



مهرجان القراءة للجميع £

(تراث الإنسانيـة)

$$
\begin{aligned}
& \text { الجهات المشتركه : }
\end{aligned}
$$

الانجاز الطباعمى واللنى
وذارة التعليم
وذارة الحكم المحلى
المجلس الالعلم اللشباب والرياضة
محمود الهندى
مراد نسيم
الحمد بمليد2
الشبرف العام


جمهورية افلاطون

الدكتورة: أميرة حلمى مطر


## حيـاة أفلاطون ومؤلهاتِه

ليسـت فلسـفة أفـلاطن إلا صـدى لـلززمـات العنيفـة
التّى توالت على حـياة مدينتـه الحـالدة أثينا، بـل هي ثمرة
فـتـرة عـعســــبـة مـن تاريـخـهــا. فـتـرة حــرب المورة
(البـيلوبِينيـز (1) ) التى مـزقت اوصــال بلاده منذ نهـاية
القبن الخامس قبل الميلاد.
قلقد ظظهرت فلسـفتهه وبــادت فـى كل تلك العصـود التى تشــابـهت ظلرفـهها وثلـرف عصسره. عـصـر لا يرى الحكيـم فـــيـــه ســــى الغظلام الـدامس والاذــطرابـات
(1) حرب حامت بين أثينا فاسبرسلد سلوال الحن الرابع تبل الميلاد رامتك سیعيرها إلم باجى ملن شبه جزيرة الموة

والقـلاقل فـلا يجـ من مـلجا يــتمى به سـوى ذاته يفر اليـهـا باحــاً عن آمـاله وأحـلامـه التى لم يعـد لهـا فى

عمره بشير.
كذلك كـان الواقع حــول أفـلاطون، وبهـذه الغـربة
 تحل مشكلة الحقــقـة الفلسـفـيـة بـغير أن تحل مـشكلة العدالة السياسية.

ولقد ذكـر أفـلاطن الكثاقير عن نفسـهـه وعن اسـرته فيما خلفه من محاورات تفيض حيوية ونضـارة وجدة.
 ونشتـن نشـأة شـبـاب أثينا الأرســتـقــراطى فــتـعلم علي
 قاقاريه ومشـاهير السياسة فى عمـره وونهم كرتياس وخارميدس والقبيادس

يذكر أفلاطون ظرفف حياته وعحمره فيقول(1) :
„عندمـا كنت يافعاً أحسست بما يحسسه أغلب الشباب،
إذ كنت أنوق إلى ذلك اليقم النىى أستطيع فـيه التصرفـ



الحال التى وجدتت عليها أمود الدولة.
لقد سقطت الحكومـة وقامت ثورة تسلم الحكم على
إثرها واحـد فخـمسـون رئيسـا، أحـ عشـر فى المدينة وعشرة في ميناء البيرايوس، أمـا السلطة العليـا المطلقة فقد كانت فیى يد ثلاثـين. وكان بينهم كثيرين مـن أقاريى

 المناهب، وكتت أعهل عليههم الكئير من الآمـال، ولكنهم للكسف خيبوا إمالى، إذ لم يكونوا خيرأ ممن سبقوهمه، ومن فظالنعهم أنهم أرادوا دفع سقراط الذى أعده أعـى أفضل رجـال عـصـره إلى القبضن على أحـد المواطنين (1) وإعدامه، طلكنه رفضه الاشترالك فى جراتمهم.
لذلك انصـرفت عن حكمهـم الذى سـرعان مـا أودت

 ويتهمونه بأسوا التهم فيدينون ويعدمون (ז) ذلك الرجل






مدينتنا لم تعد تحكم تبعاً لتقاليدها القديمة حتى فسدت القـوانين والااخـلاق إلى أبعـد حـ، وبقـيت أنتظر فـرهـة تسنـع لى كى أتدخل فی توجـيـه الأمـو ولكنى انتـهـيت إلى أن جميع الدول الحـالية قد سـاء حكمـها، فلجأت إلى الفلسـفـة اســتضئ بنوهـا حـتى أتبين مـا هـى العـدالة سـواء فى المجتـمـع أو فى حيـاة الفرد. وانتـهيت إلى أن المصـانب لن تنتهى من حياة البشر مـا لم يتول الفلاسفة
 فلاسفة حقيقيين (') " وخـاب رجـاء أفـلاطفن في كلـ مـا هو واقع حـوله وعارض الديمقراطية التى أعدمت أستاذه سـراطـ كمـا
 لا سبيل إلى الاصــلاح إلا بالاعتماد على الفلسـة، ولكنه رغم ذلك لم يركن إلى التذكيـر النظرى على نــــو مـا هو شـائع عنه وإنما خـاض غمـار الحيـاة وجاب أنحـاه عالمه المعقف باحـاً مغامرأ من أجل تحقيق أفكاره الفلسفية

بارانه السياسية.


وعرف عنه أنه لجـا إلى ميجـارا بعد موت سـقراطا عند إقليدس اككبر تلاميذ بیقراطسناً فى ذلك الوقت، ثم بدأ سلسلة رحـلاته الكثيرة ومنها رحلته إلى مصر التى يذكر الكثير عن فنونهها وآثارها (ا). غير أن أهم رحـلاته هم رحــلاته المتعـددة إلى إيطاليـا وصـقليـة، فقـد اتصـل بيلاط حاكم مدينة سيراقوصـة بصقلية ديونيسفس الأفل وتعـرفـ هناك بديون صْـهـر ديونيسـوس وقـامت بينهـهـا صـداقة قوية انتهت إلى الاثـتـتراك فـى تدبير المؤامـرات السـيـاسـية لتغـيير الحكم فـى تلل المدينة وانتـهى الآمـر بسوه العلاقة بين افلاطفن وديونيسوس إلى حد انت سلم ديونيسوبس أفلاطفن أسيراً لسفير اسبرماه عدوة مدينته أثينا فـعـرضـهـ للبـيـع وافـــداه أحـد أصــدقـاءه يدعى انكيرس.
واستطاع افلاطفن اخيراً أن يعقا إلى أثينا وهتاك
 وسميت مدرسته تبعاً لذلك باسـم الاكاديمية.
ولم يكن تأسـيس الاكاديميـة حدياً هاماً في حـيـا افـلاطون فـحسب بل فیى حـــــاة الفكر الغريـى بأسـره إذ
(1) الملاطمن الحواننئ

ظلت قـانمـة مـا يقرب من عشـرة قـــون وإلى اليوم اللنى أمـر الامـبراطود جســتيـان بإقـفـال المدارس الوبنـيـة فـى العالم القمانی المسيحى عام

وكان أفـلاطون يبـغى من تعليـمـه فى الاكـاديميـة
هدفأ سـياسـياً هو تكوين فئة مـن الفـلاسفـة المستعدين
لنشـر نظريات اجـــمـاعيـة وسـيـاســـيـة فـى انحـاه بلاد اليونان.

يذكـر بلوتارخ أن أفــلاطن لم يتـرك لنا مسجــري

 وهيراقليد فى تراقيا وأودوكس وأرسطو اللذين شرعا قوانين لكنيدوس واسطاغيرا.

ركان لافـلاطن محـاضـرات يلقيها فى الانكاديمية
ومزلفات أخرى كتبها للجمهوف وكذللك فعل أرسطو. غير أن ما بقي لدينا عنهمـا كان مختلفاً اللغاية. فمـا بقى من افلاطلن هو مماوداته التى كان ينشـرها للجمههو.

أمـا محاضراته التجليمية فقد فقدتـ. أمـا بالنسبة
 امـا ما كان ينشـر للجمهود فلم يبق منه سوى شـــرات،

لذلك فقد كنا نجد تقارياً كبيراً بين أفلاطون وأرسطو لو المتلف الأمـر وجدنا لأحدهمـا مـا يناظر مـؤلفات الآخر

الموجودة لدينا .
ولقد عنى الباحئون بمـحاورات أفلاطن وصنفوها تصنيفات مختلفة. غير أن أهم هذه التصنيفات ما أعتمدُ على تطور لغـة أفـلاطفن على مدى حيـاته الطويلة فرتبت إلى ثلاثة مـجـامـيع، مـجمـوعـة مـــاودات الشـباب ويدو أكثـزها حـول حيـاة سـقـراطـ وآرائه ومـجمـوعــة النضـع ومـجموعة الشيخوخـة وفيهما تطودت نظرياته عما كانت

عليه فى عهد الصبا .
أما محـاورة الجمهوقيـة فتعد أهـم مـا كتب أفلاطون
 لحـياة الإنسـان والمجتمـع، وكان لهـا فـى تـاريخ الفلسـفـة فيما بعد تأثير لم ير مثله كتاب من كتب الفلسفة. بلنّ شـاركتـها مــــاورة تيمـاوس الأتُر الفعـال
 معرفتها بالعالم الطبيعى إلا أن تأثير الجمههوية لم يكن
 الدومـانـى وفـلاسـفــة العـالم الإســلامى والمســــحى فی
 آرانه عن حكم الطغيان والديمقراطيـة وتأثر في مـقلفـه "حلم سعكيبي Somnium Scipionis.

