**سنة ثانية ماستر علاقات دولية**

**مقياس: اخلاقيات البحث العلمي**

**الأسس المنهجية لأخلاقيات البحث العلمي**

على الباحث أن تتوفر فيه الصفات التالية: -

 - حب الاطلاع و العلم: ويعتبر ذلك دافعا قويا لحب العمل و العلم و المعرفة.

- صفاء الذهن :وهذا يؤدي الى قوة الملاحظة و صدق التصور

- الصبر و المثابرة: مما يساعد في صموده أمام العثرات كلها حتى و لو تكررت.

- الأمانة العقلية: لضمان سلامة العمل و سلامة نتائجه.

- التخمين و الخيال: وهما الطريق لخلق الأفكار و ورود الخواطر في الذهن.

- القراءة الواعية: هي عامل ضروري لتوفير الوقت و الجهد الذي كان على الباحث بذله للحصول على المعلومات.

- الالمام بقواعد العلم: ويعتبر ذلك دعامة أساسية يقيم عليها الباحث بنيانه الفكري.

- الالمام باللغة: يساعد الباحث على التعبير السليم وفهم ما يقرأ وإدراك ما يسمع

 - التدريب على تقليب الامور وتدبرها: بملاحظة التوافق و التعارض بين النتائج و النظريات.

- تنمية الفضول العلمي: و التعرف على الحقائق باستمرار.

 - اذكاء روح المنافسة: التي تفيد في تقصي الحقائق و تبادل وجهات النظر بين الأفراد و توجيه نظر الباحث لزوايا أخرى من الموضوع و التزود بمقترحات نافعة.

- توجيه بحوثه لما يفيد المعرفة و المجتمع و الانسانية كالتزام أخلاقي أساسي بحكم وظيفته.

 - عدم بتر النصوص المنقولة بما يخل بقصد صاحبها سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد

- في الاقتباس يجب أن يكون المصدر محددا وواضحا ومقدار الاقتباس مفهوما بدون أي لبس أو غموض.

 - في الاشارة الى المراجع تذكر المراجع بأمانة تامة وبدقة تمكن من الرجوع اليها ولا تذكر مراجع لم يتم استخدامها إلا باعتبارها قائمة قراءة اضافية

- في جمع البيانات الميدانية تراعى الدقة والصدق والامانة مع الابتعاد تماما عن الايحاء للمستقصى منهم بالإجابة

- في تحليل البيانات يقوم الباحث بنفسه بالتحليل ولا يستند للغير أكثر من الحسابات والتحليلات الرقمية التي يمكن أن تقوم هبا الآلات في كل الأحوال

- أما التفسير والتقييم و المقارنة و الاستنتاج و النتظير فتلك كلها مسؤولية الباحث

- أن يحرص الباحث أن تكون لأبحاثه شخصيتها المميزة بحيث تعكس هذه الأبحاث فلسفة صاحبها وأطروحته الفكرية في موضوع تخصصه

- أن يسعى الباحث الى أن تكون أبحاثه و دراساته ذات صلة ولو قليلة بما يدرسه من المساقات العلمية. (ميثاق اخلاقيات البحث العلمي.