليست- أو ينبني ألا تكون- تدريباً تكنيكياً. يـبـ أن






 بالعقول وطبيعتها وغاية أملي من هـذه المقاربــة أن تـشـجع آخـرين أن ينقبـوا افي الأساس الأنطولوجي للخاصة العقلية.
سيتعجب بعضُ القراء من أنني أُضَمِّن كتابي آراءَ معينة وأقلل من أهميـة، أو


 المتفتحين إلى ما يبلغ أن يكون منظوراً جديداً إلى هذا المجال

لي ملاحظة عملية أخرى: أتوقع من المعلمين الذين يستخدمون هذا الكتاب

 في سد الفجوات الملحوظة، وفي التعويض علا هو غير موفَّقَ في عَرِيري. وقد خطر لي تأليف هذا الكتاب عندما كنت أُتِم عملاَ سابقاً: "طبيعة العقول Nature of True Minds (Cambridge: Cambridge University "المقيقية (Press, 1992 . واسطةُ العقد في هذا العمـل الـسابق هـو شرٌ مٌ مفـصل لمشكلة التسبيب العقلي (العلية العقلية) mental causation: إذا كانت الخواص العقليــة






 لقد وضعني على طريق "المِدية الأنطولو جية" محادثاتٌ (معـاركُ وكُ خـاريةٌ فُ في



 النفس جامعة كاليفورنيا، باركي، لإضافتي. وأَدين دَيناً خاصاً للِــين ديفيدســيـنـين
(حرفياً: هذا، من أبل هذا، من أجل هذا الثيء بالتحديد) أي عينية، غرضـبـة، ad hoc (1)


وكارولين سكوت للعمهها الإداري، ولبيوت اللععوة المــيخية بــاركلي لتــديـم
إقامة لأسرتي.


 مصادر تلك الأفكار في كتابات مارتن.

 ثوماسون، وبيتر أنجر، وبيتر فالِنتين، الذين قدم
 الصيفية NEH 1996 عن ميتافيزيقا العقل في كورنل، شاملين (إلى جانب كلار كارك



 جماعةً أكثيُر من هذه انسجاماً وفطنةً فلسفية و، حقاً، جِدية أنطولوجية.
وكان لعدد من الأشخاص، سواء في النقاش أو باللراسلة، تأثيرٌ على أفكاري





 الطبيعة تقديرأ عميقاً للأنطولوجيا. وأخيرآ، وبالصفة الأهم، فإن الكتاب ما كا كان

يمكن إنجازُه لو لا الدعم، الفكري والـلقي وغير ذلك، المتصل بلا انقطاع، مـن جانب هاريسون هاجان هيل.


 المؤسسات.

## جون هِيل

ربيع 1997

## مقدمهة

 لِيسِعَه؟ هذا السؤالُ مألوفٌ لكل طالبِ جامعي غِرِ متخرّج. أحلُ الأجوبة هـو
 يسمعه أم لم يكن. وعلى كل حال فحتى لو لم يكن هناكَ أشخاصٌ بِمَقربــةِ فهنـاك سَناجِب، أو طيور، أو حتى بَقَ لا بد أنه يسمع النشّجرةَ وهي تنهار.
 الطلاب: يُحِدُ سقوطُ الشُجرة مو جاتٍ صوتيةَ تَسِيع إلى الـُارج في نمطِ كروي.




 الصفح عن السناجب والطيور) تَسقُط في صمتِ. أما إذا كنتَ تَعني شيئَاً ما مــن

قبيل "نمط كروي ميَّز مـنـ الموجـات الــصادمة في المـواء"، إذن، نعـم، سـقوطُ الشُجرة يُصِلِر بالفعل صوتاًّ.

معظم الأشخاص الذين يكيبون عن السؤال بهـنه الطريقـة يعتـبرون الأمـرَ
 السؤال الأصلي على أنه يطرح لغزا آ ما لم نكن مهيئين بالفعل لتمييز معنيـيـن للفظـة
 الفيزيائي، نمط كروي من الموجات الصادمة قابل للفحص والقياس العام- فهو






 الأثياء، وعلى طعمِها، وعلى رائحتها، وعلى ملمسها.

من شأن هذه الصورة عن العالم ومكاننا فيه، التي تقبع وراء هذه التـأملات،

 "الداخلي"، العقل وعتوياته. يحتوي العالم العقلي على الحبرات الواعيـة: أنــكال والمال الأشياء المرئية، وملمسها، والأصوات المسموعة، والطعوم، والروائح. ويتضمن

 تأملنا الأشياء عبر الزمن، حركاتها وتغيراتها في خصاتصها المكانية). وقد نطلق على تلك الكيفيات الملاحَظة المتــسبة إلى الأثـــياء الماديـة، اتباعـاً لتقليد طويل، اسم "الكيفيات الأولية" primary qualities . أما بقية الكيفيات، "الكيفيات الثانوية" secondary qualities فهي خصائص الأشنياء (يُترَض أنها ليست أكثر من ترتيبات الكيفيات الأولية للأشياء) التـي تُـــِـِ أنواعـا مألوفـة معينة من الحبرة في وعي الملاحِظِين. تَعكِس الحبرةُ الكيفياتِيِ الأوليَيةَ للأُثياء على نحوِ ثابتـ. أما الكيفيات الثانوية فهي، في المقابل، تَستدعِي التمييـزَ بـيـن الطريقــة التي تُخبرَ بها الأشباءُ والطريقة التي عليها الأشياء. يُسفِر هذا التمييزُ عن نفـسـه في في
 أن ننظر إلى خبرات الوعي على أنها تَحُدُث خارج العالم المادي.
قد تَشُك في هذا القول، واثقاَ بأن الحبرات الواعية تحدث في الأدمغة، ومعتبِراً







 يمتلكها أي شيء مادي بـا في ذلك دماغك. ولكن إذا كان الأمرُ كذلك فأين نضع

كيفياتِ الحبرة؟






 بأن عالم الأعصاب لن يلاحظَّ أيَّ شيء يشّبه كيفيات خبريَكَ الواعية.






 المادية، ربيا، وبخاصة علاقات وئيقة بالأدمغة. وخبراتُك أُك الواعية بالأشياء الماء الماديـة


 منها: لا يمكن للعقل نفسه أن يكون شيئاً مادياً.

Bayreuth (2) ، مدينة في شهالي باناريا بألمانيا. (المتزجم)

 تفعل ذلك ستكون منخرطاً في فلسفة العقل . وسيلتفت انتباهُكَ لا إلى آخر نتائج علم الأعصاب بل إلى فرضيات الحس المشترك التي بها بدأ هذا الفصل، وإلى خطط

 فلسفة العقل لن يطول. وستحتاج فقط إلى أن تحدد النتطة التـي حـدئت عنـدها

المخدعة.
أعتقد أن من المستبعد أنك سوف تكتشف أي خدعة أن وأنك بدلاَ مـن ذلـك



 تتحدى، بدلاً من ذلك، فرضيةً أو أكثر من الفرضيات التي ألما أدت إلى هذه النتيجة.



 من أي شيء قريب من أن يكون رأياً في العقل محَّداً لا خلاف علا عليه.





 أنفسنا وُفهم لمكاننا في نظام الأشياء.

بعض القراء لن يصبرَ على كل هــنا. فكلنـا يعـرف أن الفلاسـفة يطر حـون

 المُككلات المتبقية، المُكالات غير القابلة للإجابات العلمية، فهي في الواقِ إن أثباهُ
 فمثله مثل أي حل آخر .

رغم أن هذه الاستجابة ربا تكون مفهومة، إلا أنها غيرُ مُرَّوَيِّية. لقـد اعتمــد










 تُكِين الإجابةُ عنه من داخل أي علم معين.

تَدخل الميتافيزيقا. إحدى الوظائف التقليدية للميتافيزيقا (أو، بتحديدِ أكثر؛

(1) المتافيزيقا metaphysics هي الَبَحَث الذي يتناول الوجود بـا هو كذلك، في مقابل دراسـة الوجود في صورة معينة من صوره (كالعلم الفيزيائي على سـبيل الـــال) . وبتعبير آخـر =

الأشياء. يتضمن هذا، لا اقتفاء غايات علمية معينة، بل استيعاب دعاوي العلـوم العديدة. ويتضمن أيضاً محاولة التو فيق بين العلوم والخبرة المعتادة. من ناحيةٍ فإن كل علم يأخذ الخبرةَ المعتادة مأخذذَ التسلِم. فالعلم هو أمـرٌ إمبيريقـي (تجريبي) بقدر ما يهيب بالملاحظة في تأيد نتائج تجريبية. ولكن الطبيعة الداخلية (الباطنـة)


 برأسِه .

تفترض الملمارسةُ العلميةُ مسبقاً ملاحِخـين و ملاحَظـات. ورغــم ذلـك فـإن
 رُحِلَت المهمة. وغايةُ أملِنا من أجل صورةِ موحَّدة، صورةَ تشَمل العالَّكَكا تصفه

 الميتافيزيقية. غير أنك بقدر ما تفعل ذلك فأنت تتضاءل من الناحية الفكرية، وربـا
من نواحِ أخرى أيضاً.

هذا الكتاب مَعنيُّ بأنطولو جيا العقل. وهو يلور حول تأملات في أسئلة عن العقل تقع، جزئياً أو كلياَ، خارج نطاق العلوم. وينبغي أن أنبّهِك إلى أن هذا ليس



 "الأنطولوجيا" ontology فتبحث الو جود في أكثر صـوره تجريداً: ما طبيعة الو جود بـا هــو
 تخصصاً ليدل على دراسة المقيقة النهائية، ومن هنا كانت الميتافيزيقا كمثل المَبحَث الأساسي للفلسفة التقليدية. (المترجم)

مَسعَى رائجاً. فكثيرٌ من الفلاسفة يَشُُكُون في الميتافيزيقا، وكثير غيرهم وصلوا إلى القناعة بأن خير رهاناتنا لفهم العقل ومكانه في العالم الم هو ألم أن ندير ظهور ونا للفيان
 cognitive science أحد مكوِّنات ما صار يُعرَف باسم العلم المعرفي (الإدراكي)
 الحاسوب، واللغويات، والأنثروبولو جيا. ماذا على الفيلـسوف أن يقـدم للعلـلـاء الذين يعملون في هذه الحقول؟ هذا سؤالٌ وجيه.



 الفيزياء على أنطولو جيا العقل .

إذا كنتُ أبدو شاكَاً في محاو لات استيعاب فلسفة العقل للعلم المعر في، فـإنـي
 بمفهومها التقليدي. إن الأسئلة الصعبة التي تبرُز في فلسفة العقل - وللـبعض أن





خياراتِ وتنبذ أخرى.

تُراني أُسَلِّم فحسب بالفكرة القائلة بأن الفلاسـفة يتفَــونون في الأسـئلة لا في الأجوبة؟ كلا على الإطلاق. فالتقدم في الفلسفة، شأنه شــأن التقـدم في أي بــال
(1 ) أي الأسئلة الصعبة "بلا زيادة (عل هذه التعبيرة)" tout court . (اللزجم)

آخر، يمكن أن يُقاس بطريقتين. يمكن أن نركز على هدفي محدد ونسأل أنفسنا هل


 للعلم) العاملين. وكا تشهذ الخلانفاتُ الواسعة حول طبيعـة الـوعي فـإن إغفـالَ

## $\ddot{Q}_{0} \mathcal{L}_{0}$

t.me/t_pdf

مثِلِ هذه الأسئلة غيرُ وارد.
نظرةٌ إلى الأمام
تقدم الفصولُ القادمة قطاعاً من الموضوعات الهامة في فلسفة العفــل ـ وهـي تفعل ذلك بطريقة لا تفترض مسبقاً أن القارئ لديه أي خلفية معينة في الموضوع.




 للاستهانة بالنظريات غير الرائجة أننا نخاطر بتكرار الأخطاء الناء التي ينبغي الآن أن أن


 أضيء المجال. وأنا أترك لك، أليا القارئ، أن تقرر لنفِيك ماذا تقبل وماذا تَّعَع.






الأنطولوجيا. ولستُ آمل بذلك أن أقنعك بتفاصيل الرأي الذي أفضله، بقدر ما آمل أن أقنعك بأهمية توافر أنطولوجيا جادة بالنسبة لفلسفة العقل




يتــدم الفـصل الـــاني التـصور "الثنــائي" dualist لــديكارت في العقــل، وتنويعات شتى من هذا التصور. يقسم ديكارت العالم إلى جو اهر عقلية وجواهو اهر
 المجسم mind-body problem: كيف يتسنى للجوهرين العقلي وغـيـر العفــلي أن يتفاعلا؟ وقد أَدَّى عدم الارتياح لمحاو لات ديكارت لـلمل هذه المنشكلة إلى صِــئغِ
 و"مذهب المناسبة" occasionalism ، و"مذهب الظاريرة الثانويـة " (الــصاحِبة) epiphenomenalism




 فالأحداثُ العقلية "نواتجُ ثانوية" by-products خاملةٌ عِلِّلِّاً للأحــداث الما الماديـة (مرجَّحٌ جداً أنها أحداثٌ فُ في الدماغ) .
أما "المثاليون" idealists فيرفـضون المكــوِّنَ المـادي مـن الـصورة الثنائيـة.
 الأشياء المادية الحارجية مو جودة، بل يرون أن علألأ مادياً خار جياً هو أمرٌ لا يمكن


زائفة بل لا يمكن فههها. ويغتتم الفـعل النـاني بعـرض لثـنـائيـة اللاديكارتيـة: فالعقول والأجسام جواهرُ متهايزة، ولكن العقول تمتلك، بالإضافة إلى الـــواص

 أي نحو آخر.

يرفض المثاليون الجانب المادي من التصور الثنائي للعقل: فالجوهر المادي هو
 جوهر هو جوهر مادي. يبحث الفصل الثالث اسـتجابتين مـاديتين للديكارتيـة:


 وللَآخرين. يرى السلوكيون أن الدعاوى عن العقول يمكن أن تُحَلَّل إلى دعـاوى




 نزوعك (استعدادك) هذا السلوِك.

يقف أنصار نظرية المُوِية identity theory إلى جانب السلوكيين ضد الفكرة
 ضد الرأي السلوكي القائل بأن امتالاك عقل ليس أكثر مـن ســلو الـوك (أو اسـتعداد


(1) Agents (1) ، وسوف نترخص في ترجمتها إلم: أشـخاص، فـاعلين، ذوات- حسب الـــياق.
 الحالات العقلية متمهية مع (في هوية مع) الحالات الدماغية: حالات العات العقل هـي
 إلا الأدمغة. ولكن نظرية الموية، في الوقت نفسهه، تَرِث المشكـلاتِ المرتبطـةَ بهـذا المذهب والتي ذكرناها سابقاً.
أما الفصل الرابع فيتحول إلى الــذهب الـوظيفي functionalism ، الـُلـَفِبِ التاريخي للسلوكية ونظرة الموية، والتصور الأوسع قبو لاَعن العقل، بغير شــكّ،







 التحليل بالكامل إلى سلوك واستعداداد "اعتقاد" بأن بك صداعاً، مثلاَ، وإلى "رغبة" في الأسبرين. في القلب من المذهب الوظيفي فكـرة أن الحـالات العقليــة "قابلـة لتعدديـة






أصحابُ نظرية الموية، هو فقط كون الشئيء في نوع معين من الحالة النيورولوجية،


 وأصحاب نظرية الموية، وهي صعوبة إيكاد مكان لكيفيات المبرة الواعية: منظـر






 بالمذهب الوظيفي.
(المترجم) analyzed away (1)





 ذاتها، كان يمكن أن تكون غير ما هي عليه دون أن ينطوي الأمر على استحالة الما أو امتناع أو أو



 أخرى دون أن ينطوي ذلك على استحالة أو امتناع أو تناقض. (المترجم)

ويتــاول الفـصل الـــامس تـصورَين "تـأويليين" interpretationist عـن


 صيغ المذهب التأويلي صيغة دافع عنها دوناللد ديفيدسـون Donald Davidson ، تركــز عـلى فئـة واحــدة مــن الـــالات العقليـة، وهـي "المواقـف القــضوية" (1) رأر والرغبات، والمقاصد. يُكابُّ ديفيدسون بأننا حين ينسب بعضُنا إلى بعض مواقـنـِ
 عمليات عَزو المواقف القضوية. فالاعتقادات، مــثالًا، لا يمكـنـ أن تُعـزَى إلا إلى كائنات تتلك لغة، إلا إلى كائنات قادرة على وصف اعتقاداتها في لغة قابلة للترجمة

إلى لغتنا.
أما دانييل دينيت Daniel Dennette فيدعو إلى صنف من التأويليـة خختلـف

 فنحن نجد مفيداً أن نصف الحاسوب (وحتى الثرموسستات) بأنه يعتقـد أشـــــاء
(1) يمكن أن نقول، بشيء من التقريب، إن "المواقف القضوية (أي المنسوبة إلى قضيةية)" هـي






 أخرى آن تكون لديًّ اعتقادات خاطئة ورغبات عبَطة وآمال خائبة و يخاوف لا أساس لها





 بامتلاكِ اعتقادِ هو إمكانُ التعامل على هذا الأساس . ومارسة عَزو اعتقادات ورغبات ومقاصد، وفقاً لدينيت، عبـارة عـن اتخـاذ موقف معين هو "الموقف القصدي" intentional stance. غير أننا إذ نتبع العلـمَ


 اختلافاتِ مهمة. فالأفعال التي لا يمكن التمييز بينها من المنظور القصدي تبــدو

 النعلةُ مِن تأمل الحَتاد الرخـو (المـرن) software لكـائنِّ مـا إلى النظـر إلى عَتـادِه
 للوصف من الموقف القصدي. يرى دينيت أن لغز كيف تتصل العقول بالأجسام

 تتأسس في وقائع يُكشَف عنها النقاب من داخل الموقف الفيزيائي.
 أنطولوجيا معينة. هذه الأنطولوجيا، التي تستغرق تفاصيلُها النـصفَ الأول مـن



البلياردو حمراء وكروية. إن همرةَ الكرة وكرويتَها هما طريقتان مـن الطرائــق التـي

 واستعداديةٌ (نزوعية) في آن معاً.


 الأخرى عن العقل المتناوَلة في الفصول السابقة.

لي تعليق أخير. هذا الكتاب سيكون قد حقق غايتَ إذا نجح في إقناعـكَ بـــــن
 أن تتفق معي في تفاصيل هذا المكوًّن. ففي اعتقادي، وفي منهجي في الثفكير، أنـنـا
 من المِدِّية الأنطولو جية.


 وما الموتُ في حقيقة الأمر إلا ارتحـالُ روح الجـسد. ويتـصور الـبعضُ الآخـرُ أن


 كياناتٌ فيزيقية؛ فِا العقولُ سوى الأدمغة.




 للمحاسن والعيوب المتأصلة في الطر ائق المختلفة من تصور العقول.

[^1]وبَعُ، فإني أود أن أبادر باعتراض خَطٌ طبيعي من الاستجابة في هذا الصدد؛




 رأي وأيُّ رأي آخر .
هذا التصور عن الفلسفة وعلاقتها بالعلم تصورٌ قاصرٌ وســاذج. فـا يمتــــع






ها وضعٌ محَّد.

وكا سوف نرى في الفصول القادمة فإن الأسئلة التي تَطرَح نفسَها في فلسفة


 العقل فإن معظم التصورات التقليدية عن العقل تتسق مع الأدلة التجريبية التي

 النتائج التجريبية، ولكن ليس ثُمة مبادئ علمية صارمة تبين لنا كيف نؤوَوِّل تـكـك
 المشترك" common sense وإلى الفلسفة. وهذا لا يعني أن علينا تقديم نظريــات فلسفية على وجه الخصوص في عملية فرز الأدلة التجريبية، بل يعنى بالأحرى أن

 التفلسف: فالفلاسفة المعتمَدون ليسِوا وحدَّهم الفلاسفة. إنْ هم إلا أولئك الذي يكارسون تفلسفَهم عن وعيٍ ودراية.

## الثنائية الليكارتيـية

ولنأخذْ كنقطِّة بدء التصورَ الجَهيرَ عن العقـل الــنـي قدمـه رينــهـ ديكـارت (1596-1650)


 صادمةّ لمطظم الفلاسفة والعلماء المهتمين بالعقل كتصوري مضئلَّل على نحوِ ميئوسِ




التوفيق. غير أن بوسعنا أن نبدأ في تأسسس فهّم لمشُكلة العقل -الجِسم بأن نفحص مقاربة ديكارت للعقل .
 الموضوعات والحالات العقلية من جهة والموضوعات والحالات المادية من جهـة
 أبعاداً مكانية. أما الأشياء العقلية- الأفكار والإحساسات على سبيل المثال- فمن الواضح أنها غير مكانية. ما هو حجمه، أو شـكل، رغبتك في شُطيرة بِرجَر كِـنج؟!



 إلى ظاهرة "الألم الشَّبَحِي"



 مضى. إن ذلك يومئ إلى أننا وإن كنا نَخْبُر الآلامَ والإحساسِاتِ الأِي الأخرى على أنها
 المواضع . ويِوُسِعنا أن نقول مع ديكارت إن خبرة ألم في إبهام قدمك اليـسـرى هـي

 أن تكون قائمة في المواضع التي نحسُّ بأنها قائمةٌ فيها

الحالات العقلية إذن، بخلاف الحالات المادية، تتميز فيلا يبدو بأنها لامكانية.



الكيفبات عصيةَ على الوصف؛ غير أن هذا لن يؤثر على درايتِكَ بها. فـانظرْ هــل

 كيفيا، لِّكِلك. بل إن إمكان ذلك يبدو أمرأ آلا معنى له.

 والنتيجة الطبيعية هي أن الكيفيات العقلية ليست كيفياتِ أشياءً مادية؛ الكيفياتُ العقليةُ ختتلف في النوع عن الكيفيات المادية.



 إلى حالات عقلِنا الحاصة. وكان ديكارت نفسُه يعتقد أن هذه المعرفة "لا لا


 في حالة ذهنية معينة فأنت إذن في هذه الحالة.
إن الفكرة الديكارتية القائلة بأن العقل شفافٌ على هـذا النحــو لَتصـصـِمُنـا في
 في العقل قد يكون نَفِياً. وقد ذهب العلماءُ المعرفيون (الإدراكيـُونون) (2) الأحـدنُ
(1) الإبستمولوجيا epistemology (نظرية المعرفة) هي المبحث الفلسفي الذي يتـنـاول مــا هي المعرفة ، وما أصلها وتكوينها ومناهجهـا وأدواتها، وكيف نكتـسبها وكيـف نختـبـر صحتَها. (المترجم)
(2) cognitive scientists







الأحوال.
بِوُسِعنا أن نَصُوغَغ هذا بأن نتول إن حـالات العقــل "خـصوصية" private.




 مباثِرةَ بالطريقة التي تبدو بها لديك.











ديكارت تفسيراً لمذا الاختلاف: فالعقول والأجسام المادية نوعـان متهايـزان مــن


 والمادي.

ولنرسمْ، قبل أن نتناول رأيَ ديكارت بتفصيل أكبر، غُغططاً للفروق الثلاثة،

 وننظرٌ ما يترتب عليها.
شكل 1-2
-

## الجواهر، والصفات، والحالات

يفترض ديكارت أن العالَم مكوَّنُ من جواهر . و "الجوهر" substance لــيس






 بِحَقِّا الشخصي. كذلك القلم، والشُجرة، والطائر، كلها بجبولةٌ مــن أُجـزاء هـي

ذاتُها جواهر . وبالطبع هذه المِواهر هي ذاتهُا بُبولةٌ من جواهر متميزة. (و السؤالُ الطبيعي المطروح هنا هو ما إذا كان كلُّ جوهرِ مكوَّنآ من أجزاءٌ كلَّ واحِدِ منها هو
 السادس ). لاحِظُّ أن المــواهر هـي أفـراد- "جزئيـات" particulars، في رطانـةِ الفلاسفة- كشيء خختلف عن الفئات أو أنواع الأشياء: فهذا الطائر وهذه الشـجرة جوهران، ولكنَّ فئةَ إلطيورِ هي فئةٌ وليست جوهر اًّ؛ والزان والــسنديان جنـسانِ من الجموهر وليسـا جوهرين.
تنبغي التفرقةُ بين الجواهر والأفراد غير الموهريـة مسن جهـهة، وبينهـا وبـين الحواص من جهةٍ أخرى. فالأفرادُ غِرُ الجوهرية تحتوي عـلى وحــداتِ "عيانيـة"
 المجموعات sets والأعداد. قد يُعَد الحَدَثُ (عبور دجاجةٍ للطريق مسثلو) جزئيـآ


 منفصل . غير أن الأحدداثَ ليسـت جواهر، بل هي تغيراتٌ تَعتَوِرُ الجواهر . كـــا أن الأحداث جزئِاتٌ عينيٌّ، كشّيء متميز عن الكيانات المجردة مثل بجموعة البقر أو

العدد 2.
والحواص properties تَتلكها الجواهر. تأملز جوهراً معتـاداً، ولـيكنْ كـرة


 أنسبها لديكارت فإن هذه الكرة هي جوهر يمتلـك عــدداً مـن الحـواص تـشـهل
 عدد، شأن الأثياء المادية العادية. وعكسه "المجرد" abstract . (المترجم)

الممرة والكروية وكتلة معينة. والخواص لا تقبل الانفصال عن المواهر . فلـيس

 تجمعاتٌ أو حُزَمٌ من الخواص. إلا ألن هذا ليس رأيَ ديَ ديكـارت، ولا هـي بـالـرألي الذي يروقني أن أدافع عنه.

لقد تحدثتُ عـن المـواهر والـــواص، أمـا ديكـارت فهـو لا يتحــدث عـن
 يكعل جوهراً مـا ذلـك النـوعَ مـن المـوهر ـ والـــوهر "المـادي" material ( أو
 الجوهر الذي يملك صفةً الامتداد. و"الامتداد" extension هو، على التقريـبـ،


 عادةً إلى اعتباره خواص الأشياء المادية اليومية هو عند ديكارت حالات الات الامتداد.





 الامتداد.

## ميتافيزيـقا الثننائية

فَعَّل ديكارت تمييز الصفة/ الحالة attribute/mode بأن افترضَ أن كل نـوع من الجوهر يمتلك صفةَ كيزة. فالبوهر المادي هو جوهر يمتلك صـفة الامتـداد؛


 ديكارت يعتبره حالةً من حالات الفكر، طريقة من طرق الفكر (1)


 صفةَ واحدةً و حيدة. فإذا كان جوهرٌ مــا يمتلـك حـفـةَ الامتـداد (وبالتـالي يمتـد

 الاعتقادات) فإنه لا يمكن أن يمتلك صفةً الامتداد. الفكرُ والالمتدادُ متخارِ جانِ

 مُنمازةٍ (2) عن الأجسام.
هذا ما خَلَصَ إليه ديكارت واعتنقَه، ولكنه لا ينكر أن العقَول والأجـساده،





 تأمرني أن أفعل ذلـك تحـت تهديـد الــلـاح، أو أن تربطني بحبـل وتجـرني عـبر
 وجودَ أفكار لاشيورية. (المؤلف)
(2) انزازَّ الشيُيُ: انفصلَ عن غيرِه وانعزَل (العجم الموسيط). (المرجمم)

 الصوتية، أو أطرافك) فتبدو، على خلاف ذلك، تحت سيطرتك الإرادية المبـاشرة
بدرجةٍ كبيرة.



 بعد وفاة الجوهر المادي الذي كان مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً: قد تبقـى الـنـفسُ بعــد

 الإشارات من جسدك في هيئة خبرات حـسية تـزو ودك بمعلومـاتِ عـن حـالات
 بعقلك عن طريق حواسك: عينيك وأذنيك وأنفك و حاسة لمِيك.










على أن لدينا عقو لآ ومن ثم نتحلث عن تغير عقولنا. ولكن في حين أن بوسعك،
 يتسق لك أن تتخيل أنك تبقى بعد هلاكك عقلك أو نفسنك. إن بو سعك أن تتخيل نفسك أو عقلك لا يعود مو جوداً

 كح أنك قد يسعك أن تتخيل حالاتِ تُقابِض (تتبادل) فيها الأجسام، ولا ينا يندر أن


 "شَخصاَ جديداً" فإنه لا يقايض أنفساً بل يغير مواقفَه.

بالإضافة إلى انسجام الثنائية الديكارتية مع تصور المس المُشترك عن أنفسنا، المّا، فإنها تُبَشِّر بتوافقِ بين صورتنا العلمية عن العالم وبين خبرتنا المعتادة. يُنِئُنا العلم -



 خبرتَك بحفل موسيقِي لافتتاحية Offenbach تختلف اختلافاً كيفياً عن أي شيء

عسى العلمُ أن يكتشفَهَ في بحثه للعالم الفيزيائي. إن الثنائية لَتُضفِفي معنى على هذه

 كيفياتِ أي شيء مادي.

 الظاهرة يرى ديكارت أن الكيفيات الخبروية مرتبطة بالكيفيات المادية. والمحصصلة
 ووجود هذا التشاكل هو ما يُمَعِّن كيفيات الخبرات أن تعمل كعلاماتِ لكيفياتِ العالِ المادي.

## تقاعل العقل-الجسه





 يندر من الفلاسفة مَن هو مستعد لِدَفعِهـ .


(1) modes of thought



 دون أن ينطوي ذلك على انتهاكِ لِو انين الطبيعة. (المترجم)

نظر ديكارت الفكرة القائلة بأن العقول والأجسام تتفاعل عِلِّاً. ولكنْ إذا كانـت






 المادية لَيَحُولُ، فيما يبدو، دون تفاعلمالهِا عِلُّياً.
 والجوهر الملادي علاقاتٌ "فريدة في نوعِها" sui generis - أي ان العِلِّية العقلية -













 قانوناً ليس (في المقيقة) كذلك.

ولنَعُد الآن لافتراضِي ديكارت بأن العقول هي جـواهرُ لا ماديـةُ بِوُســِعِها أن




 الصغير بالقرب من مركز الدماغ، وأن تغـيراتِ دقيقـةُ في حركــات المزيئــــات في










 المنظومة إلى الحالة س 2 ولكـن بـاحتمالِ معـين فحـسب: فثمـة احـتـال 35 3 ٪ أن


 سى 2 ( قد نتخيل أنه إذا اصطَفَّت مكوٌّناتُ مثلِ هذه الحالات بهذه الطريقة تكون




 نصف الرميات تقريباً. عندما ترمي العملة في مرةٍ معينةّ من المرات فأنــت تَنُـُـُ


 وطبيعة حركة إبهامك، وموضع وتركيب السطح الذي ترسو عليه العملة ...إلخ،
 ولا نملك إلا أن نخمن كيف سترسو العملة في كل رمية؛ ونحن نُعْبِّر عن جهلنـا هذا بقولِنا إن احتهالية رُسُوِّ العملِّة على "الكتابة" في أية حالة مُعطاةٍ هي 50 ٪







 كا نحسب انطباقَها على المكوٌّنات الأساسية للعالم المادي. إذا كانت الاحـتا الاحتالات مكتوبة في القوانين الأساسية للطبيعة فإن هذه الاحتيالات ليسـت نتاجـاً لِـهِلِنــا

أمام تعقيد المنظومات الفيزيائية، ولا هي بيساطةِ تُعَبِر عـن معـدلاتِ إِيا إحـصائية.




 على الإطلاق إلى حالة س 2.

إذا تخيلنا قوةً من الطبيعة المارجية تتدخل في تفاعل فيزيائي محكـوم بقــانونِيِ


 متأصَّلةً في المنظومة فإن تغيير ها يبلغ أن يكون "انتهاكِاكاً" للقانون الفيزيائي. لكي نستوعب هذه النقطة فإن من المهم أن نرى أن القانون الإنحصائي الذي
 hidden variables



 منظومات س 1 معينة إلى أن تذهب إلى حالة س 2. وقد يستو جب هذا با بالضرورية
 للقانون الطبيعي
 الاقتضاء أن تَنع س 1 من إظهار نفسِها بالذها وعاب إلى سـ 2 بالطريقة التي يمكنــك أن تَنع بها وعاءً هشُاً من الانكسار وهو يُضرَب بمطرقة بأن تَلِفَّ الوعاءَ بغــلافِ

فقاعي. إن "انسدادات" انتقائية من هذا الصنف، إذا ما تبلورت بِرَهافةِ ووُضِعِعت

 مكتـفِ ذاتيـاً. (ســوف نتـــاول "الميـول" propensities، أو "الاسـتعداداتي" ألمات (النزوعات dispositions كا أُفْضًل التعبير)، والمظاهر، بتفصيلِ أكبر في فـصولِ لاحقة).

يكوز بالطبع أن العقول اللامادية تتدخل بالفعل في العــالم. فمـن الممكـن أن






 شيئاً غيرَ معقول يجب علينا أن نعتبر الثنائية الديكارتية غير مير معقولة.
إن حجةّ مئل هذه قلمل تكون حاسمة. وكني





 الديكارتية.
(1) burden of proof; onus probandi

## تتعديل الثنائية اللديكارتية

الصعوبة المركزية لدى ديكارت تدور حول تفاعل العقل-الجسم. مِن الجِلِيٍ البيِّن أن العقول والأجساد تتفاعل عِلِّاًا. إن قراراراتك تؤدي بك بك إلى أن تفعل ومن

 هذا التفاعل إذا كانت العقولُ جواهرَ غِرَ مادية والأجسامُ جو ألمرَ ما مادية.


 التفاعل العِلِّ؟ ونحن إذ نفعل ذلك نتنقل إلى مذهب يُطلَّت عليه "مذهب التوازي الــــيكوفيزيقي" psychophysical parallelism أو، باختـــــيـار، "مـــنـهب

 وجهة نظر ليبنتز بل على بديل أبسط منها.

## نظرية التوازي








جسمك.
 المسمار، وتَخْرُ إحساساً مؤلمآ حاداً، وتدركُ مصدرَ انزعاجك، وتِثِّب من الكرسي.

هذا التعاقب من الأحداث يتضمن معاً أحداثاًا عقلية ومادية مرتبطة عِلِّيـاَ بـسُكلِ
 وهم. والصورة يُصرها الشكل 2.3 (قارن الشكل 2.2 2. 2 ).
شككل 3-2

 ولكن المظهر هنا لا يعدو أن يكون بجرد مظهر . فسلسلة الأحـدا الماث التـي تـشمل العقول (الأحداث العقليـة) وسلــــلة الأحـدات الما الماديـة تجريـان متـوازيتين: إن




 المادية.

نحن نعرف أن A's يمكن أن تتصاحب في التغير مع B's دون أنـون أن يكون مـن












 مستقيلاً: وهو أن الأحداث العقلية تتصهاحب في التغير مع الأحـداث الماديـة لأن









 hypothesis
 إلى نجاحات كـثفية كبيرة، إلا أنها في أغلب الأحيان لا تعدو أن تكون ترن ترقيعاً نظريأ وإطالةً

تقويض النظرية بأن تجعل تكذيبَها أمر أحعالاَ من حيث المبدأ. (المترجم)

الجِواهر العقلية والجِواهر الماديــة تتفاعـــل عِلِّيـاً. وهــــذا التفـسير، بالمناسـبة،
 مشُكلتَا.
 السلاسل العقلية والمادية تجرِي على التوازي. وقد يَعِن لك أن الإهابةَ بـالهَ لكـي

 الله جوهرٌ من صنفِ ثالث. ولكن إذا كان الأمر كذلك فكيف، بأي حاله، يكــون

 بمذهب التفاعل الديكارتي تَبرُز بِرُمَّهِها مرة ثانية.
ليس عليكَ أن تكون حليفاً لمذهب التوازي لكـي تـرى أن هــنـا الاعــتراض



 إن الأحداث في العالم العقلي تتغير مع تغير الأحداث في العالم الــادي. والنمـوذج

 تعكس تَاماً الانضباطاتِ الداخليةَ في الأخرى.




اللاعتقاد بأن الله يعمل بالطريقة التي يتطلبها مـذهبُ التـوازي لَكــان للأمـور أن
 إكس ماكينا" (1) dues ex machina ، بِحَلّ مفتعل لمشكلةٍ مستعصية.

## مذهب المناسبة"

يُقَيِّضُ "مـنـهبُ المناسـبة" occasionalism، وهـو مـن تنوعـات مـذهب
 الأعم بكتابات نيقو لاس مالبرانش 1715-1638 (N. Malebranche). وسأُرَكِّز




 عقلك (انظر شكل 2.4). وإنَّ عملَ الهَ في هذا المثال يشبه، وإن اعتُبِرَ غختلفاً عن، العِلِّية.

## $\ddot{Q}$

t.me/t_pdf
(1) يعني التعبير اللاتيتي dues ex machina حر فياً: الهُّ من الآلة (أيْ إله خـارج مـن الآلَّن).





شكل 4-2






 واعِدة، وتبدو بجردَ تر حيلِ للمسكلة الأصلية دون حَلِّها.
(1) المِلِّيَّة

 بين حَدَيَيْن: حدث، هو العِلة cause، يـسبب حـدئناً آخـر، هــو المعلـول effect.

فَضَرْبُكَ كرةَ بلياردو بعصـا البلياردو (حدث) يـسبِّب تـدحرجَ كـرة البليـاردو في


 أساس هذا التمييز؟ هذه هي مشُكلة الرابطة العِلِّية: عندما تتصل أحـداثٌ عِلِّيـا، فلا هي طبيعةُ هذه الصلة؟
أحد الأجوبة الممكنة هو أنه ليس ثمة روابط حقيقية بين الأحـداث. إنْ هـي



.(1711-1776)




 من صنف عايثل للثاني.
لم يكن هيوم قائلاً بمذهب المناسبة، إلا أن ملاحظاته المِهيرة عن العِلِّيـة لمـا أثرُّها على فرضية المناسبة (الحق أن مالبرانش، أشهر القـائلين بمــذهب المناسـبـة،







 قد تهيأنا لذلك بفعل مشاهدات سابيقة لتعاقبات ماثياثلة من الأحداث.





 أين يَفترِق هذا عن مذهب المناسبة؟ قد يُكاجُ أصحابُ مذهب المناسـبة بأنـه








 العِلِّية اليومية.




اكلَّ حدثِ "من عدم" ex nihilo. ويمكنك لكي تتصور رأياً كهنا أن تتخيـل أن العالم مقسَّمٌ إلى مراحلَ أو حلقاتِ زمنية لـظية (انظر شـكل 2.5)
شكل 5-2


بوسعنا، اختيارياً، أن نتصور العالمَ عبر الزمن مشَّملاَّعلى تَعاقُبِ من العوالمُ



 يشُكِّل ما نَعُدُّه جميعأ عالَنَا أن تُخلَقِ "من عَدَم".



 يمكتنا أن نقبل وجود كل عالم في السلسلة كو إقعةِ صـاء غير قابلة للتفـسير، أو أن أن

 النظام المعقد الذي نجده عندما ننخر ط في البحث العلمي لأن النـ بوسعنا أن نثق بأن من طبيعة الرب أن يفعل ذلك (الشُكل 2.6)
شـكل 6-2




 مر حلة يفسر حدوث هـد هذه المرحلة أو حدوث أي حد أي كلَّ واقعة إذن هي، فيما يبدو، واقعةٌ صهاء.

افترضْ أنك تَد هذه النتيجةَ غِرَ جذابة، وافترضْ أنك تَبَبَل تصورَ صاحب

 وإما أن اله موجود ويقدم تفسيرأ أكون الأنشياء على ما هي عليـه (شـهكل 2.6).


 ميتافيزيقياً، ولكن عليك إذًاكَ أن تقدم بديلاَ مقبولاً.

بِحَسْبِ هذه التأملات أنها توضح أننا لا يمكننا أن نأمل في أن نفيِّم دعـاوي


 لدى صاحب نظرية المناسبة قبل أن نعزّز فهمَنا للخيارات الميتاتيافيزيزيقية.

## المثالية

يـذهب مــذهب التـوازي ومــذهب المناسـبـة إلى أن انطباعنــا بــأن العـــورَ


 تقرر فيها أن تلوِّح، بأن تُكُوِّح.
ولكن افتِضْ أننا نمضي أبعدَ من ذلك، افتِرِّ أنتا نسلِّم بأنه لـيس انطبـاع



 ذلك إلا لأن الخْبراتِ اليوميةَ أكثٌُ انتظاماً واطِّراداً وأقل هَوادة .
هذه الوجهة من الرأي، "المثالية" idealism، ترى إلى العالم عـلى أنــه مكــوَّنٌ حصراً من العقول وعتوياتها. (ثمة ضربٌ من المثالية، يسمى "الأنــا وَحْدِيـة"(1)



 فضلاً عن كل الأشخاص الآخرين، يتوقف وجودها على وعيمي. (المترجم)

أحلِ أن العالم هو بجرد عقلِ واحد- عقلي أنا- ومحتوياته). ليس هناك
 العقول وبين أشياء مادية غير عقلِية، لِيس هنالك توازِ غــامض بـين عــالمين، عقـليٍ وماديٍّ، مسستقلين. ونحـن نفـسر الاطِّراد والنظـام الـذي نجــده في خبراتنـا لا


 الأنجليكاني جورج باركي George Berkeley (1685-1753) هو أثنـهر نـصـرِ للر أي الأخير).