بماجـاء فى أسطوة إربن أرمنيـوس من تمــوير
للعالم الآخر.
وفى العـالم الإسـلامىى عـرف الفـارابى جـمـهـوية افــلاطون وتأئر بهـا فـ مـينتـه الفـاضـلة، كـــا تأثر بهـا القديس اوغسطين فى مدينة اللّه.
وكان نظام التعليم فى العمبود الوسطى قريبآجداً من مناهج الدراسة في الجمهوهية. إذ فسمت العلوم فی

 الجدل الذى جعله أفلاطن الهد الهدف الرنيسى من الفلسفة فقد اختلف وضعـه فى دائرة معارفـ العصـود الوسطلى إذ وضـع مـع الخطابة والنحو ضـمن المجـموعة الثـلاثيـة .Triviun

ومـع عصر النهضة بعثت جمهورية أفناططن وكتب
تومـاس مـود يوتوبيـا دعـا فيـهـا إلى بعض مـا جـا فـاء فیى الجمهودية من شيوعيـة فى الأموال عمـمـها على جميع

الطبـقـات وفى العـصـر الحـديث أثرت فلســـــة أفـلاطون الســـاسـيـة بمـا دعت اليـه من ضـربرة التـخطيط الـعلمى للمـجـتـمـع ومـا ينبـغـى على الدولة أن تقـوم به مـن مـهـام تربوية واجتماعية وبهذه المبادئ الحديثة التى دعا إليها أفـلاطون يمكن أن نرى أفـلاطنن حياً على مــاتات السنـين التى انقفتت على كتابته الجمهورية.ة. $\longrightarrow$ موضوع محاورة الجمهوريـة غـايـة بحث أفـلاطون فـى هذه المحــاورة هو تحـديد

صصودة الدولة المثالية التى تتحقق فيها العدالة.
ولا كانت العدالة فضـيلة النفس الفردية كـمـا هى
 الإنسـان وتكوين الدقلة على حد سـواء حتى يمكن تصديد الظروفـ الواجب توافـرها كـى تتـحـقق العـدالة فـى كـل
. منهما

 أبواب من الآبواب العشرة التى يتكن منها الكتاب.

تم يعرض أفلاطون لتفسـير مصــادر الفسـاد الذى يصـيب الدولة والفـرد بينه وبين دولتـه المثـاليـة وأخـلاق

مـواطنها المثالى وبين الدولة الفـاسـدة التى تفسـد فــهـا أخـلاق المواطلنين ويضع أفـلاطن قَانون تدهور التـاريخ
 بحت هذا الموضوع البابين الثامن والتاسـع من الكتاب.

وفى البـاب الــاشـر والأخـيـر من الكتـاب يختـتم
أفـلاطون حديثـه عن العدالة بتاكيد قيمتـهـا وما وما يترتب على وجمدهـا من خير اللدجتمـع قللفرد ويقدم نقده للفن
 التـراجـيــيا نهومـيـروبس بالطرد من مــينتــه الفـاضـلة ويصف مـا ينتظلر النفـوس من حســاب عـادل فى العـالم الاخر.

هذا تـخطيط تقـريبى لا رتبـاط الموذـوعــــات التى وددت فى مـحـاوة الجمـهورية ويمكن تلخيصــهـا فيمـا يلى:

أولا: تعـريف العـدالة وشــروط تحقــــها فـى الدولة
وفى الفرد ويستنغق تقريباً من الباب الأهل إلى الباب السابع ثـانيـاً: مـسصـادر الفـســـاد فى الدوالة وفـى الفــرد ويستغرَ البابين الثامن والتاسـع.
 ويستغوق الباب العاشر.

أولا: العداللة وشروط تحققهها فى الدولة والفرد (1) الآراء المختلفة فى العدالة:

يعـد البـاب الأول من الجـمـهـويدة بمـــابة مـقـدمــة


 الشــيخ وابنه بوليـمـارخـوس ويمثل الرأى الســـاند عند عامـة الناس، ثم دأى تراسعيماخخوس السفسطانى ويمثل المذاهب الجـديدة في الأخــلاق والســيـاسـيــة وهو الرأى الذى يعـارضـه سـقراط الذى يمثل رأى أفـلاطمن ومـوقـفه .المثاللى الأرستقراطى فیى العدالة.
 رواية يرويها سعقراط لمستمـعين غير معروفين عما جريى فى اليوم السـابق عند بقليمـارخـوس بن كيفـالوس حيت التقى شناك بعـدد من الشـخـصــيـات بعضضـهـا مـعـرفـ



المحـاودة، ومن الحضــد إيضـأ السـفسطانى تراسـيمـا خـوس وأخـوا أفــلاطون أديمانتـوس وجلوكـون ابنى أريستون

وحـين يتطرق الحـــديث عن الـعـــدالـة يتــــــــــــم بوايمارخوس ابن كيفالوس بتعريف استمده من الشاعر سيمـونيدس فيقول إن العدالة تقفـى بأن يرد الإنسـان كل ماله.

ويوضـح هذا التعريف فيقول إن العدالة هیى معاملة كل تسسب مـا يستحق، أو مــاملة الأصـدقاء بـالخير إن كانوا أخياراً والا'عداء وهم الالشرار بالشر.
ورغم التعديلات التى يضيفها بوليمـارخوس تحت ضبغط مناقشـة سقراط يرفض الجميع هذا التعريف؛ لانه
 ويمعنى آخر كيف يقترف العادل ظلماً بعدالته ؟

 فيعترض معلناً ضيقـه من جدل سقراطـ وتلاعبه بالاللفاظا ويقدم تعريفاً ثـانياً للعدالة، وهو تعريف ينطوى) على مبدأ


سـيـاسـة الاستعـمـار وفرضت الحـق بالقوة على جـمـبع مـسـتـعـــراتها، يفـول: إن العـدالة ليـسـت ســوى العـمل
 مـعنى الأقـوى بقـولـه إن الحـاكم يفـرض على المحـكوم
 الأقـوى، لكن مــّل هذا التـحـريف إنما يفــــد أن الـعدالة متغيرة بتخير نظم الحكم وأنها نسبية بالنسبـة لظطرفـ
 يقترب كل الاقتراب من فلسـفـة السفسططائيـين معـارضـي سـراطـوإفـلاطن وعلى رأسـهم بروتاجوراس القـائل إن الإنسان هو مقياس كل شئ.

 تؤكد أن للقيم الأخـلاقية وجوداً تابابتأ لا يتغير من زمـان لزمـان أو مكان لمكان كمـا أنها مطلقـة لا تحتمل أى تغير

ولكى يفند سقـراط رأى تراسـيمـاخوس يلجـأ إلى تشـبيـه الحكم بأته فن من الفنون المفيدة للإنسـان غايتـه (1) الجمهورية Tr^.
 للغير يعوضنون بالأجـر لهذا كان الحـاكم هو من يعمل لا
 وصف العدالة فى النفس الإنسـانيـة فيقـل إن لكل شـئ
 الأذن وفخـيلتها فى أدائها لهذه الوظيفـهـ، كذلك يكِن للنفس وظيفة هى الحياة وفضـيلتها فى حسن توجـهها للحياة لتبلغ السعاده، ومـا العدالة إلا فضيلتها التى هي وسيلتها إلى الحياة السـعيدة.
ويبدأ البـاب الثانى بتدخل شـخصـيـة أخرى تؤيد
 يسـترسـل فى بيـان مـا يعتـقده عامـة الناس عن العدالة فيقول إن الناس لا تزغب في العداله لذاتها ولا يلتزمن بها إلا مـجـبرين حـتى لا يصــيـهـهم أنى من غيـرهـم إن عرفوا بالظلم فيذهب مذهب من قال:

 ويستشـهد جلوكون على رأيه هذا بأسطورية خاتم جيجس التى تتلخص فـى أن راعيا يسمى جيجس كان
 على إثره فى غور منها ليجد حصـاناً حديدياً بجوفه جئة رجل يفـنوق فى الحـجم جـسـم الإنسـان، وكـانت الجــــة عارية وليس بها سوى خاتم فی أصبعها فــأخذه جيجس وخرج من باطن الغود إلى ظهر الأرض وعاد إلى رفاقـه من الرعـاة ويينمـا هو جــالس بينهـم أدار الخـاتم فی أصـــعـه فـاخـتـفى من بينهـم ولا أداره مـرة أخـرى عـدا
 للظهود، ولما كان على الرعاة أن يـقدموا للملك تقرير عن مـاشـيـتهم تطوع جــــج فلما دخل القصر قتل اللـك وداود الللكة ثم اسـتولى على الملك.

