人権宣言

* フランス人権宣言は人権宣言じゃない、市民宣言
  + Declaration of the Rights of Man and of the Citizen
* １９４５UNESCOの人権宣言 Universal Declaracion

［ロック　モラル・センス］ vs ［法　カント］

* モンテスキュー　法の精神　esprit de law   
  rapports necessaires qui derivent de la nature des choses   
  法＝自然の必要から生まれる合意、契約
* Utility 何を功利とおくか？

ニーチェと正義

* 正義の観念を高めて作り変えることが私の宿命だ
* 正義無くして私は生きていられるだろうか。

人権

* Mariage pour tous - “marriage for all” not limited to gay marriage.
* Legal revisions redefined “family” in dictionaries.
* 安楽死 euthanasia is also becoming a contentious matter in France. Stoicism and suicide, euthanasia.
* Freud was a stoicist → underwent euthanasia in Switzerland
* Marijuana legalization also a matter of great public concern in France.

Pascal:

* Loyal proponent of Jansenism (suspension of judgement against others, complete resignation and reliance on the mercy of God)
* あやふやにして役立たずなデカルト
* Moi → haissable – I am contemptible
  + Differs from Descartes’ position, places a state of unbeing(無私) as ideal.
* Charite 対神的な愛　神のみが全ての人間を救える  
  カリタスに至らざるモノは全てfigure である。
* Dieu cache (hidden deity)
* この無限な宇宙の永遠の沈黙が私をおびやかす。
* No human can understand, represent, or replace God. God is beyond, and humans our only in their true form when they direct themselves towards God in the spirit of Charite. Those who do not confront the painful reality of God as unprocurable eternity are nothing but figures: limited, shallow, shadow like entities. We live in a fluid world; a world without certainty. That is why humans are constantly searching for certainty, for the absolute, and they attempt to establish this by means of possession, of appropriation.
* ここが僕の日向ぼっこする場所だ。ここに人間のすべての災厄の縮図がある。これを廃棄していくのがカリタス。
* 正義と力 (justice and force)　ハンナアーレント　暴力についての考察
* 私たちは今まで正義に力を与えてこられなかった。力に正義を与えてきたが正義を力あるものにすることができなかった。
* 私たちは見なきゃいけないものから目をそらすために生きている。「死」を見なきゃいけない。でも全ては気晴らし。Heidegger.
* カリタスの絶対性に対する正義の相対性→ 法が絶対性をそこに与える。
* 人間の法はhuman natureから必然的に発生する
* 二つの無限　宇宙の無限vsうちなる無限
* ２０世紀的な哲学のあり方は人間を中心におき、そこから拡大して世界を拡大する。
* これに対して、スピノザのエチカは永遠に無限なもの（神）から始まってその一部である人間に還っていく。そして、自由な人間は死を見ない。なぜなら、死というのは自分の思う、自分のための死にすぎない。
* スピノザ　実体といえるのは（exists in itself）宇宙全体である。なぜなら全てはお互いに関係し合っている、動態的な関係にある。人間はその一部に過ぎない。The only thing that exists within itself, the only thing with substance, is the entire universe. パスカル　人間は宇宙全体を思考できるが、宇宙は自信を思考できない。それが人間の偉大さ。内部と外部の生命。  
  スピノザでは内部と外部はなく、全てがexternality. The universe flows into us and forms us, and in turn we contemplate the universe. Everything is ramified and interdependent. Our contemplation of the universe is part of the process of the universe contemplating itself.
* ２０世紀最大のスピノザはアインシュタイン。

ハイデッガーは悪なのか→これに関する考察。ゾンバルト。マルクーゼとハイデガーの書簡。ハイデガーとアーレント。

De l’evasion 逃走 Levinas. Is it possible to break the unbreakable bond of “I am who I am.”

Ligne de fuite 逃走線 Deleuze and Guattari