**مقدمة تعبير عن الحرية**

الحرية هي لغة من اللغات السامية في الشعوب، وللحرية قيمة عظيمة، وتعود الحرية على النفس بالطمأنينة والراحة النفسية والرضا، وتساعد الحرية على الشعور بتقدير الذات، وقد خلق الله -عزّ وجلّ- الإنسان وكرَّمه، إذ جعله أعلى المخلوقاتِ منزلةً على الأرض، كما في قوله جلّ وعلا: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}،[مرجع: 1] ومن أبرز مظاهر تكريم الله -عزّ وجلّ- للإنسان أن منحه العقل؛ وهو الأداة التي يستخدمها الإنسان كي يُفكّر ويتفكّر ويتميّز عن باقي المخلوقات ليُحقّق الغاية من خلقِه ألا وهي إعمار الأرض ضمن شريعة الله -سبحانه وتعالى-، لكنّ الإنسان لا يستطيع تحقيق هذه الغاية بمفرده، بل هو بحاجة إلى أفراد آخرين يُعينونه ويساندونه، لذا أنعم الله على البشريّة أنّه لم يجعل كلّ فرد فيها بمعزلٍ عن الآخرين، بل جعلهم يعيشون ضمن جماعات لكل فردٍ فيها مجموعة من الحقوق أهمّها الحريّة.

**تعبير عن الحرية**

الحرية القدرة على اتخاذ القرارات في الحياة، بدون إجبار من أحد الأفراد، وبدون قيود، وقد تحدث الكثير من الأدباء والحكماء عن الحرية ومعناها السامي في مؤلفاتهم، حيث تعتبر الحرية من أهم الأشياء التي من خلالها يستطيع الفرد أن يعبر عن كل ما بداخله، ومن معاني الحرية السامية أيضًا أن يتمتع الإنسان بكافة حقوقه المعنوية، والمادية، والاجتماعية، بدون إجبار من أحد الأشخاص، كما تعني الحرية حصول الإنسان على كافة حقوقه في الحياة، ويجب أن تكون مبنية على احترام الآخرين، وتشير الحرية في مفهومها أيضًا إلى التخلص مع جميع أشكال السيطرة والعبودية، أو التخلص من هذه الأفكار، وإطلاق حرية التعبير والرأي للآخرين، وتساعد الحرية الفرد على الإنتاج والتطور والبناء والتنمية، وتجدر الإشارة أنّ هناك ما يُسمّى بالحريّة السّالبة والحريّة الموجبة؛ فالحريّة السّالبة هي عمليّة اتّخاذ القرار دون وجود موانع، أما الحريّة الموجبة فهي توظيف الإمكانات المُتاحة لاستخدام الحرية السّالبة. فعلى سبيل المثال، حريّة التّعبير هي حرية سالبة، واستخدام الإعلام للتّعبير عن الرّأي حريّة موجبة، وقد تغنى الشعراء بالحرية، ومن بينها قول الشاعر:

**أنا لا أكتب الأشعار فالأشعارُ تكتبني**

**أريدُ الصمت كي أحيا، ولكن الذي ألقاه ينطقُني**

**ولا ألقى سوى حزنٍ، على حزنٍ، على حزنٍ**

**أأكتب أنني حيٌّ على كفني؟**

**أأكتب أنني حرٌّ، وحتى الحرفُ يرسفُ بالعبوديّة؟**

**لقد شيّعتُ فاتنة، تُسمّى في بلاد العرب تخريبًا**

**وإرهابًا وطعنًا في القوانين الإلهية**

**ولكن اسمها والله**

**لكن اسمها في الأصلِ حريّة**

وإنّ الدين الإسلامي يحترم رأي الأفراد وحريتهم في التعبير عن رأيهم في إطار الدين واحترام الآخرين، وذكر الله -سبحانه وتعالى- الكثير من الآيات القرآنية التي تؤكد معنى الحرية، فالدين الإسلامي هو دين المساواة والعدل، وجعل الدين الناس جميعهم سواسية، ولكل فرد شخصيته الخاصة، إذ يحث الدين الإسلامي العباد على عدم مساس حرية الآخرين.

**تعبير عن أهمية الحرية للإنسان**

كلّما كثُرت القيود حول البشر أصبحت المجتمعات مُكبّلة في مكانها، فالإنسان بطبعه لا يُطيق إكراهه على أمر ما، أمّا الحريّة فهي تُطلق العَنان للعقلِ ليُفكّر ويُبدع ويَبتكر، ويتوصّل إلى كلّ ما هو جديد، حيث يبحث الإنسان عن حريّته في كافّة مناحي الحياة؛ فهو يبحث عنها نفسيّاً بمواجهة العواقب والمخاوف والقلق والصّعوبات، ودينيّاً ببراءة الذّمة، واجتماعيّاً بإزالة السّلطة والموانع التي يفرضها عليه المُجتمع المُحيط، وفلسفيّاً بالتخلّص من كلّ ما يحرمه من حريّته، واتّخاذ قراراته، وتقدير اختياراته، وحقوقيّاً برفض سطلة القويّ على الضّعيف وسلبه لحقوقه، وتظهر أهميّة الحريّة في حياتنا في عدّة نقاط، يمكن ذكرها على النحو الآتي:

* ممارسة الفرد لقدراته في المكان الذي يختاره بملء إرادته.
* تنظيم الحياة الاجتماعيّة وإيجاد تجانس بين فئات المُجتمع في سبيل تحقيق السّعادة.
* قوّة الدّولة، فتطبيق الحريّة يُؤدّي إلى مُساهمة الشّعب في صناعة القوانين والتّشريعات، وبالتالي شعورهم بأنّ الدّولة تسير وفق مُقترحاتهم ورغباتهم، وعدم وجود مَصدر خارجيّ يفرض عليهم قراراتهم ونظام حياتهم، فيزيد إحساسهم بالمسؤوليّة.
* التحررّ من عبوديّة الشّهوات والظّلم والاستعباد.
* التحررّ من العوائق الاجتماعيّة والنفسيّة التي تُعيق الإنسان عن القيام بدوره الفعّال. تطوير طاقات الفرد ومهاراته بمجهوده الشخصيّ.