ولنفــرض إذن أن هنـاك الثــين من التاس أحــدهـم عادل والآخر ظالم وأنتا وهيناهما خاتمـين من هذا النوع ألا نجد العادل فيِها يستوتى مـع الظالـم ما دام سـيخفى عن الناس ظلمـه ومـا دام الظلم وبـــِلتـه إلى المنفـعــة والعدل مضيعة لمصـالحهو9

وهنا يتحفز سـقراط للرد علي هذا الرأى لكى يڭبت لهم العكس وهو أن للعدالة فیى ذاتها قيمتها وأنها الخير

#  . 


 لاسعقـراط فككرة فمينة بأن تهديه إلى سبيله فى شرح رألـيه


 . غىى بحنيّى عن الحدالة.

مـوجودة فی الفـرد؟ أليست الدولة أكبـر من الفـردو ومـا دام الأمـر كـذلك فـســيكون من الســهـل علينا أن نتـبين

 :كيرة والحعوة المصنغرة.
(ب) العداله فى الدولة:
 .

أفـلاطون كيف نــــأ المجتمـــم الإنسـانى وتطود وأظهر فـى مـاودتى السياسـى والقوانين حنينه إلى العصر الذهبى الذى كـان يـعيش فـــــه الإنســان فى بســاطـة لا تعـرف التعقيد ويعقل على الطبيعـة فى كل شئ وفي وفي مـحاورة
 بروتاجوداس أسطورة يفسر بها كيف تطود الإنسان من الحياة البدائية إلى الحياة المدنيـة فيرىى أن الآلـهة بعد أن وزعت المواهـب على أنواع الـــيـوان المـنـتفـة لـم تبق للإنسـان شيـياً مـن المواهب والقوى الطبيـيـية، ولكن الإله
 والفنون العمليـة وعلمـه اسـتخـدامـهـا ليدافـع عن تفـسـهـ ويسـتطيع البقاء. لكن المعرفة العملية لم تكفـه فى حفظ حياته وكان لا بد لكي تنتظم حياته الاجتماعية من معرفة
 حياته الاجتماعية وترتقى علاقاته ومدنيته.

واللى مثل هذا التفسير يشيز أفلاطون في مـحاورة الجمـهويية فيقِلل إن الفرد وحده ضبعيف ومن ثـم يكونِ

الاجتماع ضنوة تمتمها الحياة الإنسـانية.
وينشـأ عن اجـتمـاع الأفـراد الحـاجـهة إلى تقســيم

العـمل فـيـمـا بينهم من أجل توفـيــر كـافــة حــاجـاتهـم الضصرنية، وتكون حياتهم فى بادئ الأمر بسيطة طبيعية لأنها تتجنب المشاكل التى تنجم عن ازدياد عدد السكان والتى تؤدى إلى قيام المنازعات والحرب.

وحاجات الإنسـان لا تقتصـر على متطلبات الحمياة

 وتزيد حـاجاتهم إلى الكمـاليات فتشتبك المصـالح وتشـــأ

 الاعتداء عليها كمـا تحتاج الملينة إلى طبقـة من الحكام يوجههن الرعيهة إلى العمل ويرشيدن المديتة إلى طريق الخير ويحققون لها العدالة.

فـما هى شـورط هذه الطبقَة التى سـتـتولى حماية المدينة وقـيادتهـاء يقول الختيـار أفـراد هذه الطبقـة منذ الصـغر، فيـختبرون اختبارات متعدددة لنتبين من كان
 بوسـائل مـختلفة ليـرى أيهم أثبت جناناً وأششـد مـراسـا يقول لنختبرهم كما يختبر الذهب بالنار، ويعد أن يتلقوا

تربية وتعليما طويْلا يختار أصـلـحهم ليكون حاكماً أمـا من يلونه فيكونون مسـاعدين له أو حرساً وجنوداً. ولكى نتبين صفـات هؤلاء الحراس يكفى أن ننظر إلى كـلاب الصــيـد والحـراســة الأصــيلة النوع فنجـدهـم
 أعـدانـهم وكــذللك يكون حــراس المدينة فــيـمــا بينهم ولأعدائهم.

والكنهم سـيـمـعـون إلى هنه الصفـات الأخـلاقيـة،
 أفلاطون نظاماً معيناً فى التربية والتعليم.

يقول إنه ينـبنى مـراقـبـة كل مـا يصل إلـى أسـمـاع ع
هؤلاء الحكام فى طفولتهم من قصصص أو فنون تؤدى إلى انصـراف ذوهـهم وأخـلاقـهم، وإنما تنمى فيهم قـدرة تذوق الجمـال حتى يتوفر لنفوسـهم التناسب والاتزان بواسطة
 تقوى الرياضنة البدنية أجسـامهم.
وإن كنـا نريى حكامنا من الصــنـر على الـصــدق
 لجـمـيع المواطنين إذ نوقى لهم أنهم جـمـيـعـاً إخـوة لأن

الأرض هى أمهم جميعأ، لكن الإله الذى خلةهـم قد مزج فى طبيعة بعضهم ذهباً ليكونوا حكاماً وأدخل فی طبيعة بعـضـهم فـضــة ليكونوا حـراســاً وجنداً وخلط البـاقين بالحــديد والندـاس ليكونوا فـلاحـين وصناعـاً منتـجين حاجات الإنسـان المادية.
. كـذلك يؤكد أفـلاطون انقســام الـجـتمـع إلى ثـلاث طبقات متمـايزة بـكم الطبيـة ويرى أن لكل طبقة من . هذه الطبقات الثلاث وظيفة هيأتها الطبيعة لـها وخصتها بهـا بـــيث لا ينبـغي لهـا أن تدخل في عـمل الـطبــــة الأخرىى.

 الأخرى وخاصعة الطبقة المنتجة لأنها لا تملك الحكمة ولا ولا التربية ولا التعليم الذى يـهيؤها للاشتراك فيها لذلك نراه يخصب كل طبقة من هذه الطبقات الثُلاث بفضيلة تناسب طبــعتـها ففى حين يـختص الحكام بفضــيلة الحكمـة ويختص الحراس بفضــيلة الشـجـاعـةَ يقـول إن فـضـيلة الطبــة المنتـجـة من الشـعب هـى فـى التزامـهـا إلعفـة أو الاعتدال تعنى بتنظيم ملذاتها وانفعالها بـيث تتحكم دائماً فى شـهوتها .

هذه الفضائل الـُلاث هى الشـرط الواجب توفـرها
 وتعـريف العدالهة بناء علي ذلك يتلخص فى تأدية كل فرد

 والشـر حين يتعدىى أحد الأفــراد أو الطبقات علـى عملى غيره بعبارة أخرى تضـيع العدالة فى رأى أفـلاطن لو شـارك الاسكافى أو النجـار فى عمل الفيلسـوف الحكيم اللىى له وحده حق توجيـه الحكم ويهذا يصـدم أفـلاطون أول مبادئ حكم الديمقراطية فى عصسره وفى كل عحـر.
 الجـمـهـوية: (ســرـراط : لتـعلـم إذن منذ الــداية وعندمـا شـرعنا فى تأسيس مديتتنا أخذنا على عاتقنا واجباً هو أن نبين مـا هـى العدالة. ولقد ذكرنا ألا مـرارأ إن كنت تذكر أنه لا ينبغى لأحد أن يمارس إلا عملا واحداً فى المجتمع وهو العمل النى هيأته له الطبيعة. ـ أجل قلنا ذلك.

كل إلى عمله وبدون أن يتدخل فى أعمـال الغير.. أى أن

العدالة هى فى اهتـمـام كل بما يخـصـهـ. أتعلم الأســس
الذى تستند إليه هذه الفكرة9
ـ لتعلمنى إياها.

سـقــراطن يهـيـأ لى أن مـا تِجـتـاجـهـ المدينـة بعـد

والحكمــــة ليس إلا الدعــامــة التى نشــــأت عنهـــا هذه الفضـائل ويفضلها تسـتمر فى الوجود ومذه القضـيلة هى العدالة ـ أجل بلا شك.

ســراط : فـإن كنا نبحت عن أى الفضـائل يؤدى إلى كمال مـدينتنا أفلا يصعب علينا تحديدها حين نقول إنها فى انقياد المحكوم للحاكم أم أنها فی مبادرة الجند
 انصراف كل من فی المدينة سواء كانوا اطفالا أو نساءاً ألا أو عبيدأ أو أحـرارأ، حكامـاً أو مـحكومـين إلى أعـمـالهم الحـاصـة دون تلخلهم فى أعمال غيرهم؟ ــــــ أجل من الصعب تحديد ذلك.