 وامتدادات مكانية تَاماً مثلم نفعل أحياناً في الأحلام.



(1 ) تعود فكرة "إنتاذ المظاهر" إلى شرح سيمبليـيوس في القرن الـــادس لكتـاب أرسـطو "في
 hypotheses



 للأغـراض العمليـة". ( David Lavery, Encyclopedia Barfieldiana, Owen (المتزجم) (Barfield, entry: saving the appearances










 اللَّبِناتُ البنائية لِواقِ مستقل عن العقل.
هنا سيُيِّنُ المثاليُ أن التّجريب (إجراء التجـارب experimentation) عبـارة
 ملاحظاتياً ناصعاً جدأ على أن الحجر موجود. وملاحظةُ العالِ لـطِ معين في غرفة





















 "الموهر المسسي" تنطوي في داخلهاعلى تنافض. (المترجم)

بخار يقدم دليلاَ غير مباشر بعض الشيء على أن أحد جسيهات ألفا قد مَـرَّ خــلال




 المثاليُ من ذلك إلى أن التجربة لا يمكن أن تقدم لنا أسساً لا ستنتاج وجو الا غير عقلي.





 اللجوء إلى أسئلة مضطربة عن أشياءَ وأحداثِ مادية خارج العقل .




(1) سوف نعرض لمبدأ البساطة، والاقتصاد، ونـصل أوكام، بتفـصيل مناسـبـ في موضـعه.


 وأما البساطة الأنطولوجية، أو "الاقتصاد" parsimony، فيقيس عدد أنواع الكياناتات التي تفترضها النظرية (موسوعة ستانفور الفلسفية، مادة "بساطة" Simplicity). (اللترجم)

مضطرين لقبول المثالية، ولكنْ إلى أن نُشـطرَ لقبو لــا فــإن بوسـعنا أن نــستمر في التهاسِ بدائلَ أقلَّ درامية.

## المقل والمعنى

بعد أن قلتُ هذا ينبني أن أشــير إلى أن المثـاليـن في العــادة لم يـــدموا المثاليـةَ






 بديل عن المثالية.
هذه دعوى شديدة. ولو صَحَّت لَكانَت المثاليةُ منيعةَ لا تُنـال و ولكـنْ لـيس

لنوع الحـجة التي قدد ُِيِب بها المثاليون.






 ليست زائفة فحسب أو غير مقبولة، بل هي عديمة المعنى تَاماً.

يقول باركلي انظرْ فيما نتحدث (أو نفكـر ) عنـه عنـدما نتحــث عـن أشـــــاء


 خبراتٌ من أصنافِ ميزة معينة. نحن بطبيعة الحال نميز، بصفة عامة، بير بين خبراتنا بالأشياء وبين الأشياء، إلا أن باركلي ينبري ليبيِّن لنا أن هذا تيميزّ فارغ.



 أفنكارك عن الطططمة لا تزيد على هذه المظاهر الحسية. فأنت إذ تفكر في الططاطمة
 الهيئة والملمس وما إلى ذلك لا تعدو، حين نفهمها على وجهها الصحيح، أنّ تكون كيفياتِ خبراتِ واعية، والخبرات الواعية ظواهر عقلية.

أفكارُنا عن الطلطم إذن ليست في النهاية أكثر من أفكار عن أحدات عتليــة كميزة. ولكن ليس ثمة معنى لأن تفترض أن الأحداث العقليـة (يـسميها بـاركي



 فكرتنا عن الطلطم لا نجد غير خبرات. ولا نـا نجد أي شيء يضا ياهِي تعبير "ططاطم

 ولكنها لا تدل على شيء. بوسعك أيضاً أن تُضهِر فكرةَ قد تصفها بأنها فكرة عـن

أفكارِ خضراءء لا لون هلا؛ إلا أنك بفعلك هذا إنها تضمر فكرةَ فارغةَ- فكـرةَ بــِ
مضيون.
 إن بوسعنا طبعاً أن نفكر في طاطمية ستقله عـن الــنهن، ولا أسـهـل مـن ذلـكـك



أن هذه أفكارٌ عن شيء ما خارج العقل، شيء خارج خبراتنا.













 التوقعات المعتادة. فالذي ينكره المثاليون هو، بـبساطة، تأويلُ فلـسفي معـين لــــنـه

التوقعات. فالمثاليون إذ ينكرون الأشياءَ المادية يؤكدون أنهـم لا ينكـرون الموائـد

 تُسمِّي بجموعات من الحبرات الحقيقِية والممكنة.




 والعالَ المادي ينسحب من المباراة ويضع العالمَالمادي داخلَ المَل العقل .

## مذهب الظاهرة الثانوية (المصاحِبة)

يُصَوِّر ديكارت العقولَ على أنها متفاعلةٌ عِلًّاً مع العالم المادي: فالأحدات فيّ في
 وقد رأينا أن هذا النوع من التفاعل العِلِّلِ ذي الاتجاهين يصني

 ولكنه يسمح بإمكانية أن تكون للأحداث المادية نـواتجُ عقليـة. فتكــون
 حدث عقلي معلولٌ مادي؛ فليس ثمة حدث عقلِي يعطل السلاسِلَ العِلِّيَة في العالَّم المادي. فالأحداثُ العقلية هي "ظـواهرُ ثانويـةُ" (مـصـا حِبة) epiphenomena،
 نوع (انظر شكل 2.9).
شكل 9-2


يـرى أصـحاب مـذهب الظـاهرة الثانويـة epiphenomenalism، إذن، أن
الظواهر العقلية (الخبرات الواعية مثلا) هي نواتج ثانوانوية أو آثار جانبية لمنظوماتِ





 طبلة أذن العابرين. أما الظواهر العقلية فهي، على النقيض، لا معلو لات ات لـــا مـن أي نوع، مادية أو عقلية.
يبدو مذهب الظـاهرة الثانويـة متحــدياً للخـبرة العامـة. إن مـن المؤكــد أن
 المؤكد أن تفكيرك وقر ارك اللاحق بالحصول على شطيرة برجر كنج هو ما ما يقودك






 بعامةِ وفقاً لمذهب الظاهرة المصاحبة.









 الملي إلم الوئب والونب اللاحق








إلا أن مذهب الظاهرة المصاحبة يواجه عدداً من المصاعب. فـأولاً: طبيعـة

 الظاهرة الثانوية أن بعضَ الأحداثِ المادية يُسبِبِ أحـدا أانَأَعقليـة بيـنـا لا تُسْبِبِ









المادية.
علينا إذن أن نفترض أن الأحداث العقلية، وإن تكن هي ذاتُها خاماملـةٌ عِلِّيـاً،




 نتيجة مترتبة على تصور صاحب مــنهب الظـاهرة الثانويـة للأحــداث العقليـة.

 الو جهةُ من الرأي مفضًّلةَ عليها. principle of هـذه الطريقـةُ مـن التفكـــر تستحـضر "مبـدأ الاقتـصـاد parsimony أو "نَعـل أوكــام" Ockham's Razor (نــــبـة لِولِيـام الأوكــامي
(William of Ockham, 1285-1347) يناشــدنا نَـحلُ أوكــام "ألا نُكتِـر مـن الكيانات دون ضرورة"(1285) والفكرة هي أن التفسيرات الأبسط والأكثر اقتصصاداً








 تفسيراً أفضهِلَ للظواهر .

## الثنائية اللاديكارتية

تتضمن الثنائية الديكارتية، كا وَصَّفتُها، عدداً من المكوَّنـات. أولا: العفـول





 العقل -الجمسم. وأصحاب مـذهب الظـاهرة الثانويـة ينكـرون الجــواهرَ العقليـة

Entities should not be multiplied beyond necessity (entis non sunt (1) هذا ما يـنص عليـه "نـصل أوكـام" الـــهـهر. وسوف نأتي للحديث عنه بتفصيل مناسب عندما نعـرِض لــ "نظريـة المُويـة" في الفـصـل
 جو اهرَ مادية.
على أن هناك مكوِّناً ثالثاً لِو جهةِ النظر الديكارتية. إذ تـتميز البــواهرُّ العقليـة



 تَتلك خواصَّ كان ديكارت خليقاً أن يَقَصُرَها على الأجسام المادية.












 (مثلم) قد تفعل حين تَجدد القارب) . إذاًكَ لا تا تعود المُجموعة



أنك تفك القَاربَ وتستخدم الألواحَ في بناء تسقيفةِ خَلَوِية. فتَبَقَى المجموعـهُ و لا يبقَى القارب.

هـذا الحــط مـن الاسـتدلال يتطلـبِ فهـهآ صـارماً لــا يـشكِّل بجموعـة. فالمجموعات، بهذا المعنى الصارم، لا يمكن أن تكسب أو تخـر أجـــزاءً تُـم تظـلـ مو جودة؛ فالمجموعةُ هي بالضبط بجموعُ أعـضائها (أو ربــ) بجمـوع ع أعـضـائها في علاقةٍ معينة). أما فهمنا اليومي المعتاد للمجموع عات فهو أول تصلباً، فيمكنك أن أن تضيف إلى بجموعتك من بطاقـات أو طوابـع البـسبول، أو تـستبدل بعـضاً منهـا ببعض، وتَبَىَ المجموعة. (وسوف نعود إلى هذه المسائل في الفصل السادس). قد نفسر هذه الحقائق عن القارب وبجموعة الألواح التي تُشَيِّدَه بأن نقبـل أن
 الآن إلى النقطة الدقيقة: فهادام القارب لا يعود مو جوداً عنـدما لا تعـود بجموعـة الألواح التي تشيده الآن مو جودة- إذن فالقارب لا يمـكن أن يكـون مته|هيـاً مـع بجموعة الألواح التي تُشَيِّده في وقتِ مُعطَى. وبتعبيرِ أكتر تعميه|ً: إذا كان بإمكان ألأ أن يو جد عندما لا يعود ب مو جوداً، إذن أ أ ب لا يمكن أن يكونا نفسَ الـثئيء. يمكن لِقارٍِ ولِمجموعة ألواح أن يتواجدا مكانياً خلال فترةٍ من الزمن، ويكــون القارب خلال تلك الفترة مُشَيَّداً من عجموعة الألواح . الحقت أن و جود القــارب في في زمين معين يعتمد عـلى وجـود جمموعـة الألـواح. غــير أن ذلـك لا يثبـت إلا أن

التركيب المادي والاعتهد لا ينضافان إلى الهوية.

 وأفضل طريقة (الطريقة الوحيدة في حقيقة الأمر) لاستيعاب هذه الأفكار هي أن ترى كيف تعمل في النظريات الميتافيزيقية. غير أن بوسعنا أن نقول كلمةٌ عن كـرّ منها في البداية وبذلك نتجنب إمكانية الخلط.




 بسيطة كأجزاء؛ أما الجواهر البسيطة، في المقابل، فلا أجزاء هلا









بمعرِل عن المربع.
وماذا عن التركيب. علاقة التركيب تقوم بـين جـو اهر . والجــو اهر العديــــة







 خشبي يختلف عن المبدأ المنظّم للخلايا التي تشيد أذنك اليسرى في وقتِ مُعطَى.
 القارب وبجموعة الألواح متاهيان (في هوية). ففكرة الهويـة التـي نحـتـكم إليهـا بذلك هي فكرة الذاتية (selfsameness). بهذا فإن أ أتحههى مع ب ب بهذا المعنى في
 نفرق بينها وبين الفكرة العامية الأضعف. فقد نقول إنـو إن ثوبين متر|هيان، لا بمعنى

 الحلالات التي أقصد بها المعنى الأضعف فسوف أتحـدث عـن التـشابه أو التـشابه

الدقيق.










يمكتنا إذ نتسلع بهذه المفردات أن نَسْرَع في أن نرى كيف أن أن نُنائية جواهر لا لا

 ميتافيزيقياً، في ذلك الوقت، على بجموعة الألواح. والقارب، فضيلا علا عـن ذلـكـ،



الألواح لليهِل نفس الكتلة، ونفس الأبعاد المكانيـة، ويــشغَلان نفـس المَحَـلٍ مـن المكان-الزمان.



 على سبيل المثال. وهي في هذا ستختلف عن الأنفس الديكارتية.






 لـظةِ معطاةِ، من بجموعة ألواح.



 لدماغكك أن يو جد عندما لا تعود أنت مو جوداً. كـــا أن لـك طــو لاً معينـاً وكتـلـة
 جزء آخر من جسمك.
 ولكن يشاركُ البدنَ بعضَ خواصه، لماذا يتو جب علينا أن نتخيل أن النفس جوهر

بسيط، جوهر بلا أجزاء جوهرية؟ يقلب لُو السؤال: ماذا عساها أن تكون أجزاء

 ولكن ماذاعساها أن تكون هذه الأجزاء؟ ثمة احتملالان واضحان.

الاحتمال الأول أن للنفس أجزاءً سيكولوجية. من الشائع هذه الأيام (مسثلم)





 عن الجـسـم الذي هو جزء الفـي منه.





 تمتلك الأنفسُ، ولِيس الأجسام، خـصائص عقليـة؛ وتّتلـك الأجـسامه ولــيس الأنفس، خصطائص مادية.

للاذا التمييز بين الخنصائص المادية التي تمتلكها وبين تلك التي تمتلكها فقط في





إلى جانب امتلاكها قطاعاً من الخصائص الماديـة تُتـلـك الأنفس خـصائصرَ
 (دماغك) بل إليك. وبتعبيرِ أَعَم فالأنفس، وليس أجـسـادها، تُتلـك خـصـائص

عقلية.
 فإن مشكلة ديكارت الماصة بالتفاعل بين الأنفس والجُواهر المانـ المادية لا تَبرز. ولكن


 تتضمن إلا أحداثاً جسمية وعِلَلاً خارجية لِأَحدابٌ جسمية.






نتذرع بالشُك في أولئك اللذين ينكرونه لا لِئيءء إلا للإبقاء على دعوى مفضَّلة.







E1


E2

## t1 B1

يرى لُو أن الصورة الديكارتية تتضهن تشويهاً. تَخَيَّل اقتفـاءً للسلـسِة العِلِّيـة يمضي عَو داً من الانقباضات العضلية المتـضمنة في حركــة رجلـك اليمنـىـ. مـن المفترض أن هذه السلسلة تمضي رُجُعاً إلى أحداثِ في دماغك، غـــِر أنهـا تتخطى

 نكتشف أنها سرعان ما تصبح مشُتبكة في سلاسل عِلِّلِّة أخرى لا ناية لاية لا تنتهي في تشُكيلة من الحركات الجمسمية المميزة مَاماً (انظر شكل 2.11 )
شكل 11-2


هنا B1 هو تَريك رجلك اليمنى، و B2 و B3 هما حر كات جسمية غتـلفــة.

 تَتد أعلى الصفحة امتداداً لامتناهياً في الماضي.

 فقبل اللحظة to ليس ثمة سلسلة أحداث يمكن تحديدها مسئولة عِلِّيًا عن B2 ألما الو



 (ا724-1804) (1724) تـؤثر الـنفسُ في العـالم المـادي ولكــن لـيس





 ينو جد فيها صنف معين من الأنماط العِلِّية.
تأملز عنكبوتاً تتحركُ في شبكتها جيئةٌ وذهاباً. رغم أن الشُبكة معتمدة عِلِّلِّاً


 يكعل العالم يتضمن حركات من صنفي معين لا من صنفي آخر . وينفس القيـاس

فإن النفس قد تُعتبر نتاجاً لعمليات جسمية (واجتاعية فيها يرى لُو ) معقدة، نتاجاً



الشُكل المعين الذي ها.


 السادس). وبالنظر إلى الطبيعة الاختبارية (tentative) لفهمنا للعقول وعلاقاتها بالأجسام فلن يكون من الحكمة التسرع في رفض مثل هذه الحيــارات عـلى نحـو

## $\ddot{Q}_{0} \mathcal{L}_{0}$

t.me/t_pdf

في الفصول القادمة سوف أعود إلى كثير من الثيـات الميتافيزيقية المقدمة هنـا،
 المادي، لعلنا في النهاية أن نكون في وضع أفضل لتقييم اللـيارات المنتو حة لنا. لقد رأينا حتى الآن أن الثنائية من الصنف الــني أيـده ديكـارت، أي ثنائيـة





يتفاعلان عِلِّاً.


 الجمهة لم يكن ديكارت في حالي أسوأ من حال نقاده الماديين العصريين. ولكن هـن

جهة أخرى فمن الواضـح أن الصورة التي يرسمها ديكارت تصطرع مع اعتقادِنـا
 كان هذا الاعتقاد صحيحاً، أو حتى إن كان مبرَّرآ، غمِر أن هناك شَيئاً ما مقِلقاً بغير شك في قبول الصورة الديكارتية إذا كانت هناك خيـارات متاحـة لا تــضطرنا إلى اعتبار العالم متشعباً عبر خطو طِ عقلية-فيزيقية. يسلٌّ أصحاب مذهب التوازي ومذهب المناسـبة بثنائيــة ديكــارت ويكِلُّون


 الأحداث العقلية وملازِماتها المادية.

أما المثاليون فيوافقون أصحابَ مذهب التوازي والمناسـبة في أن التفـاعاعلات

 أثنياء موجودة بمعزِل عن العقول تُعَد (عندهم) فكرةً غِير قابلة للفهم.









 عَتلك خصائص فيزيقية بالإضافة إلى الخصائص العقلية.



 حركة الجسييات الأولية، كما افترض ديكارت، بل بضبط السالـاسلاسل بالطريقة التي تضبط بها شبكةُ العنكبوت حركاتِ العنكبوت.

إلا أن علينا قبل اعتناق أي" من هذه الآراء أن نبذل وسعَنا في تأمـل البـدائلـ .
 للعقل والمـادة، بـل أن أزودك أيها القــارئ بـالأدوات التـي تكــوِّن بهـا الختيـاراً مستبِراً.

## قِراءات مقترَحة

Substance dualism is given scant consideration in contemporary philosophy of mind .The focus has been, instead, on "property dualism," a view according to which the mental and the physical are not distinguishable kinds of substance, but distinct families of properties. Dualisms of this sort have troubles of their own, and have been much discussed in recent years. I have elected to dwell on substance dualism partly in the hopes of encouraging a fresh look at a range of well-worn issues. Thus, I have tried to present versions of traditional dualism in a favorable light. I have not said all that I might have said, and I have ignored many details; my goal has been only to introduce a range of issues. Readers interested in pursuing these should consider the readings discussed below. (A complete bibliography appears at the end of this volume (.Descartes's views on the mind are developed in his

Meditations on First Philosophy(1986/1641). This edition of the Meditations includes selections from the "Objections and Replies" that illuminate certain of Descartes's positions .

Hume's discussion of causation occurs in his A Treatise of Human Nature $($ ( $1978 / 1739$ ) i, 3, §§ 1-6, 11, 12, 14, 15; and in Enquiry Concerning Human Understanding (1748/1975), §§ 4, 7. Malebranche's account of occasionalism can be found in Dialogues on Metaphysics and Religion (1688/1997). Leibniz advances a version of parallelism in his Monodology (1787/ 1973). Berkeley's idealism is discussed at length and defended in his Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (1713/1983); and in Three Dialogues between Hylas and Philonous (1710/1979). John Foster brings idealism up to date in The Immaterial Self (1991).

Epiphenomenalism is described and defended by T.H. Huxley in his Methods and Results: Essays (1901). See also C.D. Broad's The Mind and Its Place in Nature $\mathbf{r}(1925)$ chap. 3. Nowadays, epiphenomenalism is most often taken to concern, not mental events, but mental properties: an object's possession of mental properties makes no non-mental difference. Frank Jackson's defense of property epiphenomenalism in "Epiphenomenal Qualia" (1982) has been widely influential .
E.J. Lowe's defense of non-Cartesian dualism is developed in his Subjects of Experience (1996). Lowe's depiction of the self has much in common with that advanced by P.F. Strawson in his Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics $\mathbf{~ ( 1 9 5 9 )}$ chap. 3. Lowe's "Substance" (1988) provides an especially readable account of the traditional conception of substance introduced in this chapter. Lowe's view of the nature of mind-to-body causation is reminiscent of Kant's in his discussion of the "third antinomy"; see The Critique of Pure Reason $(1787 / 1964)$.

Peter van Inwagen's Metaphysics (1993) includes a discussion of composites (which van Inwagen calls "collections"), although his conclusions differ from those defended here.

ألوان من الدنهب بالمادي:
اللدنهب السلوكيومدهب الهوية السيكوفيزيقية

في الفصل الثاني بدأنا بفحص رأي ديكارت القائل بـأن العـــول والأجـسام

 اثنين من مكوِّناته. وفي هذا الفصل سوف أقوم بتفحص وصفين ماديين للعقل .




 ملانم.
Democritus (c. 460-370 للمذهب المادي تاريخٌ طويل. كان ديمقريطس


 تؤخذ مأخذَ التسليم في أغلب الأحيان. ومن الواضح أن الاعتقادَ بأن العُقولَ هي

Francis الأدمغةُ فحسب هو اعتقادٌ واسعُ الانتشار . أما وصف فرنسيس كريك مؤ خر اً لذذا بأنه "الفرضية العجيبة" Crick يتحلى خبرتي شخصياً مع طلاب الفلسفة غير المتخر جين، الـذين يـستخدمون،

فيلا يبدو، كلمتي "عقل "و "دماغ" على التعاوض (1)
 ماديون، فإن المادية تأتي بنكهاتِ غختلفة. ومن شأن الا ختالافـات بـين المـاديين أن
 في السنوات الأخحرة إلى انبعابِ جلديد للاهتهام بصورِ من الثنائية. ومن عجبِ أن

 للغاية.
(1) أي عـــلى أنهـــا "متعاوضــان" interchangeable يمكــن اســتععال أحــدهما مكــان
الآخر .(المترجمم)

في هذا الفـصل سـأعرض بــالفحص اثنـين مـن طلائـع الخــلاف المعـاصر: السلوكية، ونظـرة هُوِيـة العقـلِ -الــدماغ. والـسلوكية behaviorism كمـذهبٍ
 تتعلق السلوكية الفلسفية بدعوى عن طبيعة العقل ومعاني الحدود (المصطلحات) العقلية. أما السلوكية السيكولوجية فتنجم من تصورٍ معين للمنهج العلمي كـــــا
 النفس حتى الستينيات من القرن العشرين حيث أَفَلَ نجمُه بظهور نموذِ مع معالِّة

قَلَّا تكون العلاقةُ بين الفلسفةِ والعلوم التجريبيـة واضـحةَّ مسستقيمة. لقــد




 الفلاسفة الحِيصين على اعتناقِ أحكامِ العِلم.




 دعاوي صادرةً من علم النفس أو من علوم الأعصاب.

## السلوكية

 الحلالات والعمليات الشُعورية (الواعية). وكان الأفراد المـــاركون في التجـاربـارب

السيكولو جية (وهم في الأغلب القائمون بالتجربة أنفسُهم أو تلاميذُهم) مدرَّبين على أن "يستبطنوا" introspect ويَروُوا مظاهرَ خبرا اتهتم الشُعورية (الواعيـة) . في هذه البيئة كان الحـيالُ الذهني والكيفيات الدقيقة للأحداث الحِـــيـية تحتــل موقعـاً

وفي الوقت نفسِه كان السيكولو جيون مهتمين بدمج دراسة العقـل بدراسـة


 minds (أو الأنفس selves: وسوف أظل أستخدم اللفظين على التعـاوض دون ألـون













الأدمغة(1)


 في نيوروفيزيولوجيا الإبصار، واكتـبت، دعنا نفترض، كل المعلومـات الفيزيائيـة التـي =









 عقلك بملاحظة دماغك. إلا أن مَنفَذي إلى تلك الحالة لايزال غيرَ مبـاشر . إنتـي
 نيورولوجي؛ فأنا لا أشاهد حالتك الذهنية.

كل هذا هو بالضبط ما يمب أن نتوقعه إذا ما كانت الثنائيةُ على حـقــ ولكــن الثنائية، أو الثنائية الديكارتية على كل حال، تؤدي بشُكلِ واخــح إلى انــشعابِ في








 الفيزيـئي مـن تــمز زائـف". (Jackson, F., 1982, "Epiphenomenal Qualia", (

دراسة الكيانات الفاعلة agents الذكية. فيمكننا دراسـة بيولو جيـا وفيزيولو جيـا هذه الكيانات الفاعلة ولكننا في فِعلنا هذا نغفل عقو هُا، أو يمكننا دراسة عقو لهـا متغافلين عن تر كيبها المادي.

غير أننا الآن بإزاء مشكلة: فالعلم مقصورٌ عـلى اقتفـاء الأحــوال "العامــة






 يكون لنا أن نشاهد أو نقيس تلك الـلالات الذهنية نفسها، باستثناء حالتــا نحـن

الماصة.

## الخصوصية ومترتبباتها

ما إن نَشُرَع في الضضي في هذا الطريق حتى نكون عُرضة للشَك
 العلمية. وفي النهاية فإن فكرة أنتا حتى في موقـي




 نيورولوجية من النوع س.

افترض الآن أنك تلاحظ دماغي في الحالة س. وأنــا أُعلـِنُ أني أَخـبُر درجـةُ



 لك أن تفترض أن حالتي الذهنيةَ تَاثل حالتَك؟












يبدو، إذن، أن ححاولات الربط بين أنواعِ من المجريات النيور رولوجية وأنـواعِ


 بأنه بينها تتطابق أوصافُنا لمذه الحالات فإن الحالاتِ نفسَها خَتْلف اختلاوفاَ شديداً.


الذهنية للاَخرين؟


 الاستقرائي احتراليٌ: فنحن نستدل من خصائص عينة



ما لم يكن من الواضح أن الفرد مئّل representative للمجتمع (1)
(1 ) في عملية "التعـيـيم الاستقرائي" inductive generalization نحن نستمد خصائص فنـة
 الأعضاء في بجموعة ما من خلال ملاحظات عن عن "بعض" أعضاء هذه المجموعة:

$$
\text { ملاحلاحظة 2: } 1 \text { : س } 1 \text { ي يتسمـمبـبالماصناصة ص ص ص }
$$

وهكنـا.
إذن كل س يتسم بالماصة ص
يُستخدم التعميم الاستقرائي في بكالات كثيرة مــل البحـث العلمـي والمــح الاجتاعي واستطلاعات الرأي السياسية.. إلخ. غني عن القول أن ملاحظة جميع الأفراد (المجتمـع


 أعضاء المجموعة الأصلية (المجتمع الأصلي) . ولكي يكون هذا التعميم صائباً أو قريباً من






غير أنك إذا افترضـتَ أن خصائصَ حالاتك الذهنية كثُلّةٌ تكون بالضبط قـد

> افترضتَ ما شَرَعتَ في إثباتِهَ (1).

هذه المشكلة التي نحن بصددها هـي المشكلة القديمـة- "مـشكـلة العقـول الأخرى"problem of other minds ${ }^{(2)}$ إذا كان لك أن تعرف عقلَكَ الحــاص






 يطابق الآخر مطابِة تامة. لعلكَ الآَن قد تبينتَ الصعبوبة الكامامنة في تَديد كم كم العينة التي




(1) أي تكون قد "صادرت على المطلوب"، فـَتَّمتَ تسليِّ بالمسألة المطلوب البرهنة عليها من
 الدعوى دليلاً. (المترجم)



 غير جُاز إلا لصاحبه. وحتى إذا أتيح لي الاطلاع على بكريات دماغك النيا النيورولوجية، قدح

 بالوعي وبمشاءر الألم في الكاثنات البثرية الأخرى مـنلما هـو في حــالتي أنـا الخاصـة. =

فكيف يتأتى لك أن تعرف عقولَ الآخرين؟ الحقَ أنه ما إن نضع المُكلةَ على هذا النحو حتى يتبدى لنا أنها أعمقُ ما كا كنا نظن. كيف يمكنك أن أن تعرف أن للآخرين
 يُصِرون على أن لديهم آلاماً وخيالاتِ ومشاعرَ وأفكاراً. ولكنْ ما ما هو مبرّرُك لأن

 ما يمكنك ملاحظكُ عنهم.
ثمة التفافٌ حديثٌ على هذا اللغــز القـديم بإدخـال إمكا

 explanatory gap ${ }^{(1) " ل ت ص و ر ~ ا ٔ ق ن َ ع َ ت ~ ب ع ض َ ~ ا ل ف ل ا س ف ة ~ ب ا ٔ ن ~ ث ُ م ة ~ " ف ج و ة َ ~ ت ف ـ س ِ ي ر ي ة ~}$ لا يمكن عبورُها بين الكيفيات المادية وكيفيات الحبرة الواعية.
=












 يمكن إغفاله، ولا يسعفنا العلم الفيزيائي في "رَدُد". (المترجم)

لعل صَبرَكَ قَد بدأ يَنْفَُ تجاه هذا الحُط من التفكير. نحــن بـالطبع نعـرف أن

 تبرير هذه الثقة مادمنا قد قَبِلنا فكرةَ أن العقول ومعتوياتهـا شــانٌ خـنٌ خـصوصيٌّ غـيرُ قابِلِ للَتَحَحُص العام

## the beetle in the box الجُعرانُ في العلبة



 إلى حل لمشكلتنا، حل أكثر توافقاً مح فكرة حِسِّنا المُترَ كِ بأن بوسعنا أن أن نعرف أن الآخرين لديهم عقول وأن عقولمم تمالثل عقولنا.

في كتابـــه "بحـــوث فلـــــفية" (1953-1968) يقــــــم فتجنـــشتين Wittgenstein (1889-1951), § 293



 علبته . بل يمكن للمرء أن يتخيل أن هذا الشيءُ دائبُ التغير.

الصورةُ هنا تماثل صورةً العلاقة التي نحملها لحالاتِ عقلِنا وحالاتِ عقولِ الآخرين التي مازلنا نسلِّم بها.


 للإشارة إلى هذه الحالات:

افترضْ أن كلمة "جعران" لها اسـتعال في لغــة هـؤلاء النـاس. إذا

 تكون العلبة حتى فارغة. لا أحد يستطيع أن يلعب بالثئيء الذي في
 الماص بالتعبير عن الإحساس وفقاً لنموذج "الـنيء والتـلقيـبـ"، فإن الشيء يسقط من الاعتبار على أنه غيرُ ذي صلة.

ماذا يريد فتجنشتين أن يقول؟ أنتَ تروِي أن علبتك تَتحوي على جعران. وإن
 الطريقة. افترض الآن أن الشيءُ الذي


 شأنها شأن عبارتك، صحيحةٌ تُمامًا






 الشيء من الاعتبار على أنه غير ذي صلة".
إن فكرة فتجنشتّين ليست بجرد فكرة لغوية. فأية أفكار قد نضمر ها وقا وقد نعبر عنها باستخدام لفظة "جعران" يلحقها نفس القيد. تلك الأفكار يتكشـف أنها لا لا تتعلق بنوع معين من الكيانات. وبتعبير آخر: إذا كانت لفظة "جعـران" لا تـشير

إلى كيانات من صنفي معين، فكذلك، إذن، الأفكار المُعَبرَ عنها طبيعياً باسـتخدام لفظة "جعران".

## السلوكية الفلسفية

كيف يمكن للأنالوجي أن يمتد إلى حالات العقل؟ إنـك تـستجيب وأنـت

 على نحو ماثلل. فهل "صداع" تُسمِّي نوعاً من الكِيان أو الحالة؟




 مستمر، أو حتى، في بعض الحالات (الزومبيات؟) قد يكـون غائبـاً كليـاً. إلا أن وظيفة كلمة "صداع" ليست تسمية هذا الطابع الخاص ـ إنه "يسقط من الاعتبـار على أنه غير ذي صلة".

 من الكيانات أو الأحداث الخصوصية المالمثلة كيفياً ككا يريد لها ديكارت أن أن تكون.



 المصطلحات العقلية، وبالتالي المُراء التام.

هذا الخط من التفكير يلعم ما يُسْتَى في كثـيـر مـن الأحيـان بـ "السلوكية الفلسفية" philosophical behaviorism. (وقد ســـَّا هكـــا معارضــوه، فقلـلـ| أَطلقَ أحدُ من الفلاسفة الذين جرى العُرفُ بُ بأنهم من هذا الفَصيل على نفسه هذا
 أساسي. فالعقول ليست كيانات entities (سـواء جـواهر الـر ديكارتيــة أو أدمغـــة)، والأحداث العقلية ليست بجريات خصوصية داخل هذه الكيانات. إنـا نـنجـنـب


لغننا" grammar of our language.

 games التي نلعبها بها يتطلب الفهمُ القويمُ لأي لفظة (ومن تــم المفهـوم الــذي

 شُأن "دماغ" و "بسبول" هي "substantive noun" (اسم كينوني أو وجودي)


 ألفاظنا بالفعل في الظروف الاعتيادية.


 بعض لا تشكل لنا لغزاً قدر تنُا على أن نعرف ماذا يشُعر الآخرون أو أو فيم يفكرون. تنجم المشكلبة الفلسفية الخناصة بالعقول الأخرى عندما نحـرف كلمــة "عقـلـ"،
( 1 ) يتر جمها د. فؤاد زكريا "أحوال".
" "فكر"، "شعور " وأشباهها من سياقاتها التي تُوَظَّفُ فيها طبيعياً، ونحَمَّلها تأويلاً
خاصاً، ثم نَخْبِ في الأحاجي التي تَتُّج (1).

(2)"لرايل فإن افتراض أن العقول أنواع من الكيانات يبلغ أن يكون "خطأَ مقولياً









التحليل اللغوي. (المترجم)



 أششياء من تصنيفات غختلفة لا يويز عقلاً أن تَتجم؟؛ كأن تقول: أعداد حر اءاء، فضائل بدينة،









category mistake




 الدراسية والإدارية والمكتبة والطلبة والكلية، ولكنك لمُ مُطلِّعني على المِامعة، وأنا


 أن تقابل هذا الكيان، فقد تكون تصورتَ أن الكيان المَعني كيآنٌ "لامادي". يقول الِّ


 لامادية. نحن نرى العقل، على حد تعبيرة رايل الحية، على أنه الشُبح (العفريـت) في الآلـة the ghost in the machine. ولكـن العقـول ليـــت كيانـات عـلى الإطلاق، شبحية أو غير شبحية. وهذه حقيقة ينبغي أن ندر كها على الفور لو أنـنـا
=مقوليًا": ذلك أن كَون معظم الأمريكيين بيضاً هو صدق "عَرَضي" (طــرئ، حـادت)


 المبدأ" in principle أن تكون حقاً.


 المحال منطقياً، وني جميع الأحوال الممكنة، أن يتصف بها. (المترجم)

وضعنا نُصبَ أعيينِا الطريقةَ التي تعمل بها لفظة "mind" (عقـل ) في الإنجليزيـة
"إن الأخطاء المقولية المثيرة نظرياً هي تلك التي يرتكبها الأنشخاص
 المألوفة لديهم،ولكنهم لايزالون الون عُرضة في تفكيرهم التجريدي لأن يُقَيِّضوا تلك المفاهيم لأنماطِ منطقية لا تتمي إليها" (p. 17 ،1949)

وفي خطر من خلط الأمور بتكديس عائلات (analogies) فوق عائلات، قد




 شكلاَ لما وظائف متحاثلة. وبنغس القياس فإن حقيقة أن لفظة "عقل" اسمه، أو أنـا أنا نتحدث عن "حالات عقلية" ينبغي ألا تؤدي بنا إلى أن نفترض أن لفظة "عــل " تقوم بتسمية كيانٍ معين، وأن الحالات العقلية هي حالات هذا الكيان.
إذا كانت كلمة "عقل"، مثل كلمة "جامعة"، لا تقوم بتسمية نوع معيِن مـن الكيان المادي أو اللامادي ("الثبـحي")، فكيف تقـوم بوظيفتهـا





 مناسبة، أي تصديقك على "ثمة دُبٌّ في الطريق" وما إلى ذلك. ونِيتّك أن كَ تَر الـ
"World Series" عبارة عن كونك مدفوعاً إلى شراء تذاكر وترتيب وسيلة انتقال
 سنلتقي بصيغة دانييل دينيت المُحَدَّثة لذذه الوجهة من الر أي).
 حالاتٌ عقلية، ليس فقط بفضل ما يفعله هذا الفاعل، بل أيضاً بفضل ما ما يـو د أن



 (استعداداً) إلى السلوك بطر ائق معينة فأنت لا تسلك بجذه الطر ائق.

ولكنتا الآن بإزاء سؤال جديد. ماذا يعني أن يكـون لــديك "اسـتعداد" لأن




 الإطلاق، وبلورة الملح ليس لزامآ أن تذوب.
وسيكون لديَّ المزيد لأقوله عن الاستعدادات في فصولِ قادمة (انظر بخاصة













 كهرومغناطيسي قوي.
بأي معنى بالضبط "تربط السلوكيةُ الفلـــفيةُ حـالاتِ العقـل بالــسلوك "؟ يذهب السلوكيون إلى أن الإقرارات المتعلقة بحالات العقل يمكن أن تـتر جَم إلى

 لأن تصدِّق على "هناك دُبٌّ في الطريق"، لأن تَذِّر رفاقَكَ، وما إلى ذلك.

 الحلالات العقلية إذن قد "رُدَّت إلى" (انتُّرْلَت إلى) reduced to (تَبَّنَ أنها ليست

 موازية. نحن نتحدث أحياناً عن الـ average family (الأسرة المتوسطة). فدخل
 عليه منذ عقد من الز من. هل ثمة أسرةٌ متوسطة؟ هـر هل ثـمة كِيانٌ (أو، في موضوعنا هذا، بجموعة من الكيـانات) تُقَقَبِ بتعبيرة "الأسرة المتو سطـة

 عدد الأُسر؛ ولا شنيء أكثر من ذلك عن الأسرة المتوسطة. فإذا أمكننا أن نتخلص

بالتحليل من الدعاوي حول العقول والمجريات العقلية، مـستبدلين بها دعـاوي عن السلوكك والاســتعدادات للـسلوك، سـنـكون فــد نجحنـا إذن (هكــنا تَــضي الحُجة) في إبُبات أن امتلاكُ الكائن الفاعل عقـلا لا يعـدو أن يكـون ســلو كه، أو استعداده للسلوك، بطرائق عاقلة ملائمة(1)

ما هي توقعات النجاح بالنــسبة للتحلـــلات الرَّدِيَّة لـــالات العقـلـِ مـن بواعث القلق أن التحليلات السلو كية مفتو حة للتعديلات. مثال ذلك أنه لا حَــد لقائمة الأشياء التي عساك أن تفعلها أو يكون لديك استعداد لفعلها إذا أضمرتَ
 قد تتنوع بطرقِ لا حصر هلا. وفضلا عن ذلـك فيبـو مـن الواضــح أن مـن بـين الأشياء التي سيكون لديك استعداد لِفِعلِها أن تُكُوّن اعتقاداتِ جديدة وتِ وتكتسب رغباتِ جديدة؛ وكل من هذه الاعتقادات والرغبات سيقتضي تحليلَـه الـسلوكيَّ

من المؤكد أن هذا يُعَقِّد الصورة. غير أنه لا يـشُكل بالـضرورة عقبـةٌ كئـوداً بالنسبة للسلوكي الفلسفي. فالتحليالات المتصوَّرة لا يلزم أن تكــون متناهيـة. إن
 لم نكن في موضع يسمح لنا بأن نقوم بذلك بأنفسنا.
ثـمة صعوبة أخرى أعصَى على الإغفال. أنت ترى دُباً عـلى الطريــق وتكـوّن
 لأن تفعله يعتمد على حالتك الذهنية الإجمالية: ماذا تعتقد غير ذلك وتريدن الكا مثلاز. وهكذا الـحالُ في أي حالةٍ ذهنية. افترِض أنك تعتقد أن هنـاكُ دبـأ عـلى الطريـقـ،
(1) يدافع باركلي، الذي التقينا به في الفصل الثاني، عن تحليِلِ رَدِّيٌ للححديث عن الأشياء المادية

 "فوق وأعلى من" الأفكار. وإن تَحليلات السلو كيين لَتَمِي في الاتجاه المُعاكِس. (المؤلف)








 المتوسطة حتى اكتشفنا أن تحليلنا يُعِيد ذِكرَ الأُسَر المتوسطة عند كل مُ مُنعطفَ (1) .




