**سنة اولى جذع مشترك**

**مقياس :علم الاجتماع السياسي**

**أهداف علم الاجتماع السياسي:**

 إن من أهم الأسس الضرورية لعلمية أي علم، أن تكون له أهداف معينة ومفهومة يسعى لإنجازها، وعلم الاجتماع السياسي كعلم منفرد وتام، له غايات يسعى للوصول إليها.

1- الوصول إلى سلسلة من القواعد والأسس والمعتقدات والافتراضات العامة والأفكار المنفردة، التي في ضوئها أن تعزز مكانة هذا العلم بين العلوم الاجتماعية المختصة، التي عن طريقها يتم تحليل وتفسير الظواهر والقضايا السياسية بشكل علمي معين، وكذلك اختبار صحة النظريات بصورة متواصلة ودائمة.

2- يهدف علم الاجتماع السياسي لاتخاذ المناهج السوسيولوجية التي يستعملها علماء الاجتماع في متنوع تخصصاتهم عند دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية، وذلك لدراسة الظواهر والنظم والأنساق السياسية وتفسيرها تفسيراً سوسيولوجياً، كما يسعى مناضلاً لاستعمال أسلوب وأدوات جمع البيانات السوسيولوجية الكثيرة.

3- يركز علم الاجتماع السياسي، كغيره من فروع علم الاجتماع، على دراسة الظواهر والأنساق السياسية، وذلك بدراسة هياكلها والوظيفة لكل منها في إطار المجتمع، ونوعية الترابط أو التداخل الذي يحدث بين هذه الأنساق، وإلى أي حد يمكن أن تقوم بمهامها ووظائفها أو غاياتها المتعددة، ومعرفته الأسباب التي تؤدي إلى الخلل الوظيفي لهذه الأنساق، وما علاقة ذلك بطبيعة البناء النسقي للنظم السياسية، واستراتيجيتها وأهدافها بصورة عامة.

 4- يهتم علم الاجتماع السياسي بدراسة الارتباطات المتبادلة بين النسق السياسي وبقية الأنساق الاجتماعية الأخرى، حيث يرتبط النسق السياسي بالضرورة بالأنساق الاقتصادية والدينية والتربوية والأخلاقية والقانونية والعائلية، وغيرها من الأنساق الاجتماعية ومكوناتها المختلفة، والتي يحدد في ضوئها طبيعة تشكيل أهداف ووظائف وفاعلية النسق السياسي بصورة عامة.

5- يهدف علم الاجتماع السياسي، إلى دراسة طبيعة التغير المتواصل الذي حدث ويحدث على المكونات البنائية والوظيفية للمؤسسات والنظم السياسية المختلفة، وذلك عبر العصور التاريخية، مثل دراسة التغير الذي طرأ على الدولة كسلطة سياسية، وتغر هيكلية ووظائف الأحزاب السياسية، وعمليات التمثيل والسلوك السياسي للمواطنين، وغيرها من المؤسسات والنظم السياسية.

6- يهتم علم الاجتماع السياسي بمعالجة التغيرات المستمرة على نوعية الأيديولوجيات السياسية التي عرفتها المجتمعات البشرية منذ أن تبنت هذه المجتمعات النظم السياسية المستقرة، ومن هذه الأيديولوجيات الشرعية، الشيوعية البدائية والماركسية والرأسمالية والليبرالية والفاشية والعضوية وصولاً إلى الأيديولوجية الجماهرية النظرية العالمية الثالثة، وهدف علم الاجتماع السياسي هو دراستها وتوضيحها ومعرفة خطوطها وهيكلها العام، ومدى فعاليتها على النسق السياسي ضمن البناء الاجتماعي العام.