**المحاضرة الرابعة : أقسام التصور والتصديق**

**أولاً: التصور في علم المنطق**

**1. تعريف التصور:**

 • التصور هو الفهم الذهني أو الصورة الذهنية التي تتكون لدينا عن شيء معين. هو عبارة عن مفهوم أو فكرة تمثل شيئًا ما، سواء كان ماديًا أو معنويًا.

**2. أقسام التصور:**

 • يُقسم التصور إلى عدة أقسام بناءً على طبيعة المفاهيم التي يمثلها:

 **أ. التصورات البسيطة:**

 • هي التصورات التي تتعلق بأشياء محددة وواضحة، مثل "الكتاب"، "الشجرة"، أو "الإنسان". هذه التصورات تتميز بأنها لا تحتاج إلى تحليل معقد، بل تعبر عن مفاهيم واضحة.

 **ب. التصورات المركبة:**

 • هي التصورات التي تجمع بين عدة مفاهيم، مثل "الشجرة المثمرة" أو "الكتاب المفيد". هذه التصورات تتطلب دمج عدة أفكار لتكوين صورة شاملة.

 **ج. التصورات العامة:**

 • هي التصورات التي تشمل مجموعة من الأشياء أو الكائنات، مثل "الثمار" التي تشمل جميع أنواع الفواكه. هذه التصورات تساعد في تصنيف الأشياء وفهم العلاقات بينها.

 **د. التصورات الخاصة:**

 • هي التصورات التي تتعلق بشيء محدد، مثل "التفاح" كنوع محدد من الثمار. هذه التصورات تعزز الفهم الدقيق للأشياء.

**ثانياً: التصديق في علم المنطق**

**1. تعريف التصديق:**

 • التصديق هو عملية إصدار حكم حول صحة أو عدم صحة شيء معين. يتطلب ذلك وجود تصور مسبق حول الموضوع المعني.

**2. أقسام التصديق:**

 • يُقسم التصديق أيضًا إلى عدة أقسام بناءً على طبيعة الأحكام التي تصدر:

 **أ. التصديقات البسيطة**:

 • هي الأحكام التي تصدر عن شيء واحد فقط، مثل "السماء زرقاء". هذه الأحكام تكون مباشرة وسهلة الفهم.

 **ب. التصديقات المركبة:**

 • هي الأحكام التي تتضمن أكثر من عنصر، مثل "الشجرة تنمو في التربة الخصبة". هذه الأحكام تتطلب تحليل العلاقة بين العناصر المختلفة.

 **ج. التصديقات الحقيقية:**

 • هي الأحكام التي تعبر عن حقائق واقعية يمكن التحقق منها، مثل "الماء يغلي عند 100 درجة مئوية".

 **د. التصديقات غير الصحيحة**:

 • هي الأحكام التي تعبر عن معلومات خاطئة أو غير دقيقة، مثل "الأرض مسطحة".

**ثالثاً: العلاقة بين التصور والتصديق**

• **التفاعل بين المفهومين:**

 • التصور هو الأساس الذي يقوم عليه التصديق. فقبل أن نصدر حكمًا حول شيء ما، يجب أن يكون لدينا تصور واضح عنه.

 • على سبيل المثال، إذا لم يكن لدينا تصور عن "العدالة"، فلن نستطيع أن نصدر حكمًا حول ما إذا كانت حالة معينة عادلة أم لا.

• دورة التفكير:

 • تبدأ العملية بتكوين التصورات، ثم تأتي مرحلة التصديق حيث نقوم بتحليل هذه التصورات وإصدار أحكام بناءً عليها.

**رابعاً: أهمية فهم أقسام التصور والتصديق**

1. تحليل الحجج:

 • يساعد فهم أقسام التصور والتصديق في تحليل الحجج وتقييم صحتها. عندما نفهم التصورات التي تقوم عليها الحجج، يمكننا تحديد مدى قوة تلك الحجج.

2. تطوير التفكير النقدي:

 • يعزز فهم هذين المفهومين القدرة على التفكير النقدي واتخاذ قرارات مستنيرة. يساعد الأفراد على التمييز بين الأفكار الصحيحة والخاطئة.

3. تحسين مهارات التواصل:

 • يسهم فهم أقسام التصور والتصديق في تحسين القدرة على التعبير عن الأفكار بوضوح وإقناع الآخرين.

خامساً: تطبيقات عملية لفهم التصور والتصديق

• في الحياة اليومية:

 • يمكن استخدام مفاهيم التصور والتصديق لتحليل المعلومات والأخبار التي نتعرض لها يوميًا. من خلال تقييم تصوراتنا وأحكامنا، يمكننا اتخاذ قرارات أفضل.

• في التعليم:

 • يُعتبر فهم هذه المفاهيم أساسيًا لتعليم الطلاب كيفية التفكير النقدي وتحليل المعلومات بشكل منطقي.

• في البحث العلمي:

 • يعتمد البحث العلمي على بناء تصورات واضحة ومن ثم إصدار تصديقات مستندة إلى الأدلة والبيانات المتاحة.