سعقراط : فـالقوة التى تلزم بها الدولة أفرادها كلا

على أداء عمله مـتكون على نفس القدر مـن الأهمـيـة مـع فضـائل الحكمة والشـجاعة والاعتدال. ـ
_ أليست هذه القوة التى تساعد مـع باقى الفضـائل الأخرى على كمال الدولة هى العدالة؟ ـ ـ أعتقد ذلك.

سقراط : ولتبحث المســلة من جهة أخرى لترى إن كتت متفقاً معى. أليس الرؤساء هم الذين يتولفن الـكم فى القضـاياء

ـ نعم بلا شك.
سـقراط : وفى أحكامـهم هذه بأى شئ يلتزمون إن لم يكن فى منع الأفراد من الاعتداء على الغير أو سلب أمـلاك الغير.

ـ نعم تلك غايتهم.
سقر.اط : لأن ذلل هو العدل.


سقراط : وهدا أمر آخر يدعو إلى الموافقة على أن YV.

اهتمام كل بمـا يخصه هو الحدالة بعينها. - هذا صنیع.

ســـراط : ولتبحث مسعى إن كان يمكن النجـار أن
يعـمل عمل الإسـكافى أو الإسكافى عمـل النجـار أو أن يتـبـادلا أدوات الحمل والمكافـأة وإن كان يجـوذ لأحد أن
 أن الملديتة ستعانى خسـارة كبرى؟؟

خسارة ليست بالكبيرة.
سـراط : لكن إن تصــادف لأحد الصناع وبساعده
الحـظ فـوهبته الطبيعة مـالا وففرة في الأنصـار والأتباع
 المحاريـين أو بالمثل لو بدا لأحد المحارينين أن يمارس حق



دمار المدينة؟
ـ نعم بالتأكيد.
سـقراطْ إذن فـالتعدى على أعمال الـغير واختلاط
 بعينها والدمار بل هو جريمـة لا شك فيهها ه.

تلك هـى خـــلاصــــة رأى أفـــلاطفن فـى الـــــدالـة
 الجمـهورية. ومـا من شــك فى أن أفـلاطون بهذه النظرية قد أوضـح اتجاهاً مثالياً أكد انصـرافه عن واقـع مجتمعـه

 والقضـاة بالانتخاب وبالقرعة إمـعاناً منها فى المسـاواة بين جـمـيع أفـراد الشـعب سـواء كـانوا أغتيـاء أم فـــراء وأخـذت أيضـاً بمبـدأ التـصـويـت فى الأمسو العـامــة فاحترمت رأي الأغلبية العددية فى كل رأى.

أما أفلاطون فقد رأى على العكس من ذللك ?


 والشـجاعة التى لا تتوفر عند باقى طبقات الشـعب وهـمى طبقة الحراس.

وقد أهتم أفـلاطون بتحديد النظم والشروط الكفيلة بتكوين هذه الطبقَة وضمـان استمرارها فـى الحكم فـقدم رأيين عدهما بمثابة موجتِن عاتيتين تثيران عاهـفـيَ من

الدهشـة عند سـامعييه هما مبدأ شبيعيةَ النساء والأطفال فى طيقة الحكام ومبدأ تولية الفـلاسفة الحكم.
( د ) الشيوعيةً ثى طبقة الحكام:
يقـول أفــلاطن إنه يتـبع الطبـيـعــة عندمـا يـادى
بالثبيوعية وبمسـاوااة النساء والرجال فى طيقة الحكامَ ألا ترىى الأنثّى من كـلاب الصـيـل والرعى تشـارك الذكـر كل شـئو كذلك مستكون نسـاء دولتا يربين تربية الرجال

 للرجـال سعبـاً يمنعهن عن مزاوبة مـا هن جديرات به من أعمال.
 الأعمال الخاصـا
 أحد من هذه الطبقة بزوجـة أو بولد وإنما سعتكون جميع النسـاء والأولاد مـشــاعـاُ يينهم. ويربى الأطفـال فـى دود
 حتى يتفرغن لأعمـالهن. ويحدد للانســاء والرجال فیى هذه الطبقـة سناً لا يتبغى لأحد منهم أن ينجب قبـل بلوغه ولا

بعـد تجـاوزه حتـى لا ينشــأ الأطفـال ضـعـفـاء إذ يبغى أفـلاطن بهذه الفكرة المحافظة على السـلالة النقية التى
 ويحـرم نواج الإخـوة وينظم الزيجـات فـى الذـفـاه حـتى يتدكم فى إنجاب نسل ممتاز.
ولقد قصدد أفلاطن بشـيوعية النساء والأولاد إزالة أسـباب الخـلاف بين أفـراد طبقـة الحـراس ومن أجل ذللك ذهب إلى تحـريم الملكيـة على أفـراد هذه الطبـــــة وطالب

بأن يعيشوا عيشة مشتركة تكفلها لهم الدولة.
ولا يخـفى مـا تنطوى عليـه أفكار أفـلاطن هنا من -تأثر كبير كان يـجرى فی عصـره فی أسـبرطـة وكريت

 فى أرض غـزتـها وبقى أهـلهـا الأصليـون مـغلويـين على أمرهم نذاعاً يقومون على خدمتهم وكان الحكام في هذه أله البلاد يريون تريية مشتركة ويعيشـون فى معسكرات من سن العشرين إلى الثلاثين.

وعلى الرغم من كــراهيـة الــــالـم اليـونانتى لنظم اسبرطة إلا أن الدوائر السـقراطيـة كثيُيراً مـا كانت تظهر

إعجابها بها ـ ولقد سـخر الشاعر الكوميدى نريستوفان من هذا الجنون باسبـرطة خاصـة في مسـرحـيـة الطير
 مسرحية جمعية النسناء (W) ( هـ ) حكم الفلاسنة:
أمـا الموجـة العـاتِية الثانيـة التى يلقى بها أفـلاطون بعد قوله بشيوعية النسـاء فهى قوله:
 يتحول من نسـميهم ملوكاً وحكامـاُ إلى فلاسفة حقيقيـين، ومـا لـم نر القوة السياسـية تتحـد بالفلسفـة ومـا لم تسن
 تنتهى الشـرِ من الدول بل من الجنس البشرىی، (「). لكن مـا الذى يعنيه بالفلسفةء؟

إنها عنده محبة الحكمـة أو محبة المحرفة والسـعى إلى الحفيقة. فأين الحقيقة؟
platon. La République. Trad. E. Chambry introduction A. Dies. Paris 1947,P. XLIX
(Y) الجمهودية

المحســوسبـة التى تتـوالى فیى بصـرنـا وسـمـعنا لأن هذه الظظواهر ليست دائمـاً كذلك ولا هى مطلقـة فيمـا لهـا من صـفات. فلو فرضـنا أنها جـميلة أو خيرة فـإنها ليستا جميلة ولا خير إلا من جهة مـعينة ولوقت معين أما المطلق الدائم الحـقـيقى فـهو مــــالها الـا
 الفيلسـوف. لذلك يفـقو أفـلاطون بين الظن وهو المعـرفـة التى تقف عند حـدود الظواهر الحـسـيــة ويـين العلم وهو المعرفة اليقينية التى تدرك الحقائق العقلية أو المثل. ولأفـلاطون تشتبيه مشـهود يلخص فيه مـعرفـة المثل وهو المعوفف بتشبيه الكهف (ا)، يصود فيـه عامـة الناس

 على جدار الكهف تنعكس عليهـا ظلال مـا هو فیى خـارج
 حاملين عرائس خشبية على أكتافهم.


وراءهم فــإنهـم يظنـون الظـلال التى يـرونهـا على جــدار الكهف حقائق ويتوهمون مـا يسمعونه فى خار خارج الكهف من أصـوات أنهـا صبادرة من هـذه الأشـبـاح فـإذا تمكن
 الخـارج وعاد هذا الرجل ليخبـرهـم أنهم واهمون فيمـا يظنونه حقيقة يسـخون منه وينكلفن به.

وكذلل حال الفيلسوف بين قومـه لأنه يكشف للناس وهم-هم بعد أن يرتفّع من إدراك المحسـوس إلى المحقول معتمداً فى ذلل على منهع الجدل الدي الدى يبدأ بالمران على
 العـقليـة إلى أن يصـل قـمــة عــالم المثل الذى هو مـئـال الخير

وكـذللك نجـد الأبواب الـــلانة ـ من الخـامـس إلى
 الميتافـِرِيقية فى الوجولد ذلل لأته يعد دراسـة الفلسـفـة أهم شــرط من شــروط تكوين الحكام فـى الاولة الحـي الحـادلة وهـى وحـدها الاراســة الكفـيلة بالارتفـاع بهـم من القيم



أمئال جـوجـياس وبوتاجـوداس وايزنوقراط إلى القيم
 الفاضـلة.
( و ) العدالة فى الفرد:

العدالة فى المجتمع وشعوط تحقَقها يقول إن العدالة فی الفرد لا تختلف عنها فـى المدينة لانها ليست إلا صـورة مصـغرة لها.

