<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>タイトル</td>
<td>「対象」の問題・フレーゲの見解をめぐって</td>
</tr>
<tr>
<td>著者</td>
<td>富田 恭彦</td>
</tr>
<tr>
<td>発行</td>
<td>哲学論叢 沖縄大学文学部</td>
</tr>
<tr>
<td>項目</td>
<td>内容</td>
</tr>
<tr>
<td>検索</td>
<td>京都大学情報リポジトリ</td>
</tr>
<tr>
<td>結論</td>
<td>京都大学</td>
</tr>
<tr>
<td>リンク</td>
<td><a href="http://hdl.handle.net/2433/24443">http://hdl.handle.net/2433/24443</a></td>
</tr>
<tr>
<td>収録</td>
<td>部門論文集</td>
</tr>
<tr>
<td>テキストver</td>
<td>出版者</td>
</tr>
<tr>
<td>京都大学</td>
<td>出版者</td>
</tr>
</tbody>
</table>
「対象」の問題
——フレーデの見解をめぐって——

富田 恭彦

周知のようにフレーデは固有名の意味（Sinn）と指示対象（Bedeutung）とを区別した。この区別はその後言語、論理、認識等を論ずる際の一つの枠組として、かなり広範に受け入れられるに至っている。だが、それは言語の関わる事態の本質構造の一つの相を適切に明るみに著しているであろうか。小論はこの問いを念頭において、フレーデが「対象（Gegenstand）」をどのように解しているかを明らかにし、その問題点を探ろうとするものである。

本論に入る前に予めフレーデの若干の用語を簡単に説明しておく。固有名（Eigenname）とはただ一つの対象を表わす表現のことであり、従って所謂固有名だけをさす用語ではない(1)。関数（Function）とは例えば「日本の首都」という表現における「の首都」という部分、あるいは「カエサールはガリアを征服した」という表現の「はガリアを征服した」という部分が指示するもののことである。この用語の用法は後の叙述の内でより明確になるであろう。概念（Gedanke）とは真理値（Wahrheitswert）をとる関数のうち、一変項のもののことである(2)。これに対し、多変項のものは関係（Beziehung）と言われる(3)。真理値とは平叙文（以下「文」と略記）の指示対象であり、真（なるもの）あるいは偽（なるもの）のいずれかのことである(4)。

なおこの論文で用いられる「指示対象」「指示されるもの」「（…の（が））指示するもの」という語はいずれも「Bedeutung」の訳語である。固有名（文を含む）が指示するものの場合には「指示対象」という語を用い得るが、関数の表現（以下「関数表現」と略記）の指示するものに対してはこの訳語は不適切である。それ故それに加えて「指示されるもの」と「指示するもの」といった訳語をコンテキストに応じて使い分けることにする。また彼の論文（例えばSBの如き略記号を示す。これについては文献表を参照されたい。

1

意味と指示されるものを主題とした論文SBでは（真理値を除く）指示対象に関する積極的な説明は見出せない。そこで、対象に対してフレーデが与えた規定を他の論文に求めれば、その主たるものは関数（ないし概念）との対比において与えられており、次のように継ぐことができる。

(1) 関数は不完全（unvollständig）で補完を要し（ergänzungsbedürftig）不飽和（ungesättigt）であるのにに対し、対象は完全で補完を要せず飽和している。そして対象は関数を補完して完全なものにする(5)。
(2) 不定冠詞から始まる名詞（句）は概念を指示するのに対し、単数定冠詞から始まる名詞（句）は対象を指示する(6)。
(3) 概念はその本性からして述語的であり、述語の指示するものであるのに対し、対象は述語全体の指示するものであり得ず、主語の指示対象となり得るものである(7)。これらは定義を手掛けるとして、考察を進めることとする。
考察の手順を先取りして示せば、まず我々は(1)を検討する。そのために、関数に対してもその表現の意味と指示するものを区別する見地をフレーカが採ったか否かいう問題を次章において扱う。そして第3章でこの問題に対して従来採られていたの見解においても、(1)に示された対象（及び関数）規定を完全に解することことができないことを示せ。第4章ではこの規定がもし表現の意味に基づくのではないかという一つの推測が示される。この推測に従って我々は意味の性格の違いの根拠を(2)、(3)を顧慮しつつ示そうと思う（第5章）。最後の章では、フレーカが意味と対象を区別する際対象を文脈に指標していると、そしてこのことによってその区別を問題的なものにし、後に課題を残していることが示されるであろう。

