**بتاريخ 16/01/2025**

**وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعـة العربي بن مهيدي بأم البواقي**

**كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية**

**السنةالثالثة علوم سياسية: تخصص علاقات دولية**

**امتحان السداسي الأول: في مقياس مناهج البحث في العلاقات الدولية**

**التوقيت من الساعة 09:00 إلى غاية الساعة 10:30.**

**السؤال** **الأول: (06 ن)**

**ماهي خطوات المنهج التاريخي في تفسير الظواهر السياسية في دراسة العلاقات الدولية؟**

**السؤال الثاني: (14ن)**

تطبيق المناهج والنظريات في دراسة العلاقات الدولية تهدف إلى محاولة تفسير وتحليل الظواهر السياسية والعلاقات بين الدول، وهذا من اجل معرفة الأسباب والدوافع وراء الأحداث الجارية بينها، وبالتالي محاولة التنبؤ بمسار هذه العلاقات في المستقبل، ويمكن اعتبار البنائية منهجا لأنها من المداخل الفكرية التي تقدم سبيلا منهجيا لدراسة العلاقات الدولية بمنظور جديد.

**حلل وناقش** **تأثير المنهج البنائي في تفسير وتحليل الظواهر السياسية والعلاقات الدولية؟**

بالتوفيق للجميع الأستاذة: بوراس عفاف

**وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعـة العربي بن مهيدي بأم البواقي**

**كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية**

**السنةالثالثة علوم سياسية: تخصص علاقات دولية**

**الإجابة النموذجية لامتحان السداسي الأول في مقياس مناهج البحث في العلاقات الدولية**

**الجواب الأول: ) 06ن( :**

**خطوات المنهج التاريخي في تفسير الظواهر السياسية في دراسة العلاقات الدولية**

عند دراسة ظاهرة سياسية في دراسة العلاقات الدولية أو حدث تاريخي يتوجب على الباحث إتباع خطوات أثناء دراسته وهي كما يلي:

1- **اختيار موضوع البحث**: ونقصد هنا تحديد مكان وزمان الواقعة التاريخية، الأشخاص الذين دارت حولهم الحادثة، كذلك نوع النشاط الإنساني الذي يدور حوله البحث.

2- **جمع البيانات والمعلومات أو المادة التاريخية:** بعد الانتهاء من تحديد مكان وزمان الواقعة التاريخية يأتي دور جمع البيانات اللازمة والمتعلقة بالظاهرة من قريب أو من بعيد وتنقسم إلى مصادر أولية وثانوية.

3- **نقد مصادر البيانات:** وهذه مرحلة جد مهمة في البحث حيث يجب التأكد من صحة المعلومات التي جمعت وذلك ليكون البحث أكثر مصداقية وأمانة حيث يكون نقد مصادر البيانات **داخلي وخارجي**

**4- صياغة الفروض:** وهي عبارة عن حل مؤقت لإشكالية البحث والذي على إثره تتم دراسة الموضوع

**5- تحليل الحقائق وتفسيرها وإعادة تركيبها:** هنا يتم تحليل الظاهرة الراهنة والتي هي موضوع الدراسة في ظل الحقائق التي قام بجمعها والتنسيق بين الحوادث، ومن ثم تفسيرها علميا مبتعدا عن الذاتية معتمدا في ذلك على نظرية معينة.

**6- استخلاص النتائج وكتابة التقرير:** وتعتبر هذه أخر مرحلة في البحث حيث تكون عصارة البحث بالخلوص إلى النتائج التي كان الباحث قد وضع لها فروض سابقة في البداية وكتابة تقريره النهائي حول الظاهرة المدروسة.

**الجواب الثاني: ) 14 ن(**

**مقدمة:** إن تطبيق المناهج والنظريات في دراسة العلاقات الدولية تهدف إلى محاولة تفسير وتحليل الظواهر السياسية والعلاقات بين الدول، وهذا من اجل معرفة الأسباب والدوافع وراء الأحداث الجارية بينها، وبالتالي محاولة التنبؤ بمسار هذه العلاقات في المستقبل، ويمكن اعتبار البنائية منهجا لأنّها من المداخل الفكرية التي تقدم سبيلا منهجيا لدراسة العلاقات الدولية بمنظور **سوسيولوجي**، فهي قبل ثمانينيات القرن العشرين كانت اتجاها أبستمولوجيا فلسفيا، محور اهتمامه كيف تتشكل المعاني لدى البشر في سياق التفاعل بين خبراتهم وأفكارهم، وهي مقترب يجعل من الممكن للباحث في العلاقات الدولية وضع أسس نظرية لظواهر السياسة الدولية وتمكنه من التنبؤ بظواهر عامة.

**وسنحاول معالجة الاشكال الآتي: كيف ساهم المنهج البنائي في تفسير وتحليل الظواهر السياسية و للعلاقات الدولية؟**

**العرض**: في محاولة للإجابة عن الإشكالية نقترح الخطة التالية:

**-I** **نشأة المنهج البنائي** :

**-II** **البنائية كنظرية اجتماعية**

**-III** **مفهوم النظرية البنائية في العلاقات الدولية**

**1- الافتراضات الأساسية للبنائية في تفسير العلاقات الدولية**

**-2أهم المفاهيم في النظرية البنائية** :**)مفهوم الدولة والقوة، المصلحة الوطنية،أهمية الهوية في النظرية البنائية،و الأمن والسلام لدى أتباع البنائية (**

**-IV** **نقد النظرية البنائية**

**خاتمة:** إن طبيعة مرحلة ما بعد الحرب الباردة شكلت البيئة المناسبة لاختبار النظرية البنائية التي يرى العديد من المنطرين أنها تقدم مدخلا مناسبا مثل ريتشارد لتل Richard Little و بيري بوزان Barry Buzan وهذا لفهم العلاقات الدولية ودراستها في مرحلة ازداد فيها دور الهوية والعوامل الاجتماعية في ظل نظام العولمة والحروب الأهلية؛ ولذلك تجد هذه النظرية قبولا كبيرا بين الأكاديميين والسياسيين على حد سواء.

وباختصار إن البنائية كنظرية في العلاقات الدولية تحاول أن تجد **العلاقة أو الرابط بين المكونات الثلاثة في العلاقات الدولية الفاعل، والبناء، وعملية التفاعل بينهما**، وبذلك نرى أن البنائية تعد العلاقات الدولية هي علاقات اجتماعية إنسانية بالدرجة الأولى، فتعد البنائية جسرا أو وسطا بين التيارات الوضعية والتيارات ما بعد الوضعية.