إن العدالة فى النفس الفردية ليست سوى ائتنلاف
قوى التفس المختلفـة لتقوم كلى منها بالوظيفـة الخـاصـة بها تتوفـر لهـا الفضـيلة المناسـبة لها فـالقوة النـهـوانـيـة
 الاعتدال والقوة الغضـبية فضيلتها الشِجـاعة تبين لها مـا ينبـغى لها المبادرة بفـعله ومـا ينبغى لهـا تجنبـه وللقوة
 الخير الأقصى الذى ينبغى أن تتجه له النفس.
 الفضـاثل الثـلاث تحققت العدالة لأنها تعنى فی النفس مـا تعنيـه فـى الدولة من انصـراف كل قــوة من قوالها إلى
عملهـا الخـاص وانتظام كل هذه القـوى بـعيث تخـذـع '
 الــاقلة التى توجه عمل الجميع إلى الخـير بمقتضيى مـا لها من حكمة.
خانـياً: مصـادر الفسـاد فى الدولـة والفرد
بــد أن انتـهى أفـلاطون من وصف دولتـه المثاليـة العادلة ومـواطنها الحكيم الـعادل بقى عليه أن يبحث فـى الدول الفـاسدة وصفات مواطنيهها وحكامـها، وغايته في النـهـاية أن يبـين الفــرو الشـــاســع بين ســعــادة المدينة الفاضلة وشقاء المديتة الظالمة.
 أسبباب وععلل تدهو التاريـين فی سـيره من النظم المثالية

إلى النظم الأكثر نقمـاً حتى الدول الفاسدة تماماً. ولكن مـا هـى الدسـاتيـر والنظم الناقصـة فـى رأىى

أفلاطون9
إنها دســاتير كريت واسبرطة التيموقـراطية (ا) بــم
الأوليجـارششيـة ومـقابلها الديمقراطيـا الطغـيان آخـر درجـات التدهون والفـسـاد . وهـكا يكا يكون
 الالقلية الغتية. اتظظر ص 1 صV من كتابتا العلسفة عتد اليونان

لدينا خمـســة دسـاتيـر واحــد فـطـط منها هـو الدسـتـو الصـالح دســـو المدينة المثاليـة الأرستـفـراطية وأريعـة دسـاتيـر فـاسـدة ويقـابل هذه الاسـاتياتر خـمـســة أنماط لأخـــلاق الإنســــان لأن طبـــاع النـاس هـى التـى تكون
 الدسـاتير إلى أخـلاق المواطنين فیى هنه المدن. أى نسير من التـيــوقــراطيــة إلى الإنســان الأوليـجــارشـي ومن الديموقـراطيـة إلى الإنسـان الديموقـراطـى، من الطفيـان إلى الطاغية.
 الدراسنـة المقـارنـة للدسـاتيـر إذ كان الناس فـى اليـونان
 والسياسيون والسفسطانيون. ولقد ملأ انتصـار اليونان على الفـرس نفـوسـهـم عـزة وفـخــاراً، ألم يقـهـروا تلك الجمـاعات التى يـحكمهـا سـوط الطاغيـة ولكا ولكن من جـهـة
 على باقى بلاد اليونان يمثل من جهـة أخرى صـراعـيا الاع بين نظامين داخليين بين الديمقراطية الأثينيـة والأرستقراطية الحربية فى اسبرطة، ولقد جند هذا الصراع الأقلام كما جند الجيوشث وأريقت فيـه الدمـاء والأموال على السـواء

وحدثنا هيرقدوت عن النظم الثـلائة المحروفـة فى اليونان
وهى اللاكية والأرستقراطية والديمقراطية (1).
وعلى العـموم يمكن أن نقسـم حديت أفـلاطون فى هذا الموضوع إلى ثلاثة أجزاء همى:
( أ ) وصف التـيـمهـوقــراطيــة وتحــولـهـا إلى

$$
\begin{aligned}
& \text { الديمقراطية من ( ( } \\
& \text { ( ب ) وصف الطغيان (OV7 _ OTY). }
\end{aligned}
$$

( ع ) سععادة الفيلسوف ومقارنتها بشقاء الطاغية . (o9r_ov7)
( ( ) من التيموقراطية إلى الديمقراطية:

يتعرض لظروفـ التغير والنقص فتححل المدينة الفاضلة من دولة أرستقراطية تحكمـها عقول الحكمـاء إلى دولة تيموقراطية تحكمها الحاطفة والحماسة والقوة الغضبية.

 مـراعــاة قـوانـين الدولة والزيجــات الـذـاطئــة أن يعـقب ( ) Herodote. III. 80 -- 82.

الحكام نسـلا لا يماثل طبيعة آبائه فى الاصـالة والامتياز،
 والنحـاس فيقع الحكم فى يد طبقة يتغلب على طبيعتها
 فتكون دولة الأرستقراطية أو التيموقراطية.

أمـا عن أخــلاق مـواطن هذه المدينة فـهـى أخــلاق
المحارب اللىى لا يتحمس لشـئ قدر حمـاستـه للرياضــة
 التى تجلب المــد والشــرف وتراه فـى صـــبـاه لا يكترث الا للمـال ولكنه بتقـدمــه فـى العـــر يأخـذ فـى تقـدير الــــروة
 تَخلت عن القيادة للقوة الغضبية والحماسية.

وإذ ســاء حــال التــــــــوقــــراطيــة تحــولمت إلى
أوليجارشية أى حكومة القلة التى تسعـى إلى جمع المال بحيث لا يكن اللفقير فيهها أيخ نصيب ولا للفضـيلة أى حسـاب. وينتهى الأمر بانقسام المدينة إلى مدينتين مدينة للأغنيـاء ومديتة للفـقراء كل مذهمـا تتآمر على الأخرى مر ويملؤها الشك منها.

ويحدث هذا حين يعقب الجاكم التيموقراطىتابناً لا

يقذر في حياته إلا المال ولا يكترث لما يكترت له الأب من

 والثروة والشـهوة للمـاديات لذلك يسجد العقل والشجاعاعة عنده علي قـدمى الشــهـوة. ولكن إذا سـاء الحــال ودب
 الأوليجاشية إلى يد الديمقراطية.

إذ يأتى اليوم الذى تضـعف فيـه الطبــَّة الصـاكمـة
 شـهوة المال فـيجـد الفقـراء أنفسـهم من حـيت الفضـيلة والقـوة والعدد أــوى من حكامـهم الأغنيـاء فـينتصـرون
 والمناصبب بالقرعة.
وفىى هنه الدولة لا يقدس الإنسـان شيئاً إلا الحرية وإكن مـا يظلنه فى هذه الدولة لا يؤدى إلا إلى الفـوضى إذ سيتبع كل فرد فيـها آهواءه فتتعدد المبادئّ والقوانين

 الحقيقة بين المتساويين وغير المتساوين.

أمـا مـواطنهـا الديموقــراطى فــهـو ذللك الذىى ترك العنان لكل شـهـواته ولقب المخانى فـنــائل حـتى دعى السـفاهـة حسن التـبيية والفوضـى حـرية والتهتـك رفياً والوقاحة شجاعة ( ) )

ذلك هو الديمقرّراطى الذى ينحسر عن فكرة مبادئ الحق والاتزان والذى يســاوى بـين جــمـيع الثــهـهـوات ويتقلب بحسب الاههواء يوماً تشـجيـه الموسـيقى وألحـان الناى ويومـا" يعكف على الرياضــة ومـا يعـالج با به بدنه ويكتسب به القوت، وتراه كسـولا حيناً وغارقاً في العمل الـا عاكفاً على. الفلسفة حيناً آر لا يعرف لنفسـه نظاماماً ولا لسلوكه ضـابطاً وهذا هو مـحب المسـاواة. ثم لنتنقل بعد ذلك إلى وصفــه لنظام الطفيـيان الذى يعده نمـرة ونتيجـهـ

لنظام الديمقراطية. ( ب ) الطغيان:
ظهـر نظام حكم الطـــاة مـنذ القــن الســـابع قــبل




بعـد ذلك إلى جنوب إيطاليـا وصـقاليـة التى تولمى الحكم فيها الطاغية ديونيسوس مـعاصر أفلاطون.
وكـان الطغـاة فى أكثُر الأحــيان يعـارضــون حكم
الأغنياء وأصـحـاب الأراضثى النراعية ويحمـون التجـارة والحسناعة ويناصرنـ طبقات الشـعب الفقيرة وينشـن عبادة ألهتها وكان أكثرهم مرى الفنون والآداب وين ويناصر
 أثينا بزيستراتوس وكلستنيس وبريكليس.