2

既に述べたように、フレーカは固有名について表現の意味と表現の指示するものとを区別したが、関数表現についてはどうか。この問題は既にこれまで注目されてきたところである。我々はここで再びこの問題を取り上げ、というのでは対象の相関者である関数が意味と指示されるものの区別という視点からどこを区別するのかを定めなければならず、両者の対比において示された規定を適切に吟味することはできないからである。そこで意味と指示されるものの区別は関数表現にも当てはまるのか、当てはまるとすれば、関数は意味と指示されるものの内いずれのものなのか、先ずこれらの問題を検討しよう。
フレーカは関数表現の意味とそれが指示するものとしで多くの箇所で説いている。しかし、それらが相互に異なるものであることを明示した箇所は公刊された論文中には殆ど見出せない(8)。それ故、この点を明らかにするために関数表現によって指示されるものについて述べた箇所を幾つか引用してみよう。
「…私はこの「不飽和」を部分が指示するものに関数という名を与える。」（PC－31）
「それ（概念）は…文法的述語が指示するものである。」（BG－193脚註）
「記号間のこの区別（すなわち飽和・不飽和の区別）には偽訳指示するものの領域におけるア
ナロジカルな区別が対応する。すなわち固有名は対象が対応し、述語部分には概念が対応
する。」（FG－12）
「不飽和部分」、「文法的述語」、「述語部分」といはずれも関数表現のことであり、また概
念は関数の一種である。従ってこうした箇所からすれば関数は関数表現が指示するものである。
他方、PCにもBGにもSBへの言及があり、この点を念頭において、上ののような言い回しから、
関数表現にも意味と指示されるものの区別が適用され、関数はそのうちの指示されるものの方で

-34-
あると理解するのが自然であるようにと思われる。（こうした見方はフレーガ解釈においてはよく採られるものである9。）

次に関数表現の意味について述べた箇所を引用しておく。

「…思想[すなわち文の意味]の諸部分はすべてがすべて完全ではありえない。少なくとも一つは「不飽和」ないし述語的である。そこでなければそれら[思想の諸部分]は結合することができない。例えば「2という数」という句の意味と「素数という概念」という表現の意味とは、[両者を]緊密に合わせることには結合しない。我々は「2という数は素数という概念の下にはいる」という文においてそうした緊密に合わせるものを使用する。それは

「…は…の下にはいる」という、主語と目的語によって…完全なものにされなければならない言葉の内に含まれる。そしてその言葉の意味がこのように「不飽和」であるという理由により、それは緊密に合わせるものとなり得る。それが…補完されたときにのみ、我々は完全な意味すなわち思想を得るのである。（BG-205）

ここで関係について言われていることは一般化することができる。すなわち関数の意味は不飽和であり、それ故に緊密に合わせるものとなり得るのである。ということである。ある論者はこうした仮説からフレーガは関数を指示されるものとしても意味としても扱っているという主張を採る(10)。だがこうした箇所に基づいて直ちにこの結論を出すことはできないと思われる。というのはフレーガはあくまで関数表現の意味について語っているからである。そこで我々は暫定的に意味と指示されるもののが関数表現にも適用されるという（どちらかと言えば）自然な見方を採って、さらに考察を続けることにする。