 السريعَ لن يُغضِي إلا إلى جذب انتباهِ الدببة. في هذه الحالة سوف تيَيل إلى (يكـون لديك استعداد) أن تسلك، وسوف تسلك، على نحوِ جِد غختلف.



 أن هناكُ دباً على الطريق وتعتقد أن الدبــة خطـرة وترغــب في تجنـبـ الحيوانـات
(1 ) أي انه وقع في "دور" أو ضرب من المجة الدائرية arguing in a circle ، ومو بصفة عامةٍ نوع خاطئ من التفكير وغير منتج. (المتجمب)

الحُطرة، إذن، مادمتَ لا تضمر اعتقادات ورغبات أخرى متعارضة، فسوف تميل
 عبارة الاستثناء. وهذه (المالات) بالضبط ما كنا نحاول اسـا اسـتبعاده بالتخليـلـ . إن


 اختيارآ جذاباً).

## تَركة السلوكية الفلسفية

إذا كانت محاولةُ تحليل الحديث عن الحالات العقلية إلى حديث عن الـسلوك

 أن هذه نقطةٌ إبستمولو جية، نقطةٌ حول ما يشكِّل دليلاً تستند إليه اعتقاداتُنـاعـاعـن اللميوات العقلية لبحضنا البعض، وهي نتطةُّ بُوُسِعِ الديكارتي أن يقبلها بسرور. وماذا عن توكيد رايل على أنه من الخطأ أن تعتبر امتالاكك عقــلاّ هـو مـسـألة
 فتجنشتين بأن الحدود المستخلَمة في عَزْو حالابِ عقليةٍ لا تُستخخَّم لكـي تـسِمِي
 للسلوكي، وكلتلهم| باقية في توصيفات العقل اللضادة للسلوكية عن عن ون وعي

 أن امتلاكك حالِّة ذهنيةِ معينةِ ما هو إلا أن تكون في حالِّهِ ما أو أخرى تسهـم بطريقة كيزة. في عمل هذا الجهاز المنظَّم.
هذه الثيجاتُ عحوريةٌ بالنسبة للمذهب الوظيفي functionalism، وهو المو تصوُرٌ عن العقل سوف نبحثه بتفصيلِ أكبر في الفصل الرابع وبِحِّسْبِنا الآن أن نسجل،

ببساطة، إغفال السلوكية للبعُد الكيفي للحالات العقلية. فإذا كان وجود صــداع لديك هو مسـألة سلوكك، أو استعدادك للسلوك، بطريقةِ معينـة، تغـــدو الطبيعـة

 المجعران في العلبة لفتجنستّين. وهذا الملمح في السلوكية، كا سوف نرى، قد وَرِرِّه المذهبُ الوظيفي.









 الاعتبار بوصفه غيرَ ذي صلة".






 العضوي الذي تتتمي إليه الخليتان. (المؤلف)

يمكننا أن نميز بين طبيعة الشيء الكيفية الداخلية وبـيـن اسـتعداداداته أو تـواه

 الكرة أيضاً طبيعةَ كيفيةً معينة: شكلاً معيناً، حجلَ معينـاً، درجـة الِّ حـرارة معينـة.


 الطبيعةَ الكيفيةَ الداخليةَ للحالات العقَلية غير ذات صصلة.

ويمكن بتعبير آخر عن هذا أن نقول إن السلوكية تَرَى أن الحلالات العقليـة،



 الداخلية.




 بالضبط هذا الـ "يشبه أن يكون" (1) .
(1) يقدم لنا الوعي كيفيات qualia كـسوسة للخبرات من قبيل الإحساس بألم أو سلع صوت
 التي تحدد كُنه خبرةِ ما أو تحدد "ماذا تشبه أن تكون" what it is like مكابدة هذه الـــبرة؛
 "bat?" إن الخبرة الواعية شأن ذاتي يستعصي على الفهم العلمي الموضوعي، وعلى المعرنة =

لقد قلتُ إن إنكار هــذا قـد يبـدو غـــير هقـــول. إلا أن الـــلوكيين ينكرونـه بالفعل . وكا سوف نرى فإن كثيرآ من الفلاسفة، الفلاسفة الرافضين للـسلوكية، ينكرونه أيضاً. يُكاجُّ هؤ لاء الفلاسفةُ بــأن الــالات الـات العقليـة تعـود هويتُهـا لا إلى


 تتبطنها . ولكن قبل أن نُكِبَّ على هذا المشروع دعونا نـظر باختصار إلى إلى الــلوكية
t.me/t_pdf
=العلمية الفيزيائية بها فيها المعر فــة النيورو فزيولوجيـة مهـا تقـدمت. وفي كتابـه "العـــل
 سوف يترك وراءه "فجوة تفسيرية" explanatory gap مفتوحة ما بـين العمليـة الدماغيـة وخصائص المبرة الواعية. ذلك أنه ليس بمقدور أي نظرية نيوروفيزيولو جية أن تجيب علا أطلق عليه "السؤال الصعب" the hard question: لـاذا يتعين على تلك العملمية الدماغيـة
 تلك العمليات الدماغية دون أن يكون لديها خبرة واعية على الإطلاق. أما في عالمنا القانيأم


 كثير من العمليات النيوروفيزيولو جية المعقدة. فهل هذا هو "كل ما هنالك "؟ كلاك، فيبـدو


 قبيل المجرات والإلكترونات والكائنات العضوية والنسبج العصبيـ - الــــبرات المختلفـة للأفراد.. خبرات الوعي بكل درجاته بها فيها الأحلام. (المترجم)

## السلوكية السيكولوجية











 عن "اعتقاد" أو "انفعال" أو "صورة ذهنية"، فهل يَعنون ما تعنيه اعينـي اعتيادياً كلمـة "اعتقاد" و"انفعال" و"صورة ذهنية"؟ لكي نتبيَّن ذلك فإن علينا أن نــنـ كـي كيـف تعمل هذه التعبيرات في النظريات السيكولو جية ونقارن ذلك باستعهالها في اللغـة اليومية.
 السيكولو جيا في أغلب الأحيان قد استخدَّمَت المصطلحات المالمألوفـة بطـرِيِ غـير

 (experimental) وخلطٌ مفاهيمي" (1953، 1968، صك 232) . هذا "الخلـط







 ويتكاثر هو خرافة.
 العقلية بل بفعل الحِرص على الوضع العلمي للسيكولوجيا. كان السيكولوجيون



 (Watson (1878-1958) و سـكِينَر (1904-90) (B. F. Skinner، أن مـا يقبـل الملاحظة العامة هو وحده الموضوع الملائم للعلم، فسوف نُقصِي الحالاتات العقلية

 الأمر قد استبعدنا التصور التقليدي للعقل من نطاق البحث البحاد (1) .




 قابلة للملاحظة، ولا أن هذه قابلة للتفسير العلمي الصارم. وبالضبط مثلما نفضنا
(1 ) للإنصاف ينبغي أن أسجل أن السلوكيين الأوائل كانوا في حالة رَد فعل لِبا كـان مـشهوداً على نطاتِ واسِع من فثـل علم النفس الاستبطانِ ئ أن يأتِ بأي خير . (المؤلف)

أيدينا من تفسيرات السلوك المعتـوه التـي تلجـأ إلى التلـبس بـالأرواح الـــريرة،
 الخصوصية. هذا ما شَرَعَ السلوكيون في فعله.

المعطيات بالنسبة للسلوكية السيكولوجية هي شواهد السلوك، الـــلوكاتو ات
 بافتراض حالات عقلية داخلية غير قابلة للملاحظـة، بـل بالإحالــة إلى المــــــرات


 انعكاسية مباشرة. نحن نصف هذه الآلية بالإحالة حصرياً إلى دورها في علاقـات الـات المثير -الاستجابة stimulus-response)

اعتَقَدَ السلوكيون أن كل الـسلوك، حتـى الـسلوك المعقــد، يمكـن تفـسيرُه



 بالإشارة إلى استجابته للمثيرات (شكل 3.1 3. ${ }^{\text {( إن للصناديق السو داء وللكائنات }}$
 نطاق البيولوجيٍ أو الفيزيولوجيٍ لا نطاق السيكولوجي.

 للتوصيف الجـامع الكامـلـ في حــوودِ علاقـاتِ بـين مــــراتِ (مُــدَّلات قابلـة

اللملاحظة) واستجابات يُرُجة (سلوك ملاحَظ ). والكائنـات العـضوية المعقــدة قادرة على التعلم، بمعنى أنها قادرة على تعديل علاقات S-R لـديها. والميكـانـزمّ،
 rewarded إذا rewforced

 سماع الصوت، فإن اسـتجابته للمــــير الــسمعي بالـضنغ عــلى القـضيب سـوف

تَدعم.


 الحالصة نجد أن الفأر يضغط على القضيب عند حــد الحـو



 يعنيه "اكتشاف" الفأر لِلصِلة.

يفترض السلوكيون أن كل التعلم يمكن تفسيره في حدود الآليات الترابطيـة
 أو وصولك إلى التمكن من الإنجليزية) يمكن أن يُفَتَّتَ إلى مَهامَّ أبسط، كل ملِّ مهمة

 سكينر "السلوك اللفظي" Verbal Behavior يُماُُّ فيهـا بـأن مــاو لات سـكينر
 محاو لاتٌ قاصرةٌ بدر جةِ مُوئسة. ادَّعَى تشومسكي أن القدرات اللغوية لا يمكـن

تفسيرُها، حتى من حيث المبدأ، دون افتراض أن الكائنات البشُرية تمتــك خزورنـاً












 الملاحظات التي تشيُّل الدليل على هذه الكيانات.
(1) في كتابه "الأبنية التراكيبية" syntactic structures (الذي يُعَدَ أهـم إسـهام في علــم اللغـة

 استعداد عقلي نطري يتمثل في نظام نحوي عالمي سليقي غير مكتـبـ يزو دي الطفلَ بـأنواع






 والإبداع والتحرر من المئير (المترجم)







 مثالين لنفس الحر كة الجسمية.
 القضيب. وافتِرْن أن الفأر يضغط على القضيب مرةَ بمخلبه الأيمن، تم عاد بعد ذلك وضغط بمخلبه الأيسر . نحن نَعُد هذين المثالين من نفس السلوك - "سلوك ضغط القضيب"- وإن كانت الـركتان البـسميتان ليستا نفس اللثيء. ولكنتا الآن


 حدوث صوتِ معين بتّويعةٍ من ضروبِ شتى من المركة المجسمية. ولا يِمع بين



 رسمياً عند السلوكي.


(1) حرفياً "منعكس الرَّضفَةَ" patella reflex . (المترجم)

ثمة بالضرورة حركات جسمية مشتركة هلذا السلوك. فقد تَشي أحيانان بهـدوء إلى





وتَسِري على فكرة السلوكي عن "المثير" stimulus اعتباراتٌ ماثلثة. فعنـدما



 مسئولةُ بسببِ ما عن فتحك البابِ
افترِض أننا لا يمكنتا أن نخلص إلى توصيفب مستقل وغير دائري لـ لـ "مــــر


 للاستجابة. ليس يعني ذلك أن توكيد السلوكي بأن كل سلوك هو قابل اللتفـيسر


 إحداها طلاءً الأخرى. وإذا كان ذلك كذلك فالنظرية نَ تقول شيئاً.

ربا يمكن التغلب على هذا القلق بإزاء خواء التفسير السلوكي. ولكن حتى لو أمكن ذلك فثمة ما يدعو إلى الشُك بأن النموذي



هذه الاستجابة)، بل إدراكُك أو ملاحظتُك، بطريقةِ ما، للدب. فإذا ظهــر الـدب
 استجابِة تَجُنُب الدب حتى لو كان الدب غيرَ موجو أن هناك دبآ في طريقك، أياً ما كان مبرُرُ هذا الظن. يومئ هذا المثالُ إلى أن اسـتجاباتنا الـسلوكية تتحـددد، لا بواسـطة المثــيرات بالوصف السلوكي، بـل بواسـطة إدراكــا لِـــه المــــيرات، أو تأثيرهــا علينـا، أو أو


 بالتحديد هي ما تستبعه السلوكية فيا يبدو .

 الردودَ هنا. ولنطلق بدلاَ من ذلك إلى بجالات قد تكو الصون أرحب وأخصب.

## نظريةّ الهويلة

دعونا مؤقتاً ننفي أفكــار المـذهب الــلـوكي - الفلـسفي والــسيكولوجي

 حالات الجسمّ، فهي ليست أيضاً حالات جزء ما ما من الجمسم - الدماغ مثلاً.
(1) ليست الأشياء هي ما يكرب الناس بل فكرتهم عن الأثباء. هذا هو المبدأ الـرواتي الـلـي


 الذي يهدف إلى تقويم الاضطرابات الانفعالية والسلوكية. (المترجم)
 الوقائع العقلية والمجريات النيورولوجية في



 بهذا؟ أحد الاحتتالات هو ذلك الذي يؤيده الديكارتيون: أن الارتباطات قائمـة
 الارتباطات بين هبوط البارومترات وبين المطر ـ واحتلال آخر هو مذهب الظاه الاهرة

 هو مُر ادٌ من الها بطريقةِ ما بححيث تجري المجريات في أنهاطِ منتظمة. هذه الاحتتالات قائمةٌ كلها على افتراض أن الـالات أو الأحـداث العقليـة متمايزة عن الحالات أو الأحداث الجمسمية. ترفض نظرية الموية identity theory الما






القاتل.

 مباشُرأ مستقيماً لمشكلة العقل-الجـسمم. فإذا كانت الأحـداث العقليـة مـا هـي إلا
(1) other things equal

الأحدات النيورولو جية، فليس ثمة إذن حععوبة معينة في فهـم العلاقـات العِلِّيـة القائمة بين الأحداث العقلية والأحداث المادية: فحدثٌ عقليٌ مسبِّبٌ حدثاً ماديـا (والعكس بالعكس) هو، ببساطة، عبارة عن حدث نيورولوجي مـسبِّب ِـِـَدِ
نيورولوجي آخر .

واعتبار آخر لتفضيل نظرية الموية هو "الاقتصاد" parsimony. إن كلاّ مـن

 النيورولو جية ثمة عقول وبجريات عقلية. ولكن لماذا نضع هذه البنود الإضافية ما ما لم نكن مضطرين إلى ذلك؟ إذا كان بوسعنا تفسير الظـواهر العقليـة بالإشــارة إلى الأدمغة وخواصها، فلماذا نتب الثنائيَّ فنتصور عالماً مستقلاً من العقول والخواص

العقلية؟





 أبسط - بمعنى أنها تضع عدداً أقل من أنواع الكيانات أو العمليات- فـإن عـبـا
 "غيابياً" ${ }^{\text {(1) }}$

يبـدو إذن أن نظريـة المويـة- شريطـة أنهـا هـي والثنائيـة كلتـيهـا تفـــران الظواهر - تفوز "غيابياً". ولكن هل نظرية الموية حقآ تفسر الظواهر؟
(1) أي في حالة غباب بدائل أنضل. (المترجم)

## جاذبية الصورة الليكارتية

لنبدأ بسؤال هل من الممكن أن تكون الـالات العقلية هي حـالات المـــسمه،

 العقلية والحالات المادية تبدو غختلفة في النوع اختلالافَآ جذرياً. access "من المِهة الإبستمولو جية، كا قد أتيح لنا أن نتبين للتو، فإن "المُنفَذ








 أستدل على ما تَخْرُه أنت خبرةً "مباشُرة".

يفسر الديكارتي هذا اللاتماثل الإبستمولوجي بقوله إن معرفة الغير لــالات








غير الواعية). عندما تضمر فكرةً أنها تمطر وتيز بوعي أن هذا مــا تفكــر فيـه فـــإن



 ولاحظ أن هذه الفكرة مستقلة بذاتها تَاماً. إنها فكرةٌ مفر دةٌ لا سلسلةٌ من الْ الأفكار

المتهايزة.
إن كل وصفِ للعقل لا بد، فيا يبدو، أن يستوعب هذا الصنـ الصن مـن الـوعي


 يستوعب العقول في الأجسام (أو الأدمغة على الأخصى) أن يكون مـستعـياً للــرد على الديكارتي بهذا الصدد.


 حالاتنا الخناصة العقلية الواعية ونقارنها بكيفيات الأجسام الام المادية بـا فيها كيفيـات


 نفعل: يبدو أننا لا نجد للخبرة الواعية شبيهاً على الإطلاق.



 الأسطح التي لها هذا التركيب أن تعكس الضوء بطريقة معينة. ومثل هذا الـضو ألـوء


 أيَّ شيء من ملامح خبرتنا عندما نلاحظ تشغيلات الأدمغة. ذلـك أن الأدمغــة، بعد كل شيء، هي كيانات مادية.
 كانت طبائع الـبرات الواعية بالألوان ليست طبائع الأجسام المادية الادية، فطبائع مـاذا



 عدنا إلى تصور ديكارتي: العقول متهايزة عن الأجسام المادية.



 النهاية، وبرغم المظاهر، خصائصُ مادية.






 قُوَى تُتلكها الأجسام المادية على إنتاج خبرات من صنوف معينة في الملاحِيــــين الـواعين.


 لافتراض أن هناك جواهر غير مادية.

## الخواص والمحمولات

ظهرت النظريةُ التي صارت تُعرَف بـ "نظرية المُوية" identity theory عـلى
 العـشرين في أوراق بحثيــة أصــر ها هربـرت فايمـل Herbert Feigl ، يـ يـ ت.
 فإن العقولَ كياناتٌ مادية- هي الأدمغة، والــــواصَّ العقليـةَ، كحقيــــة تجريبيـةِ،




 كل خاصة عقلية هي في الواقع خاصةٌ فيزيقية، أَيْ خاصةٌ من أحن الصنف الذي على نحو مستقل، العلومُ الفيزيائية.
لقد تحدثتُ سابقاً عن الطبائع والحالات العقلية والمادية. ويتحدث أصحابُ
 نظرية الهوية كنظريةٍ عن الخواص . هذه التذبذبات الاصطلاحية تستحق التعليق. في الفصل الثاني مَيَّنا بين صفات اتي الجواهي
 attributes الديكارتية هي ضروبٌ من الحوراصـي



 والأفكار المعينة والمشناعر والحْبرات الحسية التي تمتلكها الجواهرُ غير الماديـة هـي

 دون امتلاك النوع الآخر .


 ومشاعرُ وخبراتٌ واعية. ولكنك أيضاً كتد: لك طولٌ معين ولـك كتـلـة معينـة. هذه الحواص properties (ديكارت سيسميها أحوالآ modes) تنتمي إلى نفس الجوهر الذي يفكر ويشعر . مثل هذا الرأي يكتفظ بالتمييز الديكارتي بير بين المواري



 الأجسامَ في الخواص.


 والخواص المادية معاً. إلا أن هذا هِيرُ ما يَيِرُ في عقل أصحاب
 ما. (سنبحث حالاً فكرةً الموية بدقة أكبر).

لقد نظرنا باختـصار إلى الحــواص، ولكـن مـاذا عـن الــالات وات والأحـداث
 property


 نتصور الأحداث والعمليات كانتقالات حالة. فحين يصير شيءٌ ما ما إلى أن يكـون
 هذه الحالة هي حدث event. والعملية process هي سلسلةُ أحمدا أحداث. والحالة ألة، أو الحدث،أو العملية أ تكون متراهية مع الحالــة أو الــــدث أو العمليـة ب فقـــط إذا كانت الحُواص المتضمَّنة متماهية.







نيورولو جية معينة.


 والعمليات والأحداث المادية.
 الخواص والمحمـولات. المحمـو لات predicates هـي أدوات لغويـة تُـستخدَم لِتسمية الخنواص. فالتعبير الإنجليزي "is round" (يكون مستديراً) هـو محمـولٌ
 المثال. والمحمول "يكون نحاسياً" يَسرِي على نفس العُملة بفضل امتلاكها خاصة أخرى: خاصةَ كونها نحاسية.









 يُسمِّي خاصة.
 الوقت أن نضع باعتبارنا أن الخواص والمحمولات، حتى تلك المحمولات التـي
 والحواص مظاهر غير لغوية لما.

## مفهود الههوية

يذهب أصحاب نظرية الموية إلى أن الحواص العقلية في هويـة مـع الخـواص المادية أو الفيزيقية (الجسمية). وقد آن لنا أن نقول ماذا يعني هذا بالضّ الضبط. ولنـظرْ أولآ كيف تنطبق المويةُ على الأثياء.
إن مفهومنـا للهويـة identity (أو الذاتيـة selfsameness) مفيــدٌ لأن مــن الشائع أن نتحدث، أو نفكر، في شيءء واحدِ بطريِ ختلفة. افتِضْ أنك اكتششفت

أن جون لوكاري هو (is)(1) ديفيـد كورنويـل • إن 'is' هنـا، 'is' المويـة (2' ، يجـب




 أو وصف آخر . تخيلْ أنك مسافر في أسـتراليا وتزمـع أن تـزور إرز روك




إن نظرية الموية ثكَد فكرةً الموية إلى اللخواص. فالحواص، شأنها شأن الأشياء،




 الناضجة (إذا كنتَ مثلاً تجهل الططاطم). theoretical "تركز نظريات الموية على ما أسماه سمارت "المويـات النظريـة .identities هذه المويات يميط عنها اللثامَ العلماءُ الذين يستكشثفون الطريقة التي
(1) آثرتُ استخدام الضمير "هو" ليقـوم مَـــم نعـل الكينونـة "يكـون" is فِي هـــا الـسياق. (المترجم)
(2) 'is' of identity
(3) 'is' of predication






 النيورولوجية لِقَدِحِ أليافC.



 تتكشُف التفاصيلُ كللم تقدمَت علومُ الأعصابِ.

## سؤال \$64

 هو: هل من المعقول (ولو معقولية بعيدة) أن نفترض أن الخو الحو اص العقليـة، تلـك



 الأدمغة، ولا تشبهها من قريب أو بعيد (من أجل قائمة مريكة انظر شكل 2.1 ).

 ومحتملُ جداً أنك تشمه، ومن خلال أخمصَي قـدميك تحـس مـرورزه. إن كيفيـاتِ

خبراتِك الواعية ناطقةٌ ويمكن تَذَكُرُّها. ولكن هل يمكن الآن أن يفكـر أيُّ أحــِـِ

 خبرتَ هي بجردُعملية في دماغك؟
ثمة نقطةٌ تَهيدية يجدر ذكرُها. افترِض لحظةً أن نظريةَ الهوية صائبٌّ: حالات





 التي يلاحظها العلم) بدماغِك وكيفيات خبرتك بالباص العابر أو، ما يؤدي نفـس الـــئ نظريةُ الموية، كيفِيات دماغك) .

إن الكيفيات التي نقارنها في هذه الحالة هي كيفيات العمليات في دماغ العـالم






 تكونا ختلفتينِ في النوع اختلافاً درامياً.

والـدرس المستفاد هـو أنـنـا إذا شـئنا أن نقـارن كيفيـات الخــبرات الواعيـة بكيفيات الأدمغة، فينبني علينا أن نحرص على أن نقارن الأشياء الـصحيحة. إذا

صَحَّت نظريةُ الموية فإن تَتَكَ بخبرة واعية، إذن، هو عبارةٌ عن اعتـلل عمليـات معقدة في دماغك. وإذا أردنــا أن نقـارن كيفيـات خبرتــك الواعيـة بملاحظــاتـات دماغك، إذن فالهدف الصحيح للمقارنة هو دماغ الملاحِّ. فالمجريـات في دمـاغ
 دماغِك.

ما أردتُ من كل هذا إلا أن أؤكد على نقطة بسيطة: أن مكابدةَ خبرةِ مـا هـي


 في النوع اختلافاً جذرياًا غختلفة جذرياً بالطريقة التي يَطِنُّ بها الثنائيون.
قد يبدو هذا كأنه يغفل النتقطةَ الماصة بهمنا الأصلي. كان مُفادُ تـرا تــك النقطـة



 صَحَّ ذلك فإن نظرية الموية لا يمكن أن تغادر الساحة.



 الفيلسوف ليبنتز مايلة :analogy:

 أن هناك آلة مُشَيَدَة بحيث تُنتِج تفكيراً وشُعوراً وإدراكاً حسياً، فإن


 نرى ثَمَّ أيَّ شيء يمكن أن يفسّر إدراكاً حسِياً"
(1787/1973). 181
(يمضي ليبنتز لِيُحاجَّ بأن "تفسير الإدراك يِب أن يُلتمَس في جوهرِ بـسيطِ؛
وليس فيَ مركَّبِ أو في آلة").


 اللشيء الملا حَظ (الباص في هذه الحمالة). إن خبرتك للباص، أي كيفيات خبرتـك للباص، ينبغي عدم الخلط بينها وبين كيفيات الباص.




 أنتـ. ولكن، مرة ثانية، فإن كيفيات الخبرة يجب عدم الخلط بينهـا وبـيـن كيفيـات
 هر اء وضخمة وذات رائحة.

هذه النقطة كانت واحدة ما أكد عليه سمارت Smart في دفاعه الأصــي عــن

 على توحيدنا المضمَر، كما يفعل ليبنتز فيَا يبدو، بين كيفيـات الحــبرات وكيفيـات

الأشياء المخبورة. وما إن نميز بينها (ولا بد أن نميز بينها في أي رأي) حتى يغــدو
 نيورولوجية. وأيا شخص يُصِر على الادعاء بأن الكيفيات الخبروية تَختلف نوعياً
 الخبرة؟ وما المبرر الذي لدينا لكي نعتقد أنها لا يمكن أن تكون كيفيات الألدأدمغة؟ ولقد أشرتُ إلى أن التمييز بين كيفيات الخبرات وكيفيات الأشـياء المخبـورة
 بالإشارة أنه مادمنا نحفظ التمييز برسوخ في في بالنا يمكنتا أن نبدأ في فهـم نطاق مـن
 النهاية عن وضع الكيفيات العقلية.


 كيفياتها غختلفة اختلافاً شـديدأعن الكيفيات القابلة للكشتف في الأدمغة. افـترض

 أنه من الممكن تَاماً ألا يكـون هنــا الحالة، في أي مكان على الإطلاق) هو وردي ويطريقي الشكلل.
ولكن إذا كان لهذا أن يوقِع الشكَّ في الملوسة أو الملمَ أو الخـيال، فإنظا يعتمد







 الواعية في الفصل السادس).

## مَهارُّإبستهولوجية ناقصة

ماذا بوسع صاحب نظرية الموية أن يقوله عن لاتـاثل "المَنغَذن" إلى الـــالات الذهنيَ؟ إن لديك "مَنْفَاً ذا امتياز " privileged access إلى أفكارك وكري وخبراتـك الحسية، ولدَى بقيتنا، على أفضل الأحوال، منفذاً غير مباشر إلى حياتـك العقليـة

 النحو. إن الخواصَّ العقليةَ خصوصيةٌ والخواص النيو النيورولو جية عامة.



 فتجنشتين عن الجمعان في العلبة. ولكن كيف يمكن حـرُ اللاكماثــل عـلى نحـوـو آخر؟

تأمل، أو لاَ، ملاحظةَ سِيقَت آنفاً بخصوص الفكر الـواعي. إن التفكــير هـو



 ينجم من حقيفة أنه أنت الذي بهذا الصدد.





 معاقة، بل لأنك تفكر بها. تنطبق هذه النفطة لا على برح التا التفكير، بل على أي نئ نوع من الفعل العمد. إن قدرتك على أن تنط الحلبل تتضمن قدرتك على ألنى أن تميز أن هنا هو ما أنت بصدد فِعلِه.

ولأننا لسنا دائم نفعل ما شرعنا في فعله، فإن قدرتنا على أن نميز ما ما نفعله غير

 الذي كنتُ أفترض دائئَ أنه جدتي هو سِصٌ دَعِيٌّ.
ماذا عن "مَنفذنا ذي الامتياز" إلى أحدائنا الخسية. مـن الواضــــ أن تَيـيـزك

 أحداثٌ لا تَكن رؤيتُها إلا لمن يعانيها؟












 أنك أنت وحـدك من يمكنه أن "يلاحظ مباشرة" إحساسا إلكا إلغازاً من فكرة أن ثلاجتي فقط هي ما يمكن أن تزيل صقيعها.

مثل هذه الاعتبارات تشهه ضد الصورة الديكارتية، لا بتقديم دحض لتلك



 التصور الديكارتي، ينبغي ألا نقبلها.



 الفصل السادس للعودة إلى هذا الموضوع.

تقدم نظرية الموية نفسَها كبديلِ عن الننائية، بديل يضطلع بتفـسـير الظـواهر

 الواضح أن خواص الحالات العقلية لا يمكن أن تكون هي خواص الأدمغة- أو

خواص أي كيانِ مادي في المقيقة. وقد أومأتُ إلى أن قوة هذه المحـة تعتمــد إلى



 إذن، تعود إلى ملعب الثنائي.



 ثمة نقطة أخرى مُقلِقَة تركتُها دون مَساس تتعلق بو حدة الـبْرة. فمن ناحيـة



 للأشخاص الذين يقال إن لديهم شـخصيات متعددة). كيـف التوفيـق بــيـن هــنـه الوحدة في المبرة وبين الطبيعة الواسعة التشتـت والتشظي للمعالمة العصبية؟ لقد




 البصري: ليست العين داخل المجال البصري، بل تقف على حَدِّ.




 البارع، كا رأينا في تناول كيفيات الخبرات، هو الوضوح تجاه طبيعة المظهر، طبيعة

ورغم أن هذه تجبهني كنقاطِ مركزية، فهي لم تلعب دوراً ذا بالي في الهجـات
 العقلية حالات وظيفية للكائنات التي تحوزها، وليست حالات الـات مادية. وســيأخذ "المذهب الوظيفي" functionalism مركز الصدارة في الفصل الرابع.

## قراءاتِ هقترَحةِ

Although Democritus' own writings have not survived, his defense of atomism-the view that everything that exists is nothing more than a fleeting arrangement of "atoms in the void" is discussed by Aristotle, Plutarch, Galen, and other Greek philosophers. See Barnes, Early Greek Philosophy (1987), pp. 247-53; and McKirahan, Philosophy Before Socrates (1994), especially pp. 322-4 on" Compounds." A standard collection of texts can be found in Kirk, Raven, and Schofield, The Presocratic Philosophers (1983), pp. 406-27. Francis Crick's brand of materialism is developed in The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul (1994). Whether Crick's hypothesis is "astonishing" is a matter of dispute. Thomas Hobbes defends materialism in part i of Leviathan (1651/1994). Julien Offraye de la Mettrie offers another early materialist model in Man a Machine
(1747 and 1748/1994). For the biologically inclined, this edition includes, as well, La Mettrie's Man a Plant.

The possibility of a neuroscientist who has mastered the neurophysiology of headaches but has never suffered from a headache touches on an argument that has come to be associated with Frank Jackson: the "knowledge argument." The argument moves from the claim that, unless you have undergone an experience, you do not know what it is like to undergo that experience, to the conclusion that qualities of conscious experiences (so-called "qualia") do not fit the materialist picture. You can know all the material facts (facts about brain goings-on, and the like) and yet fail to know facts about conscious experiences (what they are like), so facts about conscious experiences are not material facts. See Jackson's "Epiphenomenal Qualia" (1982).

David Chalmers's account of zombies appears in his The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory (1996), chap. 3. The presence of an "explanatory gap" between material properties and the qualities of conscious experiences-what philosophers call "qualia" -is discussed by Joseph Levine, "Materialism and Qualia: The Explanatory Gap" (1983).

Wittgenstein's best-known discussion of states of mind occurs in Philosophical Investigations (1953/1968). The extent to which Wittgenstein's views are compatible with behaviorism is controversial. The philosopher most closely associated with behaviorism as a philosophical doctrine is Gilbert Ryle. Ryle's position is developed in The Concept of Mind (1949). Readers of The Concept of Mind, however, may doubt that Ryle's position is
adequately captured by what is commonly called philosophical behaviorism.

On the psychological front, there is less ambiguity. J.B. Watson's "Psychology as the Behaviorist Views It" (1913) sets out the position clearly. More up-to-date discussion and defense of psychological behaviorism can be found in B.F. Skinner's Science and Human Behavior (1953). See also Skinner's "Behaviorism at Fifty" (1963). Skinner's Verbal
t.me/t_pdf

اللذهب الوظيفي
والنظرية التمثيلية في العقل

لم تَنعم نظريةُ الموية بالرواج بين الفلاسفة إلا لفترةِ قصيرة. غير أن انحدارها








 ضبابية. وسوف نستشكفها في الأقسام التالية.
إن المذهب الوظيفي يسود الساحةَ هذه الأيام في فلـــــفة العقــل، وفي العلــم




أن الوظيفية- المذهب، إن لم يكن اللافتة- قد حفرت طريقَها إلى الحيــال الــنُعبي
 غير الفلاسفة فإن الاستجابة في كثير من الأحيان هي "حسنٌ، هذا واضح؛ أليس

كذلك؟".







 الوظيفي يفوز لِتَغَيُب المنافِسين.

تَزامَنَ ظهـورُ المـذهب الـوظيفي مـع انــدلاع الاهــتـام بالحَوَسَبة والآلات



 1871) تصميم أول آلة حاسبة قابلة للبرجّة. تَطَلَّبَ تصميمُ باباج من تروس واسطوانات وقضبان وروافع نحاسية وعُدَد ميكانيكية متنوعـةـ ـ كــان


 الضروب من الحوسبة التي تؤديها اليوم الحواسيب الإلكترونية. وبيـنـا اسـتخدم

 من ملايين الترانزستورات الدقيقة المطمورة في رقائق السليكون.

تَتْجُ اقتصادياتُ (وفورات) الحجم عندما نتقل من التروس والاسطوانات






 ذلك فإننا نميز سلوكَ الأجهزة الحاسبة على "مستوى أعلى".

هل العمليات الحوسبية عملياتٌ مادية؟ يُفَضًّل أصحابُ النزعةِ الوظيفية أن




 العملياتِ الحوسبية على أنها "متعـددة التنفيـن" (متعـددة التحقيـق) multiply .realizable

يمكننا أن نتصور الآلة ابحاسبة (الماسوب) كجهازِ يعمل بطريقدٍ تتيح لنا أن نصفه بأنه يؤدي حسابات على رموز. مثل هذا الجهاز يمكن أن يُصنس من من أي عدد



 التركيب المادي لحاسوبِ ما عندما ننظر إليه كجهازِ حَوسبي.

## المقول كآلاتٍ حاسبة




 نضرب صفحاً عن آيَّا شيءء يِيققها، هو أن نتحدث على مستوى أعلى.

وإنا عمدتُ إلى هذا التمييز المبدئي لكي أنقل لك نكهةَ المـنـهب الـوظيفي.



روبوتات آلية، مبرَجون بتصلُّبِ على أن نسلك كا نسلك. وإنها القصد أن العقول



 تجسيدُ ماديٌّ ما، رغم أن العقول قد يختلف بعضُها اعن بعض اختلافاً بعيداً في نوع

 المقابل يـشاركنا "سـكان ألفـا سـتنوري" Alpha Centaurians ســيكولوجيتنَا، عَتادَنا الرِّخو العقلي، إلا أن لماعتاداً صُلباً غتلفلفاَ جداً، وربيا غير متقوِّم بالكربون.






 إن بإمكانها أن تتجسد فيحا لا ناية له من الكائنات أو الأجهزة.

## التفسير الوظيفي

يمكنـا إذ نَتَلَبَث في اللحظة الحاضرةَ مع أنالوجي الآلة الـاسـبـة، أن نتعـرف
 أنطولوجي. ولنظظر أولاَ إلى التفسير الوظيفي.
 غريبة. قد تريد أن تعرف كيف تمت بربجةُ هذا الجهاز . وهذا فعلُ يتضمن قدر أراً من
"الهندسـة العكــسية" reverse engineering. ستمـضي رُجُعــاَبـأن تلاحـــا




 الرِّخو (الَمِن) الذي يكِمْ تشغيل هذه الآليات (تَذَكَّرْ شُكل 3.1) .

 يعرفوا كيف تم تركيبه، وكيف يشتغل . إنا ينصرف اهتر|مُهم إلى طبيعته الفيزي ائية



 ما) على مستويين غختلفين.

وبنفس الطريقة يمكننا أن نتخيل علم) أعصاب يفحصوون الأجهزةَ العصبية
 الصلب. هذه النفسيرات ليست بالضرورة في في منافسة مع التفسيرات التي التي يقدمها السيكولوجيون على مستوى العتاد المرن.

ورغم أنه مريحٌ لنا أن نتصور مستويي العَتاد الصلب والمُ العتاد المرن كمستويين


 وكذلك المـال بالنسبة لِهِندسِ يكاول فهـمَ العَتاد الصلب للجها من فهم كيف تَت برججته. وافتِرِّ أننا نُدخِل طرفاً ثالثاً في الصورة، قانِصص خَلَل
trouble shooter

 "بق" يرجع إلى الأيام التي كانت الحواسيب فيها تشغل حجراتِ بأكملهـا متلئــة

 Hopper وبالملل يجب أن نتوقع أن يستفيد علماءُ السيكولو لوجيا وعلماءُ الأغـصـاب مـي
 قانِصي الـَلَل (الأطباء، السيكولوجيين الإكلينيكيين، الأطباء النفسيين) أن يكونوا متهيئين لتشخيص اختلالات متباينة مئل الاختلالاتات السيكولو جية (بَـق العتـاد المرن) أو الفيزيولو جية (أعطاب العَتاد الصلب العصبي).

## أنطولوجيا المذهب الوظيفي

يهيب الوظيفيون بمستويات تفسيرية مائلة لمستويي العَتاد الـصلب والعتـاد المرن اللذين نجدهما في تفسيرات عمــل الحواسـيب. غـير أن المـذهب الـو الـويفي






 الجْهاز العصبي، ولكن خاصةَ كونِ المرء في ألم لِيست خاصةَ مادية. فكيف يكـون

تأملز مرةً ثانيةَ في أنالوجي الحاسوب. إن من الممكن لعمليةِ حوسـبيةِ معينـة






 حوسبةٍ معينة. ولكن إذا كان الأمر كذلك فإن تأدية عمليةِ حوسـبِّة لا يمكـن ألن تكون نوعاً من العمليات المادية.




 الجمع . إن المِعداد والأدمغة لا تحتوي على أسلاك ولا على أنابيب مفرغة.







 الحوسبية) ليست خواصَّ مادية، فإنه لا يومئ بذلك إلى أن الحوّاص العقلية هـي

خواص لامادية، خواص جواهرَ لامادية. فباستبعاد الحيالات الو همية فإن امتلاكك
 امتلاك خاصةِ ماديةِ أو أخرى تحقِّق الخاصة العقليـة (أو الحوسـبية). إنـا يقـصـد



وسيتو جب علينا في النهاية أن ننظر بمزيـد مــن الإمعــان في فكــرة التحقيـق (التنفيذ) التي نهيب بها هنا. ولكنْ لنحاون، قبل أن نمضي في ذلك، أن نكمل هذا الوصف المبئي التقريبي للمذهب الوظيفي.

## الملذهب الوظيفي والملادية

سبق أن وصفتُ المذهبَ الوظيفي بأنه متوافق compatible مع المادية، ذلك
 ضوء ما قيل حول أنطولو جيا المذهب الوظيفي يمكينتا أن نـرى الآن لمـاذا ينـاوئ





 صفوف من التروس النحاسية. وبِوُسِح حاسبِ اليـد الـذي تـستخدمه لِترصـيـد
 الإطلاق.

 الموية، التي عَرَضنا هلا في الفصل الثالــث، إذ تَسـلُك هــنـين الــثـيئين معـاً. يـرى

الوظيفيُّ أن هذا خلطُ بين مظاهر المستوى الأعـلى للأنظمـة ومظـاهر المستوى





 ربا يتعين على العمليات الحوسبية (شأن الإثـارة بـاعتزام المـرء الالتفـافـ الما





 الحوسبات لا يلزم أن تكون بجسَّدةَ مادياً.





 أن يدير ظهرَه للملدية.

## عناصر المذْهب الوظيفي

 الفلسفة، ليس وجهـة رأي فريـدة أحاديـة المعنـى. يبـدأ الوظيفيـون بمجموعــة

مشتركة من البصائر والقَناعات، تم يمدونها بطرائق غختلفة. وقد سبق أن رأينا أن






 مع هذه الحالات.

## الخواص الوظيفية"







 أن وِين هو نائب رئيس بفضل دوره في عمليات شركة صـنـاعات جارج

 كلفة) سيمتلك بذلك خاصة كونه نائب رئيس.