ولكن وجـد من يعارض حكمـهم ويصـفـه بـأنه حكم الثـهـهوة والأنانيـة الفـردية وكـان أفــلاطن على
 الشـخصـية مـع ديونيسوس طـاغيـة سيراقوصـة بصقلية من أهم الأحداث التى أثرت فى آرائه السياسية.

 القـــرطاجنيـين وطرد الأغنيـــاء ونذع الأراضـى على الثـعب.

لكن أفـلاطون رغم ذلك يعـد حكم الطغــاة أســـوا أمـــُلـة الحكم ويرى أنـه فـى ظل حكم الطغــــــاة تصـل E $Y$

الفوضثى باسم الحرية إلى أسـوأ درجاتها بحيث تثقلب الأوضـاع فــــــــــل الحـاكـم إلى مــمكوم والمحكوم إلى
 توجيه ابنه بل يخشـاه إذ يعد الابن تفسـه مسـاويا لأيـيه
 رأى أفـلاطون أن يعد الرقيق نفسـه مسـاوياً فى الحرية لسيده وعندثذ تَّو حتى الدواب على أوضـاعها.

وتؤدىى زيادة الحـرية إلى نقـــنــهـا إلى الحــودية
وذلك حين يختار الشـعب مـدافـعأ عنه لكنه سـرعـان مـا ينقلب إلى طاغيـة يتخلص ممن نصبوه حـاكمـأ ويحيط نفسـه بحـراس من المرتزقة ويسـوق شـعبـه إلى الحروب ولا يجـد مـن يمدحـه إلا العبيد وإلا شـعـراء التراجـيديا الذين يحبذون حكم الديمقراطية والطغيان لذلك لا يتردد أفلاطون فى طردهم من مدينته الفاضلة (' ). ( ع ) شقاء الطاغية وسعادة الفيلسوف:

بالككن لننظر إلى حياة الماغية لنرى هل سيسعد أم
 النفس الإنسـانية.
(1) ( الجمهودية

فـالنفس الإنسـانيـة شــأنهـا شــأن الدولة تنقسـم إلى
ثُلاث قـوى تناسبـهـا بُلات لذات. فـقوة عـاقلة لذتهـا الفكر والمعرفـة وقوة غضـبية تنُو للكرامـه وقـوة شـهويةَ تسعى إلى كافـة اللنات المادية. والفيلسـوف هو من سـلم القيالدة في حـباته لتوجيـه القـوة العـاقلة فكان سـعيـه دائماً وراء الحتَ وأصعبحت لذته الكبرى فـى المعرفـهة وفى الفكر أمـا الطاغيةه فـهو من انقاد لأمــفل قوى النفس للقوة الشـهويـَ التى لا تنفلك تطلب اللذات المادية وهـى لذات وهميـة زائلة تستعبد صـلاحبها وتشقيـه لأنها أشعبه بوحش جـهول فیى باطننه يِسوقـه إلى إرضـاء شـهواته وارتكاب كاقة اللـنازیى والمبـاوى*.

فـإذا قـارنا بين حـياة الفــلعــوفـ وحـيـاة الطلاغـيـة
فـانما نتبين مــعـادة الفـيلسـوف وشـقاء الثأنى. فـاللذات التى يطلبـهـا الحكيم من نـوع اللذات العـقليـة التـى تهب
 لتوجيـه العقل وإدراك الـنير فى التهاية.

أمـا لذات الطـاغيـة فـهـى مـن قبـيل اللذات الحـسـيـة التى ليسـت فى الحقيقّة لذات حقيـقِيـة بِل لذات وهميـة سـالبـة من يحـرى ودالهها كان كمـن يتـفـو أثز شــبع لا

حقيقِة له شــن الطرواديين حين انقادوا لحرب ضـروبس لاقتفائهم شبع هيلينا .

والخـلاصـــة أن الحكمـة والفــــيلة همــا سـبـيل الإنســان إلى الســعــادة ويحقق لنـا أن نجـيب على رأى جلوكون الذى ذكره فی البـاب الـأامن مـن هذه المحـاورة

 ذاتها على قيمتها وهى وحدها الخير الوحيد الذى يليق بالفيلسـوفـ وبالنفس الإنسانيـة ويبقى على أفـلاطون بعد ما بينه من أفضلية العدالة للثفس الإنسـانية أن ئلوبات مـا ينتظل الـعادلين بعد الموت مـن ثواب جـزاء فضـبيلثـهم فى هذه الحيـاة. وبهذا الموضـوع يختـتم مـــاوراتـه بعد أن
 العاشر من الجمههوية.

خالذاً: رأى آفلاطون فی الفن والنفس الباب العاشُر من الجمهوفية

قد يـدو لقـارئ الجمـهـورية أن نقد أفـلاطون للفن وحـديــه عن هـصــيـر النفس مـوضــوعـان بعـيـدان عن الموضوع الرئيسى للمحاوِدة لكنهما فى الحقيقة مكملان

لبحثّه فى العدالة، لأنه يـهاجم الشعر والتصوير من أجل العداللة ويحثيه فى مصيـر النفس الإنسـانيـة إنما يهدف إلى تأكيد قيمة العدالة وائبات أنها الـحير الوحيد الذى يناسب النفس الإنسانية. ( ) نقد الفن:
 الأخير من جعـهوديته وذللك بعد أن كان قَـد انتهى من وضـع نظريـاته الاجتـمـاعيـة والسـيـاسـيـة ومـن تفسـيره لحقيقة النفس الإتسانية.

ولقـد بـنى نقــده للفن على أســـاس هـذه النظريات السالف ذكرها في الجمهورية.

فهـو يعارض شـعر هـوميروس وشــعراء التراجيديا من وجهة نظلر المصلح الاجتماعى ويعارضـه أيضأ باسم الفيلســفـ الأخـلاقي الذى يهـدف إلى إصــلاح التفس واكتمال فضيلتها.

ولقد كان للشعر قَديماً وعند اليوينان بوجه خاص وظيفة اجتتماعية وأخـلاقية كبرى إذ لم يكن غايته بعث
 فحسبب وإنما كان يقدم للمجتمـع القديم ما تقدمه الكتب \&

المقدسـة من توجيه للصياة الإنسـانية فـى كافة أنحائها .
ولقَـا كـان مـن الطبــــعـى أن يقـــر أفــلاطبن هذه
الوظيفة الهـامـة للفن فـى عصـره ولقّب انتهـى من ذلك إلى الـُـوة على الاتجــاهـات الشــائعـة فى عـصـره ســواء فـى مضـمونها أو فى أشكالها .

أمـا من حـيت المضــمـون فــــد أحتفـهـ فـى الشــعـر
نزعات عاطفية سْـادت شـعر شـعراء التراجيـيايا وخـاصـة مـعـاصـره يوريبـيـاس وأحنفـه من التـصـوير أنـه أهـبح واقـعـياً يعكس الأشــيـاء كـمـا هــ مـرئيـة ومنظورة بكل تفاصصيلها ولا يتعمق إلى مـا ينطوى عليه من مـنىى مثالى وأخلاقى.

لقد أضبح المصبو على حد قولـه أشبه بحامل مرآة يديرها فیى كل الاتجـاهـات فيصـنـع بهـا كل مـا يشـاء مما فى السمـاوات وما فـى الأرضى بسرعة فائقة وبنير معرفـة

 إلى الخير وإنما يقدمـون خد.اعاً يضلل النفس عن الحق


عاطفة الجمـاهير بما يعرضونه على خشـبة المسـرح من مـآسىى عنيفة وانفعالات عاصفة.
وإذا فسر هذا النقاد على ضموء تَاريخ الفن والأدب
 أفـلاطون بأنه خـداع ومـحـاكاة للواقـع إنما ينصب على اتجاه واحد من اتجاهات فن التصوير القديم هو اتجاه مـصـوى عمـر أفلاطون الذى مـال الى الواقـعـية بأخذ
 استذدام درجات اللون لنقل المنظر المرئى للمتذوق وكان من اشـهر أتباع هذه المدرســة في التصـوير أبوللودوس وبراسـيوبس ونوكسيس وهو الذى ذكر بلينى أن الطيود كانت تهبط لتنقر الكرم الذیى صسوه فى لوحاته (1) . أمـا شـعراء التراجـيديا فـهم وحدهـم المقـصـولمن
 والطغـاة (Y) ولأنهم يثيرن عوالطف الجماهير ويقوضون مثل البطولة المتزنة التى يريدها أفلاطون لحكام مدينته.