3

さて、先程(1)に示していただいた対象及び関数の規定について、表現が指示するもののレベルで考えてみよう。真理値を含むとならぬ関数の内から「の首都」によって指示される関数を例にとって、この関数はフレーガの見解に従えば、例えば日本という対象によって補完されることによって完全なものとなり、その結果東京という対象になるという。だが、何かが日本によって満たされることにより東京となるということは、非常に理解し難しいことである。日本や東京という対象存在と同じレベルで存在する不完全な何かがあって、それが日本によって補完される、そうした「何か」をいかに解すべきであろうか。「関数」という言葉は現代では所謂「写像（mapping）」と同義に用いられるが、フレーガの用法はこの用法とは一致しないと思われる。というのは、写像の場合には二つの対象集合が定められ、その集合の要素（すなわち対象）間の対応がつけられるわけだが、この場合には関数はある関係である。そしてこの場合フレーガ流の言い回しほぼは、ある不完全なものが二つの完全なものによって補完されると言えるであろう。フレーガが言っているのはそういったことではない。一つの完全な対象が不完全な関数と結合して、一つの完全な全体になると言うのである。従って、表現や意味とは異なるまさしく「指示されるものの領域」の中で、対象と関数が理解されなければならないのである。上に示した理解
の困難については概念や関係の場合にも同様である。例えばカエサルという対象によって「はガリアを征服した」という表現によって指示される関数が補完されて真（なるもの）という対象になる。ということをいかに指示されるもののレベルで解すべきであろうか。

文の指示対象とされる真・偽を事実（ないし事態）そのものと解して良いならば、彼の主張は次のように解することもできる。すなわち、対象のもつ性質や関係が関数なのであるが、このような関数が対象の補完により、事態を形成するのであると。こうした把握は概念や関係の場合には適切であるように見える。だが「の首都」とか「の万年筆」によって指示されるような関数の場合にはうまくいかない。（私はこのような解し方がそもそも対象や事態の素朴な指定に基づいていると考える、このことは後後に言及するが、詳細については後日を期したい。）

そこで、フレーデは関数表現の意味と指示するものを同一視しているという先に暫定的に述べた見解に譲ってみれば、どうであろうか。この場合にもまた困難がある。前に引用した箇所（BG-205）に見られるように、関数表現の意味が不完全（不飽和）であることはフレーデの認めるところである。だが、この不完全な意味（すなわちこの場合には関数）は決して対象そのものによって補完されるのではない。意味は意味によって補完されて完全な意味となるのである。すなわち、こうした不完全な意味を関数と見做すことは必ずしも不可能ではないが、かかる関数は決して対象そのものによって補完されることで完全な意味になるのではない。フレーデの固有名に関する意味と指示されるもののとの区別に固執すれば、こうした見解は奇妙に思われる。

4

では我々は、対象と関数に関する先の（1）に示した規定をどう解したら良いのであろうか。出発点に戻って、フレーデが完全・不完全等々の規定を導入する仕方を考えてみよう。FCに次のような箇所がある。

「…数学的表現がそれへと分割されるところの二つの部分すなわち変数（変項）の記号と関数の表現は似ていない。というのは変数は数でありそれ自身で完全面全体であるのに、関数はそうでないからである。」（FC-24〜25）

ここでフレーデは対象（数）の表現（以下「対象表現」と略記）と関数表現の相違点について言及し、そしてそれを対象と関数の性格の違いに基づいている。表現の相違はさらに次のように具体的に説かれることで。