 النقطة تأملْ خاصة أخرى: خاصة كون الثيء ساعة. يمتلك شيءٌ ما هذه الخاصـ



 بطريقةٍ معينة أو مصنوعٌ من موادَّ من صنفِ معين، بل بسببِ خاصِّة وظيفية. (قد يُصِر المرءُ على أن الساعة يِب أن تكون منتَجاً مصنو عاً: فالــنيء الطبيعـي الـنـي
 النقطة التي نحن بصددها. كا أدع جانباً، في الوقت الحالي، مسألة ما إذا كان كان كون التيء ساعة، أو كونه نائب رئيس هما خاصتان أصيلتان).
 تتلكها الأشياء بفضل وصفها الوظيفي- هذا المثال قد يولِّد انطباعاً بأن الحوا الِّ







 ينتسب إليها: إنه (لِنفترِضْ ) يَستخلِصُ معلوماتِ من من إشعاع الضوء ويعِل تلـك المعلوماتِ متاحةً للمنظومة التي يخدمها.
قد نقول إن شيئاً ما يمتلك خاصةَ وظيفيةَ بفضل شـعـلهِ دور آ معينـاً. ولكـن




اقلباً بشر ط أنَ يَشْغَل هذا الدورَ العِلِّلِّ والقلوب، شأنها شأن الأعين، قـد تختـلـف
 أن يكون كيانآ بيولو جياً على الإطلاق.










 الدلالة الخاصة للمذهب الوظيفي).
شكل 1-4

كون الـئ قلباً





يؤدي هذه الوظائف يعمل ذلك لأنه يمتلك الصنفَ الصححيَ من البِنـــة العِلِّـــة. وهو يمتلك هذه البِبنَة بفضل تكوين وترتيب أجزائه المادية.

## الخواص العقلية كخواص وظليفية




 ذلك الشيء بدورِ عِلٍِّ من نوعِ معين.





 عنها. بوسعنا أن نتصور العمليات على أنها سالاسلُ منَمَّطة من الأحدات
 المراوحة بين المديث عـن الحـواص والــــديث عـن الـــالات (أو العمليـات أو



عن حالات.





أنك الآن تعاني ألمآ معيناً، صداعاً مثلاً. وافتِرض أن حالة نيورونيـة معينـة تــؤدي

 أن ما يُبعل الـالةَ تأديةً للألم ليس التكوين المادي، بل شغلهِ ألها نوعاً معيناً من الدور
 ما يجعل الألمَأَلماً ليس امتلاكه طبيعةً مادية معينة، بل شغله الصنفَ الصحيح مـنـ

الدور العِلِّ.
تحذير : في وصفي للمذهب الوظيفي أستبعد نوعاً من الوظيفيـة قَدَّمَهـه د. م.

 realizers
 حالات العقل وبين الأدوار وليس شاغليها.

## الوظيفية والسلوكية

الوظيفيون إذن ير فضـون نظرية الموية. يَعَتـبِ الوظيفيـون ن أصـحابَ مــنـهـ


 ورغم أن المستويات الأعلى يُعتقَد أنها "مستقلة" فيها يتعلـق بالمستستويات الأدنَى (المستويات الأعلى لا يمكن أن تُرَدَّ إلى، ولا تا تتاهِى مع، ولا ولا تا تنحدر إلى، المستويات
 (تعتمد على و/ أو تتحدَّد بـ) المستويات الأدنى. (سيكون لــديَّيَّ المزيــد لِأقورلـه في

الفصل السادس عن التبعية/ العارضية(1) supervenience والتحديد والاعـتماد فيها بين المستويات).

والوظيفيون ليسوا أقل صلابةَ في رفض السلوكية. أن تكون في حالــِّةِ ذهنيـةِ معينة، وفقاً للسلوكيين، هو أن تستجيب للمثيرات بطريقة معينة: أن تكــون ن في ألم ألم






 (qualified
 أو إذا ضُرِبَت بمضرب ستيروفوم ${ }^{\text {(3) }}$
إذا وجدتَ صعباً أن تفهم كيف لشئيء لديه استعدادٌ معـين ألا يكــون ذلـك


 استعداد) شخصٌ يمتلك حالةً ذهنيةً معينةً أن يفعل فإننا نجد أنفسنا با بلا اسـتـنـناء




(2) $=$ other things equal $=$ other things being equal $=$ ceteris paribus
(3) مادة رغوية يشُُلُ المواء $98 \%$ من مكوِّناتا، وهي مادة عازلة خفيفة الوزن قابلـة للطفـو.

مضطرين لِذكر حالاتِ ذهنية أخرى. فسوف تيلي إلى أن تأكل شطيرة برجر كنج



 away هو حلمٌ لا يمكن تَحقيقُه.


 المفرطة الارتفاع أو الانخفاض)، وإلى علاقاتها بحـالاتِ أختـرى للعقـل (فهـي





هنا، كونُك في ألم عبارة عن كونك في حالٍٍ معينـة، حالــة تـــف في علاقـاتِ
 الحالات الأخرى للعقل هي ذاتها يمكن أن تتحدد بالإحالة إلى أدوار إلـا والشُكل 4.2 يقدم إلماعاً إلل هذه العلاقات.

## توصيف الحالات الوظيفية

يُوِي هذا المثال بأن التوصـيفات الوظيفيـة لــالات العفـل هـي في خطـر
 تقديم أوصاف غير دائرية لمالات العقل (أي ألوحا ألماف لا تمطلب هي نفسها ذِكراً

 اقتصادك السيكولوجي. ولكن هل هذه الحالة ما يمكن توصيفه على نحو يضيف ئلو
 تحديدُها ذِكرأَلِزَيدِ من الحالات العقلية وهكذا حتى نعود القَهقَرَى في النهايـة إلى الحالات التي بدأنا بها؟

من الردود المبدئية على هذه الـصعوبة أن تُبَيِّنَ أن الوظيفيـة لا تهـدف إلى أن





(1 ) بصفة عامة ينبغي للأوصاف التي تتناول الأُشياء أو تُعرُّنها أو تفسـرها ألا تكـون دن دائريـة.

 اللنطق الصوري، دار الثقافة للطباعة والنُر، القاهرة، 1976، ص11 11). (المتزجم)

 (من الحالات العقلية).

إلا أن هذا الملَمَح بالتحديد للعقلي يثير المواجس حول الدور المنطقي. فـإذا

 شخصِ فيه يكسب قوتَه بِتَريفِ شُخصِ آَخَر .



 flow chart
 وصلات لا ناية لما بصناديق أخرى.










 architecture


الفكرة هي: لأن هوية كل حالة تعتمد على العلاقات التي تحملها بالـــالات

 بكل نقطة أخرى . ليس يعني ذلك أن المديث عن نقاط


 موضعها حتى يمكننا تَاماً أن نتحدث عن النقاط المفردة داخلها.
وبنفس الطريقة، ما إن تستوِي لنا مُصَبَّعَةٌ عقليةٌ حتى يمكنتا أن نتحدث عن عن



 فشيئاً على الكل"(1) (1969)، § 141.





 على التمكن من الأخريات. وبعد التمرس يغدو الطفل متلكاًاً للمهارات كوات كوحدةٍ واحدة. وما إن يتم التمكن من المهارات حتى يمكن الار تقاء واء والامتداد بها إلى غير

الوظيفيون إذن، بخلاف السلوكيين، لديهم فيلا يبدو مَصادرُ لتحديد حالات العقل دون دَور منطقي. قد يستفيد السلوكيون بالطبع من نفس الحيلة. فمنظو متنا



السلوكية؟
ربا لا. فالسلوكي قد يصف كونكَ في ألم على أنه استجابتُك لنوعِ معـيِن مـن
 طريقة لِتَبيين العبارة المعتادة "مع تساوِي كـل شئيء آخــر " other things equal. غِر أن السلوكيَّ إذ يتخذ هذا الطريقَ فهو قد يُوَوَوِّل العُقَدَدَ في توصيفنا الوظيفي

 الـلارجية. بهذا التأويل قد يكون التوصـيفُ الـوظيفي بجـردَ خوارزميـة معقــدة، طريقة لاستدلالِ كُرَجابِ سلوكية من أوصاف المُدخَاتلات (1).

 بأرمسترونج-لويس. (المؤلف)

أما الوظيفيون، في المقابل، فيأخذلون الُعُقَد في التوصيف الـوظيفي عـلى أنـا
 المُبُّنَّة في توصيفنا الوظيفي الكيلي.

## المنظومات الوظيفية الكلية








 مكننة لكائِ إنساني راشد. إذا كان المذهب الـوظيفي عـلى المـضمار الـصحـيح إذن
 المجموعة (1)
هذه الصورة الكلية التي يومئ إليها الحديث عن المنظومات الوظيفية الـئية الكليـة



 يمكنها أن تُضمِر أفكاراً أو تُكِنَّ رغباتِ أو تستشُعر أللاً؟
(1) بالنسبة لأولثك النين يتمون بهذه الأثياء فإن طريقةً أخرى لإيضاح نفس النقطة هي أن







 من حيث الحالات الوسيطة المتنوعة، تلك التي تَشْغَل المُعَدَ المناظرة للاعتقا والرغبات على سبيل المثال.
يومئ هذا إلى أنه قد تكون هناك حالاتٌ بينية، حالات، بسبب قلة التعقيــ،
تجعلنا بالضرورة لا نعرف ماذا نقول. هــل المخلوقــات البـا











## النظرية التتهثيليلة في العقل




 (شكل 4.4).
شكل 4-4


الفكرة أن تكوينك اعتقاداً بأن النافذة مفتو حة هو عبارة عن رمــز يعـبـر عـن







 جداً (انظر شكل 4.5).
شكل 5-4


هذه الطريقة في تصور المنظومات الوظيفية الكلية تُمُكُنْنا من أن نرى بوض بوضوح


 تَظهرَ في صناديق الاعتقاد والرغبة الحاصة بكل منا.

هذا التصور للعقل، النظريـة التمثيليـة في العقـل The Representational . Jerry Fodor زمنــاً طـويلاً. ، Theory of Mind تتطلب النظرية التمثيلية في العقل التسليم بمنظومةِ من الرموز تعمل كـ "تمثيلابِ عقلية"mental representations. هـذه الرمـوز تُــَيُّد مـا أسـهاه فـودور "لغـة



 إلى داخل صندوق اعتقادك.

الآلات السيهانتية (الدلالية)
بَذَلَ فودور وأشياعُه جهـهاً كبيراً في المُحاجَّهَ بأن النظريـة التمتيليـة في العقـل
 فهـم كيف يمكن أن تؤثر العقول، كيانات المستوى الأعـلى، تـــثـيراً مـنظلاً وتــأثر الـر
(1 ) يذهب كثير من علماء النفس المعرفيين وبعض فلاسفة اللغة إلى أن بني الإنسان لديهم لغـة




 عليها. وتعد هذه الفكرة تطويراً لفكرة تشو مسوكي عن النحو العالمي (العمومي) الفطري.



 التمنيلية العادية للعقل إذ تهبب بأثياء نطرية من نفس الصنف. (المترجم) لتغيب الخصم؟ أو هكذا يزعمون.
ولكن كيف يُفترَض لكل هذا أن يعمل؟ ماذا تراه يعني أن تتحدث عن عِّ


 عن الجِملِة النمط sentence type. ولكي تُدرِكَ الفرقَ انظرْ في الصندورق أدناه.

بابار مَكِّك<br>بابار تَكِك


واحدة.



(1 ) هناك تفر تة عامة في الفلسفة بين النمط والنسخة type/token distinction، أي بين النـوع العام والشناهد أو الملال instance من هذا النوع. من ذلك مثلاً آن مصنعاً للسبارات ينـتِّج









أدوار في العمليات الِعلِّية، فمن الواضح أنهم يتحدنون عن جملِ نُسَسِخ لا أنهاطــ





 لا نعرف شيئاً علا تعنيه. يكدث ذلك كلما واجهنا جملاَ في لغةِ لا نفهمها.

 هذا الجِهاز - وهو ما أَطلَّقَ عليه جون هو جلَّند John Haugeland "آلة سييلتية"


 يستخدمها الناطقون الأصليون)، ولكن الجمهاز لا يهمه إلا أشكالهُاهُا، أو "تركيبها
 semantics على المبادئ التراكيبية الحنالصة والعلاقات "الصورية" formal بين الجُمُمـ، تلـكـ العلاقات التي تتحدد فقط بالإحالة إلى الخُصائص التراكيبية للجُجمَل.






برد طريقة خيالية للقول بأن المواسيب تتناول الرموز بطريقةِ تعطِي إفادةَ- لنافي ضوء معانيها.

كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن للتراكيب أن تعكـس الدلالـــ؟ إذا كــــَ في


 تشير إلا إلى أثشكال الرموز. خذ القاعدة التي تُعرَف عامـةَ بــ "الـــد المطـروح" modus ponens

$$
\begin{aligned}
& \text { ق } \\
& \text { ق/ }
\end{aligned}
$$

(أي: حيث "ق" و "ك" هُمُلْ اعتسافية، فإن "إذا ق إذن ك"، مقترنةّ بـ "ق"،
تتضمنُ "ك").
تنبينا هذه القاعدة بأنه إذا كان لديك هيئةٌ معينة من الرموز (هنـا: ق ف) فإن لك أن تكتب رمزاً جديداً (في هذه الحالة: ك) انظر إنـ إلى
 (ق، ك) يرمزان إلى جملتين. تقول القاعدة، في المقيقة، إنه كلما كان لديك ع كعاطة
 الجملة التي عن يسار
ما يهم لغرضنا الحالي حول قاعة الـ modus ponens هو أنها تُصاغ وتُطلِّق دون اعتبار للسي|نطبقا (الدلالات/ المعاني)، أي دون اعتبار لمعـاني الجُمَـــل التـي
 غخضع لسيلنطيقا الاستدلال. فإذا ما قبلتَ جلة.

إذا كانت السلـ؛ُ تُطر سأحتاج اللى مظلة
وجملة

## الـلـلُوء تُطر

إذن فمن حقك أن تخلص إلى جملة

## سأحتاج إلى مظلة

هذا ثيء يعرفه أي ناطق بالعربية، أي شخصص يفهم العربية. تُعكِس أنسـاقُ المنطق الصوري هذا النوعُ من المعرفة السيلنتية في قواعد لا يتطلــبـ اسـتخخدامُها أيَّ معرفة سيلنتية.














 من category mistake (The Oxford Companion To The Mind, Oxford University press, من الوصف

 وأنت مندهشُ وتسأل كيف تعمل هذه الآلة. فَأَرُدُّ عليك: "الأمـر بـسيط، هنــاك جهازٌ داخلها يتحكم في تشْغيلاتها".

على هذه الخلفية يكون أيسر لك أن تدرك صلةَ فكرة الآلة الـــيـيانتية. الآلـــة






 قطعنا شوطاً كبيرأَجاه تفسير كيف تَعمَل العقول.

قد تَرَى أن هناكُ مشكلة واضحة في هذا الرأي. فعندما نفتح الدماغ لا نا نـرَى











الحاسوب أكثر ما يسعك أن تأمل في قراءة قطعة موسيقية بأن تتمعَّن الانحرافات
في أخدود مسـجّل فونوغرافـ أو تراكُ قرصي مُدمَجَ (1).

إذا كان العقل آلة سيلتية يُققها الدماغ، إذا كانت العمليات العقلية تتضمن







## an

t.me/t_pdf

الحجرة الصينية
النظريةُ التمثيلية للعقل تُصَوِّر العقلَ كالَّة سيهانتية، جهازِ يعمل وفقَّ مبـادئَ






 : semantics إنه يعمل بالضبط كا لو كان يفهم أمرَك.

 أو الأناط المغناطيسية، إلى الرموز لالمألوفة أو العلامات الموسيقية.(المؤلف)

هذا بالنسبة لِأنصارِ لغِة الفكر هو كل ما هنالك في عملية الفهـم. أنت تفهـمـ


 الآن بحاجةٍ إلى أن نعلِّلَ لتلك الآلياتِ الحاصـِة بالفهـم.


(1) تُعُد "يَارب الفكـر" thought experiments أداة علميـة وفلــفية حقيةيـة. وإذا كـــا في














 "المقال في المنهج" كلها تجارب فكر، ومن أثهـا

 للواقع الفيزيائي، وتجربة "تطة شُرودنجر" عام 1935 التي يكاول فيها هــذا الفيزيـيأي =

واسع. يُِيب بِكَ سيرل أن تتخيل أنك تقعد في حجرة ضـيِّة بــلا نوافـنذ، وعنـد


 تَريدي: خربشات. تخيل الآن أنك، من خلال شقِّ بالجدار تستقبل كل حين دفعةٍ




 وبوسعنا حتى أن نتخيل أنك مع الوقت قد حــنـ حفظتَ الدليل عن ظهر قلب بحيــ صار تناولُك للخربشات شبـات تلقائي
 تدري بهم على الإطلاق. هؤلاء العلماء بوس انهم أن يقر أو الا الأحـرفَ التـي تُـدفَع


=النمساوي أن يثبت الطبيعة الغريبة لعالم الكوانتم وصعوبة تصور مفـاهيم عـدم التعـــن
 ليس هنالك اتفاق معقـود بــين الفلاســغة عـلى الـُـرعية المنهجيـة لتجـارب الفكــر، ســواء كبـديل للتجــارب الواقعيــة أو كـــداة يعتمــد عليهـا في إدراكـك الإمكانات. وقد رأى توماس كون أن تجارب الفكر تكثر في مر حلة "الأزمة" العلمية التي

 مع مواقف لن تُعحص في المعمل وأححياناً تفترض مواقف لا يمكن أن تفحص ولا يلا يمكــن
 بنجاح كبير ولاسييا في الفيزياء المديثة. (المترجم)

عن هذه الأسئلة. (بوسعنا أن نتجاهل حقيقةَ أنه لكي تكون الإجاباتُ ذاتَ معنى


 لا تفهم من الصينية شيئاً. ومَبلغُكَ أنكَكَ تُقَلُّد الناطقَ بالصينية
Chinese "أفضل تفسيرِ لِتجربة سيرل الفكريـة "حجـرة اللغـة الـصينية


 ذكية. وبعد مراجعة المحاولات الفاشلة لِّعريف "الذكاء" (و، من أن أجل هذا الأمر





Imitation "يقوم اختبار تورنج على لعبية يطلق عليها تورنج "لعبة المحاكاة




 وبواسطة الأسئلة الذكية سوف يفوز المستجِوِب أحياناً؛ وركنهن سيخـسر أيـضاً في بعض الأحيان. ولنتخيلُ أن المستجوِب يفوز (أي يكتشف أي اللالاعبيَن هو أيهام) حوالي 30٪ من المرات.
يقول تورنج: والآن افـترِضْ أنتـا نـــتبدل بأحــد اللاعبَـين حاسـوباً. فـإذا


بشري، فإن علينا من ثم أن نتول إنها اجتازت الاختبار: إنها ذكية. (إذا كــان هــذا
 متصوَّر في الوقت الراهن يقترب (ولو من بعيد) من إبداء ذلك القدر من الــدهاء والفطنة المطلوب لِِدداع مستجوِبِ متوسط الكفاءة).
بوسعنا أن نرى إلى حجرة سيرل الصينية على أنها ضربٌ ألمّ من اختبار تـورنج.

 وسلة الخربشُات الصينية) تمثل الماسوب. (وقد نتخيل اللاعب الآخر هو نـا نـاطق

 زُوِّدتَ بِسَنَدِ عبقري - بدليلِ إرشادي مذهِ


 كمُدخَل أو ينتِجها كمُخرَج
يأمل سيرل أن يستخلص من كل هـذا نتيجـة عامـة: يقـوم الـصنف الـنـي
 سييلتية: تتكون العمليات العقلية من تشغيلات على رموز غير مفــَّرة (جمــل في




 مثالآلِر ابطةٍ جزيئية.

وقد اتهم بعض أنصار نظرية التمثيل في العقل - اتهموا سيرل بالمصادرة عـلى




 فإن النظامَ الذي يَشَمَلُك، الحجرة كِكل، يفهمُ الصينية.

 الوجاهة في شكوى الوظيفيين بأن جاذبية الحـجرة الصينينية تنبـع مـن ميلهـ إلـي إلى أن




 الميتافيزيقا.

## من التراكيب إلى السيمانطيقا

في القلب من النظرية التمثيلية في العقل فكــرةُ أن العقـول تتنــاول تثـــيلاتِ
 السياق، أن العمليات التي بواسطتها يتم تناول الرموز العقلية تعمل دون اعيلـي اعتبـارِ
 وهي تَاثل أيضاً أداءَكَ البارعُ في المجرة الصـيُ الصينية.









 المسامير والغراء ومصائد النمل على الترتيب.
 كارتونات اللبن وليس مصائد النمل؟ و وقد نسأل ما الذي يعطي الجُمُمَل التي بِلغِّةِ
 معنى بأي وصف، فإنه ليس خلافيآ بالتأكيد أن أفكارنا لديها معنـى . إن مسـر وع
 بحاجة إلى التفسير






 الانحر افات المغناطيسية، بقدر ما تعمل كرمز، يُسَمْيّي الموز لأن هذا هو ما ما تعنيه بـ

 يدكن أن يكون تفسيرَ معاني الرموز التي في لغة الفكر . فأفكـــارُك لا تَعنِي الــنـي
 ما تسميه. يُفترَضَ للغة الفكر أن تفسر كيف يمكــن أن يكـون لــدينا أفكــارٌ ذاتُ


 نفعل ذلك دون افتراض ما نأمل تفسيره.

ما هو إذن مصدرُ المتنى بالنسبة للغة الفكــ؟؟ إلى أي شيء تَــدين بــدلالاتها؟
 ويمكننا أن نستبعد احتمال أن معاني تلك التعبيرات تعتمد على الأنشُطة التأويليـة للمفكرين. فأي خيارات تتبقَّ؟












 حاسوب معين على السياق الذي فيه يُطلَق المهاز .



## الرؤيّة الطبقيةّ للمالم

## The Layered View of the World

هِيب فودور صراحةَ بنموذِ الحاسوبِ في العقل: فالعمليــيـُ العقليـة هـي
 البرامج التي تتحكم في سلوكنـا وهذ

 (science







 في وصف التشغيلات العقَليَ نَصِف البِنِيَ العِلِّيُةَ للفاعلين الأذكياء بصرف النظر
عن عتادِهم الصلب البيولوجي.



اعتناق الفكرة الثنائية القائلة بأن العقولَ جواهرُ لامادية. ولكن فض الإلغاز هذا
 بتحويلنا إلى روبوتاتِ مبرجَجِّ بتصلب، إلى كائناتِ مفتقرِّة تَاماً للتلقائية أو الإرادادة



 مع أغلب تصورات الإرادة الحرة.

## المستويات التصنيفيةة والعلور الخاصة



 من المفاهيم. أما مبرِيجُ الحاسوبِ إذ يصف تُشغيلاتِ الِهجازِ عينِهِ فإنه يَمَتحُ مـن غزونِ مفاهيمي غتلفي تماماً.

يتحدث فودور في مثل هذه الحالات عن "تصنيفات" taxonomies متمايزة،






 متعددةُ التحقيق: فالعماليةُ عينُها يمكن أن تَوَدَّى في ضروبٍ شـون شـديدة التبـاين مـن

المنظومات المادية. وقد تحسب أن بإمكاننا أن نحـدد تـشغيلات المستوَوى الأكـلى

 التشُغيل في جهازِ مصنوع من أنابيب مفرغة، أو نوع معين من الشُغل القائم عـلى الترانز ستور، أو

يَوَد الوظيفيون أن يبينوا أن مثل هذه الاستراتيجية تواجِه صـعوبة واضـحـة فالنقط التي في نهاية التوصيف الفصلي للنموذي تشير إلى أننا سنحتاج أن نــنـيف



 الفصل من المستوى الأدنى، هي دلائل غير مسُجِّعة.

وحتى لو أتحنا تخطيطاً منهجياً لفئات المستوى الأعلى على بنود فصيل طويلـة المـ،


 الأعلى. تزودنا الفيزياء بذخيرة من الجـيميات الأولية والقوانين التي اليـي تحكم سلوك تلك المجسيات. تُطلِق علوم المستوى الأعلى تصنيفات مستوى أعلى، بينها يتحدث


 والاقتصاديون في صناعتهم.



منظور علوم المستوى الأدنى . تَأَمَّل ماثلةَ بسيطة: عندما تلعـبـ الـشُطرنج فأنــت





 السيكولوجيا: فالمفاهيم السيكولو جية المياركا الألم والاعتقاد على سـبيل المثــال - تحـدـد حدوداً غيرَ منظورةٍ على المستويات الأدنى.

الفكرة هنا أن العلوم تعمـل داخـل تراتـبِ هرمـيٍ مـن المـستويات، حيـث

 من الفئات، أيْنْ تصنيفاً taxonomy، على العالَم. ترسم الفئاتُ المحدِّدة لِعلِمّ معينِ


 مستوى أعلى باستخدام فئات مستوى أدنَى . وهذا بالضبط هو ما يبدو أنه لا أمل

> فيه.





 مهمة، والتي لا تَكَن رؤيتها من منظور الفيزيـاء. هــنه الاطـراداتُ تَسرِيري بـين

الأثنياء بفضل خواصَّ تملكها تلك الأثياء، والتـي لا تنـاظر بطريقـةِ مبدئيـةِ أيَّ
 اطراداتِ شائقةَ وهامة لا حصر لانـا

لكي تَتيَّن هذه النقطةَ تأملْ مرةَ ثانيةَ عمَلَ الحاسوب. وافتِرِّ أنـنـا نَـِمِف







 ساعة زهور عندما ننظر إلى النباتات الفردة.

## القوانينْوالخْواص: مستيويات الواقع

 يُبت أننا نحتاج إلى علوم المستوى الأعلى والفئات التي تأتي بها من بــاب الر الراحــة





 بالنزول إلى مستوى العَتاد الصلب، وفي النهاية إلى مستوى الميكروفيزياء.
 "سماء حمراء بالمساء، هـي للمـلاح هَنـاء. ســاءٌ تمـراءُ بالنهـار، فليأخــذ حـذرَه

البحار"(1)؛ "دارة حول الشُمس أو القمر، تَرَبَص الثلج أوالمطـر "(2). مئـل هــنـه الأحكام الخبروية مفيدة بغير شك، بل ربا لا غِنَى عنها عملياً. ورغم ذلك الك فهـي
 المستوى الأدنى؛ علم الأرصاد وعلم الطقس على سبيل المثال، وفي النهاية، بطبيعة
 السيكولو جيا بمخزون من التعميلات التقريبية والجاهزة تسعفنا عندما نـيا نتفاعل مع


 الأساس الوطيد: الفيزياء.

يؤكد فودور بصلابة أن هذه الطريقة في تصوير العلاقة بـين علـو ما الـــــوتوى






 النفس علمَ مستوى أعلى موثوقاً به.


 على نحو غتلف عن الأثياء التي تفتقر إليها. والوظيفيون في معسكر فودور غالباً
(1) "Red sky at night, sailor's delight; red sky in morning, sailor take warning"
(2) "Ring around the sun or moon, snow or rain is coming soon"

ما يضعون هذا بِلُغةِ القوانين العِلِّة. ومهمة العلوم الـناصـة هـي صـيـياغة قـو انين



 إذن فخواص المستوى الأعلى هذه لا بد أن تكون أصيلة. قد نكون بالطبع خطئين
 نوافل القول.

## ثمة ملمحان لفذا الرأي يستحقان التوكيد.

أو لاً، أن أنصاره ملتزمون بتصورٍ طبقي للو اقع. يتـضمرٍ الو اقـعُ مـستوياتِ
 على المستويات الأعلى مُشَيَّدَةٌ من أشيّهاء على مستويات أدنى، فمن الحقت أن لِأشياءِ
 يصح القول بأنها "ما هي إلا"، ترتيبات أشياء وخواص على مستويات أدنَىى (1) .
 القلوب ليست مجرد تجميعات من الإلكترونات والكواركات، وخواص القلوب
 والكواركات. (الاستدلال هنــا يـوازي الاسـتدلال، المعـروض بالثفـهـل الثـاني سابقاً، الذي يُفضِي بنا إلى الثـك في أن القوارب ما هي إلا بُموعات من الألــوأح التي تُحَوِّنُا) .
(1) جَرَى العُرف على أن تُستدعَى علاقة "العارضية" أو "التُعية" supervenience لكي تفــرّر

 وخواص المستوى الأدنى، فإنها رغم ذلك منهزة (منفصلة) عن أششياء وخواص المستوى الأدنى. (المؤلف)
 "paribus تختلف عن القوانين التي تحكم الكيانـات الأساسـية التـي تدرسـها الفيز يـاء. إن القوانين التي تحكم الكِيانات الأساسية هي قوانين لا استثناء لانيا، أما القوانين التي تحكم الكِيانات على المستويات الأعلى فهي، في المقابل، قـوانين تقريبيـة فحـسب؛
 paribus laws

 النيوروبيولوجيا فهي، في المقابل، غير قاطعة بشـكيلِ لا مَرَد له.

 والرغبات:
(ق) إذا كان فاعل، س، يريد ص ويعتقد أنه يمتاج ل لكي يكصل على ص
إذن س يريد ل



 سوف يؤدي بك إلى أن تتوقف عن الرغبة في اجتيــاز النفــق- أو إلى الرغبـة في أن

وأهم من ذلك أنك قد تفشل في تكوينِ رغبة في شُراء مارك لأنك في اللحظة
 الوعي. لاحظ أننا في هذه الحالة بإزاء نوع من التدخل يتضمن كيانات وعمليات

تقع خارج نطاق علم الـنفس. فالأشـــياء لم تعـد تجـري في أَعِنَّهِها وعـلى المـستوى

 السيكولوجية قوانين سيكولوجية









 الأدنى، فيمكننا أن نطمئن إلى أن هذه القوانين لا يمكن أن تكون بلا بلا استنـاءات.

## الالنطولوجيا الطبقية Layered ontology








 صنفُ الوظيفية الخاص بأرمسترونج-لويس المذكور سابقاً استئناة واضحاًا).

يتر كنا هذا مع الصورة التالية للعقل: إن التعبيرات العقلية (مئل "كون المـرع في ألم"، "الاعتقاد بأن الدببة ذات فراء") تُسَمَّى خواص وظيفية للكيانـات التـي
 خواص لاوظيفية لهذه الأنظمة. عندما تمتلك خاصةَ عقلية معينة (خاصة كو نـك
 لِدماغِكك. وفي نوع آخر من المخلو قات- أخطبوط مشلاَا أو ساكن ألفـا سـنتوري-

 فيك هذه الخاصة بواسطة نوع معين مسن العمليـات النيورولو جيـة، وتتحقـق في الأخططبوط بواسطة نوع غختلفِ جداً مسن الأحـداث النيورولو جيـة، وتتحقـق في ساكن ألفا ستتوري بواسطة عملية غير نيورولو جية قائمة على السليكون. الألم، شأنه شأن أية خاصة وظيفية أخرى، قابل لتعددية التحقيق سلِ

 الصححيح من التنظيم الــوظيفي، فإنـه يـستطيع، وفقــأ للــوظيفي، أن يحـس الألم. فخاصةُ التألمِ قد تتحقق بواسطة نقلاتِ للإِكترونات عبر ترانز سـتورات، أو، في حالة آلة باباج، بواسطة تتابع معين من دورات تروس واسطوانات نحاسية.
وسوف ننظر بِتَمَعُّنٍ أكثر في فكرة تعددية التحقيت، والفكرة المرتبطة بها التي تقول بـأن العـالم يتكــون مسن مسستوياتِ مسن الكيانـات والخـواص، في الفـصل المسادس. في غضـون ذلك دعونا نتأمل خططاً هاماً من نقد المذهب الوظيفي، يركــر على جانٍ من جوانب العقل كثير اُمَا يُتْهَمْ الوظيفيون بإغفالِه: الِلانب الكيفي

## 'الكيفيات" "'الي"

افتِرِ أننا نتبل تصويرَ الوظيفي للحالات الحقلية على أنها حالاتٌ وظيفية.



 المميزة، السلوكية والعقلية: فأنتَ تنكمش، وأنـتـت تكــوِّن الاعتقــاد بأنـك في ألم، وأنت تكتسب رغبةً في أن تتخذ خطوات لتخفيف الألم.

كل هذا يبدو صحيحاً تماماً، بقلر ما يمضي. الـُطبُ أنه، فيلا يبدو، لا يلا يمضي


 ح a feel
 ألم - أن يكون لديك طُداعٌ رهيبٌ مثلا". وهذا الـ "يشنبه أن يكون"، البُعد الكيفي

 هذه الكيفيات بلغظة "كواليا" qualia. ومـا الكو اليـا إلا تــكـ المظـاهر الكيفيـة
 تشاهد غروب الشُمس في المحيط الهادي، أو أن يقع لسانُك على فلفل جلبي.






(1) there is something it is like

معينةَ حالْةَ ألم (وفقاً للوظيفي) ليس ما تشبه أن تكــون بالنـسبة للكــائن الـذـي في هذه الحالة، بل دورها العِلِّلِ في الاقتصاد النفسي للكائن . للمي

## Zombies الزُمبيات

من النتائج الظاهرة لمثل هذا الر أي أنه قد يكون مكناً لمخلوقِ ما أن يكون في


 ألم من وجهة نظر أي أحد. إنما نتخيل غلوقاً يسلك تماماً مثلمل ندلك عـلك عندما نكون

 موجودة. المفقود هو الجانب الداخلي للألم، الجانب الكيفي.
 غخلوقات من هذا النوع- "الزومبيات" zombies- هي بخلوقات مككنة في ضـوـو

 الي
 الجلائز أن يكون بحيث تطير المنازير ـ وبنفس القياس يعلن أولئك الذين يعتبرون
 الطبيعة.

لماذا يجب أن نكترث لمثل هـذا الإمكــان الغريـب؟ حـسن، إن بجـرد إمكــان

 تَفِي بجميع المعايير الوظيفية لِامتلاك المجموعة الكاملة من الحالات العقليـة. إلا



 ذلك كذلك فسوف تقطن عالَّآلا لا يفترق من الـلارج عن العالم الفعلي، ولكنه مـن
الداخل ختلفٌ جداً إنه عالَّلا داخلَ له.

بعضُ نقادِ المذهب الوظيفي يعتبرون إمكان الزومبي كأساسِ كــافي لِـرفض


 يسُبه ما نعتبره السُعور الواعي بالألم؟









 على الاعتقاد بأن لها عقو لاً.




وقد ذهب وظيفيون آخرون إلى أن مئل هذا الرد لا يتفـق مـع روح المـذهب
 اللُعد الكيفي للخبرات الواعية- تقاوم الرد، فنحن أمام خيارين: إمـا أن نـرفض المذهبَ الوظيفي، وإما أن نركب الصعبَ ونحتمـل المِحنـة ونقبـل أن الكيفيــات الواعية ليست، بعد كل شيء، جوهرية للحالات العقلية.

## احتهال المحنة

ربا يكون الوعي، بكل بهائه الكيفي، هو مصاحِبٌ طبيعي، وإن يكـن غــيرَ



 مثلنا من حيث الكيفيات الواعية). ولكن ليس ثمة ضرورية أعمقق في الارتباط بين بين






إذا كنتَ مثلي تستنكف الحديتَ عن عوالمَبديلة، فتصورْ متضمنات المـنـهب


 نخلق منظومةً حققت هذا المُتُطلَّب، أَيْ عقلا (وفقاً للمعايير الوظيفية)، بينـنا هـي خِخلوٌ من الحبرات الواعية.


 للوظيفيين، ينتظم بها العقل البنشري. يبدو أن الوظيفيَ مضطرٌ إلى القول بأن هنـه

 للمنظومة واعون بالتأكيد، ولكن ليس النظام ككل .







 الجهاز العصبي المكرَّس للتحكـم في الوظائف المجـمية غير الإرادية مـــل التـنـس

 عقل غخلوقِ ما غير بسري.
(1) من الكشُوف الطبية اللانتة أن الجهاز الهضمي عند الإنسان يشتمل على شـبكة كيّيفـة مـن



 Hadhazy: Think Twice: How The Gut's "Second Brain" Influences Moods and Well-Being., Scientific American, Feb 12 2010.)

بوسع الوظيفيين أن يصمدوا للمحنة هنا، وأن يقبلوا بــساطةِ هــنـه النتيجـةَ

 أن أصحاب المذهب الوظيفي قد جانبهم التوفيق.

## الاستفناء عن الكواليا








تكون كيفيات خبرتك الحسية بالشجرة.
قد يقول الوظيفي، متشبئاً بهذه النقطة، إن الخبرات نفسها ليس لما بحد ذاتها كيفيات، كيفيات يمكن تحديدها بمعزل عن كيفيات الأشياء المدرَكــة. أو فلـنـكن

 دماغك ستكون كيفيات خبراتك، إذن، كيفيات نيوروولو جية. مشل هذه الكيفيات لا تشكل مشكلةً كبرى لدى المذهب الوظيفي.
 المتاحة لنا في الخبرات الواعية، التي يُقال هلا الكواليا، ما هـي إلا تـلـك الكيفيـيـات الـيات





كيفيات غختلفة لا ناية لما تعتمد على وَسَط التمثيلل. فأنا أمثل الشُجرة باسـتخدام


 كالّ منها يغتلف عن الآخر في كيفياته الداخلية.



 أنك لا تعرف شيئاً عن هذه الكيفيات. من المؤكد أنك لا تعرف عنهـا شـــيئاً عـلـلـ






 دماغك المكشوف جراحياً في مرآة، على سبيل المثال.
وماذا عن تلك الكيفيات التي تبدو عقليةَ خالصمة، الكيفيـات التـي تبـدو لا لا
 هلوستك برجل أجنبي أخضر عبارةٌ عن تُثيلك و جود أجنبيً أخضر ـ إن تُثيلَــك ألـك








 كنتَ تعاني "ألمآ شبحياً".

وماذا عن كيفية النبض؟ يبدو بعيد الاحتملل أن تكون هذه كيفية أي شيء في







 الموريات مو جودة. فتلك الأشياء التي يصفها مناوئُ الوظيفية على أنها كيفيـاتُ المبرات الواعية- الكواليا- ليـست كيفيـاتِ أي شيء إنهـا بـالألأحرى كيفيـاتٌ
نتوهم الأشياء والأحداث على أنها تحوزها.






(1 ) تنتسم الـبرات إلى خبرات غير متوهُّة (حقيقية/ عِلم) veridical، وأخرى متوهَّمة (حِلم)


بصرية لطط|طمة، تتساوى جميعاً من الوجهة التمثيلية؛ فكلها تمثل طاطمة. ولكّ ولكنها

 ما يمنح الحيبالَ قيمتَه.





 حاسم، من الناحية الكيفية، أو هكذا يبدو الأمر .

## لفزالوعي

أحد الردود الوظيفية الشـاملة على مصاعب من هـذا الــصنف هــو تبيــان أن
 الوعي في العالم المادي، ولا كيف نفسر ظاهرة الوعي. فإذا كانت هذه هـي الــي الـــالـ

 وهذا غير مقبول؟



= ييدو للشخص صاحب المبرة أنها عنه. وتكون خبرةٌ ما هي خبرة متوهُمَة إذا الم تكن عـن
 كانت متومَّةَ أم كانت غير متوْمَّة. (المترجم)



 نَعرِض لمقارباتِ من هذا النوع في الفصل الخامس .

## قراءات مقتزحة

John Haugeland provides an excellent introduction to computers and computation in Artificial Intelligence: The Very Idea (1985). Ned Block's "What is Functionalism" (1980b) provides an indispensable introduction to functionalism. See also Sydney Shoemaker's "Some Varieties of Functionalism" (1981) and William Lycan's Consciousness (1987) .
D.M. Armstrong and David Lewis have both advocated versions of functionalism according to which functional properties are identified with their realizers. See Armstrong's A Materialist Theory of Mind (1968); and see Lewis's "An Argument for the Identity Theory" (1966), and "Mad Pain and Martian Pain" (1980). I have not discussed the Armstrong-Lewis brand of functionalism in part to keep the discussion as simple as possible, and in part because few functionalists have embraced it. The essays by Block and Shoemaker mentioned above discuss Armstrong-Lewis style functionalism and argue that it is defective. For a reply, see Lewis's "Reduction of

## Mind" (1994) .

The holistic strategy for characterizing states of mind, to which most functionalists are beholden (and which is illustrated in figure 4.2) is spelled out by Lewis in" Psychophysical and Theoretical Identifications" (1972).

The foremost proponent of the Representational Theory of Mind (and the language of thought) is Jerry Fodor. See The Language of Thought (1975). See also Kim Sterelny, The Representational Theory of Mind: An Introduction (1990). John Haugeland discusses the notion of a semantic engine in "Semantic Engines: An Introduction to Mind Design" (1981b).

