**Etude de texte pout la 2eme année Master,**

**Afrique sub-saharienne, année 2021/2022.**

Dès le milieu du XVI siècle, la côte atlantique de l’Afrique, entre le cap –vert (Sénégal) et Luanda (Angola), était devenue un réservoir d’esclaves pour les plantations du nouveau monde. Elle allait le rester pendant trois siècles, trois cents ans pendant lesquels allait s’ancrer dans l’esprit des européens la conception d’une Afrique ‘sauvage et primitive », sans qu’ils se rendent compte de leur part de responsabilité dans cette régression culturelle et économique.

**« R. et M.Cornevin, Histoire de l’Afrique, pyot, 2eme edition, 1966, pp.214 et 215 ».**

**شرح النص:**

ابتداء من القرن 16 م أصبحت السواحل الأطلسية من راس الأخضر (السينغال) ولواندا (انغولا)، مخازن لأسواق الرق للعالم الجديد. دامت هذه الظاهرة ما يقارب ثلاثة قرون، ثلاث مائة سنة اين ترسخت في ذهنية الأوروبيين فكرة ان افريقيا يسكنها "المتوحشون والبدائيون"، دون شعورهم بهذا السلوك انهم كانوا مسؤولون عن انحطاط هؤلاء في المجال الثقافي والاقتصادي

**المطلوب منكم:**

1-عما يتطرق ها النص؟

2-من هي هذه الأمم الأوروبية التي استثمرت في ميدان الرق؟ ولماذا؟ مع الشرح وإعطاء الأمثلة.

3-هل في اعتقادكم ان افريقيا كانت لها مقومات ثقافية واقتصادية؟ برروا اجابتكم

**والله ولي التوفيق**

**من تصميم الأستاذ يوغرطة حدادو**