「…関数を表わす表現は変数（変項）の記号によって満たされるための一つないしそれ以上の場所を常に示さなければならない …」（FC-25）

つまり、対象表現は空をもたないのに対し、関数表現は満たされるべき空をもつ、ということである。そして、先の引用箇所で言われたことを考えて合わせれば、こうした表現における相違はフレーデの場合表現によって指示されるものに相違（すなわち（1）に示しておいた相違）によって説明されるのである。だが、一方では、彼が明記していないにも拘らず表現の相違がもしご関する意味の相違に基づけられていると思われる箇所が少なくない。一つは先に引用した箇所（BG-205）
である。もう一箇所引用しておく。
「… 言明は一般に二つの部分すなわちそれぞれ自身で完全な部分と補完を要するないしは「不飽和な」部分へと分割されるように想像することができる。こうして例えば我々は「カエサルがガリアを征服した」という文を「カエサル」と「はガリアを征服した」と分割する。第二の部分は「不飽和で」あり、空を含む。そしてこの空所が固有名もしくはそれに替わる表現によって満たされる場合に限り、完全な意味が現われる。」（P.C－31）
不飽和な表現が固有名によって満たされる結果、「完全な意味」が得られる — このような言い回しはそれだけでは必ずしもフレーズが指示されるものに完全・不完全等の規定の最終的根拠を見出しているという解釈を示すものではない。だが我々は先に指示されるもののレベルでの完全・不完全等の諸規定が理解し難しいものであることを見た。そして、上の引用箇所が示すように、しばしばフレーズは表現の補完の結果を表わすのに意味のレベルでの完全・不完全等の規定を持ち出すのである。こうしたこととともに、フレーズが関数表現についてその意味と指示するものの区別を殆ど明示していないということを考え合わせてみるなら、彼が対象と関数に対して与えた規定は、彼の明示的主張にも拘らず、意味のレベルに最後的根拠をもっているのではないかと考えられる。つまり、意味レベルでの諸規定が、指示されるもののレベルにアナロジカルに移されたのではないかと考えられるのである。
この件に関し、もう一つ付言しておきたい。S Bにおいて意味と指示されるものの区別に関してフレーズは次の点を指摘している。
(1) 適切に形成された固有名は常に意味をもつといえるが、意味をもつことを理由に何らの指示対象がそれに対応するということは言えない。つまり、指示対象をもって固有名もある。（S B－28）
(2) 思想はそのうちのある部分の指示対象がない場合には真理値をもたないが、その部分の指示対象の存否は思想そのものの内容に影響しない。（S B－32－33）
(1)からすれば次のように考えられよう。仮に対象表現とその意味に与えられた完全、飽和等の規定が、指示対象の本性に由来するとすれば、指示対象をもつ固有名の場合にはその意味と表現が完全等々であるということは言えないであろう。だが、その場合でも意味及び表現が完全であるということは言い得る。しかも、表現が完全か不完全かは単なる表現そのものに注目するだけでは判定できない。そこで、意味の完全性が表現の完全性を模倣しつつあると考えることができる。そして、フレーズは彼の明示的見解にも拘らず、こうした方向で完全性を理解しているようになされる。S Bで彼は次のように述べている。
「観念論者又は懐疑論の側からは恐らくもうっとり次のような異論が申し立てられているであろう。「君はここで何のコメントもなく月を対象として語っている。しかし、「月」という名が一般に指示対象をもつことを君は何より知るのか。一般に何か指示対象をもつことを君は何より知るのか。」（この問いに対し）「月」と言うとき我々は自分達のもつ月の表象について語ろうとしているのではなく、意味で満足しているのでもなくて、指
示対象を前提しているのであると私は答える。「月は地球よりも小さい」という文で月の表象が問題にされていると考えるのは全く意味の誤解というものである。若者がこの（月の表象）を言及としているなら、彼は「私のもっている月の表象」という言い回しを用いるであろう。さて、我々は誰かに先の前提において間違いない問題しているか知れない。そしてそうした間違いは実際起こっている。しかし、我々が常に誤った前提をしているか否かという問いにおいて、ここで答える必要はない。記号の指示対象について語ることを正当化するためには、語ったり考えたりする際の我々の意図を指摘することで十分である。そのようなもの（指示対象）が存在するとなればという条件付ではあるが」（SB－31－32）

指示対象が存在するか否かはともかく、我々が表象や意味ではなく対象について語ろうとしていること、このことによって指示対象について語ることが正当化されるというのである。こうした見解の提示は、フレーガが対象について語りつつもその場合の対象が実は対象そのものであったものでなく、次章で述べるように意味を介して特定される対象となっていること、言い換えれば意味に基づく限りにおいて対象に言及しているということを示すものと思われる。（こうした考え方はむしろ事態に即している。フレーガにおいて問題するのは、論文の端々に見られるこのような把え方にも拘らず、対象が自体的に存在するということを「何のコメントもなく」前提してしまっている。）