Searle's discussion of the Chinese Room originally appeared in "Minds, Brains, and Programs" (1980). Alan Turing's appeal to the Imitation Game to explicate the concept of intelligence can be found in "Computing Machinery and Intelligence" (1950). A convenient summary of the Turing Test can be found in Haugeland, Artificial Intelligence: The Very Idea (1985), pp. 6-9.

Fodor sketches a reasonably accessible account of the semantics of the language of thought in his Psychosemantics (1988). A more recent version of the same story is told in The Elm and the Expert: Mentalese and its Semantics (1994). Accounts of the semantics of interior states that attempt the same thing in different ways can be found in Fred Dretske, Explaining Behavior: Reasons in a World of Causes (1988); and in Ruth Millikan, Language, Thought, and Other Biological Categories: New Foundations for Realism (1984); see, as well, Millikan's "Biosemantics" (1989). Fodor discusses laws, properties, and the special sciences in both the volumes mentioned above.

The best-known discussion of the ineliminability of the "what it's like" question is Thomas Nagel's much-cited "What is it Like to be a Bat?" (1974). Nagel's concerns applied to functionalism have yielded complex debates over the status of "qualia," the qualities of conscious experiences.

Ned Block's Chinese nation case appears in his "Troubles with Functionalism" (1978). Sydney Shoemaker defends functionalism

## 205

from the "qualia" threat in "Functionalism and Qualia" (1975). See also "Absent Qualia are Impossible—A Reply to Block" (1984b). A different line of response to Block can be found in Lycan's Consciousness (1987), chaps 4 and 5 . The functionalist account of qualia discussed in this chapter is a hybrid of views advanced by Gilbert Harman, "The Intrinsic Quality of Experience" (1990) and Fred Dretske, Naturalizing the Mind (1995), chap. 3.

Zombies, in the special sense associated with functionalism, are the invention of Robert Kirk. See his "Zombies vs. Materialists" (1974). Kirk's more recent views on the subject are spelled out in Raw Feeling (1996), especially chap. 3. The philosopher most impressed by zombies is David Chalmers. Chalmers, in a much-discussed book, argues that zombies, though "nomologically impossible," are logically possible, and so make consciousness deeply mysterious; see The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory (1996), especially §II, "The Irreducibility of Consciousness."

For an accessible account of the "brain in the gut" by a journalist, see Sandra Blakeslee's "The Brain in the Gut" (1996). The live possibility that the autonomic nervou, system satisfies functionalist criteria for the mental is eloquently defended in D.T. Ryder's "Evaluating Theories of Consciousness Using the Autonomic Nervous System for Comparison" (1996).

$$
\underbrace{\int_{0}}_{\text {thielt_pdf }}
$$



النظرياتا التّأويلية في المقل
واللذهب الحدلفي (الاستبعادي)

تُعُدُ المقارباتُ إلى العقـل التـي عَرَخــنا لهـا حتـى الآن "واقعيـة " realist في






 الوصفي وخصيصبة لكوكب الأرض .



 نرى كيف يمكن لأي نظرية كهذه أن تعمل . ولنفترض، للحظة، أن عَزو حالابِ


نعمله، شيء يعتمد بشُكلِ واضح على امتلاكنا أفكاراً ومقاصدَ ومَكَى عريضاً من الحالات العقلية المحددة. ولكن هذا يو مئ إلى أن كل عقل سيعتمد في و وجوده علي ألى


 وجودِ مسبق لعقلِ ما تتهايزِ عنه.





(1) التراجع أو الار تــداد أو النكــوص اللانهائي infinite regress : خطــأ في التفكــير ينبنـي
 وهكذا اللى غير ناية، وإما في سلسلة تفسيرات لها صيغة: ألأن ب، بلألنجّ ج لأن د... وهكذا إلى غير ناية. (المتجم)
 وضوحاً حا قد يوحِي به خططَّطي الاستقرابي الآنف الذكر لمشكلة النكوص.

## ديفيلسون والمواقف القضويةِ

 :الاعتـــادات، والرغبـات، والآمـال، والمخـاوف،
 ما مَمُقْ ديفيدسون شيئاً عن طبيعةِ الإحساس والخيـال على سبيل المثال. ولأن عمل ديفيدسون قدم الكثيرَ لِتأسيسِ برنامنج فلسِّ فلسفة العقل،
 أنها كَومةٌ من المواقف القضوية. أما الجوانب الأخرى من العقلية البشرية فإمـا أن أن

 البرنامج لا يمكن تصورُه في غياب بجموعةِ من حالات العقل "اللالقَضَوِية". لِنَدَعْ جانباً مثلَ هذه الاعتبارات ونستكشف وصـفَ ديفيدسـون للمواقـف

 معيناً من الموقف- الاعتقاد أو القبول- تجاه قضيةٍ معينة- قضية أنها ستمطر . قــد تُكِنُّ نفسَ الموقف تجاه قضية محددة، حيث لديك فيه اعتقادٌ غختلف، أو قد يكــون
 كنتَ صـانعَ مطر ) تقصد، أنها ستُمطِر
لستُ أعرف طريقةَ بسيطة لِتوصيف القضايا. على مستوَى حَدِيبي قد نُفْرَّقِق


Il pleut

## Es regent

.
 و"five" " "
 والأوضاع الممكنة. ويذهب بعضُ الفلاسفة من يتحدثون عن المن المواقف القضوية،












 هَن ذهب مذهباً صورياً formalist واعتبر نكرة العوالم المككنة برد أداة نافعة في المنطت لا أكثر ولا أقل . (المترجم)







 إن القدرة على الاعتقاد تشُتمل على القدرة على التفكير أفكاراً تختلف لا من من حيث "ما" تثثله فحسب، بل أيضاً من حيث "كيف" تمثله.
يذهب ديفيدسون إلى أن أي وصف للاعتقاد يمب أن يكسب حسابِاً للعَتامــة




 هي بجردُ وسائلَ بسيطة للإشارة إلى العالم؟




(1) لا حِّظ الفــارق الـدقيق في المِجـاء بــن "intension" (مفهـوم)و "intention" (قـصـد).


 الموخوع وتنظرَ أين تعتقد أنه حادَ عن الصواب.

## التأويِل الجُلْري: خلفيـات








 قبل أن أتقدم أكثر عليًّ أن أسجل أنني في حديثي عن "المعنى" هنا إنـا أتحدث
 بوسعنا أن نميز المعنى الحرفي عن "المعنى عند المتحدث" speaker meaning ${ }^{(2)}$.
(1) prelinguistic
(2 (2 يمة تفرقة مهمة في فلسفة اللغة بين "معنى الكلمة، أو معنى الجملة" word meaning, or sentence meaning




 الختلاف مقصد المتحدث عن متنى الكلمة أو المـملة يمل إمكان إساءة الفهم وإسـاءة =

توضح التمييزَ حالةٌ أنطق فيها "النجيل بحاجةِ إلى قَص"، وأعني أنني أريــدك أن أن تقص النجيل. إن المعنى الحرفي لعبارتي هو أن النجيل يُتا



 عقلي، فهذا أمرٌ غختلف.
 declarative






 بفكرة شُرط الصدق أن تُطابِق ما أسميتُه آنفأ "المعنى الحر في"
= التأويل. غير أن معظم الناس للـهـم القدرة (باستخدام الـــيكولوجيا الـــعبية والمـــاتـيح الموقفية) على استشفاف ما يعنيه المتحدث في حقيقة الأمر حتى لـو ابتعـد ذلـك عـا قالـه
بالفعل. (المرجم)
(1 ) تعني "سيلنطيقا شروط الصدق" (rruth-conditional semantics أن فهمنا لجملة معينة،




 مناسبة من المناسبات. (المترجم)



 theory
 المتحدثُ أو قد ينطقها. وبمنأى عن تفسير الصدق تفترض هـر هـر النـّ النظرياتُ مسبقاً
 كنتَ تفهم بالفعل ما الذي يِعل الجُمَلَ صادقة (أَوْ غير صادقة) .

تتع نظريات-د نمـوذج نظريـات الـصدق التـي ابتكرهـــا ألفـرد تارســي Alfred Tarski لـ "اللغـات الـصورية" formal languages مـن النـوع الــنـي يطلقه المناطقة. إذا كنتَ قد درستَ المنطقَ أو بر بِهة الحاسوب فقد صادِ
 جملة-د T-sentence لكل جملة في اللغة. بِلمِل-د الصورة التالية:

> س صادةة إذا وفقط إذا ص

حيث س وصفٌ لِملة منطوقة (أو جملة يمكـن أن تُطـَقَ)، ص تُعَـبِّر عـن
شُروط صدق الجملة.
لعلك ترى مئل هـذا الإجـراء فِجّـاء عــلى نحـوِ يـدعو إلى اليــأس. فـانظر في
الجمملتين التاليتين:
جوكاستا تجري
أم أوديب تجري
 لهل نفس شروط الصدق. ولكن ليس لها، رغم ذلك، نفس المعنى. كيف يمكننـا
(1) يشُيران (يكلان) إلل نفس الشيء (co-referring). (الترجم)

إذن أن نأمل في استخدام نظرية تركز عـلـى شروط الــصدق لتوضــح مـاذا نعمـلـ عندمانُؤوَوِل- أي نفهم- معاني العبارات؟







 تعكِس، أو على الأقل تُقَارِب، أحكام الناطقيِن الأصليين عن المُنـى.





 ما هي دلالة هذا المديث عن "بجموعات متناهية من القواعد". إن اللغـات

 اللغات كائناتٌ متناهية. يومئ هذا إلى أننا أياً ما كان مان مبلغُ فهِيِنا للغةِ ما فا فإن الأهر


 للكلمتين "نمر " و "يُغْرِّد" مع استيعابِكَ لِقواعد ضم هاتَيْن الكلمتــين يُمَكِّنانـك

من فهم جملة "النمور تغرد"، رغم أنه من أبعد الاحتملاتات أن تكون قد صادفتَ هذه الجملة من قبل.





 بالقواعد تصرياًا تاماً.
 استطعنا أن نصرِّح بمجموعةٍ متناهية من القواعد التي التي تربط معنى أو قيمةَ صديِ

 فكرة أن أحداً استطاع فهم عبارتَي "الطيور تغرد" و "النمور تهر " ولكن لا يدري شيئاً علا تعنيه جملة "النمور تغرد".





 الُمُشَيَّة بتَلك العناصر .
 (إنها تُطر ) دون أن يفهم بقية الجُمُل الفرنسية.

المسائل هنا دقيقة، وحَلُّها على نحوِ وافي قد يأخــنـنا بعيـــأَ عـن موضـوعنـا الفكرة، رغم ذلك، هي أنه إن كان بوسـعك أن تفهـمـ عبـارة "Il pleut" دون أن
 المتحدِّث الفعلية والمككنة تعكِس العلاقةَ التي تحملها جملــة "إنهـا تمطـر " بِجُمَمـل

 فالشخص الذي ينطق "Il pleut" قد لا يكون متحديأَ بالفرنسية على الإطلاق بل بلغةٍ أخرى تَتوي على جملة تشبه الجملة الفرنسية صوتياً ولكنها تَعْنِي شيئاً خختلفاً كلياً.

إحدى الطرق لتحليل المعلومات المتفرقة إلى عوامل ومن ثم رؤية ما يتضمنه





 شطراً ثما نحن نحاول تفسيرَّه. هذه، على أية حال، هي فكرة ديفيدسون.

## T-theories نظريـات-د

وفقاً لديفيدسون، عندما تَفهَم عبارة (منطوقة) معينة، فأنـتـَ تـربط العبـارة بشُرطِ صدقٍ. افترض أنك تفهم عبارة "Il pleut". إن فهمك يـساوي إدرا إكـك أن العبارة المنطوقة صادقة إذا كانت السلـاء تُطر، وكاذبة إذا كانت غير ذلك. وهذا T-sentence "ينعكس في "الجملة-د
(1 ) في النص الأصـي: تُحملها جملة "It's raining" بجُمَلِ الإنجليزية. (المترجم)

# صادقة إذا وفقط إذا كانت تُطرِر، "Il pleut" 

التي هي مثال من المخطط المعروض آنفاً:
س صادةة إذا وفقط إذاص.
مرةً ثانية، س هو وصفٌ لِمْلة منطوقة (أو عبارة عكنة)، ص هو تعبيرٌ عـن شُورط صدق س.
 يُطلِق الفلاسفة على الأنيرة "اللغة الموخــوع" object language، وعـلى اللغــة التي تستخدمها أنت المؤوَّل "ميتا لُغـة"(1) (اللغـة الــــارحة) meta-language.


 اللغة الشارحة (الميتا لغة) والإنجليزية هي اللغة الموضوع.
افتِرض الآن أن كلينا، أنت وأنا، ناطقان بالإنجليزية؛ وأنا أنطق جملـة "إنـا

(1) تُستختَم كلمة "ميتا" meta اليونانية، وتنـي "بعـد" أو "وراء"، لتــير إلى "حـديث عـن









 باللغة نفــها التي صيغت بها هذه الأقوال. (المترجم)

لغةٍ واحدة، وإذا كنا نعرف هذا، فإن فهمك لعبـاراتي سيـساوِي، عـلى الإبمـال،






 "النمور غخطًّطة" باستخدام هذه العبارة ذاتها:
(در) "النمور خخططة" (التي ينطقها ج. هــ) صــادقة إذا وفقـط إذا كانـتـت
النمور غخططة.
في هذه الحالة فإن نظريات-د ستتكون من جلـــة داخـل علامتَي تنـصيص، تتبعهـا "صــادقة إذا وفقـط إذا" تتبعهـا الجملــــن نفـــها "منزوعـاً منهـا علامتـا (1)"

التنصيص"



 تتضمن بُمَل -د كثيرةَ لانهاية لما. أنت لا تفهم نُطقي لِملةِ معينـة إلا إذا كـــتَ في
(1 ) نُعَد نظرية "نزع علامات التنصيص" "disquatational view of truth صـيغةً مـن صـين



 النظرية بنظرية "الفاثض اللفظي". (المترجم)

موضع يجعلك تفهم نطقي جهلاً كثيرة لانهاية ها. وفقاً لفذه الو جهة من الرأي فإن


لتوليد جمل-د.

## مز نظريات-د إلى نظريات-ت

 لك أن تربط معانيَ أو شُروطَ صدقِ بعباراتي الفعلية والمـكنــة، وأن تعمـل ذلـك



 التأويل theory of interpretation (ما سـأطلق عليـه "نظريـة-ت" I-theory )

 (عباراتي) (1). فكيف يمكن أن نكسر هذه الحلقة (2)؟


 hermeneutical circle




 للموضوع وإلا فلن يجدث تواصل على الإطلاق، ومن جهة أخرى ينغنـي هـــا الفهـم =

يومِئ ديفيدسون إلى أن التأويل يعتمد على موقفِ أولِّي بـ "اعتبـار الـصـدق"
 في مناسباتِ معينة، أو المنطوقات، أو المنطوقات المدكنة). فأنت دون معري


 قد تغامر بأنها ما أعنيه وما أعتقده. سأعتبرها حالة ما إذا كنتُ أعتقد أن النمور غخططة، وآخذ الجملة على أنها تَعْني أن (أو أنها
 بتخمينات عال أعتقده وما تعنيه منطوقاتي، وتضاهي هذه التخمينات بالمجمل التي تعتبرني أعدها صادقة.

تَصَوَّر المِملَ المعتبَرة صادقة على أنها كميات موجَّهة vectors، نواتج قوتين:
 "فيثاغوراس غريب الأطوار". إنني أفعل ذلك بسبب ما أعتقد (بين أشياء أخرى أن فيثاغوراس غريب الأطوار) وما آخذ جملة "فييّاغوراس غريب الأطورار النار" على أنها تعنيه (أي: ان فيثاغوراس غريب الأطوار). (انظر شكل 5.2).
نـكل 1-5

 "مـدخل إلم المرمنيوطيفـا"، دار النهـضة العربيـة، بــيروت، 2003، ص35-37، وص

اعتقاد بأن فيثاغوراس
غريب الأطوار
"فيئاغوراس غريب الأطوار" معتبرة صادقة
"فيثاغوراس غريب الأطوار"
تعني أن فيثاغوراس غريب الأطوار








 عن سؤالٍ ما).
 theory

 والاحتملات التي يربطها (الفاعل) بهنه النتائج (انظر شكل 5.3 ).
(احتقاد)
منفعةال
(رغبة)




 فأنت غختار السينل|.



 احتملاتِ ومنافعَ- اعتقادات ورغبات- ونختـبر فرضـيتِنا بتـسجيل تفـضيلات الفاعلين.


 وسأكتفي الآن بتسجيل أنه وفقاً لـ أي ديفيدسون فإن نظريـة التأويـلـ - نظريـة -



تجاه الجُمَل المنطوقة، ولاسيل موقف اعتبار الصدق. وبالضبط مـثلمل) أنـه في حالــة

 ورغباتهم ومعانيهـم (شُروط الصدق المرتبطة بالجمنـل ) كمحـــدِّدات لأي الجمــل



# $\ddot{Q} \mathcal{L}_{0}$ 

t.me/t_pdf

أعتبر ها صادقة .
الإحسان وعلدم التحديل





 أعتقده أو أعنيه- لكي يَستوِي لك تنبوُّ أكثرُّ قبولِّا

 bowling hats

 أرى أرى كل هذا العلد من الناس يرتدون قبعة البولنج". ففاذا تراني أَعنِي؟ حـيْ حسن،
 (2) قبعة مستديرة سوداء (المترجم)

 "قبعات البولنج" ما تعنيه أنت بالبولرز، وأنني (في المقيقة) أعتقــد أنـنـا محـاطون
 الفرضيتين متساويتان في الكفاءة؟
 الإحسان Principle of Charity ${ }^{(1)}$ إن عليك أن تَعُدَّنِ على صـوابٍ في معظـم
(1) يذهب عدد من الفلاسفة وعلماء الاجتماع، من بينهم كواين وكمبل ودفيدسون، إلى أننا لا لا





 فحسب، وإنا يعد مبدأ ميثودوولوجياً مهـاً في الأنثروبولوجيا المقارنة وعلم النفس الثقـافـي. وكا أوضح كمبل:




دليلٌ على فشـل التواصل"
تكمن المثكلة الأساسية التي يتعِين على "التأويل الِـِـذري" radical interpretation أن




 (على الأقل في الـالات البـيطة والأساسية) عايلة لاعتقاداتنا إلى حد كبير وأنها بالتـالي =

الأشياء. فإذا كنتَ تحاول أن تكتشف ما أعتقده وما تعنيه منطوقاتي فإنك لا تلك إلا أن تفترض أن اعتقاداتي صادقة إلى حد كبير . وبدون هذا الافـتراض سـتر إنـتكون
 إذن، أن تجعل صدق اعتقاداتي أقرب ما يكون إلى الكمال في نفـس.الوقـت الــذي تُسبَغ فيه معنى على منطوقاتي.
في الحالة الراهنة، يعني هذا أنك ستُوَوِّل كلامي عن "قبعات البـي



 تجعل اعتقاداتي أقرب شيء إلى الصدق.
$=$








 نعدل المعاني في ضوء الاعتقادات ونعدل الاعتقادادات في ضوء الماء المعاني إلى أن نصل إلى نظرية


 شر طُ مـسبَق لككل ترجمَ أو تأويل ناجح! (المترجم)

 نظريات تأويل شديدة التباعد لِّتحدِّثِ معين ومتوافقة مع كل بِينِّةِ فعليةِ أو مككنة.




 نطقي لِملةٍ معينة على أنها تَعْيِ "النمور لما خططوط" ورفيقك يُوَوَوِّل نفسَ العبارة
 صواب- إن كان أحدُكا على صوابِ؟ وكيف لك أن تُقَرِّرَ هذا؟
 .indeterminacy of interpretation ديفيدسون في هذه الموضوعات، بأن كل عبارة منطوقة فهي قابلـة لتـأويلاتِ، أو "ترجمات" لا نهاية هلا، وافية تَاماً ولكنها غير متوافقة إحـا عرضي لِكواين سأتحدث، مثلما يفعل، لاعن تأويلات interpretations بل عـن تر جمات translations. ورغم أهمية التمييز بين اللفظتين فهو لا تأثير له في في النعطة
 أن يقوله. قد تظن أن هذا يعني أنه سيكون صععباً أو مستحيلاً علينـا أن نـــون أي أي


 أنه ليس تُمة "حقيقة واقعة" أخرى فيلا يتعلق بلا يعنيه المتحدنون. يُفُرَق كـواين مـا يـسميه "عـدم التحديــــــــي المعنـى" indeterminacy of meaning عن ذلك النوع من "التحديد النــاقص" underdetermination التي

نقابلها في تقييم النظريات العلمية. إن من الجلائز لنظريتين علميتين أن تلائها جميـع






 يِق لماعلى السواء أن تدعي أنها تقبض على المعنى عند المتحدثين.




 تقاس فيه الحرارة بالفهر نهايت أو باللدر جة المثوية. فأنا أقول إن الماء يتجهـد عنــد 32 درجة فهرنهايت، وأنت تذهب إلى أنها تتجمد عند صفر ائر ائوية. أي التقديرَيرين

 طريقتان لحصر نفس الحقيقة. في هذا البلانب يــبـ أن نفـرِّق تـصورَ ديفيدسـون


 الماص عن العقل.

قلنا إن مبدأ الإحسـان يفـرض علينـا أن نـــزو اعتقـــدادات للفــاعلين بحيـــ نجعل صدق هذه الاعتقادات أقرب إلى الكهال. يَعنِي هذا في الملمارسة أن تعـزو لي


 اعتقاداتك، أو معظمها، خاطئة؛ إن تأويلك الإحساني، إذَّاكَ، لكثيِير من اعتقاداداتي سيجعل اعتقاداتي بدورها خاطئة.




.omniscient interpreter


 اعتقاداتك وعَزوِكَ لي اعتقاداتِ بطريقة تجعل عزوَكُ يقرُّب الحُقيقة إلى الكمال.





 تتعلق بِعِلَلِها بمععِلِ تام عن مأخذ أي شـخص، بـا بـا في ذلك المعتقِد، لـا تكونه هــنـه

العِلل (1) و وهنه طريقة أكثر ابتذالآَ للقول بأن الاعتقادات التي تَلكها أنت- مَمن


 الاعتقاد هي ضربة على الرأس، إلا أن اعتقادي لا يتعلق بالضربة بل بل بنابليون.





 وبالإحاطة بجميع الأشياء، إذن، فإن نظرية تأويل تصورني اعني (على أساس ما أقون أقولـه



## التتأويل والقياس



 decomposition



 تبرز . وهذا من الأسباب التي تجعل المؤوّول في نظرية ديفيدسون كحورياً لا يمكن استبعاده.

 عن سلوك الساعات، والآلات المغلِّفة للحلوى، أو ألجا الجباه الباردة، والمواد السائلئلة.
 أجزاؤها أحلُّها مع الآخر ومع الأشياء المحيطة لكي تُتتِج نوعاً معيناً من النتائج.





 الأشياء.


 وموازين الحرارة في وصف أطوال الأشياء وأوزانها وحرارتها وبار وبالمثل نحن نفهم




 وإذا كنتَ تعرف موقعَ شَيء معين وبُعدَه واتجاهَه بالنسبة لشيءء آخر فإن بوسـعـك أن تحدد موقعَ هذا التيء الثاني.

تثل المنظوماتُ الإحداثيةُ co-ordinate systems حالةَ خاصةَ من حـالات







 التي تحكم تَضامَّها، بِنِيَّ ملائمة.











 structurally isomorphic ، غختفتان.
(1) (1) يَكَكُمِيَّة/ اعتباطية. (المترجم)
(2 ) أي متحلثلتِين شكلاً. (المترجم)




 الظاهري من مقارنة وحدات عبر منظومات دون إعتبارٍ للمنظومات التي تنطمـر فيها تلك الو حدات.











 من القطاعات: أي تلك القطاعات في أوقات معينة).













 مكوِّناتِ ميكانيكية للفاعلين- هو وقوعٌ في خطأ من هذا النوع.
 تعتمد على تطبيق وتَوَجُّهِ منظومةِ إحداثيُّة وعلى ملامحِ مستقلة عن المنظومة لِنطقِّةِ
 صدق هذا العَزو يرجع إلى تطبيق نظرية-ت وإلى ملامحَّ لِي مستقلةِ عن النظريـة، وهي جوهرياً تكويني النزوعي. من وجهة نظر ديفيدسون فأنا أمتلك اعتقـــــــادات
 نتخيل أن المواقع لديها "حكقيقات" realizations فيزيائية عدددة (أو أنها "متعـددة التحقيق" multiply realizable)، ولا نحن ميالون لأن نفترض أن المواقع إذا لم
 القضوية من اعتقادات ورغبات ومقاصد.

نحن نَعزو مواقفَ قضويةً للفاعلين الذين يتفق سلوكُهم (الفعلي والمدكـنـن)


 الاعتقاد" و "صناديق الرغبة"). ولكن، إذا كان ديفيدسون على حق، قد لا تكون تُمة حاجة لافقراض ذلك. فعَزو موقفِ قضوي ونظرية التأويل التي تـسوِّغ هــنـا

العَزو لا يلزمها أن تقدم تفسيرات شُبه ميكانيكية للسلوك مثلما أن الحـديث عــن
 جيولو جياً لتضاريس المنطقة.

إذا كان الأمرُ كذلك، فإن ذلك التفسير الخاص بالــسلوك الــذكي للفـاعلين








 قطاع غخطَّط في نظريات صدق ونظريات قرار.





 مكوناتُه على عناصر النظرية.

## التسبيب العقلي والمواقفـ القضوية

تبقى ثمة مشكلة. من وجهة النظر التي نَسَبُتها لديفيدسون فـإن التفــيـيرات التي تُهِب بالمواقف القضوية هـي تفـسيراتٌ غــير ميكانيكيـة. هـذه التفـسيرات


 والرغبات والمقاصد لا تفسر الأفعالَ إلا بِقَدر ما تكون عِلَّلاَ لِتلك الأنعال.


 نجاح التفسير يعتمد بلا شك على حالتك النيورولو جية (وعلى غير ذلك الكثير )،

 حتى إذا كان التفسير صحيحاً فإن هذا لا يتضمن أي شيء عن صفة الميكانيزمات
(1) جُرَى الاتفاق على أن تُترَجَم كلمة reasons التي تعني المبرٍّرات العقليـة بـ "الأسـبـاب"،


 التفسيرات لا تنجح إلا إذا كانت الأسباب reasons (العقلية) عِلــلاّ reasons (طبيعبة)








 السببَ الأقدر "عِلِّيً" causally على إبارة الفعل. (المترجم)

المسئولة عن سلوكِك- عدا أنها يِب أن تكون بحيث تقدر عـلـى إحــداثِ سـلوكِ
من هذا النوع.
 المنشود حين نُهيب بالاعتقادات والرغبات والماتِاصـا


 السبب الذي يؤدي بالفاعل إلى أن يفعل ما يفعله.



 تناول إفطارٍ صحي: تأكل طبقآ من الكرنب المسوَّق لأنك تر تريـد أن تأكــل إفطــاراً صحياً، لا لأنك تريد أن تتعلم الصرامة الذاتِية الـية. ومن الصعب أن نفهم "لأن" هنا

 تفسيراتٌ بِلُغةِ الأسباب (العقلية) والأسبابُ عِلَل .
 ورغبة- أي عَزو أسبابٍ (ععلية) - ينتخب أُجزاءَ من من الميكانيزم العِلِّلِ المسئول عن فعلك لما تفعله. ما تفعله يعتمد على الطابع النزوعي (الاستعدادي) لجمسِكِ. هذا

 بنظرية-ت. تقدم هذه النظرية وصفاً واضحاً لمنظومةِ نزوعيةٍ معقدة.

كيف يساعدنا هذا في التوفيق بين و جهة نظر ديفيدسـون عــن عَـزو الموقـف القضوي وبين قناعتنا بأن المواقف القضوية تتجلى في التفسيرات العِلِّية للأفعـال؟

تأملْ لـظةَ متضمنات فكرة أن نظريات-ت تَصدُق على الفـاعلين بفـضل البِنـــة النزوعية (الاستعدادية) لأوليك الفاعلين. يمكن للاستعدادات أن تو توجدا







 الماصتين هي المسئولة عن تغير اللون، ولكن هنا شـا نـأنٌ آخر .









 إبستمولو جية يكب التغلـب عليهـا في اكتـساف أي النظـريتين هـي الـصحيحة. ولكن، كما في حالة المنظومات النزوعية غير العقلية المعتادة، فهذه مسألةٌ منفصلة. إن التفسيرات التي تُهيب بالمواقف القضوية هي تفسيرات حساسة للفــنـوروق النزوعية (ومن ثم العِلِّية) في الفاعلين الذين تحاول ألْن تفسر سلوكَهـم. وهــذا، إذا




 لكانت حالتك النزوعية بحيث لن تسلك بالطريقة التي سلكتَ في الحقيقة بها. وماذا عن حالةٍ مثل حالة تناولك طبقاً من الكرنب المسوَّق لديك فيها سببان



 subjunctive وِحصر الطبائع النزوعية للأشياء ينتِج، في أفضل الحالات، نتائجَ جزئية. ويتعين علينا أن نيب بالفروق النزوعية الفعلية بين

الحالتين.
تأمل اثنين من الفاعلين، واين ودواين، كلاهما يضمر الـرغبتين المـنـكورتين



(1) العبارة اللاو قائية (أو ضـد-الوقائعيـ) counterfactual (واللفظـة تعني حرفيـاً: ضـد





 لكان أمكن تُنب الحرب". (المترجم)

واين ودواين يأكل طبقاً من الكرنب المسوق: واين يفعل ذلك لأنه يريــد إفطــراراً

 يِتلف الأساس النزوعي لِفِعل واين عن الأساس النزوعي لفعـل دوايـنـ ـ وإنـا بفضل هذه الاختلافات يَفي واين ودواين بنظريتين تأويليتين متهايزتين. إذا كان لـدى وايـن ودوايـن نفـس الرغبـات فلـملذا يجـب أن نتخيـل أنهـا
 وأنا إلى شطيرة برجر كنجه، ولكن توقك قد يفوق تَوقي، على الأقل بهذا المعنى: إذ



 منعكس في نظرية القرار، تعكسه المنـافع المحَصَّـصسة لنتـائج الأفعـال، التـي هـي موضوعات الرغبة.

ثمة جزء آخر من المهاز التصوري المرتبط بالرغبة، وهـو المــدأ القائـل بأنـه






 في نظريتي-ت اللتين نطلقها في تأويل سلوكهـ| و وكلتاهما تتأسس في المنظـومتين النزوعيتين اللتينِ تتبطنان فِعلَّنْ واين ودواين.

لقد كنا نتفحص فكرة ديفيدسون القائلة بأن عَزو المواقف القضوية وتفـسـير



 نفيد من خو اص الأعداد المنظمـة في أنـساق بدـهيـة بـسيطة. وفي حالـة المواقـف القضوية نحن نستغل الملامح السيم|نتية للبنية العبارية للغتنا بالتناسق مع نظرية في
الاختيار العقلاني.

والتفسيراتُ التي تهيب بالمو اقف القضوية، شأن التفسِرِات بعامة، إسقاطية، ومن ثـم تنبؤية. إلا أن هذا (إذا صَح ديفيدسون) ليس بسبب تخطيطهـا لمكونـاتِ ميكانيزم مسئولِ عن الـسلولك، بـل بـسبب انطباقهـا عـلى فــاعلين بفـضل البِنــــة
 لتفسير سلوك الفاعل في ظرفِ معينِ بِعَزو اعتقادات ورغبات وع وهقاصد فردية لهذا الفاعل، فيبدو كا لو أن المكونـات المحــددة للفاعـل تنطبـق عــلى كــلّ مـين هــنه الأشياء. (وهكذا تتبدى جاذبية فكرة فودور عن لغة الفكر والنظرية التميُليــة في
 تأويلِ مضهَرة. فَعَزو اعتقاد أو رغبة أو قصل يَـِحِح فقـط فِي حالــة مـا إذا كانـتـت تتضمنه نظرية-ت يُفي بها الفاعل . يبدو هذا موازياً لِعملية القياس ولا ولاستخدامنا
 منظومات أعداد، وإذ نحدد مو اقع الأشياء في المكـان نَفـرِض منظومـةٌ إحداثِيـة. وليسِ بوسعنا تحديد أطوالِ أو مواقع بمعزِلِ عن مـُل هذه المنظو مات.

غئ

 التفاصيل. ليس يعنـي ذلـك بالـضرورة أن الـــيكولو جيا الــــعبية عــلى وشــك

 فن رسم الحرائط cartography وعلم الجيولو جيا.
 فنظرية ديفيدسون لا تقول شيئاً عن الملانب الحـي




 ت على هذا الفاعل. إلا أن من البيِّن أن فعل التأويل نفسه يتضمن امتلاكَ المؤَوِّلِن
(1 ) يُطلَت مصطلح "السبكولوجيا الشُعبية" على النظرية التي نشتركُ فيها جميعاً ونستخدمها في








 عرضِنا لديفيدسون: فمواقفِي القضوية تعتمد على تأويلك لي، ومواقفكك القضوية


تُمة جوابانٍعلى هذه المشكلة جديران بالذِكر . الأول أن فكرة ديفيدسون هي أن مارسة إطلاق نظريات-ت وعزو مواقف قضوية تتطلَّب بجتمعاً من العـازين



 حتى تشكل تطبيق نظريات-ت.


 سطح الأرض ليس عِلِّياً ولا يِعل الأرضَ عَتلك ملامحَ جديدة.
إذا بدا لك أن تُمة مبالغة في التوكيد (كا يفعل ديفيدسون) على أن امتلاكــك









من الواضح أن صِنواً لك جزيئاً جزيئآ يقبع في عالم خِلو من فاعلين آخرين مثلك يمكن أن يمتلك نفس المواقف القضوية التي تمتلكها أنت؟


 صوابا أيضاً أن ضروب القدرة المطلوبة لامـتلاك اعتقـادات ورات ورغبـات وأسـبـاب


 من البيّنِ أن هذا الحيـيال غير قضوي وغير لفظي. إنه يشبه كيفياً نطاقاً من الخبرات البصرية واللمسية المألوفة للنجار .



 ولكي تصف أفكاري. غير أنه لا يترتب على ذلك بالضرورة ألنـي أن أفكارك ألفـي الفعليـة،

 شكلٌ من الحيال: الحيال اللفظي.
 "اللاقضوي". وبِحَسببي هنا أن أومئ إلى أن المارسـا

 وإذا كنا نأمل في فهم العقل ككل فإن من الأفضل ألا نَتَّعِعهُ

يؤيد دانييل دينيت مقاربة إلى العقل قد تظهر للوهلـة الأولى مسشابهة لمقاربـة







 (وسوف تبزغ دلالةُ كل هذا في العرض التالي).

## الموقف القصدي

يذهب دينيت إلى أن امتلاكُ غخلوقِ من المخلوقات عقلاً يعنـي بالتحديـد أن

 الغالب) عن العالم، ورغباتٌ في أشياءَ معينة، ويعمل بعقلانية في تلك الـك الاعتقادات اتِ والرغبات. فهذا طانر أبو المناء وأنت تشاهده يصطاد الديدان في الحديقـة. إنـك

 يرغب في اصطياد الديدان في المديقة. صفوةُ التول أن أبا المناء يـسلك في ضـوء

اعتقاداتِ ورغباته
(1) الأداتية instrumentalism هي وجهة النظـر القائلـة بــأن النظرـــــات العلميـة (والأفكـار
 (وسائل/ذرائع/وصفات إجرائية) مفيدة لوضع حسابات وتنبؤات. (المتجم)

ونحن في تفسير سلوك أبي الحناء بالإحالة إلى الاعتقادات والرغبات نتبنى ما يسميه دينيت "الموقف القصدي" intentional stance. إنه الموقف الذي نتخــنه







عشوائياً في بجرى الدم، ومن ثم يسبح عشوائياً.






 أسبابٌ عقلية لما يفعل.




 من امتلالكِ اعتقاداتِ ورغبات؟ إن حاسوبك يُظهِر على شاشته تنبيــَ "نَفِــَد ورقُ

 68 فهر نهايت، ويريد أن يزيدها إلى 68 فهر نهايت على الأقلى .

ولعلك تسلِّم بأننا إن كنا نتحدث بهنه الطريقة أحياناً ففا ذلك إلا على سـبيل






إلا أن دينيت يُصِرُ على أن عَزو اعتــــادات ورغبـات إلى المتعـضيات وحيـــة





 الكائنات لديها عقولٌ مثل عقولنا .
 ، بمعنى أن صحة عزو اعتقادات ورغبات وســلوك عقــلاني لا تكمن في تطابقها مح وقائع أو حـالات مـستقلة عنهـا، بـل في فائــدة هــذا العـزو


 وعقلانية الفعل فهو خلط و حيودُ علا ترمي إليه هذه الملمارسة.

## من الموقف القصلدي إلى الموقف التصميـي

إذن امتلاكُك اعتقادات ورغبات وأسبابآ عقلية للفعل هو، بيساطة، كونُـك قابلاَ لأوصافِ مصوغة في إطارِ لغِّ الاعتقادات والرغبات والألسـباب العقليــة.

ونحن إذ نطلق مثل هذه الأوصاف نتخذ الموقف القصدي. ونحـن لا يَسَسُنا إلا


 القصدي ونفسر سلوكها عن طريق استيعاب تصميمها. هنالك نكون قد انتقلنـا إلى ما يطلق عليه دينيت "الموقف التصميمي" design stance: إننا في هذه الحالة نضفي معنى على سلوكُ الأشياء بأن نعتبرها قد صُمِّمَت أو هُندِسَتـ بطريقةٍ معينةٍ

لكي تحقق هدفاً معيناً.





 بالتخلص من الآليات السيئة الهندسة، تلك التـي يئـــت أنهـا سـيئة التكيـف مـع

البيئة.
والموقف التصميمي لا يستبعد الموقفَ القصدي. فعندما نصل إلى فهــمـ عـلى


 تشبه من جهات عديدة التفسيرات الوظيفية. غير أن قدر تـنا على أن نتخذ الموقـف
 والأسباب العقلية للفعل هي في حقيقة الأمر حالات وظيفية. نحن نتبنى الموقفَ



الكائن أن يسلك. إذا كان هذا هو هدفنا يكون الموقف القصدي فَعَّالاَ واقتصادياً
 وإذا كانت الظروف تجعل من الممكن (أو المرغوب فيه) أن نفحص على نحوٍ أكثر

 الصياد فليس بحاجة إلى ذلك ولن يفعل، بطبعِهِ، شيئاً من ذلك.

يتبنى السيكولوجيون، والسيكوبيولوجيون، والسوسيوبيولوجيون، والعلماء
 المختلفة، الموقفَ التصميمي تجاه الكائنات البشرية. مرةَ ثانيةَ هذا ليس إقلالاً من قيمة الموقف القصدي الذي نتخذه لكي يضفي بعضنا معنى عـلى سـلوك بـك بعـض

 حالات وظيفية مسئولة عن السلوك. فالاعتقادات والرغبات وعبات وعقلانية الـسلوك
 ولكن الاعتقادات والرغبات والأسباب العقلية ليست مكوِّنات قوية عِلِّياً لــذا



 تنظر إلى هذه على أنها تخدم أهدافاً نسقيةً معينة. تعج الكتبُ الدرا الـوراسية لعلم النفس والبيولو جيا بأمثلة للموقـفـ التـصميمي إزاء قـدرات الكائنـات البــشرية وغـير
(1) الإيثولوجيا ethology هـو العلـم الــني يــدرس سـلوك الـيوانـات فِ بيئتهـا الطبيعــة.

وكما قلنا آنفاً يجب أن نفرِّق هذه المقاربة عـلى مـستوى التـصميم عــن الــــط

 للمخلوقات التي تنطبق عليها الألفاظ. ولكننا حـين نتبنـى الموقـف التــــي الميمي



 للمخلوقات. ولعلك تخـيى أيضاً أن الاستراتيجية تسوخ في نـوِع مـن النـــوص
(1) تتألف كلمـة أنثروبومـورفيزم مـن كلمتـين يونـانتيتين: anthropos وتعني "إنسان"، و morphe


 فتكون المثكلة إذاك أن نفهم وجةَ الاستعارة" وقريب من ذلك مصطلح "الغغالطة الوجدانية" pathetic fallacy ، أي إسباغ الخـصائص الإنسانية، المشاعر بخاصة (أو الانفعال أو "الوجدان" pathos) على الطبيعة والجـهادات،
 حزينة...إلخ.