Webster. T.B.L. Art and Litera - ture in Fourth cen- ( 1 ) tury Athens, 1956.
(Y) الـجمهوية

من هنا نسـتطيـع أن ندرك كـيف قـفمى أفـلاطون على الاتجـاهات الفنيـة المعاصـرة له إذ لم يجـد فـــهـا مـا يرجوه من أهداف فى خدمـة فلسـفته فأهدافـهـا العلمية والاجتمـاعيـية والسـياسـيـة. وإنما كان يستلـهم فى نقده هذا أنماط الفن التقليدى ألقديم الذى قدمته الحـــارات القديمة خاصـة حضـارة قدماه المصريين.

ولقد أفمـح أفـلاطن فـى الجمـهورية ففـى غيرهـا من المحـاودات الأخرى عن إعجـابه بأنواع من الفن اللنى رإى فيه تعبيرا عن الأهدافـ الدينية والمثالية والأخلاقية. فقد كان فى التصـوير والنحت أميل إلى الأعجـاب بالطراز الهندسـى المرتبط بقواعد رياضـيـة ثـابتة ففضل فى الموبـيقىى مـا عبر عن انتـلاف النفس واتزانهـا، لذلك
 الفاضلة لرخـاوتها ومـيوعتهها ولم يسـتبق إلا الموبيـيقى
 الجّن, أو الهدوء والأتزان فـى النفس.

أمـا رأايه فى الشـعر فقـد عرضهـه في مـوضـعـين من مـحاوزة الجمـهورية. إذ تحدث عنه فى الباب الثالث ولم (1) (1)

يحكم عندنذ برفضس الشـعـر كله من الجــهـهــويـة بل
 المحـاكـاة() يتلون الشـاعر فيـه بشتى الآراء والانفعالات
 طريق الصـواب والخـير، أمـا الشـعـر الغنانـى واللـحمى والتـعليمى فـقـد مـرظه وأعجب به لآن الشــاعر يسـتطيع بهـذه الأسـاليب البسـيطة التـى لا تستـعمل المحـاكاة أو
 خالدة هى وحدها الجديرة أن يهدف إليها الشـعر. لذلك
 الجـمـهوريـة برفض التصــوير والشـعـر الذى يلجـأ إلى مـحـاكاة الواقع ويؤكد ضــروة ارتبـاط الجمــيل بما هو خير ونافع ولا يطلب في مدينته الفاضلة إلا أناشيد مدح الآلهة والآبطال(r).

ويكفى لتـوضــيح مـعــالم هذه النظرية فى الشـعـر
 السابق فى محاودة الجمهورية.
(I) (I)

(ب) نصـوصن من الجـــــهــويـة عن الشــعــر والمحاكاة: الشعر:

يرى أفــلاطون أن للشــــر أسـلوبين (ا)، أســـــوب بسيط وأسلوب محاكاة:
" سشقاط : يكفى ما قيل عن المْنمون ولنبحث فى
 والشـكل على السـواء، أى مـا يقـوله الشـــــراء وكــيف

ـ ـ السست ألهم مـا تعنيه.
سلالّيامل : لابد من الهـهم. وقَد تفهم أكثُر بالطريقَة
 رعايات ماضسية أو حاضرة أو مستقبلة9
ـ لا يمكن أن يكون غير ذلك.

سـقـراط : الا يكون أسـلوب الرواية إمـا بسـيطاً أو محاككياً (تمثيلياً) أو كليهماء

01

ســــراط: يـــدو أنى مـعلم غـامض لا أعرف كيف
أوضـح فـصـدى وبـوف أعمـد إلى مـا يعـمـد اليـه من لا يعـرفـن كـيف يوضــصون مـقـاصـدهم فـــدلا من أتناول الموضوع بوجه عام أن أتناول جزهاً منه وأحاول توضيع ما أريد قوله ولتجيبنى بما تعلمه عن ظهر قلب
 اجــاممنون أن يرد له ابنتـه فلمـا ـا الار الأخـــــر على هذا الطلب دعا الكاهن الآلهه واستعداها على الإغريق.
ـ نعم أعرف.

سـقـراط : أو تـعلم أيضـا هـذه الالبيـات التى يقـول فيها الشاعر ودعا الكاهن على جميـع الإغريق وخاصـة على ابنى »اتريد" حـاكمى الشـعب. والشـاعـر إذ يروى ذللك إنما يتحدت بأسلوبه الخـاص ولا يوهمنا بأن أحداً غيره يتكلم، أمـا فيمـا يرد بعد ذلك فـعلى العكس يحـاول هومـيروس أن يخفى عنا أنه هو المتحدث وإنما يتحدث كما لو كان هو شـخصية خريسيس كاهن أبوللون وعلى هذا النحو يرنى الأحـدات التى جـرت فى إليـون وايئاكا والآوديسا.

سـقرأط : وعندمـا ينطق الشـاعر بكلام على لسـان احد شخمصياته الا نقول انه يحاكى بقدر الإمكان لغته ؟ ـ اجل هو كذللك.

سقراط : اليست مـحاكاة شـخصـيـة الغير سـواء باللنة أو الحركة هـى التمثيل ــ ــعم بلا شك.

الشـعراء قد استعانوا بالمحاكاة فى حواية تصصصهم. - ـنع بكل تأكيد.
 الشـاعر وداء شـخصيات روايته فلـن يوجـد فـى شـعـره محـاكاة (1)

ولكى لا تقولل إنك لا تفهم فسـوف أشـرح لل أكئر
 للمـملوك بـأسلوبه لا بأسلوب خريسيس فلن يوجـد هنا ( ( ) ليس شدا راكى ارسططر إد انه يهع أن كل النواع الشعر مماكاة or

مـحاكاة بل رواية بســطـة فيـصـيح شكل الحـديت على النحو التالـى وبالنـر لأنى لست بشـاعـر: "وبعـد أن جـاء الكاهن وــعا الآلهة بأن تنعم عليهم باحتلال طروادية قانـ تحفظهم وطلب من الإغريق أن يردوا له ابنته نظلير فدية وبعد أن انتهى من الكلام أظهر له الإغريق موافقتهم إلا أجــا ممنون الذى غـفـب وأمـره بالانـصــراف وإلا فــان صـوالجـانه وطلاسـمـه لن تجـديه شـيـانـا وأضــاف أن ابنة
 أرجوس، فـخـاف الكاهن العـجـذ وانصـرفـ ولكنا وجـه دعــاه ها لأبوالون ودجـاء بـاسـم المـعـابد والقـــرابين التـى كرسـها له بأن يوجه طعناته للإغريق كأن ينتقم لدموعاهِ كذلك يكون الأسلوب البسيط، أسلوب الدواية. ـ فهمت الآن. سقراط : وافهم أيضـاً أن هناك دواية أخرى تقابل هذه وهـى تستخدم فى الحوار

إنها الشكل الخاص بالتراجيديا.
ســــراط : حـقـاً هو ذلك تمامــاً، وإنى لاععتـقـد أنك قـد أصبحت ترى ما لم أستملع أن أوضحه لك الآن، وهو أن الشـعر والاسـاطير منها أنواع تنطوى عى المحاكاة، أى الانى

الكوميديا والتراجيديا كما قلتت على التو، ومـنها أنـواع تتلخص فى الـعاية وهـى المســتـعـملة فى الديئـودامب، وهناك نوع يجـمـع الانسلوبـين وهو الذى يســـــخــدم فی الملحمة.

ـ ـ لقد فهمت ما تعنيه.
سقراط : لتذكر أنتا قد أوضـحنا ما يجب أن يقال
بقى علينا ان نوضـح كيف يقال.

ـ ـ نعم ذكرت ذللك.

للشعراء أن يستعملوا المحاكاة أم نمنعهم من المحاكاة.
 التراجيديا أم نمنعهاء").