フレーガがその明示的主張にも拘らず意味の完全性を模倣とする立場にあるのではないかという推測は、(2)を引き合いに出すことによっても行なうことができる。ある文の意味はその諸部分に対応する指示されるものの存在に拘らず同一にとどまるとフレーガは言う。文の表現と意味は、その表現（ないしその部分をなす固有名）の指示対象の存在とは直接関わりなくある意味で完全性、飽和性をもつと言えよう。だがこの性格が文（ないしその部分）の指示対象に基づくとするならば、意味と指示されるもののいずれをも具えた文に関しててなければ、こうしたことは言えないであろう。このような点を考えてれば、フレーガの言い回しにも拘らず、意味のレベルでの性格の相違として把握されることが表現および指示されるものの性格把握に反映しているのではないかと思われる。

それでは意味のレベルでの完全・不完全、飽和・不飽和ということはいかに解されるべきであろうか。フレーガは既に見たように文の意味（すなわち思想）を完全なものとする。さて、完全性を文の意味にのみ認めるとすれば、その部分はいずれも不完全であるということになるが、これはフレーガの見解ではない。既に見たように、文のある構成部分すなわち固有名のもの意味をも彼は完全なものとしている。これは何を意味するのであろうか。

そもそも表現が意味を表現することという事は我々がその表現を理解することにはかからない。我々は対象表現も関数表現も理解することができる。そうしたことからすれば、いずれも意味を表現していると言える。しかも、対象表現はそれだけで、フレーガの言うように、何かある意…
味で完全な理解といえるようなものが可能であるのに、関数表現の理解にはいわば「不安定さ」といったようなものが伴っているという違いがある。この違いは何に由来するのか。固有名はそれだけで、それが理解されるならば、ある対象を特徴し示す働きをもつ。例えば「日本の首都」という表現は、それを理解する者に何のことであるかを示す。文脈に置かれる場合も同様である。一般に固有名は我々の言語の形すなわち何かについてあることを語るという構造のうちで、それについて語られるとの何かを示す働きをなす。この、それについて語られる「何か」は、一般に主語によって示される。主語となる表現は、それが理解されることによって、語られるものを特定し際立たせるのである。関数表現には、それだけでは、特定のものを際立たせる働きがない。「はガリアを征服した」とか「の首都」とか「ある人間」とかいった表現は、理解されても特定の何かを際立たせないである。意味の完全性の基準は、フレーズによって明示されてはいないが、こうした点に存するように思われる。

こうした見方は懐かに単なる推測の域を出ない。だが１で挙げた諸規定のうち、文法的側面から与えられた（2）、（3）を思い返せば、こうした見方がフレーズの明示的主張と全く無縁であるとは思われない。一般にある特定の一つの対象を指示するために単数定冠詞を用いるということ、特定の対象を指示する表現は文の主語になり得るということ、こうしたことはまさしく上に示した解釈の裏書きとなるように思われる。

関数表現の意味はそれだけでは語られることを知らしめるにすぎず、「何について」の「何」の理解を与えないと私は言った。懐かにこうした言い回しはある意味で同語反復的であり、それだけで関数表現の意味が不完全だということを示すことはならない。だが、それにも拘らず、対象表現の意味を完全とし、関数表現の意味を不完全とするフレーズの解釈が何か根拠をもつとすれば、それは主語、実体、仮体、句体等々の述語、属性、性質、関係等々に対する優位という、我々の言語の構造に根差した一つの伝統的想いの枠組みにほかならないと考えられる。そうであるとすれば、関数表現の意味は、それだけでは対象を特定しないというそのことにおいて不完全なのである。