 "المغالطات المنطفية"، دار روية، القاهرة، 2013، ص 393-406). (المترجم)
regress: إذ نفسر حالاتِ عقليةً معقدة بوضع آلياتِ لما عينُ المظاهر التي أملنا أن نفسرها. فإلى أي حد تقوم هذه المخاوفُ على أَساسِ سليم؟

## من الموقف التصميمي إلى الموقف الفيزيـائي

مُوَدَّى فكرةِ دينيت أننا نُعَلِّل للظواهر العقلية بكشَف آليـات عـصبية قــدادرة








 غياب مادة كيميائية معينة وإبلاغ الخلايا المجاورة بذلك.

عنـدما نـصل إلى هــذا المــستوى، نكــون في الواقـع فــد فَرَغنــا مـن الموقـف

 اللاعقلي، ونكون بمنأَى من خطر الدور المنطقي. فهاهي القصدية، ذلـك الملمــح
 نابعةّ من الكيمياء الليوية للمتعضيات التي تتمتع بها.

وقبل أن نتناول وصف دينيت للخبرة الواعية قد يكون من المفيد أن نتوقـف

هـل المخلوقـات- أو المـصنوعات- التـي نَنـسِبُ هــا، عــادةً ودون تـرددد،
 عقلية؟ هذا سؤال يعتبره الوظيفيون سؤالاً إمبيريقياً حقيقياً. وهو سؤال قد يكا يكلـه
 الناحية الوظيفية. يرى دينيت أن هذا ثئئُ يُراد به صرف الانير الانتباه (red herring).
 الوصف. وعندما نتخيل أن الأمر أكبر من ذلك، عندما نتخيل أننا بِعَز و اعتقادات
 نخاطر بأنسنة (anthropomorphizing) الفجوة، وبالـــلي إغفالهـا، بـين عقـول الكائنات البشرية وعقول المخلوقات الأخرى.
 ورغبات وأسباب عقلية للأفعال- فنحن نشهِرِ منظومةً من المقولات التي كُحكِّنـــا من تصنيف سلوك المخلوقات والمصنوعات والمنظومات الطبيعيـة، ومـن التنبـؤ



 و "يود" أن يلفِتَ انتباهكَ بواسطة الطنين.

والكلملات التي تحتها خط في العبارة السابقة، إذا كان دينيت عـلى حـقـ، غــير


 غيرها- ما يُري داخل كائنِ بشري. إن فهم ما يُععلنا نَتِك يتطلب منا أن نهبط إلى

الموقف التصميمي. وعــدما نفعـل ذلـك نبـدأ في ملاحظـة فـروقي واسـعة بـين الحواسيب والكائنات البشرية والمخلوقات الأخرى.

ونحن باتخاذنـا الموقـفـَ التـصميمي فإنــا، في حقيـــة الأمـر، نمــد الموقـف


 من حديثنا ذي المستوى الأعلى عن الاعتقـادات والرغبـات والأســــابـاب العقليـة للفعل. إلا أن وصولنا إلى هذا المستوى، أي تحقيقنا الموقف الفيزيائي، لا يدحضى،


 الموقفين.

## تمثيل اللدرجة الثانية second-order representation

يتقبل دينيت، شأنَ معظم المنظرِ ين الــذين يـرون إلى أنفـسهـم كعلـهاء إدراك








 العريانة والمخلوقات وحيدة الخلية تثّل جوانبَ من عوالمها المحدودة، ولكنها لا

تفكر ـ وماذا عن كلاب البيجل (1) والدولفينات والشُمبانزي؟ مرةَ ثانية قد يُــــُ

 قدرة على إدراك (وبالتالي تثيّل) تَثيلاتِا على أنها تمثيلات.

يعتقد دينيت أن هذه القدرةً الأخيرة لا تظهر إلا مع بجيء اللغـة. فـإذا قبلـنـا














 التمئيل تشُكِّل ما يمكن أن نسميه "proto-thought" (تفكير بدئي) . هذه مرحلةٌ المُ على الطريق التطوري لثفكيرِ مكتمل النضج.

يفتقر الرُّضَّعُ وصغارُ الأطفال لنلك النوع من القــدرات الانعكاســيـة التـي



 الثلاثة أعوام بأن الدمية ستبحث في المخبأ المديد، أما الأطفال الأكبر سناً فسوف




 يتطلب (أو هكذا يُدَّعَى) من الطفل أن يمئل الدمية على أن للديها تَثيلاً صسحيحاً، ومن ثم لا يتطلب من الطفل أن يمثل الدمية على أنها تمثل أي شيء
إن الحجةَ المضمَرة في الحطط الاستدلالي لدينيت لا تقوم على اعتباراتِ فلسفية
 ننظر تحت السطح إلى كيف تعمل المخلوقاتُ الأخرى ما تا تعمله، لا لا نجد ما ما يدفعنا



 بالموقف القصدي إلى حد الشَّطَطط.


 posteriori أى المستَد من التجربة (الـبرة) أو المبنى عليها. (المترجم)

وما إن ندرك هذا، وما إن نهبط إلى الموقف التصميمي حتى نتعلم أن الطبيعة








عبقرية الطيور.

## أصناف الهقل

رغم أنه من حقنـا أن نـصف الرضــع والـــمبانزي والــدولفينات وكــلاب البيجل وبزاقات البحر، وحتى الثرموستات، على أن لــــيها اعتقـــاداتِ ورغبـا













ظروفُها. في حالةِ المخلوقاتِ الداروينية قد تكون المططواتُ من الموقفِ التـصدي إلى الموقف التصميمي، ومن الموقف التصميمي إلى الموقف الفيزيـيـئي، خطـواتِي غتصرةَ نسبياً.

وتأتي على درجةٍ أعلى من المخلوقات الداروينية تلك المخلوقات التي تـتـلـك
 ب.ف. سكينر B. F. Skinner)؛ وهي عقولٌ تمتلكها بخلو قاتٌ قادرة على التعلم من خلال الإثراط الإجرائي operant conditioning- المحاولة والـنطأُ يُظهِـر


 البيئي. هذا الدورُ بالنـسبة للمخلوقـو حصري: فمثل هذه المخلوقات تشكلها الضغوطُ التطورية على نحوِ تام. أما "العقول البوبرية" Popperian minds فتُنسَب للمخلوقات التي تَكَكَنَت
 رؤوسِها"، ومَن ثم تتعلم دون أن تكون عُرضة للمَ للخطرِ العتيـد

(1) يقول بوبر فِ كتابه "المعر فة الموضوعية": "إن لنا أن نعد هذه الأسـاطـير، وهــنـه الأفكــار،







 وللعالم3 هي أنها جعلا من الممكن استخدام منهج المحاولة وإقصاء الخطأ بدون إقصاء =

الفيلسوف كارل بوبر Karl Popper أنها تقع في القلـب مـن العقلانيـة العلميـة. يرى بوبر أن نجاح العلم كمشُروع عقلاني يتوقف على رغبة العللماء في الانخـراط في "التخمين (1) والتفنيد" conjecture and refutation. يقـوم العلـلـاء بتخمـيـن (حدس افتراضي) النظريات واختبارها فبالة الدليل . ولا تُقبَل نظريةٌ إلا بقدر مـا

 واضتح؛ فالفأر الذي أتِتح له أن يستكشف متاهةً قد يستخدم معرفتَه بالمتاهـة فـيـا
 cognitive map "عـن طريـق تـشـييد "خريطـة إدراكيـة (معرفيـة) (Tolman للمتاهة. وما إن يشيّد هذه "الحِريطة" حتى يمكنَه الإفادة منهـا في اجتيـاز المتاهـة
"تسأل المخلوقاتُ السكينرية نفسَها "ماذا عليَّ آن أفعل بعد ذكك؟





 نفسَها هذه الأسئلة"
(Dennett, 1996, p. 100)
= عنيف لأنفسنا: هاهنا تكمن القيمةُ البقائية الكبرى للعقل وللعالم3. فمع انبياق العالم 3 لم يعد الانتخابُ بحاجةَ إلى العنف: لقد أصبح بوسعنا أن نستبعد النظريات الزائفة بواسـطة
 لبزوغ العقل من خلال الانتخاب الطبيعي". (المترجم)
(1) أو "إلحدس الافتراضي". (المترجمم)

وعلى قمة تراتب دينيت تأتي المخلوقات الجريكوريـة Gregorian creatues


 وهذا يفتح ها آفاقاَ جديدةَ وإمكانِاتِ غيرَ متاحِّ للكائنات البوبرية






 الانعكاس على الذات، ليس غخلوقاً لاداروينيـا أو لاسـكينرياً أو لابوبريـاً؛ وإنــا
 قدراتِ إضافيةً تَيِّز عقولهَاعن عقولِ المخلوقات التي تفتقر إلى الوعي الذاتي.






 عندما نهط إلى الموقف التصميمي، نكتشف أن الاختلافات تكتسح التشابهات. ومن أهم الأمور التي سنكتشفها أن ذكاءَ الكائنات غير البشرية، بالمقارنة بنا، ذكاءٌ متصلبٌ مليءٌ بالثغرات: فسمكُ النعَاب الأر قط، الذي يُبِبِي في سلوكه ذكاء

كبيراَ في بجالات عديدة، عاجزٌ عن الوصول إلى حلِّ لمشكلة كيف يفك مقوَوَده من شُجرة هو مربوطُ بها ويبدو أنه لا يخطر للدلافين (التي يَعُدها بعضُ المَ التحمـسين

 نتخيل المخلوقات الأخرى تفكر ميلَنا. بينها نتائج العمل التجريبي الــدقيق تـشير



 للشُمبانزي "نظرية للعقل" theory of mind تستخدمها في تقرير كيف تتفاعــل


 التفكِر بطرقِ واضحة أمراَ مُربِكاً وعحيّرَاً.

وماذاعن المبرة الواعية: ماذا عن الوعي؟ يرى دينــــت أن هــاجس مـشكـلة







 بالتنافس مع العناصر التمئيلية الأخرى، تتولى زمامَ التحكم في السلوك.

للماذ يكفي هذا الملمح لتحديد الوعي؟ فمن المؤكد أن تثّبلاَّ ما يتطلـب أكثــر من ذلك لكي يتحلى بخصائص الحبرة الواعية.
"مثل هذه الأسئلة تكشف خلطاً عميقاً، لأنها تفترض مـسبقاً أن



طَوَرَها جسـُُكُ
(Dennett, 1996, pp. 155-6)
هل يعني ذلك أن الكائنات الأخرى- الـشـمبانزي والـدولفينات وكـلاب

 مضافة، على الانعكاس على هذه الحالاتات. وهذا النقص، فيحا يشير دينيت، يعني أنها، رغم أنها قد يُقال إنها تشُعر بالألم فهي لا "تعاني". وكلُّلُ عحاولِّة لمطابقة آلامها بآلا منا هي محاولةٌ مضلُّلُة بلا استنـاء.

يدري دينيت أنه في تقديمه لمثل هذا الــرأي يـستهدف للهجـو مـوم مـن جانـــب
 الأخلاقي بالامتناع من إيذاء المخلوقات الأخرى بلا داعِ ليس نابعاء من من امتلاكهـا



 القدرةَ على المعاناة.

كيف يمكن لامتلاكُ المرء القدرة على الانعكاس الذاتي أن يؤثر على الـشعور



 بحانب أشياء أخرى، إلى أن تعتقد أنك في في حالة ذات ذات كيفيات معينـة. والكائنـاتـات
 هذا الصنف. مثل هذه المخلوقات قد تكون في حالات تـتُبه من الناحية الوظيفية حالات ألمنا، ولكنها تفتقر إلى الثنيء الذي به تنعكس على تلك الحالات.






 غير ذات بال على الإطلاق.

قد تجد مثلَ هنا الر أي غيرَ مقبول على الإطلاق. إلا أن دينيت، وهو مَا مُ يُمَّد







 هذا أكثرَ إلغازاً من إضمارنا أفكارأَعن التنين أو عن حوريات البحر بينها ليس ثمة شيء من قبيل التنين وحوريات البحر.

## اعتراض سيرل

أحد الردود على مئل هذه المحاو لات للتحليل الاستبعادي (1) للخبرة الواعية





 ولكن فقط في عقلك. ومع ذلك فهي موجو وةٌ هناك دون أدنى أدنى شك: في عقالـك
 للعقل
إذا تذكرنا نقطةُ قابلناها في الفـصل الأول، فـنـحن جميعـاً نفـرق بـــن المظهـر





 لـ "الكيفية الظاهرية" phenomenal quality المزعِجــة مــن خــبـرةٍ إدراكيــةِ مـن الدر جة الأولى إلى خبرة من الدرجة الثانية (تَاماً كا نُقِلَت الكيفيةُ في الأصل مـن

العالم المارجي إلى العقل). إلا أن هذا لا يُزيل الكيفيةً المزعجة، بل يزيهها لا أكثر من جزء من العقل إلى جزء آخر .

يترتب على ذلك، فيا يبدو، أن عاو لات استبعاد كيفيـات الحــبـات الوات الواعيـة

 المزعجة من حالة ألِك إلا بإيداعها في تَثيلاتك لحالةِ ألِكِ.

لقد تطرقنا إلى هذه المسائل في الفصلين الثالث والرابع، حيث بَيَّـتُ أن مـن








 فإن خبرتَك ليست هي ذاتُها مستديرة أو برترتقاليةَ عحرَّةَة.





(1) experienced
(2) expeniences
 كيز، فلن يكون واضحاً إذن بأي عمتِ يختلف عن دينيت.
ودينيت، بالمناسبة، ينكر أن المبرات لما أي طابع كيفي على الإطـلاق. إلا أن



 هي نفسُها حمراء. إذن فشـكوى سيرل بأن دينيت لا يمكنه أن يعلًّل للمظاهر هـي شُكوى مُضَلَّلة.

غير أن هجوم سيرل يمضي في المضمار الصحيح في أحد الجوانـبـ. إذا فرقنـا بين كيفيات الأشياء (المهلوَسة أو سواها) وكيفيات خبراتنا بتلك الأشياء الماء، لا كان ثـمة دافع معين، إذن، لإدخال حالاتِ عقلية من الدرجة الثانية - اعتقـاداتِ المـرئ

 إلى أي خفةِ يدِ فلسفية لكي تستوعب الكيفيات الواعية.
على أية حال فالانتقال إلى حالات الدرجة الثانية ينبغي أن يثير الـشك للتـو



 اعتقاد. ولكن إذا كان اعتقادُك الذي من الدر الدية الأولى ليس اعتقاداً واعياً، فلملذا




المؤكد أنك على وعي بأشياءَ كثيرة- بالأنشياء المحيطة بك مثلاَ، أو بِمَيْلُ أطر افِكدون أن تكون على دراية بأنك على دراية بهذه الأشياء. إن الحالات العقليـة التـي من الدرجة الثانية، على أهميتها المؤكدة، تبدو غيرَ ملائمةِ لوضعِ الحد الفاصل بين "واعِ" و "غير واع".

## المذهب الاستبعادي (الحذْفي) eliminativism

 بأنه ليس ثمة شيء مـن قبيـل الـــالات القـصـدية: لا اعتقـادات، لا رغبـات، لا لا
 eliminative materialism دافع عنه باتريشيا تتشِرشلَند وبول تــُرشلند Patricia and Paul Churchland،
 لأفكار دينيت عن الموقف القصدي. يرى دينيت أن عَزوَ المالاتات الـــيكيكولو جية المألوفة- الاعتقادات والرغبات والأسباب العقلية للفعل على سبيل المثـال- هـو
 بالضبط كيف تعمل هذه المنظومات فلا بد أن نهجر الموقف القصدي، ونمضي إلى




وسببُ ثانِ لِتَناوُل المذهب المذفي هو أنه قد يكد البعضُ إغر اء بو صصف نوعية

 المذفي بالضبط، على الأقل لكي نميزَه عن المذاهب المنافسة لهـ له







 مقو لات نيوروبيولوجية أكثر أساسية، وإما لا تنطبق على شيء ومن

الإبقاءَعليها.









.(neurotransmitters


 الجلديدةُ من إزاحة النظرية الأقدم إزاحةً تامة.

تأمل أولاً رد النظرية theory reduction. يمدث الرد عندما تكون مفـاهيمُ النظرية القديمة معكوسةَ في مفاهيم النظرية الجُديدة. في هذه الحالة يمكن أن يقال إن المفاهيمَ القديمة لا تَعدو أن تُسَمِّي ما تُسَمِّيه المفاهـيمُ الجِديدة. فيتبـين مسثلاً أن "الحرارة" إن هي إلا متوسط الطاقة الجزيئية للجزيئـات، و "الـبرق" مـا هـو إلا تفريغ كهربي. النظريات التي يتمثل فيها مفهـومُ الحــرارة، إذن، يمكـن رَدُّهـا إلى نظرياتِ فيزيائية وكيميائية أكثر أساسية. ويمكن النظر إلى النظريات المردودة على أنها "حالات خاصة" للنظريات (الجديدة) التي رُدَت إليها. كحا أننا نميل إلى رؤية الكيانات والخْواص المتضمَّنة في النظريـة المـردودة عـلى أنهـا تستـضيء بالنظر النـريـة الرادَّة. فالحرارهُ، في نظرنا الآن، هي متوسطُ الطاقة الحركية اللجزيئيـة للجزيئـات؛

والبرق شعاع من الإلكترونات.








 حُذِف (استُبِد).



 نتحدث مثلما نفعل، تماماً كا نظل نتحدث عن طلوع الــــمس وغروبهـا وإن كـــا

نعلم أفضل من ذي قبل. ولكن إذا كنا نهدف إلى رؤيةِ دقيقةِ للأمور فسوف نكون

 واحد قَد فَكَرَ في أي شيء قَط.

## هل المدّهب الحَذْفِي داحضُلِّاتِهِ؟

ذهب بعضُ الفلاسفة إلى أن هذه النتيجة تدحض ذاتَها self-refuting. فـإذا
 نعتقد فيها؟ إذا كان لا أحد يفكر، ولا أحد لديه أسـبابٌ عقليـة للفـــلـ، فكيـف يمكن للحذفيين أن يتوقعوا منا أن نقبل حُجَجَهم؟









 صحيحاً. ليس يترتب أن المذفي في "إقرار" دعواه لا يقر ر شيئاً. ولكن هذا نتيجة مترتبة على النظرية، وليس اعتراضاً عليها!

في هذا السياق قد يكون مفيداً أن نقتبس فقرةَ شـهـيرة مـن "رسـالة منطقيـة
 (1922/1961, § 6.54). تتعلق "الرسالة" (بين أشياء أخـري كثـــرة) بالــــروط

المطلوب توافرُها في الأفكار لكي "تـصوِّر" العــالم. لأسـبـابِ معقــدة يمكنـنـا أن

 أن من الواضح أن هذا موضوع مركزي في "الرسالة"!
هل يعني هذا أن دعـوى فتجنـشتين داحضضة لــذاته؟ لا يـرى مؤلفهـا أنها
كذلك:

 كدر جات سلم ليرتقي إلم ما وراءها ها (وعليه، إذا صح التيا التعبـير، أن يرمي بالسلم بعيداً بعد أن يكون قد ارتقاه).
إن عليه أن يتجاوز هذه القضـايا، وعندئذ سوف يـرى العـالمَرؤيـة صحيحة."

تنجح البملُ المستخدمة لصياغة الدعوى على نحوِ غِر مباشُر: بأن "تُشهِذَ" القارئَ الأمرَ المقصود بدلاَ من أن "تقوله" دَفعةَ بغِير تَكَّغُ .

إذا كانت الحذفية صحيحة، فربا يكون هذا هو كل ما يَسَع الحذفيَ أن يفعل.



 العالم ليس بالوصف الذي تقدمه المذفيةُ للعالم؟ شخـصياً لا يمكنــي أن أرى أن هذا يترَّبَب.
 سوف يتضح في الفصل القادم، فليس ثمة سبب مفحِم لقبول النتـائج الـلذفيـة حتى إذا اعتنقنا فكرةً أن علم الأعصاب قد يكل يوماً ما عحلَ علم النفس.

My discussion of Davidson's views draws on "Truth and Meaning" (1967), "Radical Interpretation" (1973), "Belief and the Basis of Meaning" (19743), and "Reality without Reference" (1977); see also "Psychology as Philosophy" (1974b). The omniscient interpreter is introduced in "A Coherence Theory of Truth and Knowledge" (1986) . Those seeking for an introduction to Davidson's views might look at Simon Evnine's Donald Davidson (1991). Some components of my discussion of Davidson were introduced in an earlier attempt to explicate Davidson in Perception and Cognition '(1983) chap. 7.

Tarski's discussion of truth is contained in his "The Concept of Truth in Formalized Languages" (1956). Quine's account of radical translation appears in the first two chapters of Word and Object (1961). Neither is a text for beginners or the faint of heart. Alfred Mele provides an explanation and defense of the distinction between desires' motivational strength and their evaluative standing in the psychological economy of agents. See his Irrationality: An Essay on Akrasia, Self-Deception, and SelfControl (1987), chaps 3 and 6 .

For an account of dispositions and their relation to counterfactual and subjunctive conditional locutions, see C.B. Martin, "Dispositions and Conditionals" (1994).

In The Hidden Life of Dogs (1993), Elizabeth Marshall Thomas provides detailed descriptions of complex states of mind she finds in dogs. She does the same for cats in The Tribe of the Tiger (1994). Her cats, for instance "look up to" a particular dog, "believing that when cosmic troubles threaten, he'll know what to do." More remarkably, Stanley Coren, in The Intelligence of Dogs: Canine Consciousness and Capabilities (1994) claims to have
decoded signals expressed by specific sorts of canine behavior (see especially chap. 6). When Spot sits with one paw slightly raised, for instance, he is thinking "I am anxious, uneasy, and concerned."

For more serious treatments of the mental lives of non-human creatures, see Fritz de Waal's Chimpanzee Politics (1982) and Dorothy Cheney and Robert Seyfarth’s How Monkeys See the World: Inside the Mind of Another Species (1990). The latter book is the subject of a Behavioral and Brain Sciences debate; see Cheney and Seyfarth, "Précis of How Monkeys See the World" (1992).

A good place to start for anyone interested in an introduction to Daniel Dennett's work is Kinds of Minds: Toward an Understanding of Consciousness (1996). Anyone wanting more details should consult The Intentional Stance (1987), and Consciousness Explained (1991a). See also "Real Patterns" (1991b). In The Nature of True Minds (1992), chap. 6, I explore an argument-very different from Dennett's-used by Davidson to establish that thought requires language. Davidson's own account of the relation of language and thought can be found in "Thought and Talk" (1975).
E.C. Tolman's discussion of rats' use of "cognitive maps" to negotiate mazes can be found in his "Cognitive Maps in Rats and Men" (1948). My depiction of an experiment designed to show that very young children lack a capacity for representing selfconsciously is an amalgam of a number of experiments. See Heinz Wimmer and Josef Perner, "Beliefs about Beliefs: Representation and Constraining Function of Wrong Beliefs in Young Children's Understanding of Deception" (1983). See also Perner's Understanding the Representational Mind (1991). Related experimental work can be found in Alison Gopnik and J.W.

Astington, "Children's Understanding of Representational Change and its Relation to the Understanding of False Belief and the Appearance-Reality Distinction" (1988), and Louis J. Moses and J.H. Flavell, "Inferring False Beliefs from Actions and Reactions" (1990). (I am grateful to Eric Schwitzgebel for these references.)

The line of argument I attribute to Searle against Dennett's notion that consciousness can be understood as a kind of secondorder representation can be found in The Rediscovery of the Mind (1992), chap. 5, especially pp. 121-2. See also Searle's review of Chalmers's The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory (1996) in "Consciousness and the Philosophers" (1997). Chalmers's reply to Searle, and Searle's response, appear in "Consciousness and the Philosophers: An Exchange" (Chalmers and Searle, 1997).

Eliminativism is defended by Paul Churchland in Scientific Realism and the Plasticity of Mind (1979); and in "Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes" (1981). See also Patricia Churchland's Neurophilosophy (1986). Stephen Stich defends his own brand of eliminativism in From Folk Psychology to Cognitive Science: The Case Against Belief (1983). Lynne Rudder Baker (responding to Stich, among others) has argued that eliminativism is self-refuting; see her Saving Belief (1987), chap. 7, "The Threat of Cognitive Suicide." For an extended discussion of the question whether eliminativism is self-refuting, see my The Nature of True Minds (1992), pp. 5-11.

t.me/t_pdf

```
\⿴囗⿰丿丨土)
السادس
    6
ال\قول
ومكانها في الطبيعة
```

في الفصول الخمسة السابقة اتخذنا طريقنا خلال تنويعةِ من المقاربات المتباينة إلى العقل. نشـأت كل من هذه المقاربات في الأصـل اسـتـجابةَ لنطـاقِ معـين مـن




 حلودِِ الحر كاتِ الجِسمية القابلة للملاحظة والميول الطبيعية إلى هذه الحركات.





 تَبرُز تلك التي تتر كها بلا حَلِ



 نأخذ المذاهبَ التي لا نتفق معها ونُلُقِي بها بِرُمَّتِها






 ابتكاراً. والأَبَرَز بين هؤ لاء هو س. ب. ب. مـارتن C. B. Martin.


معتر حة" من أجل قائمة من القراءات ذات الصلة). ومارتن نفسُه يقتبسُ بحريــِّ


لقد أكدتُ طوالَ هذا الككتابِ أهميةَ الميتافيزيقا- ولاسـيـِا الأنطولو جيـا- أي



 هذه النتائِجِ خارجَ التصورات السائدة عن العقل . وذلك خيرٌ فيما أظن. بِحَسِبنا هذا فقد آن لنا أن نُشَمَّرَ عن سواعِِنا ونتزلَ إلى العمل .

## خلفية ميتافيزيقية

تتضمن فلسفةُ العقلِ هذه الأيامَ مكوِّنا تُجريبياً مههاً. وكثيرٌ من فلاسفة العقل يرون أنفسَهُم "علمَءَ معرفيين (إدراكيين)" cognitive scientists، ويُصِرُّون على



للمجال مستنيرِ تجريبياً.




 بقدر ما هي غيابُ إطارِ وافِ لإضفاء معنى على أيةِ معلوماتِ قد إن لدينا الكثيرَر لِنتعلمَه عن الدماغ. ولكن، كمثالِ بارز في الوقـت الـــاضر، مـن

الصعب أن نرى كيف يمكن لأيٍّ اكتشافِ نيوروبيولوجي يمكن تصورُه أن يُتلِّل لِكيفياتِ الحبرة الواعية.

وما أقترحه هو أننا يجب، قبل أن يتسَنَّى لنا أن نأملَ في تقديم نظريةٍ تُبريبية في






 تتحدث بصوتٍ واحد.

الأشياء



 شيء لديه أشياء كأجزاءء له. وأنا أعترف أن هن هذا إنمكانٌ بُرده، ولكني لا أستطيع أن



 (أو المبادئ الأساسية)؛ (3) اتباع بمهوعة من قواعد التحويل، أو المبادئ المنطقبـة

 العناصر والإجراءات في منهج المندسة . (اللتزجم)

أرى كيف يمكنه أن يعمل. (إنه لَيُير ما وصفه إ. ج. لو E. J. Lowe بأنه "شعورُ
 أجزائها، أي على الأثياء التي تكوِّنها. ولكنْ إذا كان كلُّ شُيءٌ من الأثشياء مؤلَّفـاً من أشياء أخرى، فلن يكون ثمة ثيء فيا يبدو لكي يؤسسَ وجودَ ألي شيء



 مناطقَ من المكان-الز مان، أو حتى شيئَاً أغرب من ذلك الكـ




 الاضطرابات المتحهسَّة في المكان-الزمان.

وسواء كانت الأشياءُ كرياتٍ أم لا، فالأثــــاءُ حـاملاتُ خـواص. وعـا وعـدما










الشئُ، إذن، هو حاملُ خواص. ورغــم أن بوسـعنا أن نفـرقَ بـيـن الأنـــــاء






 طريقَة لِوجودِه على الإطلاق.

وقد عمدتُ في وصفي الذي وَصَفتُه للخواص أن أنَأَى بنفسي عن فكـر الخواص "كليات" universals. يذهب بعضُ أنـصار الكليـات إلى أن الكليـات
 "تــارك في" الكليات أو هي "مئـول" instantiation للكليـات. يـرتبط تـصـيرُ












 الاختلافات فتحددها الخواص التي لا تشترك فيها.

 particulars أي الأشياء العيانية مثل رايـات التحــنـير وكــرات البليـاردو . ومـا يَصدُق على جزئي لا يلزم أن يصدق على الكلي. غير أن هذا لا يُ يُسِفِ إلا قلـيـلاً
 طريقة أفلاطون)، أو ماعسى أن يعنيه أن تقول (كما يقا يقول أرمسترونج) إنـئ إن كلياً ما
 وصفبِ للخواص يأخذ المُواصَّ مأخذَا المِد ولكن دون التزامِ بالكِليات.

## الخَواص بوصفها طرائقَ مُخْصصِية

قبل أن ننظر بتدقيق أكثر في طبيعـة الخــواص، قـد يـــدر بـنـا أن نـسأل لـــاذا بالضبط يبب علينا أن نتخيل أن العالم يتضمين مئل هذه الكياناتات. ينكر كثيرٌ مـن





للرد irreducible.
ليس هذا موضعَ مناقشةِ هذه الآراء بالتفصيل. وسوف أكتفي بدلآ من ذلك


 إنها ختلفتان في الشُكل والخجم والكتلة ولكنهال متشابهتان في اللون. هذا المنظور

إلى التشـابه يُرُدُنا إلى الطرائق التي عليهـا الأشــياء: تقـع الأشـــياء في فئـة الأشــيـاء
 دون اعتبارها تشير إلى خواص الأنياء إنياء، الطرائق التي هي عليها إنيا فإذا كان القصد



وسببٌ ثانٍ للشك بأن الحواصَّ أكثيُ من بجردِ فئاتِ الأثياء هـو بالـضبط أن

 وليست هي همراء لأنها تنتمي إلى فئة الأشياء الحمراء.





التاليتين:
1- ال الكرة مستديرة

ولنفترضْ أن هاتين الجِملتين تَصدُقان على كرة بلِياردو معينة. إنه لَيبدو بادئَ


 عليها الكرة. وهذا بالضبط أن نتحدث عـا كنتُ حتى الآن أسميه "خاصة" لقد فَرَقتُ بين هذا التصورِ للخاصة- طريقة غُخَّصَّ (معينة) يكــون عليهـا الشئيء- وبين تصورات الخواص ككليات. وقد استخدم بعـُُ الفلاسـفة لفظـة
"تروب" trope ${ }^{(1)}$ لتسمية ما أسميه طرقاً غَصَّصة particularized ways. وأنـا أناوئ هذه التسمية لأنــه أصـبح شــائعاً لــدى أنـــار الــ "tropes" أن يعتـبروا الأشياء "حُزَماً" bundles من التروبات. وهذا يكول التروبات في ذائقتي إلى شيء شبيه جداً بأجزاء الأشياء. فالأشياء من وجهة النظر التي أقدمها ليست مشيدة من









 التي نجدها في الأشياء المعقدة هي نفسها "مسيدة من " خوراص المكانوِّنات البسيطة في هذه الترتيبات. ليس في الخاصة المعقدة أكثر من ذلك وفقآ لمذا الرأي. المئ الخواص اص المعقدة لا "تنبيق" emerge، وهي ليست شيئّأ فوق خواص المن الموِّنات البسيطة إذ
 (حالآ


(1) التروب trope هو مُؤول instantiation أحد الككليات aniversal a في عالم النـهادة، أي في


التي قد يُظَّن أنها تشترك في كليٌ مـا إنـا تشترك في عضوية فئة الأشــــياء التـي تمتلـك

 والخو اص (وهي أساس التشابه) يشبه بعضها بعضاً (عندما يحدث ذلـك) ودون إضافة أي شيء آخر على الإطلاق. افترِض أن الحناصـتين أ، بـ متـشابهتان تـامــاً.



تشابه تَامـآ ب أيضاً.
دعوني أَقَل كلمةٌ عن أمرِ قَ يؤرَّقَ بعضَ القراء. لقد وصفتُ الـــواصَّ عـلى
 الأشياء الفعلية المو جودة تستنفِد المُو اص (جميعاً) . إلا أن ثمة طر ائق كان يان يمكــن أن تكون عليها الأشياء ولكن ليس عليها شيء، أو، لأجل ذلك، لن يكون عليهـا شئٌ أبدأ. فيمكن أن يكون ثمة نوعان مـن الجـسيهات مـن صـفتها أنهـا إذا مـا
 أَعرِض حالةً من هذا النوع فيها يلي). قد يكون الأمـرُ هكـذا حتـى إذا كــان هــا التصادمُ لا يحدث أبداً. وقد نضع ذلك بعبارة أخرى فنقول إن هناك طرائق يمكن



 ("موجَّهة إلى" أو "مُقَيَّضة لـ" (") مظاهر - هي ذاتها خــو اص أو طرائـتَ يمكــن أن تكون عليهـا الأشــياء- لا يلزمهـا أن تحـدث أبـداً. هـذا "الاسـتعداد" الـداخلي (الباطني) للـخواص الفعلية يَمنح أساسآ للدعاوي المتعلقة بالطر ائق الممكنة غـــرِ

الخواص هي الطر ائق التي عليها الأثياء. وأنا أعتبر أن هذا الر أي قريبٌ من


 الراية. والآن حان الوقت للنظر بإمعانٍ أكثر إلى طبيعة الخُواص.

أعتقد أن كل خاصة (وأنا هنا، كا في أي موضــع مـن هــنا الفـصلـ، أقتـنـي
 disposition

 وبقدر امتلاكُ هذه الخاصة تَتلك الكرةُ استعدادادتِ أو قوَى عِليةَ معينة. (وسوف أستخدم هذين المصطلحين على التعاوض، وإن أكن أفضّّل "الاستعداد/ النزوع"
 النزوعية). للكرة مثلِاً استعدادٌ لأن تتدحر ج إذا وُضِعَت على سطِحِ مائل .








 المثالين لا يؤتُّر على الحجة المركزيةُ لمذا الفصل ).

وتَجِب التفرقةُ بين فكرة أن الـــواص بها طبيعـة مزدو جــة وفكـرة أن هنــاك
 نزوعية). ووفقآ للتصور الأخير ليس ثـمة معنى لافتراض أن أن خاصة ما ما يمكـن أن




 الشُروط الصحيحة. وبفضل امتلاكها خـواص مقوليــة تُظهِـر الأثــــياءُ كيفيـاتِ

معينة.
وتحت افـتراض أن الاسـتعدادات والكيفيـات مرتبطـةُ بــأنواعِ عــدَّدة مـن الخواص، بَرَّرَك الفلاسفة لتقديـم نظريات غختلفة. ذهـب الـبعضُ إلى ألن الـنـوعين














إلا أن فريقاً آخر من الفلاسفة يتـنـرع بغرابـة فكـرة أن الخــواص يمكــن أن








شيء ما ليس هو بالاستعداد المَحض فلن يِدث شيء
يمكن التعبير عن هذه النقطة بطر يقةِ غختلفةِ اختلافاَّ طفيفاً. إن الاستعداد هو نفسه مظهر manifestation. (سأقول المزيدَ عن مظهر الاستعدادات مات حالاً). فإذا

 بالقوة (potentialities)- أي استعدادات عضة.

وإدراكــاً هــنه الـصعوبات اقـترَحَ بعـضُ المْنظَّرين أن الخــواص النزوعيـة (الاستعدادية) يبب أن "تتأسس" في خواص غـيرِ نزوعيـة. فـد تكــون المناصـة
 property
 ما- هذه الزَّهرية الرقيقة مثلاًّ بفضل امتلاكه بِنيةً جزيئيةً معينة. يُعَدُّ امتلاكُ هذ هِه
(1) لأنصار العوالم المككنة يضع سيمون بلاكبيرن Simon Blackburn (1990, p. 64) المسألةَ


 ثمة حقائق في أي مكان".(المؤلف)

البِنِية خاصةَ غير نزوعية من الدرجة الأولى تؤسِّس خاصة المشاشة النزوعية مـن
 امتلاكها خاصةَ ما بِنيويةَ غير نزوعية.

ليس من اليسير أن تعرف ماذا تعمل بهذا الاقتراح. ذلك أن من الـو ألصعب أن











يمكن أن يتخيلها المرء.
بالطبع قد يتبين أن كثيرآ من الأشياء ذات البِنيات الجلزيئية المختلفة جدآَ- قد




 كيفيات واستعدادات الأثنياء التي تتلكها و ونحن لا نستطيع فصرلَ هذه الطبـائعِ
 بتأمل إحداهما دون تأمل الأخرى.
 consideration
 لون.
ما هي العلاقةُ التي تحملها استعداديةُ (نزوعيةُ) خاصةٍ ما بِطبيعتِهِ الكيفيـة؟




 توجد إحدى الصورتين بدون الأخرى. بنغس الطريقة لا يمكن فـصلُ النزوعيـةِ (الاستعدادية) الداخلية (الباطنية/ المِوانية) لِّاصِّة ماعن طبيعتِها الكيفيـة إلا في

الفكر.
شككل 1-6


 بقدر ما يمكننا تصور الأشياء البسيطة (التي لا أجزاء لـاء لـا وبالتالي لا بِنيةَ لها) فإنــا

 قادرة بالتأكيد على تفاعلات لا ناية لا تتعدى تلك التي تشترك في فيها بالفعـل . إن كل شيء كَيُشير إلى أن النزوعية هي ملمحٌ أساسيٌّ لعالِّنِا.




 تكون نزوعية.

ريا تكون حججُ كلا الطرفين صحيحة في جانب وخاطئـة في جانـب آخــر .




 خاصة طبيعةً مزدوجة. كل خاصة هي نزوعية وكيفية في آنٍ معاً.





الشُيء مربعاَ يُسبغ على الأشباء قُوَى أو اسـتعدادات معينـة. مـن شـــنـن الـــدادة


 ذاتِه نزوعيٌّ وكيفي. وهو في هذا يشّبه كل خاصة أن أخرى؛ أو هكذا أذهب.

## النزوعية والمِلِّية

إذا كان علينا أن نأخلَّ النزوعيةَ (الاستعدادية) مأخذَا الِِدَ، فلا بد إذن من أن






 رفقةٍ من الاستعدادات المتبادَلة الملائمة. فمن المدكن للاستعدادية عينِها أن تُظهِهر
 تتحول إلى اللون الوردي في الـــامض، ولكــن نفـس الورقــة تتحـول إلى اللــون الأزرق في القاعدة.
ثمة عنصرٌ آخر يلزم لتكملة الصورة. لقد قلتُ إن مظاهرَ معينـة لكثـــير مـنـ الاستعدادات تعتمد على وجودِ رفقةٍ من الاستعدادات المتبادلة الملائمة. غير أنها






 المفتاحَ واليدَّ الممسكةَ بالمتاحت
هذا النموذجُ النزوعي يزيح تصورَ التعاقبات أو الـسلاسل العَلِّيـة الحـطيـة،
 power net






المعلول الذي لديها.
تتطلب هذه الطريقةُ في النظر إلى المسألة أن نفرّق بين العِلـَل وبـين الـشُروط الملفية بطريقةٍ تبدو اعتباطية من الو جهة الميتافيزيقية. أما إذا نظرنان، في المقابلـ، إلما إلى

 العود، فإن بإمكاننا أن نسسب فضلاَ منساوياً لكل من هذه العوامل المساهِمة.







متز امنان أو متداخحلان، فسوف يبدو أن ذلك الشطرَ مـن الــــدث المـسبِّب الــنـي



 يكر كها اعتزامُك دفعَها، بل يكر كها دَفعُك.
إذا استبدلنا بالصورة الميومية التقليدية عن عِلِّية المدث تـصورَ مـارتن عـن


 سلسلة، بل نموذج بطاقتَّْ لعب تظلان واقفتين بواسطة الدعم المتبادل بينها أعلى
 "شرطاً خلفيآ").
وماذا عن العِلِّية "الاحتمالية" probabilistic - العلاقات العِلِّلِّة التي تُفْـِي






 (blockers
تأملْ حالةَ ظاهرةَ للعِلية الاحتحالبة. C's تُسبِّب E's في 60 بالمائة من المرات. وتسبِّب F' 40 في 40 بالمائة من المرات تحـت F (2)P و وشريـك نزوعـي متبـادل، C1 مظهرٌ متبادل لـ E (1) حيث C2 C1 و C1

 (C2

ربا) يبدو أن نقل موقع الاحتال من التفاعلات العِلية (أو المظاهر النزوعيـة)








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

لألقل، يبدو النموذج مبرَّراً.
t.me/t_pdf

الأشياء المعقلدة

 البسيطةُ لديها بِنةٌ اللثيء البسِيط هو شيءٌ ذو خو خواص - ولكن ليس لديها أجزاءٌ جوهرية.

