**المركز الجامعي تيبازة السنة : الثالثة تاريخ**

**كلية العلوم الاجتماعية و الانسانية المقياس : قضايا عربية معاصرة**

**قسم العلوم الانسانية**

 **التصحيح النموذجي لإمتحان قضايا عربية معاصرة**

1. **الوحدة العربية طرح سياسي راود الكثير من العرب على اختلاف مشاربهم السياسية ، و تقوم فكرتهم على إزالة الحدود بين الدول العربية فإلى أي مدى جسد هذا الطرح على أرض الواقع؟**

الوحدة العربية طرح سياسي راود الكثير من العرب على اختلاف مشاربهم السياسية ، و تقوم فكرتهم على إزالة الحدود بين الدول العربية رغم فشل البعض من مشاريع الوحدة منها اتحاد الجمهوريات الثلاث بين سوريا و مصر و ليبيا ، و الجمهورية العربية الاسلامية بين تونس و ليبيا ، إلا أن البعض منها جسد على أرض الواقع منها الاتحاد العربي الهاشمي 14 فيفري 1958 بين ملك العراق فيصل الثاني الهاشمي ، و ملك الأردن الحسين بن طلال الهاشمي . رغم أن الاتحاد دام أربعة أشهر كانت من أبرز مظاهره تشكيل حكومة موحدة للإتحاد 19 ماي 1958 ، فقد تم الاعلان عن الاتحاد بنظرة ( كونفدرالية ) غير اندماجية ، و نص دستورها أن الاتحاد عضويته مفتوحة لكل الدول العربية مع ضمان الاحتفاظ بشخصيتها و نظام حكمها ، كما نص على أن ملك العراق هو رئيس الاتحاد .(3.5 )

الجمهورية العربية المتحدة في 22 فيفري 1958 تشكيل وحدة بين مصر ( جمال عبد الناصر ) و سوريا ( شكري القوتلي ) ، فقد وقع الطرفان على ميثاق الجمهورية العربية المتحدة ، و تم تنصيب جمال عبد الناصر رئيساً لهذه الجمهورية عن طريق الاستفتاء و اتخذ من القاهرة عاصمة له . خلال سنوات الوحدة التي استمرت إلى 28 سبتمبر 1961 تم توحيد برلماني للبلدين ، و اعتماد برلمان واحد مشترك ، كما تم إلغاء الوزارات على مستوى كل دولة و استحداث وزارات موحدة.( 3.5 )

1. **عرفت المنطقة العربية عدة مشاريع و مخططات استعمارية من كامبل بنرمان إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير ، إستنتج في خمس نقاط أساسية أهدافها ؟ ( 5 نقاط )**

- اقامة دولة اسرائيل في فلسطين تكون بمثابة حاجز بشري غريب و معادي ، يحول دون تحقيق وحدة هذه الشعوب .

- الاستمرار في تجزئة الوطن العربي و إفشال جميع التوجهات الوحدوية إما باسقاطها أو تفريغها من محتواها .

- الحد من تقدم العرب و منعهم من التقدم و إمتلاك العلم و المعرفة .

- إيجاد أو تعزيز مشاكل حدودية متعلقة بهذه الدول ، و تكوين و دعم الأقليات .

- الاطاحة بالنظم الاصلاحية و حركات المقاومة ، و تقسيم الوطن العربي إلى أقليات و طوائف دينية و مذهبية ، و زرع الفوضى للقضاء على الدولة القومية .

- حماية المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية ، و ضمان أمن الكيان الصهيوني .

1. **تعتبر المشاكل الحدودية بين الدول العربية قنابل موقوتة خلفتها الدول الغربية في المنطقة لتفجيرها عندما تشعر أن مصالحها الاقتصادية و النفطية مهددة بالخطر ، اشرح الفكرة ؟**

دخلت أمريكا السياسىة في العالم العربي عبر منابع النفط ، لذلك عمدت إلى تطويق منطقة الشرق الأوسط بأحلاف و معاهدات و مواثيق متعددة ، كما عمدت لزرع اسرائيل حارسها الأمين في قلب العالم العربي ، كما افتعلت مشاكل حدودية في المنطقة لتفجيرها عندما تشعر أن مصالحها الاقتصادية و النفطية مهددة بالخطر و أفضل مثال على ذلك حرب الخليج الأولى و الثانية .

حرب الخليج الأولى بين ايران و العراق ( 1980 - 1988 ) كانت سببها النزاع حول شط العرب و الذي اشتد بعد إكتشاف النفط في مسجد سليمان 1908 في العراق دفع الفريقين إلى إعادة النظر في الحدود بينهما . هذه الحرب بدأت في 22 سبتمبر 1980 و انتهت في 18 أوت 1988 و عرفت تدخل عدة دول من بينها الجزائر لإنهاء النزاع ، لكن الغريب في الأمر أنها استمرت ثماني سنوات متواصلة و لم تتوقف إلا عندما شعرت الدول الغربية أن مصالحه الاستراتيجية في خطر . ( 4 نقاط)

حرب الخليج الثانية تعتبر من أكثر الأزمات التي هزت العالم و استنفذت مؤسساتها الدبلوماسية و العسكرية ، و اعتبرت من الأزمات ذات العلاقة الوثيقة بالمشكلات الحدودية التي زرعها المستعمر بين بلدان المنطقة ، و لم تحسم جذريا إلى يومنا الحالي . فقد قام رئيس العراق صدام حسين باحتلال الكويت 2 أوت 1990 و انتهت بعد التحالف الدولي الذي قام بعملية عسكرية الأكبر من نوعها شاركت فيها الدول العربية ( عاصفة الصحراء ) . فقد أدت حرب الخليج الثانية إلى حدوث توتر كبير في العلاقات العربية ، حيث انقسم الصف العربي الذي تعرض لشرخ كبير فقد شاركت أغلب الدول العربية في قوى التحالف الدولي ضد دولة عربية ، كما أدت إلى وجود دائم للقوات الأجنبية في جميع دول الخليج حيث تركز وجودها في الكويت و السعودية . كما تسببت الحرب في خسائر اقتصادية كبيرة واستغلال الثروة النفطية في العراق . ( 4 نقاط)