

# **CULS331- الحضارة الاوروبية الحديثه والمعاصره**

# **الواجب الثاني**

**اسم الطالب:**

\*أنس نمر 1180180

**دكتور المادة:** د. بشير ضحى

**رقم الشعبة:** 5

**التاريخ:** /6/202029

**السؤال الأول:**

يمكننا القول عن النزعة الأنسانية بأنها رؤية شخصية تركز على الأنسان بحيث تشجعه على إظهار مواهبه وقدراته والعمل على تنميتها وتطويرها في كافة المجالات , وكان من أبرز ملامحها الاهتمام بالأنسان و اعتباره من أفضل المخلوقات على الأرض من أجل تحقيق الكمال الأنساني. ومن أهم العوامل المادية التي ساعدت على انتشارها النزعة الأنسانية ظهور الطابعة وانتشارها في مختلف انحاء اوروبا وكانت من اول العوامل التي ادت ال ظهور النزعة الانسانية في العالم والتي تحول بسسبها النظر للانسان من أنه جزء من النظام الالهي الى جزء من النظام الطبيعي, ومن العوامل الاخرى التي ساعدت على انتشارها الا وهي نقص المعادن الثمينة وتزايد عدد السكان فكانت بحاجة الى الاختراع لسد هذا النقص من الأحتياجات فقام البرتغاليين باكتشاف خطوط تجارة جديدة وتطوير التبادلات التجارية, وقام الأميركان باكتشاف أثمن المعادن كالذهب .كما أنه كان للنزعة الأنسانية دور مهم في الأصلاح الديني حيث تعتبر الأنسان مركز الكون وهو مخلوق لتطبيق شرع الله على الأرض وذلك بفضل النعم والعقل التي منحه اياها الله ونتيجة لذلك فإن النزعة التي انتشرت في تلك الفترة كانت مؤمنة بعيدة عن الإلحاد , بينما النزعة الانسية المسيحية ما زالت متواجدة حتى الان .

**السؤال الثاني:**

تعاني الكثير من الدول مثل سوريا وليبيا من مشاكل بين الحكومة والشعب ففي سوريا عملت امريكا نتيجة لمشاكل سياسية على تشجيع الأحزاب للأنتشار في سوريا , ونشر الخراب فيها فبالتالي اضطر بشار الأسد على مقاومة هذه الأحزاب , ولكن مقاومته لها كانت بحاجة الى التضحية وفقدان العديد من الضحايا مما أدى الى ثورة الشعب عليه رفضا لهذا الأمر . وما قام به بشار الأسد يتوافق مع رأي ميكافيلي الذي قال في كتابه الأمير ( الغاية تبرر الوسيلة ) فبالتالي إرادة بشار الأسد في التخلص من الأحزاب والحفاظ على أمن دولته تبرر عدد الضحايا والخسائر التي ستحدث.ولكن العكس من ذلك رأي لوك الذي يضع السلطة في يد الشعب , والهدف من الحكومة فقط المحافظة على موارد الدولة وشعبها وعدم الأعتداء عليها حتى لو في أشد الظروف .

كما هو الحال في ليبيا حيث قام الشعب بعمل مسيرات احتاجاجيه ضد الحاكم لكي يتم اسقاطه , فقام حفتر قائد الجيش الليبي بالوقوف بجناب الشعب لإسقاط الحاكم (فابز السراج ) مما أدى الى حدوث اشتباكات مسلحة بين الطرفين, وبالتالي حدوث دمارا كبيرا وانقساما في الدولة . وبالتالي فأن رأي ميكافيلي لا يتغير وأنه سوف يقف في صف الحاكم (السراج) الذي كان يريد السيطره على الأمر والمحافظة على أمن الدولة . بينما لوك سوف يقف في صف الشعب (حفتر) الذي يسعى الى إسقاط الحاكم , موضحا رأيه بأن الشعب هم المسؤولين عن اختيار وتحديد الحاكم .

ولكن عند التحدث عن القوى الخارجية سييتفق كل منهما على إنها قد تكون خطوة جيدة من جهة وخطيرة من جهة أخرى , لأنه ربما يكون الهدف من القوة الخارجية المساندة هو السيطرة على خيرات الدوله ومواردها عند الإنتصار خاصة تلك الدول التي تتمتع بالإكتفاء الذاتي والموقع الاستراتجي.

**السؤال الثالث:**

هناك العديد من المعيقات التي واجهها بيكون امام تحرير العقل البشري ومنها:

* أصنام الكهف(لكل فرد) بالأضافة الى الأخطاء المشتركة للطبيعة البشرية حيث لكل أنسان رأيه الخاص بناءا على تجاربه وبالتالي غالبا لا يكون هناك اتفاق في اراء الناس **مثل**: فايروس كورونا كل شخص فسرها حسب رأيه.
* أصنام السوق: من خلال تعامل الناس مع بعضهم البعض **مثل:** بعض الكلمات العامية بين الناس التي قد تخلق سوء تفاهم بالأضافة الى تعريف بعض المصطلحات بطريقة خاطئة.
* أصنام المسرح: هي عقائد غير حقيقية انتشرت بين الناس بحيث صدقوها على إنها حقيقية

**مثل:** الفلسفة التجريبية التي تعتمد على الحواس للإدراك.

* أصنام القبيلة: تعتمد على استخدام الحواس من أجل الحصول على المعلومة الحقيقية وتكون بالفهم البشري وتستخدم على انها مقياس لبعض الأشياء ولكنها تكون مخادعة **مثل**: المرآة تستقبل الأشعة بصورة غير عادية وتعمل على تغييرها.

كما أن أهتم بيكون في المنهج العلمي فشبه عمل الباحث بعمل القناص فلذلك قام بتسمية أحد كتبه ب -قنص بان- الذي أكد فيه على أهمية العلم و في كتابه الأورغانون قام بتفصيل قواعد منهج الأستقراء بحيث أن الية عمل هذا المنهج تقوم على وضع ثلاث لوحات وهي لوحة الحضور , لوحة الغياب , لوحة الدرجات والعمل على مقارنة محتوى اللوحات لاستبعاد جميع الظواهر البعيدة عن الطبيعة .كما بين أن الأستقراء هو عبارة عن عملية تحليل , الهدف منها فهم الطبيعة من خلال استخدام منهجية البحث العلمي .

بالإضافة الى أنه استخدم مصطلح البديهيات في نظرياته العلمية فقام بدراسة المنطق و وضع بعض القواعد ومنها :

1. عدم أخذ شيء كأنه حق لك و عدم الاستعجال في الحكم.
2. التأكد من كل شيء و مراجعته .
3. ترتيب الأفكار من الأسهل للأصعب.

بينما اهتم ديكارت بإيجاد علم يقيني فيه من اليقين كما يوجد في علوم الرياضيات ، و الغاية تتحقق بإيجاد منهج علمي دقيق وهذا ما عرضه ديكارت في كتابه (مقال في المنهج ) و (قواعد لهداية العقل). وتطبيق هذا العلم تطبيق يمكن الناس من أن يصبحوا سادة ومالكين للطبيعة .وتحديد العلاقة بين العلم و الدين عن طريق ايجاد وسيط لحل المشاكل بينهما . ونصحنا بعدم الاعتماد على الحواس لأنها خداعة، وأن كل ما نعرفه من خلالها باطلاً الا الامور البديهية. و بين أن ما يميز الإنسان عن غيره هو وجود العقل ولا يمكن اعتبار شخص أقل من الآخر، لأن ما يميزنا عن بعضنا هي الأشياء التي نوجه عقلنا للتفكر بها .