وقد وضع الدين الإسلامي الحنيف الكثير من القواعد التي تمنع الظلم والعبودية والعادات والصفات التي تحلى بها الكفار في العصر الماضي، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديثه الشريف: "الناس كأسنان المشط"، وذلك خير دليل على أن الدين الإسلامي دين المساواة والواجبات، وإعطاء كل فرد حقه، والابتعاد عن استغلال الحرية بشكل فوضوي يسيء إلى معنى ومفهوم الحرية، ويتسبب في انتشار الفساد والفوضى بين الأفراد والمجتمعات.

**تعبير ع الحرية بالإنجليزي مترجم**

Freedom is known as a human right that must be enjoyed in various areas of life, but freedom is not absolute, but rather stops at a certain limit so as not to interfere with matters, corrupt the system, or deviate from reason and logic, and this is what Islam has made clear to Muslims, so there is no harm or harm. Since the arrival of Islam, women have been deprived of their rights, robbed of their opinions, and as if they were a zero on the left with no value, but Islam did not accept this for them because that would be unjust and selfish. The woman is a being who has the right to live while she is satisfied with herself and the choices that stem from conviction and thinking, so he granted her the right. Freedom, but within limits to preserve her dignity and not exploit her weakness or the dominance of emotion over her.

Islam is a religion of justice and a moderate approach, where there is neither excess nor negligence, nor harm nor damage. Freedom is a necessity for living a decent life, but its departure from restrictions and laws poses a great danger to society. Which causes its corruption and disintegration. Therefore, freedom is not absolute. Rather, it has some restrictions and limits that must not be crossed in order not to be a cause of the disintegration and corruption of society. This is after some people began to see that the concept of freedom is the practice of what one desires to satisfy one’s whims and inclinations. Which, in return, is reflected on future generations, so they fall into mistakes and sins, while they believe that it is personal freedom, and they have the right to exercise it.

**ترجمة تعبير عن الحرية للعربية**

تُعرف الحرية بأنّها حق من حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتّع بها في مختلف مجالات الحياة، ولكن لا تكون الحرية بشكل مطلق، بل تتوقف عند حد معين لعدم تداخل الأمور وفساد النظام أو الخروج عن العقل والمنطق، وهو ما بيّنه الإسلام للمسلمين فلا ضرر ولا ضرار. فمنذ أن جاء الإسلام والمرأة مهضومة الحقوق، مسلوبة الرأي، وكأنّها صفر على الشمال لا قيمة لها، ولكن لم يقبل الإسلام لها بذلك لأنّ في ذلك ظلماً وأنانية، فالمرأة كائن من حقه أن يعيش وهو راض عن نفسه وعن الخيارات النابعة عن قناعة وتفكير، فمنحها حق الحرية، ولكن ضمن حدود للحفاظ على كرامتها وعدم استغلال ضعفها وغلبة العاطفة عليها.

فالإسلام دين عدل ومنهج وسط حيثُ لا إفراط ولا تفريط، ولا ضرر ولا ضرار، فالحرية ضرورة لعيش حياة كريمة، إلّا أنّ خروجها عن القيود والقوانين تشكل خطراً كبيرًا على المجتمع؛ مما يتسبب بفساده وتفككه، لذا، فإنّ الحرية لا تكون بشكل مطلق، بل لديها بعض من القيود والحدود التي لا يجب تجاوزها لكي لا تكون سببًا في تفكك المجتمع وفساده، وذلك بعد أن أصبح البعض يرى أنّ مفهوم الحرية هو ممارسة ما يرغب ليشبع نزوته وميوله، والتي بالمقابل تنعكس على الأجيال القادمة، فيقعون في الأخطاء والآثام، وهم يعتقدون بأنّها حرية شخصية، ومن حقهم ممارستها.

**خاتمة تعبير عن الحرية**

وفي الختام، إنّ الحرية من المفاهيم التي كانت وما زالت محط اهتمام وجدل كبيرين لدى العقلاء والحكماء، كما أنّ تناول موضوع الحرية يجعلهم يقفون عند حد معيّن يرونه ضروريًا من أجل الحفاظ على النظام العام في الحياة، فيرى بعضهم تقييدها بالقوانين والأنظمة في البلاد، بينما يرى البعض الآخر تقييدها بالأعراف والتقاليد، وغير ذلك من القيود التي أجمعوا على أنّ عدم وجودها سيكون سببًا في الفساد، لأنّ الحرية المطلقة لا تعني إلّا الفساد المطلق، فالحرية هي الأمان والطمأنينة لجميع الشعور، وهي التي تساعد الأفراد على العيش بالشكل المقبول.