هذه العبارة الأخيرة تتطلب إفاضة. افترضْ للحظةِ أن الأشياء البسيطة هـي






الثلاثاء، ونفرق هذا عن الشيء-في-الأربعاء. غير أن الأجزاء المكانيـة والزمانيـة




 أي الأجزاء التي هي ذاتها أثنياء.
 معقدة. ولكن في النهاية نصل إلى أثنياء بسيطة، تلك التي ليست مشُيدة من أثنياء متميزة. ولنقُلْ إن الأشياء المعقدة مشيَّدة من أشيائها المكوَّنة. كل شيء إذن الذ مكوَّن من أشياء بسيطة، فهل ثمة ما هو أكثر من هذا بالنسبة للأئشياء المعقدة؟ هذا ما ما قد

ارتآه كثيرٌ من الفلاسفة.





 إن للتمثال ولمجموعة الجسييلت شروطَ بقاءٍ متحايزة: يمكن للتممثال أن يستمر في
 عندما يكون التمثال منحطلّ.

ربا يمكننا أن نقول إن التمثال هو بجموعة الجــسيهات وهـي مرتبـة بطريقـبِّ



الجِسيلات ويبقى التمثالُ مادمنا نحافظ على الترتيب. أو قد نغير الترتيـب فنعـدِّل بذلك التمثالَ ولكن لا نحطمه.





 الزمن).
 نقول إن التمثال هو شيء من مستوى أعلى، والمسييلات التي تشـيِّد التمثال، وربــا

 السيكولوجيا- تتناول بجالاً ما من الأشياء على مستوى أعلى. العالِّرُإذن يتكون لا من أشياء بل من تراتب هرمي من الأشياء على مستويات متهايزة.

 مشوَّهةٍ لكيف تقوم الأشياء، وإلى حشدِ من الألغاز والأحاجي.

 على أننا في هذا الاتفاق نأخذ كلمة "جمموعة" collection بمعنى متصلب معين.


 طوابع، أو بجموعةً بطاقات بسبول أو بجموعة لوحات فنية. بهـذا المعنـى الــسمح

يمكن للمجموعة أن تكسبَ أو تفقَدَ أعضاء وتبقَى مع ذلك نفس المجموعة. كم
 هي نفس المجموعة؟ ذلك شيءٌ متروكٌ، جزئيا،، للتقدير . عندما نتأمل التمثمالَ كمجموعةِ جسيياتِ بهذا المعنى السمح، يكـون أقـر بـر


 معينة. إن بجموعة جسيلات مرتبة ترتيباً ملائزاً "سقطت من الــسلاء"، أو تخلَّنَـت


 الصحيحُ من التاريخ العِلِّلِ. وهذا التاريخُ يجب أن يتضمن كائناتِ ذكيةً وحالاتها العقلية.

افتِرِ الآن أننا ندمج كل هذا في صور تنا. أي أننا نأنخذ بُموعة الجـسييلات




 ملائم" بمعنى سمح، فإن إمكانات التنوع ستغدو بلا ناية.
إنا يعني هذا أن نقول بأنه ليس ثيمة أمل في تقديم تعريف، أو أو حتى بجموعــة متناهية من الشتروط الضرورية والكافية (1)، لِكَون شيءء ما تَثالاً باللنجوء فقط إلى
 لكي يكون لديك ذلك الشيء. الأوكسجين مــنلاً شُرطٌ ضروري للنــار ، بمعنى آنـه لا =

معجم الجِسييات والعلاقات بين هذه الجمسيلات. لكن لا ضَيرَ في ذلـكَ وتَ وتَصَوُّر أن هذا يمثل مشكلةً إنلا هو حيودٌ عن المسألة: ذلك أن قضيتي ليست أن المديث


 العلاقات التي تحملها هذه المسيلات بعضها ببعض وبالمجموعات الأخرى.



 لها أفكارٌ معينة فإن بجموعات أخ أخرى من الأشياء البـسيطة ذات علاقــات مكانيـة وزمانية كتدة بالمثل سوف يتعين أن تُضَم أيضاً. مرةً ثانيةً ليست الدعوى أن "التمثال" يمكن أن يعـرَّف أو يِلًّـل في حـدود

 sufficient conditions






 ضرورياً) للحصول على C كدرجة نائية. (المزجم)



للدعاوي عن التهاثيل هي، جوهرياً، ترتيبات لأثياء بسيطة: فيكون شيءٌ ما تثثالاً
 بعضها بيعض وبمجموع اعات أخرى من الأشـيـاء البـسيطة. ولا سـبيل إلى تحديــد
 الذي أطرحه ليس أننا يمكن أن نَرُد (نختزل) الحديثَ عن التماثيل إلى حديثِ عن
 وليست وصفاَّرَدِّاً لمعاني الكلملات.

يكد كثيرٌ من الفلاسفة أن هذه الصورةَ متزمتةٌ على نحوِ مُبِّطا . إذ يبدو لـم أنها تنكر واقعيةَ أي شيء عدا الأشياء البسيطة والعلاقات التي تحملهــا هـــنه الأشــــــاء
 370 BC للصورة. التهاثيل موجودة. حسناً. إنها ليست شيئاً مـضافا إلى جمهوعـاتِ أشـا أشـياءً بسيطة. التهاثيل ليست كـياناتِ على مستوى أعلى - اللهم إلا بالمعنى الأنطو لـو جـي
 معقدة. وهكذا الأمر أيضاً بالنسبة لكل كيانِ يُزعَم أنه على مستوى أعلى، بـا فيهــا نحن أنفسنا، ومؤسساتنا الاجتاعية، ومنتوجات هذه المؤسسات.

 truth- "أن ق" هو بناء بدل، إن كانت له دلالة على الإطلاق، على علاقة بـ "حامل صدق المد

 طبيعة العلاقة المعقودة بين الطرفين، أو حتى ما إذا كانت مثل هذه العلاقة معقودة أصـلاً.












 مسُيِّدة لما.

ورغم أني أظل، من المهة الرسمية، لأدرِيآَ تجاه السؤال عـا إذا كانت الأشياءُ



 الاعتيادي للأشياء ككياناتِ متحر كة مستديمة مكتفية بذاتها.

## emergence الانبثات




 مكوّنةٍ لشيء معقد مرتَّبة على النحو الذي هي عليهِ الميه.







 مالنم)










(2) ${ }^{(2)}$

تحملنا الصورةُ المركبة على أن نفرق بين خواص معفدة ليست أكتر من تضام

(1) wholes
(2) particle accelerators

الحــواص الانبياقيـة البـسيطة مكتـوب في (أي بـاطن في) الحــواص التـي تعمـل كحاملات لانبثاقها. هذه الإمكانات تتضمن إمكان خواص موعـا وإمكان خواص انبثاقية بسيطة غير معقدة.

## الطبقات الانتطولوجية

هل تصطدم الأنطولو جيا التي أدعو إليها مع الحبرة اليوميـة أو مــع مأخــنا





 وصفاَ ينسجم أيضاً، لـسسن الحظ، مع ما تُنِبنُنا به العلومُ عن عاللنا.






 التأسيسية تحصره، فيلا يقال، فكـرة "العارضـيـية" supervenience، ومُفـدادُهـا أن


 الأدنى • وينعكس تمايزها في (أو ريجا يتــشكل بواسـطة) كونهـا محكومـة بــــوانين طبيعية متهايزة.

سيتطلب تقييم هذه المقاربة انعطلة خلال فلسفة اللغة.

## المحمولات والخواص

الحواص كا قد بَيَنتُ هي ملامح عيانية للعالمَ: طرائـق معينــة تكــون عليهـا
 الكروية، أي كون الثيء كروياً، وبين المحمول "يكون كروياً"، وهو تعبير لغوي
 لغوية)؟ يبدو ذلك بعيد الاحتمال. فنحن كلما تعلَّمنا المزيدَ عن عالمنا كيُفنا الغطاءً




 على الإطلاق: فالمحمول "هو شافي لنزلات البرد"، رغم أنه ذو معنـى تامـامـاك، لا






 وأخضر وحريف)؟؟ ليس علينا أن نحاول الإجابة عن هذا السؤال ال هنا. وبحـسِبِنا
 خلافي على أقل تقدير .

وماذا عن مكمولي مثل "هـو صـخرة"؟ هـل هــذا المحمـول يـسمّي خاصـة

 من المق أن هذه الأشياء هي صـخور
 ونبدأ معاً في استخلاص بعض الدروس الماصة بهذا الفصل.

## الخواص، والواقیية، وضل الواقيية

أحياناً ما يُحاجُ الفلاسفةُ كا يلي:
أ- نُذ عحمولاً، "م". إما أن "م" يُسَمِّي خاصةُ وإما أنه لا يُسَمِّي. فإذا كان


 فنحن ضد الواقعية antirealists فيا يخص م.

يذهب المضادون المواقعية بشـأن بــالِ معـين إلى أن الكـيانـات التـي في هـــا المجال إما غير موجودة وإما معتمدة على العقل بطريقةِ ما. إن معظمنـا مـضادو المادن

 المحمول "يكون عفريتاً" ("is a ghost") والمحمول "يكون وحيد القرن" (" is اميان "a unicorn
 في العفاريت أو وحيد القرن). ومقارنة بالنذين يعتقدون في هذه الأشياء يمكن أن نوصـف نحـن عـلى أنـنـا حـذفيون (اسـتبعاديون) eliminativists فـيلما يتـصل بالعفاريت ووحيد القرن. فحيث م هو وحيد القرن فنحن نعلن أن ليس ثمةم .

ثـمة مضادون آخرون للواقعية أكثر دقـةَ (أو الــواءً). يـذهب هـؤَ لاء إلى أن
 من الأمثلة المألوفة على ذلك الآراء "التعبيرية"(1) ${ }^{(1)}$ "expressivist في الأخلاق. فأن
 موافقة المتحدث على أ.

كل هذا حسنٌ و جميل؛ ولكن ماذا ترانا نقول عن الأطروحــة (أ)؟ اقتراحـي المناص هو أن (أ) تسيء تعيين الواقعية. ينبع سـوء التعيـيـن هــنا مـن التهـا

 حق، في ضوء غير جاذب.



 موضوعاتِ كثيرة: كثير من الأشياء هي أحجار . فهل "يكون حجـراًّ" يـسمٍي أو يُلَقِّب خاصةَ للأشياء، خاصةَ بفضلها تَفِي الأشياء بالمحمول "يكون حجراً" الْبِ


يكون إعادةً توكيد للأطروحة (أ).
(1) يُستختَم مصطلح expressionism (المذهب التعبيري) لُِسِمُّي تلك النظريات في الشُطاب

 أخرى، أو في إصدار أوامر أو وضع ضغط على الفعل. (معجم أكسفورد الفلـــفي، مـادة (المتجم). (expressionism








 يكون مشابهاً لكل شيء كروي آخر في جانبِ ما ما








 بالأحجار؟

كلا؛ ما لم نكن متشبثين بالأطروحة (أ). فالمحمول "يكــون حجـراًّ"، شــأنه




إلى أي مدى يمب أن تتشابه الأشياءُ لكي تَفِي بمحمولِ مـا؟ ذلـك شيءٌ يتوقـف
 لا أعتقد أن ثمة أي شيء جديد أو مروِّع في هذه الفكرة. لقد دَفَّعَ بها كثيرٌ من

 غرار الفلسفة الحقيقية؛ فكل مستخِدِم للغة يَعِيها على نحوِ مباثيرِ تَاماً. والآن من الأهمية بمكانِ أن نرى أن من المُكن لِّحمولِ لا يسِّي خاصـة أن أن
 يكون شيءٌ ما كروياً بفضل امتلاكه خاصة الكا


 family resemblance ${ }^{(1)}$ لا يلزمها أن تشارك في شيء عدا تشابئ عـا
 أحجار، أو لا شيء يكون في الحقيقة حجراً.
ولألخصْ ما قلتُ: بعض المحمولات تَصدُق على أشياء بفضل المُواص التي تتلكها تلك الأشياء. بعض هذه المحمولات تلات تسمٍي خواصَّ تعتلكها الأشياء التي تنطبق عليها هذه الخواص، والبعض الآخر لا يسمٍي. (بهذه الصياغة للفكرة فأنا
(1 ) "التشابه العائلي" family resemblance هو الظاهرة التي أكـدها فتجشنــتـتين في كتاباتـه


 polytypic, or open-texture) concept
 ومتداخلة جزئياً بعضها مع بعض. (المترجم)

أستخدم تعبيرات من الصورة "م يُسَمِّي (أو "يُعَبِّ عن") خاصة" لِتُعِِّن حـالاتٍ
 الخو اص المتحاثلة تَاماً إذا كانت الحـو اص هـي "طُرِقـي " المعينـة). إنْ الواقعيـة بخصوص محمولِ معين، "م"، الواقعية بخـصوص م، تـستلزم أن "م" تنطبق. حقآ على الأشياء بفضل خحو اصَّ تَتلكها تلك الأشياء. ولا تستلزم الو اقعيةُ أن تسمِّي "م" خاصةَ ما. فإذا لم يكن "م" يسمِّي خاصةَ فإن الأشياء التي تَفِي بـ
 "م" على هذه الأشياء. وقد نضيف أن الأشياء التي لا تَفِي تَتلـف عـن الأثــياء التي تَفِي فعلا بـ "م" في هذا الجلانـبِ. (لـستُ أعنِي، بـالطبع، الأثــيـاء التـي لا
 كثيرة، ولا أن الأشياء المفتقرة للخاصة لا يمكن أن تكون غختلفة في جوانب كثيرة. أعترفُ أني ماعنيتُ بكل هذا سوى أن نأخذ الخحو اصَّ مأخذَ الِِد. إذا فعلنـا ذلك لا بد أن نسلِّم بأن من المستبعَد أن يمكننا أن نمححو الخو اص من المحمو لات
 صعبة المَنال، أن تكون مرحباً بأن المحمولات لا يلزمها أن تسمٌي خـو اصـ لكـي
 تمتلكها.
أرى إلى هذا الخطط من الاستدلال كامتدادٍ طبيعي للخط الذي الختـنـناه سـابقاً



 وبمجموعاتِ أخرى من الأشياء. هذا لا يهدد وضع الأنـياء المعتـادة كالتهاثيـلـ،


## تطبيق هلْ الوجهة من الرأي



 خواصه، أي الطر ائق التي هو عليها. الأشياء المعقدة مُشَسَّدَّة (ربــا ديناميـاً) مـن
 خواصَّ تتشكل تَاماً بواسطة خواص المكوِّنات البسيطة للسئيء مُرَتَّبَة على ما هـي


فيها بدقة.
ليس عليك أن تتفقَ مع تفاصيل هذا المخططّط لكي تدرك الدروس التي آمـل الآن أن أستخلصهها منه بالنسبة لفلسفة العقل . فقد يتطلب الدفاعِ الو الوافي عن تلك


 لتلك الأنواع من المسائل في فلسفة العقل التي شغلتنا طوال الفصول السابقة.

## تعلدية التحقيق

يُغَرَم فلاسفةُ العقـل، ولاسـيـل ذوو النزعـة الوظيفيـة، بفكـرة أن الـــواص
 أعرف وصفاً واضحاً لتعددية التنفيذ، ولكن الفكرة على التقريب هي كالتالي:

 فئة (ربها مفتو حة قابلة للتعديل) من الحواص ،ع ع إذا امتلك شئيءٌ ما واحدةَ من أعضاءع فإنه يِقِّق س.

لستُ أُقِيم وزنآ كبيراً لتفصيلاتِ هذا التصوير • وبحسبي أن أقول إنه عنـدما

 كما يتصور ها معظمُ الفلاسفة.







 ألفا سنتوريا.

 العقلية أو التسبيب العقلي mental causation. إذا كانت خاصةٌ عإِّ عقليةٌ ما تتحقق
 جانب الخاصة العقَلية المتحقِقّة أو المُنْفَّة.
 بـ يـشير




 (شكل M2 (6.3). إلا أنه بـالنظر M2 M2 إن من الطبيع إلى علاقة M2 بـ P2 فمن الصعب أن ترى كيف يمكـن لـــ M1 أن تنـتِج M2 إلا
 يبدو، ليس M1 بل وجود P2 في المشهد. المشُكلة الآن هـي أن P2 P2 تبـدو "عــد تحديداً عِلِّاً زائداً causally overdetermined. ذلك أن P1 تقد عِلِّياً كافياً لـ P2.

وربـا أسوأ من ذلك في تَخيُلّ أن M1 يمكن أن تلعـب دورآَ في إنتـاج P2 هـو أننا بذلك نبلـو مناقضين لاعتقادِ واسع الانتـشار بــأن النظـامَ الفيزيـيائي "مغلـقُق
 يمكتنا أن نهجره دون تعـريض اسـتقلال الفيزيـاء للخطـر؟ ذلـكـك أمـرٌ خِــالافي.

 (H) (شكل 6.4) من الناحية الأخرى (6.2) causation
(1 ) تفيد "العلية الصاعدة" upward causality (داخل إطار البرنــمج الـردِّي) أن مـا يكـري










تــكل 2-6


ئـكل 4-6








 نفسه، هي التي تُحِدِ التغيراتِ المِسميةَ التي نربطها بالألم


 إحدى المُكلات بالأحرى) في هذا الاتقراح هو أن أنصار تعددية التحقيق يرون














## $\ddot{\text { O}}{ }_{\sim}^{\sim}$

t.me/t_pdf

هل الأليُخاصةٌ؛


(1) انظر دعنى الأوصاف "اللوقائعية" أو "ضد الوقائعية" counterfactual في الحديث عـن "التسبيب الـعقي والمواقف القضـوية" في الفصل المـامس. (المترجم)

من أطرانها اسم "بديل". (المترجم)

تستوفيه أشياءُ، وتستوفيه تـلـك الأثــــاءُ بغـضل خواصـهـا. إلا أن الخاصـة التـي بفضلها يستوفي شيءٌ ما المحمول "هو في ألم" ليست خاصةَ عامةً للتألم. فليس ثمـة مئل هذه الخاصة.

آملُ أن أكون أوضحتُ بالقدر الكافي أنني لا أؤيد شكلاً من المذهب الحذفي (الاستبعادي) أو المذهب المضاد للوافعية بالنسبة للألم لستُ أنكــر ألمـر أن الكائنـات



 بفضلها يَصدُقُ عليها أنها تَستوفِي المحمول "هو في ألم"






 ضروري). وكها يوضح الوظيفيون بلا كَلَل فبإن أنواعاًاً غتلفة عديدة من الـا الحالات

 من الكائنات أن تكون في ألم. إلا أنها جميعاً في ألم لا لأنها تشار كـ الما (بـأَي معنـى مـن ألمن


 معقدةٍ، متهايزةٍ ولكن متشابهة، تمتلكها الكائناتُ المستوفية لمذا المحمول.

كا لاحظنا في الفصل الرابع فإن عامـة الـوظيفيين يــذهبون إلى أن الحــواص








 أنها متشـابهة، خواص متشيابهة من حيث الاستعدادادات التي تضفيها على حائزيها.
 تصاحب كلاَ من هذه الحواص المتنوعة من الدر جة الأولى ونـي وئمة أسباب وجيهـة
 فإنزا يأتي به استخدامُنُنا للمحمول.



 مَسعانا العلمي.
وقد يعتِرِ شخصٌ ما بأن رأياً مسن هـذا القبيـل يتطلـبـ تـصور اً متـشدداً

 .










التهاهيات) أمورٌ عكنة.
 تُشارك فيه كثيرٌ من التصورات. وأنا أعتبر هذا نتطةُ مهمةَ في صا لحهه. ومهمٌّ بنفس
 العقَل، بل على صورة أنطولو جية مستقلة الدافع.

## المِّيَّة وقوانيز تساوي البقية

يُمَكِنُنُ مثلُ هذا الر أي، الذي قدمتُ له خغططاً استقرابياً، من أن نضفي معنى على ما يُستَّى "ceteris paribus laws" (قوانين تساوي بقية الأشياء) في العلوم
 "قوانين تساوي البقية"(3) غختلفةَ عن القوانين التي يُلَّعَى أنها "صارمة" لا استئناء
(1) misses the point
(2) مثل البيولو جيا، علم النفس، علم الاقتصاد ...إلخ (المترجم)

 شر طية لاوقائعية counterfactual. ولكن رغم أن هذه الدعوى عن القوانين قد تكـون =
 الأشياء التي يُفترَض أنها ذات مستوى أعلى، وبفضل خواصِّها المفترضِ أنها ذاتُ


=صادقة بالنـبة للفيزياء فإن القوانين في العلوم الخاصة كالبيولو جيا وعلم الـنفس وعلــم
 فقوانين العلوم الخاصهة توخخذ عادةً على أن "لما استثناءات"، وأنها "غير عمومية" وبتعبـيـر





 بالتعميلات في البيولو جيا، وفي علم النفس، وفي علم الاقتصاد. انظر على سـلـي المـيل المـــال إلى







 فيتامين ج ولا يمدث الإسقربوط، ومواقف لا يفعل فيها الناس بطريقة موجَّهة إلى هدف،


 (Cereris Patibus Laws: Stantord Encyclopedia of .counterfactuals

مستوى أعلى حقيقية. ويُعتقَد أن هذا يُعَلِّل لــ "قابليـة إســاطـ " projectability
 بنجاح في سياقابِ استقر ائية- في الاستدلالـ، مثلاك، من "كل ألـُو حِظَ حتى الآن هو ب" إلى "كل أهو ب").



 الـلانلات). ونحن نفترض أن الطابع النزوعي (الاستعدادي) لِيُّيء ما تُسِبغِهُ عليه



 oother things equal على تلك الأثياء. هذه الطريقة في النظر إلى الأمور تضع القوى العِلِّلِة بقوة في العالم وتُّهُوِّن مـن

 والعوالم اللامتهايزة من حيث الحوواص الموجودة فيها، ستكون إذن لامتهايـزة مـن
 لأنه كان بالإمكان وجود عوالم لامتحايزة عن عالمنا من حيث أشياؤها ها وخوا واصـهـها
 عوالم متايزة من حيث الحو اص الموجودة في تلك العوالم.

## مستويات الواقع مقابل مستويات الوصف

أين يُفضِي بنا هذا؟ أرى أنه خليقٌ بـنـا أن نـستغنـي عـن التـصور "الطبقـي"

(القائلة بأن الواقع يمكن آن يوصف على أنحاءٍ متوعة ثم نلاحظ أن
 ونتخيلَ أنه يرسم طبقاتِ أنطولوجية.
 اعتل|دُنا الز ائد أحياناً على تقنياتِ صـورية formal في تنـاول المــــائل الميتافيزيقيـة الوجودية. غير أن الاستدلال المجرد يتطلب تأسيساً أنطولو جياً. وهـنـا شيءّ مــئن
 أفكارٍ جهوية عضضة من مـــل "العارضـيـة" supervenience (التـي رهنـــاك مـن counterfactual عرضي مفصَّل ها) واللجوء إلى تحلــيلاتِ لاوقائعيـة وخائليـة
 العلاقات كا لو كانت كيانات (كاثنات) عينية concrete entities ، أو أن تَنْـِبـب وجــوداً






 بكاملها، ومذاهب سياسية واجتحاعية وأخلاقية، ونظريات علمية، لَّقوم على هذه المنالطالطة








وand subjunctive
 ولكن يجب أن يكون لدينا على الأقل فهمّ للاختيارات ومتضمناتهاتها وهو مو ما يعني اتخاذَ موقِنِ جِدِّيَّة أنطولو جِية.

## Zombies الزومبيات

في تقييمنا للمذهب الوظيفي في الفصل الرابع صادفنا الفكرةَ، الفلسفيةَ على على







وإِ بالألم.
لعلك تسأل كيف يمكن للزومبي ألا يلاحظ هذا الـنـنص . حـسن؛ يــذهب الوظيفيون إلى أن الحواص العقلية هي خواص وظيفية. تعتلك الأثـــيـاء الحـواص



 لديه خبراتِ واعية فإن إنكارَّه، رغم خطئه، نخلصٌ تَاماً.
قد تجد أن كل هذا خارج عن نطاق المعقول بالكلية. إن فكرة أن من المـكــن

 الداخلية (الباطنية) لتكويننا الجلسمي ما يضمن الوعي حترأ بالطريقة التي تضسن

 sossible كائن له تكوينُك الجسمي (حقاً، إذا كان ديفيـد شــالمرز David Chalmers عـلــلـ
 سيكون واعياً. بنفس القياس فإنه رغم عدم وجود استحالة الـة منطقيـة في فكــرة أن الخنازير يمكن أن تطير فإن المنازير لا يمكن أن تطير . الفارق هنا هو هو أن بوسـنـنا



 وخبراتِك الواعية، رغم أنها قابلة للتنبؤ، فهي في التحليل النهائي واقعةٌ غير قابلة
 يسميه شـالمرز "المشكلة الصعبة" hard problem للوعي.


 استعداديتها، ليست باطنـة فيهـا، ليـست جـز


 الاســتعدادي dispositional والكيفــي qualitative هــي علاقـــة عارضــــة contingent استعدادياتٍ معينة تَتلك كيفياتِ معينة.

لقد رأينا أن هناك بديلاً لمذا التصور للخَواص. تَعرِض كـلُّ خاصـــِّ طبيعـة
 تسهم بطريقة ميزة في كيفيات وفي استعداديات متلكِها. هذه الإسهامات تِيات تنتمي













 الأشياء، حتى الأشياء الأولية- الكواركات والإلكترونات- امتلاكِها كيفيات.




 لاستعدادياتِ مُنضبطةٍ بدقة، تعبيرات لطبيعتك التزوعيـة. ولكــنـن لــديك أيـضضاً طبيعة كيفيـة، طبيعـة لا تقبـل الانفـصال (إلا في الفكـر ) عـن اسـتعداديتك. إن

خبراتك لديها الكيفيات التي لديها لا لأن هذه الكيفيات مبُّتَّ فيها بقوانين طبيعية
 موجود إلى ولديه خواص؛ لذا فلا عجب أن تكون لـلالات العقل خواص.

## كيفياتالخبرةالواعية

رغم ذلك تبرُز الآن مشكلةُ جديدة. فمن البيِّن أن كيفيات الخـبـرات تختـلـف



الأدمغةِ والأحداث النيورولوجية؟



 خبرتك. وفي الحقيقة لا يبدو أن كيفياتِ خبرتك مو جـو دوةٌ في أي مكــانِ آخـر ؛ لا
 أو تصور أنها خبراتُ كائناتِ واعية أخرى.

غير أن هذه الطريقةَ في صياغِة المُكلةِ تقوم على خلط، خلطِ قابلناه أول مرة
في الفصل الثالث
و كخطوةِ تَهيدية لِنكُنْ واضحين في أن الكيفيات التـي تهمنـا هـي كيفيـاتُ
 ليس ثمة ثيءٌ أهمر ومستدير يمدث داخل دماغك عندما تنظر إلى طاطمة هـمراء

 التفرقة بين كيفيات المبرات وكيفيات الأشياء المختنبرة.


 كيفياتِ خبرتك بالط)طمة (وثمة في الحقيقة كل مـبرر للاعتقــاد بأنها ينبغـي ألا








معقدة؟
وأنا أَعُد القلَقَ هنا قلقاً مزدوجاً: أولاً: كيفيات الحبرة الواعيـة تبـدو غختلفـة

 غخترِين لا يمكن هذه الكيفيات أن توجد. فالكيفيات من هذه الجههة معتمدة على


 (أي غيرُ متاحة إلا للشخخص الذي تحدث له الخبرة. أما كيفيات الأشــياء المادية فهي، في المقابل، "عامة" public، وعامة بالضرورية. ولأتناولْ هذه المسائل بالترتيب.

لقد قدمتُ ما قد يصفه كثيرٌ من الفلاسفة بأنه تصور "مـادي" materialist أو "فيزيائي"(1) ${ }^{(1)}$ ما ${ }^{\text {p }}$ للعقل . وأنا أرفض هذا الوصف، لأسبابِ ستضضح
(1 ) نسبةً للمذهب الفيزيائي physicalism وليس للفيزياء physics . (المزجم)

حالاَ. ولكن دعنا الآن نفترض أن الموقف الذي أدعو إليه هو شكل مـل مـن الماديـة.
 مادي وخاصةٌ مادية وحالة مادية وحدث مانـئ
 بصرياً الأحرفَ المطبوعة على هذه الصفحة (وربي) أشياء كثيرِة أخرى إلى جانبها

 وأنت تفعل ذلك ليست بالثبء الذي يمكنك وصفُه بسهولة؛ وذلك لا لأن هذه
 على الوصف فإنا سببُ ذلك أنك تعلمتَ أن تُغفِلهـا، وأن تُعامِلَهـا كمـؤشُر اتِ شفافةِ لكيفياتِ الأشياءِ المدرَكة. فوصفُك لما إذن يُحتمَل أن يأتي في إطارِ الأئـــياءِ
 من الصنف الذي يكون لديك عندما تنظر إلى كتابِ في ظروفِ شبيهة بـالظروف التي أنتَ فيها تنظر الآن إلى هذا الكتاب الكئ
أنت إذن إذ تصير واعياً بكيفيات خبرتك، بافتراض ما يقوله المذهبُ المادي،





 واستعداداتِ الكَكتاب وإشعاعِ الضوء المتخلًّل .
 ذاتَ كيفياتِ معينة. ودراية عالِّ الأعصاب البِّا الحادثة في دماغك، هي مسألة امتلالكِ عالم الأعصاب خبراتِ ذاتِ كيفياتٍ معينة.

الكيفيات في كل من الحالتين هي كيفياتُ أنشطةِ نيورولوجية. تختلـن الكيفيـاتُ




العكس، تنتمي إلى الأدمغة.
إنه لَيبدو إذن أن لدينا خطاً مباشر أ إلى كيفياتِ ماديـِّة مـا، كيفيـات أدمغتِـــا ويتضاءل اللغز (الذي يفترضه الفلاسفة الذين يعتبرون الكو اليــا كــئيءء ملغَـز )، الخاص بكيف يمكن أن تكون كيفياتُ الحـبـرات الواعيـة هـي كيفيـات الأشـيــاء المادية. إذا كنا ماديين جادين فمن الصعب إذن أنـ أن نرى كيف يمكــن تَجُنُبُ هــنـه

النتيجة.





 "الواحدية المحايدة"(1) ${ }^{(1)}$ neutral monism. ومـا الواحديـة المحايــدة إلا رفـض






 الواحدي المحايد أن يُهاَّ بأن الأمر لا بد أن يكون هكذا لأن "فيزيائي" تعنى، بطريــة =

وجود صَدع عقلي-مادي يمب أن يُيُسَر من مزايا هذا الموقف أنه يُتنب الأسـئلة

 عنها بطريقةٍ مُرْضِية.







= أو بأخرى، ،سيئاً ما يسنح داخل بال النظرية الفيزيائية؛ "فيزيائي" هو شيء ما يمكـن أن








 فيزيائية أو لر كربات عقلية.


 "Empfindungen"

الأنواع المختلفة من الحبرة. فالخبرةُ البصرية بدماغِ ستكون هي ذاتها اختلفةَ كيفيـاً

 الأعصاب بطط/طمِّة ناضجة.

## privileged access "المنفذَ ذو الامتياز"

يمكننا إذن أن نستغني عن فكرة أن "الكواليا"، أي كيفيات الخبرة الواعيـة،

 لا تُكَن تز كيتُها.

غير أن أمامنا، بعدُ، مـشكلة هائلـة تتعلــق بكيفيـات الحــبرة الواعيـة. فمـن


 وصف خبرةِ ما أو في تسميتها، ولكن من الصعب أن ترى كيف يمكن ألن أن تكــون



 إذا كانت كيفيات خبراتنا هي كيفيات نيورولو جية، فكيف يمكنـنـا إذن أن نـشـي في تعليل العلاقة الوئيقة التي تربطنا بها بشكيلِ واضح؟




 شُيئاً أنت تَخْرُه داخلياً أو تحسه. فامتلاكُك إياه هو إحساسُك بهـ بـا



 الإزالة. بنفس القياس تاماً فإن حدوث ألم لك هو أمرّ يختلف تَامأ عن ملاحظتـك

 وليس هذا بأكثر إلغازاً من فكرة أن ثنلاجتي هي الو حيدة التـي يمكنهـا أن تزيـل

صقيَهَها.
لا شيءَ من هذا يتضمن استحالةَ أن نخطئ حول حالاتنا الـــــيـية. فالـُطـأ، شأنه شأن الصدق، يفترض مسبقاً الحكم. وأحكامك التي تصدره هاعن حا حالاتك الواعية تفترق عن تلك الحالات. وهذا يترك مُتُّسَعاً للخطأِ
 عندما يكون الأمرُ أمرَ حالاتِ عقلِك الواعِية الحناصة تكون أحكا الحكامُك "غير قابلة

 التزام بعدم قابلية المراجعة؟ أعتقد أننا نستطيع.
تأملْ لحظة في الخطأ الإدراكي الحسي المعتـاد. مـا أسـهـل أن تخطـئ عــصـا في

 عندما تكون في موقف المراقِب للثعابين. ولكن ليس من الـــهـل أن تخطـئ عـعـا على أنها كرة بلياردو، أو صقرأ على أنه منشار يدوي. ليس يعني ذلك أن مثل هذه

331
الأخطاء مستحيلة. ولكن لكي نُضفِي معنى عليها سيكون علينا أن نروي روايـةَ
 الني يتدخل مباشرة في عقلك).

أما عن حالاتك الحسية الخاصة فمن السهل نسبياً أن ترى كيف يمكنــك أن تخطئ في الحكم بأن حالة ما هي من صنف معين بينها هي في الحميقــة مــن صـنـف
 تجد الجواب في ذلك صعباً) . وكا في حالات الـططأ الإدراكي الـــسي المعتـاد فـإن

 ألمٍ على حين أنك لا تألم، أو أنك لا تألَّ في حين أنك تأك تألَم.
إذَن من مـصادر القناعــة بأنـنـا لا يمكـن أن نخطـئ حـول حالاتنـا الحـسية



 "مباشرة" إلى الحكم بأنك في ألم (أو إلى تكوين اعتقاد بأنك في ألم). (انظر الـشُكل

شكل 6-6


وفي المقابل، فإن المبب القريب لـكمكك بأن كـرة بليـاردو تقـع في طريـــك



 veridical
 كرة بلياردو ولا خبرة بِعُرة بلياردو .

يمكننا أن نتفهم إذن انطباعنا بأننا لا يمكن أن نخطئ حول خبراتنا الوا الواعيـة
 التصويب (incorrigible). ويمكننا أن نرى أيضاً كيف يكوز أن يبدو لنا أنـه وإن




 مُسَيَّدٌ بهذا الخبراتِ

أخلص من ذلك إلى أن المقاربة إلى العقل التي أدعو إليها - وهي مقارَبة قائمة على عمل س. ب. مارتن - تقدم تصويراً شائقاً للخبرة الواعيـة. ينـبـع كـــــير مـن




 بارتياحِ ذلك النطاقَ من الظواهر التي عرضتُها هنا. إن من غير الممكن تقيـيمَ أي

أنطولوجيا بالتجزئة. ولا هو من الـحكمة اقتفاء أنطولو جيا بـالنظر إلى المششكلات

 الأنطولو جيا التي أَجملتُها هنا لديها الكثير مكا يستحق الإنشادةَ بها بها

## الخيال المقلي

لقد أغفلتُ حتى الآن موضوعاً سيطر على عمـل الاتجـاه الــسائد في فلـسفة
العقل: القصدية intentionality. والحالات القصدية للعقل هي تلـكـ الــالات التي تُعَد على نحوِ ما تَثيلية representational. إن تفكيركُ في شُطيرة بر جر كنج عبارة عن امتلاكك فكرةً ذاتَ معتوى معين. إن فكرتك تـتعلق بـ بـ (هي فكـرة عـن
أو حول) شُطيرة برجر كنج.




 القصدية "غير القضوية" non-propositional. إن اعتقادك أن شططئر برجر كنج لذيذة ربا يكون غير خيالي. ولكني أراهن أن أغلب أفكارك المتعلقة بشطائر برجر كنج خيالية صورية بشُكلِ حصري.
 السيكولوجيين في جدال حي حول إمكان "التفكير غير الحيالي". في ذلك الوقت
 "خيالياً/ صُوَرياً" imagistic كله. والآلن نحن نجد أنفسنا في منعطف قـرنِين آخـر
 خيالي/ صُوَرِي كله.

للاذا يشك أي شخص في حدوث خيال عقلي؟ ربا، جزئياً، بـسبب المـاجس الملاري حول "الكواليا"، أي كيفيات الحـبـرات الواعيـة التـي تـأتي إلى الـصدارة عندما نبحث الحيال. إذا كنتَ من الوظيفيين فلن يكون ثمدن، فيما يبدو، مُتُّسَع لمثل هذه الأشياء. وكنتيجة لذلك فإن الوظيفيين والماديين الذين يظنـون ن أن الكونياليـا
 يبددوا الكواليا إلى شيءء ما غير كيفي. غير أننا قد رأينا أنه لا حاجة إلى إلى فعل ذلك، ولا داعيَ إلى المخوف من أن تكون كيفياتُ الحبرة الواعية مراوِغةً علمياً.


 "الـصورية" pictorial للخيـال (مئـل دــتيفن كوســلين Stephen Kosslyn)
 Pylyshyn
 صورةِ سنجابٍ أمر (في رأسك أو في جيبك أو أي مكــان آخـر ). امـتـلالك خيـال

 (أو أقل) كَتِّزُا آ من تلك المتضمَّنة في الإدراك الحسي المعتاد.





 باللغة. وأنا أثشك أن هذه المارسة الطويلة الأمد قد أسهمت في الاعتقاد الواسـع

الانتشار القائل بأن العقل هو، إلى حد كبير إن لم يكن حصراً، مـستهلِكُ مواقــَ
قضوية.

 أنت تسمع الكللمات في رأسك، أو، في الأرجح، أنت في آنِ تحس وتـسمع نفــيسَك تنطق الكللمات. إن كان ثمة من خيال فهذا نوع قوي من الحيـال.
كيف نقيِّض للخِيال بالضبط مكاناَ ملائها في صورة العقل التي بَزَغَت في هذا





 كيفيات الحالتين متسّابهة. كذلك حديثك الصامت إلى نفسك ينتج نفس النوع من
 عندما تتحدث بصودت، عال.

وإنه لَيُخحِلني أن أعترف أن هذه النقاط تبدو من الوضوح بحيث لا أعرف

 ملحوظ، أو حتى غير موجود على الإطلاق. (في بعض الأوساط يُتِّتَخَذ الاعتراف



الحليالَ من وجهة نظرنا

الإدراك المسي لططاطمة ناضجة يـضيئها ضـؤُ الــُمسِ الـساطع و ولا تَـنسَ أن

كيفيات خبرتك الإدراكية، بكل وضوح، ليست كيفيـات الطاطمــة . فالطط|طمـةُ




 الخيال.

## استخذلامات الخيال

ما فائدةُ الحيال العقلي؟ حسنٌ، اعتبِرْ أن أي تفكير واعِ سيكون خيالياً. (وأنــا




 القدرةَ على توقع التقلبات البيئيـة وتـأثيرات الأفعـال المـستقبلية. إن بوسـعـنا أن أن


 وأزعم أن الحُيال يلعب دوراً أساسياً، ولا غِنَى عنه بالتأكيد، في التدريب على هذه

القدرات.
ربا بسبب هيمنة نموذج الحاسوب على علم النفس المعــرفي لم يَـــُ التفكــيرُ









افتِضْ أنني على صواب. افتِرِ أن الحنيال العقلِ أساسيٌّ للعقول باعتبارها








 حقاً لغوي الطابع في كثير من الأحيان، فإن هذا لا يجعله أقلَّ خيالاً.

## intentionality القصلية

حتى لو كانت هذه الأفكارُ على المضمار الصحـيح، فنحن لا نزا
 ما" ofness و "عن شيءء ما" aboutness. أما التوجـه الحــارجي (externalist) السائد في القصدية فِيعتبر أن الحالات القصدية للعقل تَدِين بمحتوا اها (ما هي عنه

 منها لِمِلاري بتنام Hilary Putnam.









 بل هي مركب كيميائي غختلف هو XYZ.
والآن، بينها الكلمة العربية "ماء" تعني ماء (أي H2O)، والأفكار التي نعـبر عنها باستخدام لفظة "ماء" هي أفكار عن الماء، فإن الكلمة العربية- التوأم "ماء"


 "ماء" لا تعني الماء بل تعني XYZ- التي يمكن أن نطلق عليه "تماء".

