**ملخص بحث**

**الحرية عند سبينوزا**

**م.مهند علي نعمة**

1. ان سبينوزا هو من أنبل الفلاسفة الحديثين ولقد تخطاه بعضهم في الجانب العقلي ولكنه أعلاهم في الجانب الأخلاقي ونتيجة طبيعته اعتبر أثناء حياته إلى قرن من الزمان بعد مماته شراً مذعوراً .
2. إن رسالته هي ثورة على الأوضاع الثقافية والسياسية وتطبيق لأحكام العقل في مجال الدين والسياسية في عصره وفي كل عصر .
3. لقد آمن سبينوزا بالحرية في كافة مظاهرها وكان فيلسوفاً حراً دافع عن حرية الرأي وحرية الأديان ونقد كل حكومة لا تسير على هذا المسار.
4. وجهه أنظار الناس اتجاه الأديان ومراكز الضعف في بعض التفاسير للتوراة وكذلك الإنجيل وما فيه من تناقضات كذلك شدد كل اثر التعصب الديني والتطرف.
5. ونحن اليوم تشهدنا أنواع من التعصب الديني فلا يجوز تكفير احدنا الأخر وقتل الأبرياء باسم دين معين او طائفة او مذهب لان الأديان كلها من الله تعالى ولكن تعيش بأمان علينا بالتسامح الديني ، فأفكار سبينوزا جاءت مناهضة لكل انواع الحروب الدينية والتعصب ، لقد عانى الكثير من سوء الفهم من طائفته اليهودية بل وطرد منها وذلك لما يحمله من أفكار مناهضة لهذه الديانة ولو كان قد عايش فترة ظهور الفكرة الصهيونية ومقيام إسرائيل لوقف بكل قوة في صف الرافضين لها .
6. ان مثل هذا الفيلسوف لم يكن من الممكن ان يساند فكرة قيام الدولة اليهودية على أراضي فلسطين بل كان حليفاً ان يناضل ضد ، فكرة قيام أية دولة على أساس ديني .
7. إن أهم واجبات الدولة فهي حماية المواطنين وممتلكاتهم وهذا يتوقف على وجود حكومة قوية تمتلك القدرة على حفظ السلام وتطبيق العقوبات للحد من ميول الانسان اللااجتماعية كذلك ان تترك للأفراد الحرية في الاعتقاد والعمل والتفكير وان تكفل لهم حق الكلام والدفاع عن آرائهم بالحجة لا بالعنف .
8. المعيار لتقييم أي تنظيم يأسي هو مقدار ما يساعد الأحرار على حب الطبيعة وفهمها فهماً عقلياً . اذن لكي يرقى التنظيم السياسي يجب ان يتوافر له التفكير الصحيح الحر ، اما الديكتاتورية فهي ألد أعداء الحرية الفكرية والسياسية ، فضلاً عن كتم الحريات وخاصة حرية التعبير عن الفكر والإرادة .
9. ان ضمان حياة الفرد وحريته الفكرية والدينية هي المعيار لصلاحية الحكومة والنظام الاجتماعي وكل سلطة تعني بحماية المواطنين وممتلكاتهم وحريتهم سلطة شرعية وعلى الافراد ان يدينوا لها بالولاء لانها توفر لهم الظروف لممارسة الحرية وتحقيق السعادة . ان النظام الديمقراطي هو الذي يكفل للفرد اكبر قدر من الحرية ولا يخشى من سيطرة الاوامر اللامعقولة اذ انه كلما ازداد عدد المشتركين في الحكم قل احتمال ظهور الرغبات اللامعقولة .

***Abstract***

1. Spinoza was one of the noble philosophers even if there were the best one in the mind side but he was the highest on the ethical side and as are result for his nature he considered during his life and for a century after his death was evil.
2. His letter was a revolution upon the political and thoughtful sides and imposing the judje of the mind on the political and religion sides at his time.
3. He believed in all the kinds of the freedom and he was high brow and he defended the free speech and religions freedom .
4. He also excited the people towards their religion and the deficiencies in some of the Bible express.
5. He attacked the religious fanaticism . Today we are witness many kinds of a religious fanaticism therefore we shall not accusing or addressing other with a theism and Godlessness , killing each other in the name of special sect , religion or a group because all the religion or from our God . So Spinoza's ideas refused the religious fanalicim and he suffered from his religion the Judaism then they excluded him because of his thoughts about his religion .
6. If he witness the establishment of the Judaism country in Palestine he faced with all his power this idea and refused any country establishment depended upon religious .
7. From the ethical side the nature for Spinoza is empty from good and evil and there no place for them exempt in our minds.
8. So the first duty of the state is to procted the citizens and their properties . This depends on the existence of the government possessing the power and capability to maintain and keep peace and imposing penalities to limit and control human tendency to unsocial acts and shall give the individuals the freedom of belief , work think and also shall ensure the free speech and defending their opinions by sound reasons not by fraud or violence . So inordert to evolves the political organization it should be depends on free though while the dectaroc system is the enemy for the political and though full freedom and it is over ride all the kinds of freedom especially free though therefore.
9. Spinoza saw that the people in the nature stat living untidy and disorganized state and there is no law above them. But after their deals between the citizens give some of their rights for the government in society which organized by the law and all the citizens should obey this state or there is no state .
10. The person is free and he is the master of him self so the freedom and fanaticism this reach us to wisdom and the free person likes for the others what he like him self .
11. The state which prodect citizens and their properties and reinforce their freedom it is openly a perfect authorities and every body shall obey and respect it . The free organization give the citizens freedom and they don’t afraid from controlling of the unbelivables orders so if many people shares in the state that will reduce the unbelievable desire in the judge .
12. Spenoza refused the humanity freedom and he said it was shadow and it was the ignorance of the real reasons and persons life contacted with his god .