ويرى أفـلاطون أنها لا يليق بحكام المدينة الفـاضلة
أن يمارسـوا المــاكاة لانهها ستعـودهم التقلب والتـير بحـسبب الظروفـ والأحـوال وهـذا مـا لا ينــغـي للحكام الذين يجـدر بهم التمسك بالفضـاثله، ويختتم حديثّه عن المحاكاة بعبارته المشهوة:
" ويـدو لى أنه إذا حضـر مدينتنا رجل مـاهر فى

اتخـاذ كل الأسـاليب ليـعـرض على الجـمـهـو أشـعــاره



 ولا يحـاكي إلا أسلوب الأمناء من الناس ولا يتـنــن إلا اللغــة التى وصــفناها مـنذ البــاية عندمـا حـددنا مـنهع تريية الحراس".
ويعقا أفلاطن للحديث عن الشعر فى بداية الباب
العاشتر من الجمهودية فيقول ( ( ):

״ لن نقـبل بأى حــال من الأحـوال ذللك النوع من
 رفض هذا الشـعـر خـاصـة بـعد مـا سـيق أن ذكرناه عن قوى النفس المختلفة.
ـ وكيف يكون ذلك؟


 من يسـتمعون لها مـا لم تكن نفوســهـ مـعمـنة بمعرفـة (1 ) ( الجمهردية 090.
_ لكن لم تتحدث على هذا النحو9
ســراط : يجدر ان أخبرك أن عـاطفـة مـعينة لدى منذ المغغر تدفعنى إلى احترام هوميربس وتمنعنى من مسوامـلة هذا العـمل.. إذ يبــو لى أنه كـان المعلم الأول والمرشد لكل هؤلاء التراجيديين. لكن تقديرنا للحق يفوق تقديرنا لا'ى إنسان ولذلك فسوف أمضثى فى الحديث. المحاكاة فى التصوير والشعر
 الأشيـاء المختلفة كـالاسـرة والمناضــد مـــلا. فـيقول إن الآسرة يجمعهها مثال واحد هو مثال السربر، هناك بعد ذلك السرير المنالى سرير خشّبى صنعـه النجار مـحاكياً فى ذلك السـرير المـالى ثم أخيرأ رسـم السرير صـوره


 المرسومـة. وكذلك يككن المصود الذى يـاكـى مـا يظلهر له
 ولا يـخـتلف الأمــر فى الشـــعـــر عنه فى التــصــوير
 الحقيقة بعد المصود الذى لا يصسو إلا المظهر. يقول(1): (اســــراط : اخـبـرنى باسـم الإلـه زيوس ، اليـست المحاكاة بعيدة عن الحقيقة بئلاك درجات؟ - نعم•

ســـــراط : وعلى أى جــزء مـن نفس الإنســان يقع
تأثير المحاكاة؟
ـ فيم تبغى الحديدئ

الواحد متغيرا فى نظرنا بحسب قربه أو بعده؟ ـ تعم يبدو كذلك.

سـقراط: ألا تظهر الاشــياء مسـقـيـمـة أو منكسـرة بحسب رئيتنا لـها خارج الماء أو بداخلهو وتبدو مـحدبة تارة ومـقـعرة تارة أخـرى بحسب خـــاع الما البصـر الناتع


 السحرة والمشعوذين عندما يضللونا بخدعهم وحيلهم.

- هذا صحيع.

سـقراط : لكن ألم يكتشف الإنسـان وسـانلل تقيـه هذا الخداع مثل القيـاس والحسـاب والونذ وذلك لكي لا لا لا يغلب على تفكيره المظهر المتغير وإنما يعمد إلى القدرة القادرة على الحساب والقياس والونـن - هو كذلك بلا شك.

سقراط : وإذن فيمكن أن نعتبر كل هذه العملية من عمل القوة العاقلة فى نفوسنا. ـ أجل من العقل.

سـقراطط : أمـا هذه القـوة التى يتغير شكمـهـا من
 تارة مساوية لبعضهها وتارة أخرى متعارضنة. الا تختلف عن القدرة التى تـحكم بـسب المقياس.

 والحساب هى أسمى أجزاء الجسم؟ 09

> ـ بلا شك

سـقـراط : ومـا يتـعـارض مـعهـا ليســت إلا قونة من
القوى الدنيا.
ـ نعم ضمونى.
سـقـراط : لقـد أردتك أن تمل إلى هذه النتـــــــة عندمـا قلت لك إن التـصــوير وكل فـن تمثـيلى لا يحـفل الـلـ
 يصـدف فينا عن الحكمة ولا يتجهـ إلى أى شـئ سليم أو - حقيقى

- هذا صصيح.

اللحاكى لا يسترشد بالمبدأ العاقل فى النفس ولا يرضيه

الجــمـهـود ولكنـه يســعى إلى مــــاكـاة الخلق المـفـعل
المتقلب.
ـ هذا أمر واضتح.
سـقراط : وعلى ذلك يحق لنـا أن نهاجـمه على التو قان نضــعـه فى مـصــاف المحــو إذ أنه يشــابهـهـ حـين

يعكف على اعمــال تنقـصــها قـيمـة الـقق وهو يشـابهـه
 النقس الإنسـانيـة ولا يتعـامل مع الجـزه السـامي منـها. وإذن فإننا نرى هنا سبباً يبرد لنا رفضن دخوله مـدينتنا التى ينبـغى ان تسـودهـا القـوانين الصـــــــيــــــة والمثل السلِيـــة، إذ أنه يؤثر علـى هذا الجـزه السئ من النفس
 بعض المدن حـهن يتولى السلطان فـهـها انشرار يعـدمـون
 أنه يخلق فیى نفس كل فرد حكمـا سـيناً بائارته الجـانب
 يحكم على الأشياء تارة بأنها كبيرة وتارة بأنها صغغيرة

ويخلق أشباجاأ ويظل بكيداً عن الحقيقة بعداً شاسـاراً. ـ أجل هو كذلك بالتآكيد. ( ع ) مصير النفس الإنسانية:

كان أفـلاطفن قد اكد طوال المحـاورة أن الفـضـيلة
 أن العـادل مــحـبـوب من الجـمـيـي الناس والآلهـة على السواء وحا يصيبه من شر ليس فى الحقيقة إلا امتحانا

ظاهرياً لأنه سيكن فى النهاية أسعد حالا من الظالم. وتتضـتح قــيمـة العـدالة وترزداد إذ كـان فى الأخـرة حسـاب وإذا كانت النفس ستظل خالده بعد الموت لتتلقى جزاءها.

ويؤكد افـلاطون هذا الحسـاب بما يرويـه فـى نهاية
المـــاودة مـن أسطورة تصفـ العــالم الآخــر مـعــرفــة بأسطوة " إرين أرمنيوس مواطن بامفيلياه".
يذكر أن „إره كان قد تـل في مـركة وظلل عدة أيام فى عداد الأموات ثم عاد الحمياة مرة أخرى أخى وأخذ يقصى مـا شـاهده فى العالم الآخر من يوم الحسابـ. ولقـد سـرد أفــلاطفن فـى ســيــاق هذه الأسـطورة وصـفـاً عـجيـباً اختلطت فيـه الانسطوة بالفلك والوئى الدينيـة بالنظريات الفلسفية وبأسلوب أدبى غايته إعداد النفــوس فى هذا الـعـالم للقــاه يوم الدينونة ذلك اليـوم الرهـيب ولقــد رأى ״إر" بن إرمنيـوس أن النــوس تأتى يوم القيامـة لتلقى حسابـها فتحكم الآلهـة على الأنــرار بعذاب فی الجـيم يدوم ألف عام، أمـا النفوبس الخيرة
 أن الطفاة الظالمين والقتلة والملحدين يتلقون آتسمي أنواع

العـذاب ويخص بـالذكـر أرديايوس الذى كــان طاغــــــة بامفيليا وبلغت قسوته حداً لا مثيل له.

سبعة أيام فى سـهل تحكم فيه ألهة الضربرة والقدر.

- وتعلن الآلهة للنفوس أنها ستعود للحياة الدنيا مرة

أخرى وعليهـا أن تختـار نوع الحيـاة التى ستـنـيـاها
 وحياة طغاة تنتهى بالنفى أو بالفقر مــلا وحياة أبطال يعيشـون لطلب المجد والشـرف أو حياة نساء مـختلفـة أو حياة حيوانات وهكذا تختار كل نفس نوع الحياة التى تصياها بعد رجوعها إلى الأرض مرة أخرىى. ويعد أفـلاطن لحظة الختيار النفس لمصيرها لمظة حـاسمة فـى حياتها إذ يتحـدد هذا الاختيـار بمقدار مـا حصلته النفس فيما سبق مـن علم ومعرفـة، فتجد النفس
 أوفيوس مئلا حيـاة بجعة ختىى لا يولد مـرة أخرى من امـرأة كراهيـة منه للنسـاء، واختار إيبوس نفس امـرأة عادية بل غيرت بعض نفوس الحيوان حياتها واختارت حياذ إنسانية.


وبعـد أن تم للنفـوس اختـيـار حـــاتهـا المقبلة علي
 يوجهها فى الصياة التى اختارتها.
وبـعـد ذللك رهى "إره بن أرمــينوس أن النفـوس

 فـأهـابها النسيان التام واسـتغرقت فـى نوم عمـيق إلمى أن زلزلت الأرض زلزالها وقذف بالنفوبس فى كل اتجـا
 أخـرى على هذه الأرض. أمـا „إره بن بامـفـيليـوس فقـد
 أخرى لجسمهه وحياته أماكيف عاد فهذا ما لم يعرفه. كذللب ختم ســراط حـديت العـدالة فى جـمهـورية افلاطون وقال لسامعيه تلك العبارة الخالدة:
"التُن صـدقتـمـونى فـعلمتم أن النفس خـالده وحرة فى اختيـارها الخير والشر فستهدون إلى سـواء السبيل


 الحساب".
رلم الايداع بدار الكحب • 01998/01
I.S.B.N 977゙-01-3917-3