ついてながら、この視点から見れば馬という概念は概念ではなく対象であるという彼の見解（11）は容易に理解されよう。文法上からすれば「馬という概念」という表現はドイツ語では単数定冠詞から始まる。それ故（2）に示したフレーズの基準からすればその表現の指示するものは概念ではなく対象である。それはなぜか。フレーズによれば概念とは不完全で補完を要する不飽和なものであって対象ではない。しかし、それについて人が何かを語ろうとする際には人はそれをそれとしてすなわちかくかくのものとして把えているのであって、もはや例えば「は馬である」といった表現が理解せしめる述語的本性のままに把えているのではないのである。「表現の意味は対象である」12という言い回しの場合にも、同様のことが言える。懐かにフレーズの解釈では一般に意味が対象であるはずはない。一般に意味は表現が用いられる際に理解されるがその表現によって指示されはしない。だが我々が意味について語るとき、まさしくそれについて語るが故にそれはあたかも一つの対象であるかのように扱われるのである。こうした扱い方は言語の性
格によるものである。もし我々が何かについて語ることなしに語ることが可能であればこうした対象ではないものの対象化は起こらないかも知れない。

6

以上に論じたことを総めると次のようになる。

(1) 対象は、関数が不完全であるのに対し、完全である。
(2) 対象の完全性、関数の不完全性は意味の性格の違いによる。
(3) 表現の理解はそれが指示する対象の存否には依存しない。

(1),(3)はフレーズ自身が明確に主張するところである。これに対し(2)は我々の推測によるものでフレーズ自身は明示していない。

さて、以上のことから、次のことが導出できる。仮に(2)に示される推測が正しいとすれば、フレーズの言う対象は、曖昧性を残す概念である。何とならば、我々は表現の有意味性によって表現を理解することにより、対象を特定することができる。こうして意味を介して特定化された対象は、理解された対象である。ところが(3)に示すように、表現の理解は対象の存否に依存しない。従って存在、非存在が言われ得る対象と、理解された対象とは直ちに同一のものとは言えず、単に意味を介することによって把握できる対象は、指示対象として指定されるものとは一応区別されるべきものであると言わなければならない。（このことはついでながら、もし、関数表現の意味と指示するものとの区別があるのがフレーズの真意であるならば、我々が関数表現の有意味性によって理解するときのものと関数そのものとの区別を同様に要求する。）こうした二種の対象（ないし関数）の区別として残る原因はフレーズが言語によって指示されるものを素朴に表現や意味とは異なるものとして指定していることによると考えられる。表現が意味をもつということは、表現という対象に意味という対象が加わっているということではなく、まぎしく表現を我々が理解し、何によっての何、いかにあるかのいかにを知ることなのである。従って、すでに意味を介して我々は対象に向かって様々な出ている。その点を十分に把握するならば、我々によって理解されたもののかかったいか自体として存在したりしなかったりするものを別個に指定することはもっと慎重になされなければならない。完全な言語の構築によって数学の根拠づけを遂行しようとするフレーズの意図からして、この点についての考察を彼に要求するのはある意味で不当であるかも知れない。そうであるならば、このことを慎重に遂行すること、これは我々に課せられた一つの課題である。

（註）

(1) （BG－197脚註）、（SB－27）、（GA－7）参照。（括弧内の数字は頁数を示す。）
(2) （FC－30，39）、（GA－8）参照。
(3) （FC－39）、（BG－205）、（GA－8）参照。

—40—
(4) (FC-28〜29)、(SB-34)、(GA-7) 参照。
(5) (FC-24〜25, 27)、(GA-6〜7) 参照。
(6) (BG-195 他) 参照。
(7) (BG-193〜195 他) 参照。
(8) マーシャルが指摘するように (SRR-343)、(GA-50〜51) における論述はその明示箇所と解し得る。
(9) 例えばダメット (FFR を参照)。
(10) マーシャル (SRR-346)。
(11) (BG-196 以下) 参照。
(12) ジャクスはフレーゲが未公刊論文でこう論じていると報告している (FO-394)。

[引用文献]

（哲学博士課程 三回生）

-41-