**المحاضرة الثانية عشر** : الطبيعة البشرية من وجهة نظر الوجودية . (الملخص) أ/تونسي س

نأخذ في هذه المحاضرة أهم المفاهيم التي جاءت في أعمال الفيلسوف المعاصر سارتر (1905-1980) ، تلك المتعلقة بالطبيعة البشرية.

أولا : الطبيعة البشرية

مناقشة و عرض فلسفي للموقف التقليدي : فخورة و قوية

مناقشة و عرض فلسفي للموقف الجديد : واهنة و ضعيفة .

 ثانيا : التاريخ

عرض و تحليل فلسفي للموقف التقليدي : الإنسان هو وليد التاريخ

عرض و تحليل فلسفي للموقف الوجودي : السلبية هي السمة البارزة إتجاه الظرف التاريخي للوجود

البدائل الوجودية و المواقف الفلسفية الوجودية : إلغاء التاريخ و إبداله بالظرفية الوجودية و كذالك بالموقف الوجودي.

 الإلتزام الوجودي و الإنضوائية .

 ثالثا : الموقف الوجودي : سارتر

الوجود و العبثية

ما-قبل الإنخراط : السمة الرئيسية للطبيعة البشرية.

الحرية و الإلتزام:

 الإنسان هو الكائن الحر و القلق.

الإنسان هو الخالق و الصانع للقيمة الفلسفية و الأخلاقية.

الإختيار هو الوجهة الظرفية التي تفرض على صاحبها بوجوده في العالم.

الجحيم هو الأخر : العزلة الذاتية هي واقع حقيقي يوصف كل موجود في وجوده كذات منفصلة عن الوجود ، و القلق هو المؤشر الأصلي للطبيعة البشرية ، و هو الأمر الذي لا يمكن تجاوزه بالنسبة إلى سارتر .الحقيقة البشرية عند سارتر ، و التي يعلن عنها في أهم أعماله الأدبية –الفلسفية ، مثل في الغثيان و الكلمات و الذباب و الأيدي القذرة ، كلها تتناول الطبيعة الكاذبة في العواطف النفسية ،حيث و إن عند سارتر العاطفة هي سلوك سحري ، إذ و بمجرد تغير الحالة النفسية فإن العالم سيتغير هو أيضا معها و مرافقا لها في تغيرها و تحولها.