 علينا نحن على الأرض أن نترجم إثشاراته إلى (أي ما يسميه) "ماء" كإششارات إلى
 وهكذا. وبالمثل فإن توأمي سيصف إشاراتي إلى (أي ما أسميه) "ماء" كإشـارات إلى (أي ما يسميه) "تاء" ... ولعلك الآن قد وعيتَ الفكرة.

يدعونا بتنام إلى أن نخلص من هذه التجارب الفكرية إلى أن "المعاني ليست في الرأس". ما تعنيه الكللماتُ، وبالمثل ما تعبر عنه تلك الكللِاتُ من أفكار، يعتمد

على آيَا شيء يتفاعل معه عِلِّياً المتحدثونون والمفكرون. لفظة "ماء" في فمـك تعنـي







 ومقاييسَ لغوية غختلفة.




 أي وصف للأفكار "من الداخل إلى المنارج" لا جلدوى منه. فأنت وتو أمُكُك، بعد






 السهمُمُ يعتمد على ملامحَ للعالَّ، ملامح قد لا يكـون للـشتخص أيُ تحكــم فيهـا.

عندما ترمي سههاً مصوّباً إلى مركز هدف، فإنه لن يـصيبَ المركـَزَ إذا أنـا حركــُ
 على عاملين: كيف رُمِيَ (أي مساره الذي يِدده الرامي) وكيف هو العالَّم.

 للفكرة). هذا هو صنف الرأي الذي صُمُمتـت حالاتُ الأرض - التوأم وأقربائهـا الكثيرين لكي تفندَهُ لكن تأملز : إن فكرتك عن الـن الماء على الأرض "تصيب" الماء الماء،
 التحاء، XYZ. بوسعنا أن نقول إن فكرتك هي عن الماء، وفكرة توأمـك هـي عـن


 الأوصاف العِلِّية للقصدية ضد منافساتها المتجهة من الداخلا

 الحخارج- مثل السهام؟
تَذَكَرَ القصدية أولاً. لقد حاجَجِتُ بأن للخَواص طبيعةَ مزدوجة: تُسِهم كل خاصة بطريقة كيزة في كيفيات واستعداديات الأثياء التي تتلكها. إن الاستعدادَ (النزوع) "إسقاطيٌ" projective في صميمِه. إنه استعدادٌ لنوعِع معين مـن المظهـر

 الاستعدادُ رغم ذلك مسِقِاً لهذا المظهر مع هذا الصنف من الشُريك المتبادل. اقتراحي الأول، إذن، هو أن المكوّن المركزي للقصدية، وهو قابلية الإسقاط،


وإنـا أعني فحسب أن كل شيء يمتلك استعداديات إسقاطية. وأُسَـلٌم بــأن هـــنـ (الاستعداديات الإسقاطية) لَبِناتٌ ملائمة لِمالاتِ قصدية معقدة.
ثانياّ، تأملز كائناً ذكياً يِوض بيئتَه يضمر الكائنُ أفكاراً خيالية. هذه الأفكار





 استعدادياتِ مركَّزةٍ معقدةٍ تشكِّل الحالات العقلية للكائن

 المتبادل لاستعدادِ معقد داخل جهازِلك البِري وين واستعدادادات الطط|طمة والإشعاع


 (ما يمنحها "مسارَها" القصدي) هو شئيٌ داني انيلي لديك.






 أي ملائمة استعدادية، متأصلة في جهازك البصري داخلية فيه. فهي لا تعتمد على

 الاستعدادَ حتى في ظروف (أو في عوالم متخيَّلة) لا يوجد فيها ماء.



 الذي تُسِِِط عليه (هدفها) .


 يُلقِي المذهبُ الوظيفي بالاَ للكيفيات التي تتلكها المفـرداتُ التـي تِّعـب أدواراراً

 أوافق على هذا الرأي. فالتشابه الكيفي للفكر الحيالي بالحبرة الإدراكيــة (المــيـية) تؤهل هذا الفكر لدوره في حياة الكائن.

 للطابع الإسقاطي للأفكار. فالإسقاطية متأصلة في الفكر ـ و والفكرة "تنطبق على" حالة ما لأنها تَنح متلخَها قدرةً على استباق حالات من من هذا النوع وا والتفاعل معها
 فنحن نتفاعل مع الماء، أما توائمنا على الأرض -التوأم فيتفاعلون مع XYZ.

 أو حالتك الإدراكية (الحسية) الراهنة. ولا أنا أنكر أننا نستند بشدة إلى ملاحظات

 الاستعدادية، والاستعدادات ذات الصلة، حتى تلك التي لها عِلَّل خارجية، هـي شيء باطنٌ فيمن يفكرون.

 على عوامل قد تكون خارج سيطرة الفاعل إلى حد كبير . فأفكارك هي عـي المـن الـاء،

 ظروفك.





 أساسُ القصدية.

## حل المقلدة

أشُرتُ في بداية هذا الفصل إلى أن من مزايا التصور الذي أَبسُطُه عن الععــلـ

 مرة أخرى إلى المنافَسَة.

تركز ثنائية العقل -المِسم على ما يبدو أنه فروقٌ درامية بين العقــلي والــــادي:



 المادية تفتقر تماماً إلى الكيفيـات، وأن خواصَّهـهـا نزوعيـةٌ (اسـتعدادية) عــلى نحـوِ

وماذا عن الطابع "الذاتي" subjective بالضرورة لـالات العقَلـ؟ إن خطــا












وماذا عن الكيفيات العقلية المميزة؟ لقد رأينا أنه ليس واضحاً دائاً بأي حال


 هذا أمرّ لا نملك ناصيتَه.

على أية حال إذا أخذنا مأخذَا الِجد ذلك النوعَ من الأنطولو جيا الإنشائية التي
 فلا بد عندئذ أن نكون مُهُيَّينَين لإدراكُ أن كيفياتِ خبراتِياتِا الواعية هـي


 المباشر بكيفيات الأشياء المادية التي نلاحظها في العالم من حولنـا، أو في المختـبَر.

 للثنائية، بينه يضربون على وتر الفروق الواسعة بين الكيفيات العقلية والكيفيـات الجسسية، قد فهموا الأمر فههاً مقلوباً.

كل هذا يقودني إلى أن أشخِّص الوصف الذي دالمِ




 ونصيحتي أن ننبذ هذا التمييزَ ونتحول بدلاً من ذلك إلى أنطولوجيا جادة الـي

## نظرية الهوية

 وأطروحتي التي دافعتُ عنها في هذا الفصل تتفق مع هذا القول في ناحية: فلـيس



هوية مع خاصةٍ نيو رولو جية معينة.




 المذهب الوظيفي. يوضِّح النقد الوظيفي لنظرية الموية أنه من المـستبعد أن هنــاك



 وإن يكن بينها تشابه.
 الواحدية المحايدة المُجمَلة في هذا الفصل نوعاً من نظرية الهوية.

## اللذّهب الوظيفي

إحدى الطرق لفهـم المذهب الوظيفي أن تعتبر أن الوظيفيين يرتكـزون عــلى الطبيعةِ النزوعية (الاستعدادية) للخَواص، تلك الطبيعةِ التي تُنح العقولَ صفتَها
 العقولَ ليست أكثيَ من منظوماتِ من الاستعدادات المحضة.

وأعتقد أن هناك أسباباً أنطولو جيةَ وجيهةَ لافتراض أن لكل خاصـة
 ذلك، فإن هذه الاستعدادية وهذه الكيفية لا تنغصلان (إلا في الفكر ). و حــالات

 وظيفيةً بِعامة، فهايزال بوسعنا إذن أن نقول إن بعضَ مكونات هذه المنظومةِ تشغيل

الأدوارَ التي تشغلها، جزئياً، بسبب كيفياتها ولكن ما إن نتول ذلك حتى نكـون











 ما مُظَّن بها فِ العادة.

## المذهب التأويلي




 المنظومةً النزوعية التي تشگِّل عقولَ مستخِيدِي اللغة.




 مستخدِمُ اللغة مَن يرى أو قد يرى نفسَه في هذا الضوء.


 (ينعكس على) تلك الاعتقادات والرغبات وأن يفعل بالتالي وفقاً لهذه التأملات ألـا
 تنحاز مع تقييمِ الفاعلِ نفيسه لفذه الحالاتِ الذهنية.
كل هذا حسنٌ جداً. غير أنه سيكون من الخطأ أن نستنتج أن العقلَ ليس أكثرَ







 نظرية-ت لا بد أن تكون لديك القدر ألدرة على أن تنعكس على عالِّلِك (تتأمله) وعلى مكتوياته. هذه القدرة تتأسس فِ بِنيتك الاستعدادية (والكيفية بطبيعة الحال).

## ملاحظة ختامية





 أقتفي فيها عملَ س. ب. مارتن.

ولستُ أزعمُ أن هذا المخطط التقريبي كافي لإقنـاع أنـصـار الآراء الأخـرى




## قراءاءت مقترحة

C.B. Martin defends aspects of the approach to mind discussed in this chapter in" Substance Substantiated" (1980), "Power for Realists" (1992), "The Need for Ontology: Some Choices" (1993), "On the Need for Properties: The Road to Pythagoreanism and Back" (1997). See also C.B. Martin and John Heil, "Rules and Powers" (forthcoming). Readers seeking enlightenment on the account of intentionality introduced here should consult Martin's "Proto-Language" (1987) .

Michael Lockwood, in Mind, Brain, and Quantum (1989), chap. 10, advances a view of mental qualities-"qualia" -similar to that discussed in this chapter. See also "The Grain Problem" (1993). Lockwood draws on Bertrand Russell's Analysis of Matter '(1927)and in an historical appendix cites Schopenhauer, W.K. Clifford, Wilhelm Wundt, and Immanuel Kant as promoting related views. The position I advance however, differs from Lockwood's in a number of important respects. Lockwood takes dispositions to be grounded in what he calls "intrinsic qualities," for instance .Following Martin, I regard every property as intrinsically dispositional and qualitative .Lockwood distinguishes qualities of conscious experiences from our awareness of those qualities. I take conscious experiences to be manifestations of
neurological dispositions. The qualities of these are conscious qualities. The awareness of those qualities is partly constituted by their being possessed by our experiences.

Daniel Dennett is one philosopher who argues for the replacement of metaphysics by empirical science when it comes to questions about the nature of mind. For a readable introduction to Dennett's views, see Kinds of Minds: Toward an Understanding of Consciousness (1996).

The thesis that, if there are objects, there are simple objects, is discussed by E.J.

Lowe in "Primitive Substances" (1994). For an account of objects as fields, see Steven Weinberg, "Before the Big Bang" (1997). Weinberg says (p. 17): "In the modern theory of elementary particles known as the Standard Model, a theory that has been well-verified experimentally, the fundamental components of nature are a few dozen different kinds of field." (I owe the citation to Michael Lockwood.)

Locke's conception of substance is spelled out in An Essay Concerning Human Understanding, ed. P.H. Nidditch (1690/1978), see especially book II, chap. 23. See also Martin's "Substance Substantiated" (1980) and E.J. Lowe's Locke on Human Understanding (1995), chap. 4.

Plato discusses universals-what he calls the Forms-in the Phaedo, in the Republic (books 6 and 7) and in a more critical mode, in the Parmenides. David Armstrong provides a deft introduction to the topic in Universals: An Opinionated Introduction (1989).

Hugh Mellor and Sydney Shoemaker both depict properties as fundamentally dispositional. See Mellor's "In Defense of

Dispositions" (1974), and Shoemaker's "Causality and Properties" (1980).

The notion that dispositions are categorically grounded is defended by David Armstrong in many places, including A Materialist Theory of the Mind (1968), pp. 85-8. See also Frank Jackson's "Mental Causation" (1996). I call this view into question, although it is widely regarded as so obvious as not to require defense-and so deserves to be called the default view.

Jeffrey Poland's Physicalism: The Philosophical Foundations (1994) nicely articulates a layered ontology of the kind attacked in this chapter. See also my The Nature of True Minds (1992), especially chap. 3 where I argue (mistakenly, as I now think) for the layered picture.

Readers seeking an example of an argument in which realism about predicates is linked to those predicates designating properties might consult Paul A. Boghossian, "The Status of Content" (1990). In explicating "non-factualist" (that is, antirealist) accounts of a predicate, "P," Boghossian says that what such conceptions have in common is "(1) [ t ]he claim that the predicate ' $P$ ' does not denote a property and (hence) (2) the claim that the overall (atomic) declarative sentence in which it appears does not express a truth condition" (p. 161). Note the parenthetical "hence."

Poland (in Physicalism: The Philosophical Foundations, chap. 4) advances an account of the realizing relation according to which realizing properties (1) suffice ("nomologically," that is, as a matter of natural law) for realized properties and (2) instances of realizing properties constitute instances of realized properties. I produce a similar conception in The Nature of True Minds, pp. 135-9.

For an enthusiastic discussion of ceteris paribus laws, and their significance for the special sciences, see Jerry Fodor's "You Can Fool Some of the People All of the Time, Everything Else Being Equal: Hedged Laws and Psychological Explanation" (1991). An application of this kind of view to the problem of mental causation can be found in Emest Lepore and Barry Loewer, "Mind Matters" (1987).

Readers hankering for more information on supervenience should consult Jaegwon Kim's "Supervenience as a Philosophical Concept" (1990) and Terence Horgan's "From Supervenience to Superdupervenience" (1993). I provide an overview of the topic and discuss its implications for the philosophy of mind in The Nature of True Minds, chap. 3.

David Chalmers discusses zombies at great length (and defends their possibility) in his The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory (1996), chap. 3.

Nigel J.T. Thomas's "Are Theories of Imagery Theories of Imagination" (forthcoming) contains an excellent historical and philosophical discussion of theories of imagery. Thomas's "Experience and Theory as Determinants of Attitudes toward Mental Representation: The Case of Knight Dunlap and the Vanishing Images of J.B. Watson" (1989) contains a fascinating discussion of what I call "criterion differences" in reports of imagery (or the lack of it). Michael Tye discusses the rather dreary debate between proponents of "pictorial" and "prepositional" conceptions of imagery in The Imagery Debate (1991). Zenon Pylyshyn depicts imagery "propositionally" in "What the Mind's Eye Tells the Mind's Brain: A Critique of Mental Imagery" (1973). The "imageless thought" controversy raged early in the twentieth century. For a useful summary and discussion, see Kurt Danziger, "The History of Introspection Reconsidered" (1980).

t.me/t_pdf

- Anderson, A.R. (ed.) (1964) Minds and Machines, Englewood Cliffs: Prentice-Hall .
- Armstrong, D.M. (1968) A Materialist Theory of the Mind, London: Routledge and Kegan Paul .
- Armstrong, D.M. (1989) Universals: An Opinionated Introduction, Boulder:Westview Press .
b
- Bacon, J., Campbell, K., and Reinhardt, L. (eds) (1992) Ontology, Causality, and Mind, Cambridge: Cambridge University Press .

Baker, Lynne Rudder (1987) Saving Belief: A Critique of Physicalism, Princeton :Princeton University Press .

- Barnes, J. (1987) Early Greek Philosophy, London: Penguin .

Berkeley, George (1710/1979) Three Dialogues between Hylas and Philonous red. Robert M. Adams, Indianapolis: Hackett Publishing Co .

- Berkeley, George (1713/1983) Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, ed. Kenneth Winkler, Indianapolis: Hackett Publishing Co.
- Blackburn, Simon (1990) "Filling in Space," Analysis 50:62-5 .
- Blakeslee, Sandra (1996) "The Brain in the Gut," New York Times (Science Times), Tuesday, 23 January, B5 and B10.
- Block, Ned (1978) "Troubles with Functionalism," in C.W. Savage (ed) Perception and Cognition: Issues in the Foundations of Psychology (Minnesota Studies in the Philosophy of Science 9), Minneapolis: University of Minnesota Press: 261-325. Reprinted in Block (1980a):268-305; and in Rosenthal .28-211:(1991)
- Block, Ned (ed.) (1980a) Readings in Philosophy of Psychology, vol. 1 ، Cambridge, Mass.: Harvard University Press .
- Block, Ned (1980b) "What is Functionalism," in Block (1980a):171-84 .
- Boghossian, Paul A. (1990) "The Status of Content," The Philosophical Review .84-99:157
- Broad, C.D. (1925) The Mind and Its Place in Nature, London: Routledge and Kegan Paul .
- Burge, Tyler (1979) "Individualism and the Mental," Midwest Studies in Philosophy 4: 73-121 .
- Burge, Tyler (1986) "Individualism and Psychology," Philosophical Review 45:3 .45-Reprinted in Rosenthal (1991):536-67.

Chalmers, David (1996) The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory, New York: Oxford University Press .

Chalmers, David and Searle, John (1997) "Consciousness and the Philosophers :An Exchange," New York Review of Books, 15 May: 60-1 .

- Cheney, D.L. and Seyfarth, R.M. (1990) How Monkeys See the World: Inside the Mind of Another Species, Chicago: University of Chicago Press .
- Cheney, D.L. and Seyfarth, R.M. (1992) "Précis of How Monkeys See the World : Inside the Mind of Another Species," Behavioral and Brain Sciences 15:135-82.
- Chomsky, Noam (1959) "Review of Verbal Behavior," Language 35:2658.
- Chomsky, Noam (1966) Cartesian Linguistics: A Chapter in the History of Rationalist Thought, New York: Harper and Row.
- Churchland, Patricia (1986) Neurophilosophy, Cambridge, Mass.: MIT Press .
- Churchland, Paul (1979) Scientific Realism and the Plasticity of Mind $\sqrt{ }$ Cambridge: Cambridge University Press .
- Churchland, Paul (1981) "Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes," Journal of Philosophy 78:67-90. Reprinted in Rosenthal (1991):601 .12-
- Coren, Stanley (1994) The Intelligence of Dogs: Canine Consciousness and Capabilities, New York: Scribner .
Crick, Francis (1994) The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul, New York: Scribner .
d

> - Danziger, Kurt (1980) "The History of Introspection Reconsidered," Journal of the History of the Behavioral Sciences 16:241-62.
> - Davidson, Donald (1967) "Truth and Meaning," Synthese 17:304-23. Reprinted in Davidson (1984):17-36.

Davidson, Donald (1973) "Radical Interpretation," Dialectica 27:313-28 . Reprinted in Davidson (1984):125-39 .

- Davidson, Donald (1974a) "Belief and the Basis of Meaning," Synthese 27:309 .23-Reprinted in Davidson (1984):141-54 .
- Davidson, Donald (1974b) "Psychology as Philosophy," in S.C. Brown (ed). Philosophy of Psychology, New York: Barnes and Noble Books: 41-52. Reprinted in Davidson (1980): 231-9.
- Davidson, Donald (1975) "Thought and Talk," in Samuel Guttenplan (ed.), Mind and Language: Wolfson College Lectures 1974, Oxford: Clarendon Press: 7-23 . Reprinted in Davidson (1984):155-70 .
- Davidson, Donald (1977) "Reality without Reference," Dialectica 31:24753 . Reprinted in Davidson (1984):215-25 .
- Davidson, Donald (1980) Essays on Actions and Events, Oxford: Clarendon Press .
- Davidson, Donald (1984) Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford : Clarendon Press .
- Davidson, Donald (1986) "A Coherence Theory of Truth and Knowledge," in Lepore (1986):307-19 .
- Dennett, Daniel (1987) The Intentional Stance, Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Dennett, Daniel (1991a) Consciousness Explained, Boston, Mass.: Little, Brown .
- Dennett, Daniel (1991b) "Real Patterns," Journal of Philosophy 89:27-51.
- Dennett, Daniel (1996) Kinds of Minds: Toward an Understanding of Consciousness, New York: Basic Books .
- Dennett, Daniel and Hofstadter, Douglas (eds) (1981) The Mind's I, New York :Basic Books .
- Descartes, René (1641/1986) Meditations on First Philosophy, trans. John Cottingham, Cambridge: Cambridge University Press.
- Dretske, Fred (1988) Explaining Behavior: Reasons in a World of Causes ، Cambridge, Mass.: MIT Press .
- Dretske, Fred (1995) Naturalizing the Mind, Cambridge, Mass.: MIT Press .

Evnine, Simon (1991) Donald Davidson, Stanford: Stanford University Press.

## f

Feigl, Herbert (1958) 'The 'Mental' and the 'Physical'," in H. Feigl, M. Scriven and G. Maxwell (eds) Concepts, Theories, and the Mind-Body Problem Minnesota Studies in the Philosophy of Science 2), Minneapolis: University of Minnesota Press: 370497. Reissued in 1967 as a monograph, The "Mental" and the "Physical", Minneapolis: University of Minnesota Press .

- Fodor, Jerry (1975) The Language of Thought, New York: T.Y. Crowell .

Fodor, Jerry (1988) Psychosemantics, Cambridge, Mass.: MIT Press.

- Fodor, Jerry (1991) "You Can Fool Some of the People All of the Time • Everything Else Being Equal: Hedged Laws and Psychological Explanation "‘Mind 100:19-34 .

Fodor, Jerry (1994) The Elm and the Expert: Mentalese and its Semantics ، Cambridge, Mass.: MIT Press .

- Foster, John (1991) The Immaterial Self, London: Routledge .
- Gopnik, Alison and Astington, J.W. (1988) "Children’s Understanding of Representational Change and its Relation to the Understanding of False Belief and the Appearance-Reality Distinction," Child Development 59:26-37.
h
Harman, Gilbert (1990) "The Intrinsic Quality of Experience," Philosophical Perspectives 4:31-52.
- Haugeland, John (ed.) (1981a) Mind Design, Cambridge, Mass.: MIT Press.

Haugeland, John (1981b) "Semantic Engines: An Introduction to Mind Design," in Haugeland (1981a):1-34.

Haugeland, John (1985) Artificial Intelligence: The Very Idea, Cambridge, Mass : MIT Press .

- Heil, John (1983) Perception and Cognition, Berkeley: University of California Press .
- Heil, John (1992) The Nature of True Minds, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hobbes, Thomas (1651/1994) Leviathan, ed. Edwin Curley, Indianapolis: Hackett Publishing Co .
- Horgan, T. (1993) "From Supervenience to Superdupervenience: Meeting the Demands of a Material World," Mind 102:555-86 .
- Hume, David (1739/1978) A Treatise of Human Nature, ed. L.A. SelbyBigge and P.H. Nidditch, Oxford: Clarendon Press .
- Hume, David (1748/1975) Enquiry Concerning Human Understanding, ed. L.A Selby-Bigge, Oxford: Clarendon Press .
- Huxley, T.H. (1901) Methods and Results: Essays, New York: D. Appleton.
- Jackson, Frank (1982) "Epiphenomenal Qualia," The Philosophical Quarterly 32 .36-127:
- Jackson, Frank (1996) "Mental Causation," Mind 105:377-41 .
k
- Kant, Immanuel (1787/1964) The Critique of Pure Reason, trans. Norman Kemp Smith, London: Macmillan .
- Kim, Jaegwon (1990) "Supervenience as a Philosophical Concept "، Metaphilosophy 12:1-27. Reprinted in Kim (1993):131-60 .
- Kim, Jaegwon (1993) Supervenience and Mind: Selected Philosophical Essays ،Cambridge: Cambridge University Press .
- Kirk, G.S., Raven, J.E., and Schofield, M. (1983) The Presocratic Philosophers2 ,nd ed., Cambridge: Cambridge University Press .

Kirk, Robert (1974) "Zombies vs. Materialists," Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary vol. 48:135-52 .

Kirk, Robert (1996) Raw Feeling, Oxford: Clarendon Press .

La Mettrie, Julien Offraye de (1747 and 1748/1994) Man a Machine, trans. R.Watson and M. Rybalka, Indianapolis: Hackett Publishing Co .

- Leibniz, Gottfried Wilhelm (1787/1973) Monadology, in Mary Morris and G.H.R .Parkinson (trans.) and G.H.R. Parkinson (ed.), Leibniz: Philosophical Writings ،
- London: J.M. Dent and Sons: 179-94 .

Lepore, Ernest (ed.) (1986) Truth and Interpretation: Perspectives on the

- Philosophy of Donald Davidson, Oxford: Basil Blackwell .
- Lepore, Ernest and Loewer, Barry (1987) "Mind Matters," Journal of Philosophy .42-630:84
- Levine, Joseph (1983) "Materialism and Qualia: The Explanatory Gap," Pacific Philosophical Quarterly 64:354-61.
- Lewis, David (1966) "An Argument for the Identity Theory," Journal of Philosophy .25-17 :63 Reprinted in Lewis (1983):99-107.
- Lewis, David (1972) "Psychophysical and Theoretical Identifications "، Australasian Journal of Philosophy 50:249-58. Reprinted in Block (1980a):207 ! 15-and in Rosenthal (1991):204-10 .
- Lewis, David (1980) "Mad Pain and Martian Pain," in Block (1980a):21622. Reprinted in Lewis (1983):122-9; and in Rosenthal (1991):229-35 .
- Lewis, David (1983) Philosophical Papers, vol. 1, New York: Oxford University Press .
- Lewis, David (1994) "Reduction of Mind," in Samuel Guttenplan (ed.), A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford: Basil Blackwell: 412-31 .

Locke, John (1690/1978) An Essay Concerning Human Understanding, ed. P.H .Nidditch, Oxford: Clarendon Press .

- Lockwood, Michael (1989) Mind, Brain, and Quantum, Oxford: Basil Blackwell .
- Lockwood, Michael (1993) "The Grain Problem," in H. Robinson (ed.), Objections to Physicalism, Oxford: Clarendon Press: 271-91 .
- Lowe, E.J. (1988) "Substance," in G.H.R. Parkinson (ed.), An Encyclopedia of Philosophy, London: Routledge: 255-78 .
- Lowe, E.J. (1994) "Primitive Substances," Philosophy and Phenomenological Research 54: 531-52.
- Lowe, E.J. (1995) Locke on Human Understanding, London: Routledge .
- Lowe, E.J. (1996) Subjects of Experience, Cambridge: Cambridge University Press .
- Lycan, W.G. (1987) Consciousness, Cambridge, Mass.: MIT Press .


## m

- McKirahan, R. (1994) Philosophy Before Socrates: An Introduction with Texts and Commentary, Indianapolis: Hackett Publishing Co .
- Malebranche, Nicholas (1688/1997) Dialogues on Metaphysics and Religion trans. Nicholas Jolley and David Scott, Cambridge: Cambridge University Press .
- Martin, C.B. (1980) "Substance Substantiated," Australasian Journal of Philosophy 58: 3-10 .
- Martin, C.B. (1987) "Proto-Language," Australasian Journal of Philosophy 65:277 .89-
- Martin, C.B. (1992) "Power for Realists," in Bacon et al. (1992):175-86 .
- Martin, C.B. (1993) "The Need for Ontology: Some Choices," Philosophy 68:505.22-
- Martin, C.B. (1994) "Dispositions and Conditionals," The Philosophical Quarterly .8-1:44
- Martin, C.B. (1997) "On the Need for Properties: The Road to Pythagoreanism and Back," Synthese 112:193-231.

Martin, C.B. and Heil, John (forthcoming) "Rules and Powers," Philosophical Perspectives .

- Mele, Alfred R. (1987) Irrationality: An Essay on Akrasia, Self-Deception, and Self-Control, New York: Oxford University Press .
- Mellor, Hugh (1974) "In Defense of Dispositions," Philosophical Review 83:157 .81-Reprinted in Mellor (1991):104-22 .

Mellor, Hugh (1991) Matters of Metaphysics, Cambridge: Cambridge University Press .

Millikan, Ruth (1984) Language, Thought, and Other Biological Categories: New Foundations for Realism, Cambridge, Mass.: MIT Press .

Millikan, Ruth (1989) "Biosemantics," Journal of Philosophy 86:281-97.
Moses, Louis J. and Flavell, J.H. (1990) "Inferring False Beliefs from Actions and Reactions," Child Development 61:929-45 .
n
Nagel, Thomas (1974) "What is it Like to be a Bat?" Philosophical Review 83:435 .50Reprinted in Nagel (1979):165-80. Also reprinted in Block (1980a): 159-68 ?and in Rosenthal (1991):422-8 .

Nagel, Thomas (1979) Mortal Questions, Cambridge: Cambridge University Press .

## p

Perner, Josef (1991) Understanding the Representational Mind, Cambridge ، Mass.: MIT Press .

Place, U.T. (1956) "Is Consciousness A Brain Process?" The British Journal of Psychology 47:44-50 .

Plato, Parmenides, in B. Jowett (trans.), The Dialogues of Plato, 4th ed., vol. 2 ،Oxford: Clarendon Press, 1953.

Plato, Phaedo, in B. Jowett (trans.), The Dialogues of Plato, 4th ed., vol. 1 ، Oxford: Clarendon Press, 1953.

Plato, Republic, in B. Jowett (trans.), The Dialogues of Plato, 4th ed., vol. 2 ،Oxford: Clarendon Press, 1953.

Poland, Jeffrey (1994) Physicalism: The Philosophical Foundations, Oxford :Clarendon Press .

- Putnam, Hilary. (1975a) "The Meaning of 'Meaning,"' in Keith Gunderson (ed) .Language, Mind, and Knowledge (Minnesota Studies in the Philosophy of Science 7), Minneapolis: University of Minnesota Press: 131-93. Reprinted in Putnam (1975b): 21571.
- Putnam, Hilary (1975b) Mind, Language, and Reality: Philosophical Papers, vol $\mathbf{2}$.Cambridge: Cambridge University Press .
- Putnam, Hilary (1981) Reason, Truth, and History, Cambridge: Cambridge University Press .
- Pylyshyn, Zenon (1973) "What then Mind's Eye Tells the Mind's Brain: A Critique of Mental Imagery," Psychological Bulletin 80:1-25 .


## q

- Quine, W.V.O. (1961) Word and Object, Cambridge, Mass.: MIT Press .


## r

- Rosenthal, David (ed.) (1991) The Nature of Mind, New York: Oxford University Press .
- Russell, Bertrand (1927) Analysis of Matter, London: Kegan Paul .
- Ryder, D.T. (1996) "Evaluating Theories of Consciousness Using the Autonomic
- Nervous System for Comparison," unpublished MA thesis, University of Calgary .
- Ryle, Gilbert (1949) The Concept of Mind, London: Hutchinson .
- Searle, John (1980) "Minds, Brains, and Programs," Behavioral and Brain
- Sciences 3:417-24. Reprinted in Haugeland (1981a):282-306; in Dennett and Hofstadter (1981):353-82; and in Rosenthal (1991):50923.
- Searle, John (1992) The Rediscovery of the Mind, Cambridge, Mass.: MIT Press.

Searle, John (1997) "Consciousness and the Philosophers," New York Review of Books, 6March: 43-50 .

Shoemaker, Sydney (1975) "Functionalism and Qualia," Philosophical Studies .315-27:291 Reprinted in Block (1980a):251-67; in Shoemaker (1984a):184-205 !and in Rosenthal (1991):395407.

- Shoemaker, Sydney (1980) "Causality and Properties," in Peter van Inwagen) ed.), Time and Cause, Dordrecht: Reidel Publishing Co.: 109-35. Reprinted in Shoemaker (1984a): 206-33 .
- Shoemaker, Sydney (1981) "Some Varieties of Functionalism," Philosophical Topics 12: 83-118. Reprinted in Shoemaker (1984a):261-86 .

Shoemaker, Sydney (1984a) Identity, Cause, and Mind: Philosophical Essays ،Cambridge: Cambridge University Press .

- Shoemaker, Sydney (1984b) "Absent Qualis sre Impossible-A Reply to Block," in Shoemaker (1984a):309-26 .

Skinner, B.F. (1953) Science and Human Behavior, New York: Macmillan .
Skinner, B.F. (1957) Verbal Behavior, New York: Appleton-CenturyCrofts .

Skinner, B.F. (1963) "Behaviorism at Fifty," Science 140:951-8. Reprinted with commentaries and Skinner's responses in Behavioral and Brain Sciences 7.57-615:(1984)

- Smart, J.J.C. (1959) "Sensations and Brain Processes," Philosophical Review .56-68:141 Reprinted in Rosenthal (1991):169-76 .

Sterelny, Kim (1990) The Representational Theory of Mind: An Introduction ،Oxford: Blackwell Publishers .

- Stich, Stephen (1983) From Folk Psychology to Cognitive Science: The Case Against Belief, Cambridge, Mass.: MIT Press .

Strawson, P.F. (1959) Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics, London :Methuen .

- Tarski, Alfred (1956) "The Concept of Truth in Formalized Languages," in Logic ${ }^{\text {SSemantics, and Metamathematics, Oxford: Clarendon }}$ Press: 152-278 .
- Thomas, Elizabeth Marshall (1993) The Hidden Life of Dogs, New York : Houghton-Mifflin .
- Thomas, Elizabeth Marshall (1994) The Tribe of the Tiger, New York: Simon and Schuster .
- Thomas, Nigel J.T. (1989) "Experience and Theory as Determinants of Attitudes toward Mental Representation: The Case of Knight Dunlap and the Vanishing Images of J.B. Watson," American Journal of Psychology 102:395-412 .
- Thomas, Nigel J.T. (forthcoming) "Are Theories of Imagery Theories of Imagination?" Cognitive Science .
- Tolman, E.C. (1948) "Cognitive Maps in Rats and Men," Psychological Review .208-189 :55
- Turing, Alan (1950) "Computing Machinery and Intelligence," Mind 59:434-60 .Reprinted in Dennett and Hofstadter (1981):53-68; and in Anderson (1964):4-30 .
- Tye, Michael (1991) The Imagery Debate, Cambridge, Mass.: MIT Press ،
- van Inwagen, Peter (1993) Metaphysics, Boulder: Westview Press .


## w

- Waal, F.B.M.de (1982) Chimpanzee Politics, New York: Harper and Row .
- Watson, J.B. (1913) "Psychology as the Behaviorist Views It," Psychological Review 20: 158-77.
- Weinberg, Steven (1997) "Before the Big Bang," New York Review of Books, 12 June: 16-20 .
- Wimmer, Heinz and Perner, Josef (1983) "Beliefs about Beliefs: Representation and Constraining Function of Wrong Beliefs in

Wittgenstein, Ludwig (1922/1961) Tractatus Logico-Philosophicus, trans. D.F .Pears and B.F. McGuinness, London: Routledge and Kegan Paul.

- Wittgenstein, Ludwig (1953/1968) Philosophical Investigations, trans. G.E.M .Anscombe, Oxford: Basil Blackwell .

Wittgenstein, Ludwig (1969) On Certainty, eds G.E.M. Anscombe and G.H.von

- Wright, trans. Denis Paul and G.E.M. Anscombe, Oxford: Basil Blackwell .

t.me/t_pdf



$$
99919 \text { 19، دار رؤية، } 1520
$$




$$
\text { بيروت، 2000، دار رؤية، } 1520
$$

 بيروت، 2001، دار رؤية، 2014.
 ورئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامع امعة الكويت، دار دار النهضة العربيـة،

$$
\text { بيروت، } 200 \text { دار رؤية، } 1320
$$

- الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع للأمراض النفـسية (ترجمـة بالاثــتراك مـع أ. أد أمينـة
 الإسلامية، الكويت، 2001


- كارل بوبر - مائة عام من التنوير ونصرة العــل، دار النهـضة العربيـه، بــروت، 2002، دار رؤية، 2016.
- فهم الفهم، نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامر، دار النهضة العربية، بيروت، 2003، دار رؤية.
- صوت الأعاقت- قراءات ودراسـات في الفلـسفة والـنفس، دار النهـضة العربيـة، بــيروت، 2004



القومي للترجمة، كتاب رقم 62 9، القاهرة، 2005، دار دار رؤية.

- العولة- من زاوية سيكولوجية، دار النهضة العربية، بيروت، 2006
- مادة "نظرية التأويل" Hermeneutics في موسوعة كمبردج اللنقد الأدبي (ترجمـة، مراجعـة
 القاهرة)، المجلد الثامن، المجلس الأعلى للثئقافة، القاهرة، 2006
- المغالطات المنطقية، المجلس الأعلى للثفافة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2007
 بكلية الآداب جامعة القاهرة)، دار رؤبة للنشُر، القاهرة، 2007
- ألوانٌ من النسبية، دار الآفاق العربية، القاهرة، 2008
- التأملات: ماركوس أوريليوس (ترجمة ودراسة)، راججعه على اليونانيـة أ. أحمــد عـتمان، دار رؤية للنشر، القاهرة، 2010
- النفس ودماغها: كارل بوبر وجون إكلس (ترجمة)، دار رؤية للنشر، القاهرة، 2012 - مغالطات لغوية، الطريت الثالث إلى فصـحى جديدة- مراجعـات في فقـه اللغــة العربيـة، دار رؤية للنشر، القاهرة، 2016

- ديوان النتر، دار الفارابي، بيروت، 1997 برت،
 - فقه الديمقراطية، دار رؤية للنشر، القاهرة، 2012 - شُجون النثر (تحت الطبع)
 - أوهام العقل، دار رؤية للنُبر، القاهرة، 2016 - وهم الثوابت، دار رؤية للنشُر، القاهرة، 2017 رون - علم النفس الثقافي، دار رؤية للنـُـر، القاهرة، 2017 الـو المؤلف حائز على جائزة أندريه لالانــد للفلـــفة، وجــاتز الدولــة التـــجـيعية في الفلـــفة لِعــام 2005


## الموضوع

تصدير وشـكر
الفصل الأول
متدمة


#### Abstract

21 العلم والمينافيزبقا 24 نظرة إلى الأمام


# الفصل الثاني <br> تَركدَديكارت 



## الفصل الثاث

ألوانٌ مز المذهب المادي
السلوكية ومنهب الهُوية السيكوفيزيقية

111 O

115
122
125
128
132
134
138
141 ○ السلوكية الـيكولوجية نظرية الموية O جاذبية الصورة الديكارتية O الخواص والمحمولات —- 0 مفهوم الهوية .......................................................... ........................................................... \$ 64 سؤال 0 O

143

الفصل الرابع
المنهب الوظيفي

## والنظرية التهثيلية في العقل

159
160

الصورة الوظيفية . O العقول كآلاتِ حاسبة . O التفسير الوظيفي O ○ الوظيفية والمادية . عناصر المذهب الوظيفي O الحواص الوظيفية O O الوظيفية والسلوكية

181
O من التراكيب إلى الــــي|نطيقا (الدلالة)
184
185
188
193
195
197
199 202

الرؤة الطبقية للعالم o o

الكيفيات (الكواليا) o

○

203

الفصل الخامس
النظرياتالتأوبلية في العقل
والثنهب الحذلفي (الاستبعادي)
210
ديفبدسون والمواقف القَضَوية
212
○
213 ○
218 O نظريات-د
221 ○ من نظريات-د إلى نظريات-ت

225
230
231
236
242
246
246
248 252

253
254
257
261
O O الُؤُوِّل الكلي العِلم .
○ التأويل والقياس O التسبيب العقلي والمواقف القضوية . م دينيت والموقف القصدي ○ O 0 0 O ○ O أصناف العقل 26 O
264 267 268 270 272

الفصيل السادس العقول ومكانها في الطبيعة
282خلفية ميتافيزيقية
O الأثياء

الصثفحة

## الموضوع

286
○ الطبيعة المزدوجة للخواص
292
○ النزوعية (الاستعدادية) والعِلية
295 O الأثبـاء المعقدة

301
O
303
○ الطبقات الأنطولوجية
304 .............................................. المحمولات والمواص o
305
310
○ تطبيت هذه الوجهة من الرأي

310
314
316
317
319 ○ م مستويات الواقع معابل مستويات الوصف

321
324
329
333
336
337
343
344
345
346 O

347 ○ المذهب التأويلي
الصفحة ..... الموضوع
348
O

- تراءات مقترحة


t.me/t_pdf


## انضم إلى مكتبة امسح الكود



## مـكتـبة

## بلَكَّ «التّلن

و! يقدم هذا الكتابُ مستُا شاملاُ للمفاهيم<br>الأساسية والنظريات الكبرى في فلسفة<br>العقل، وعرضًا حديثًا للتطورات الهامة<br>في هذا الحقل من البحث. ويحتوي<br>الكتاب على أمثلة واضتحة لتدعيم الأفكار<br>المعروضة. وقد اضطلع بكتابته باحثٌ<br>رائد في هذا المجال هو البروفيسور جون هيل أستاذ الفلسفة في كلية ديفيدسون 6<br>شمال كارولينا.

## telegram@t_pdf




[^0]:    (1 ) سيأتي ذكر العوالم الممكنة بتفصيل مناسب في موضعه. (المترجم)

[^1]:    (1 (1) تُجمَع "الدعوَى" على "الدعاوَى" بفتح الواو، و "الدعاوِي" بكــرها. (المترجم)

