**سنة ثانية جذع مشترك**

**مقياس: تحليل الوثائق السياسية والمواثيق الدولية**

**مفهوم الوثيقة السياسية**

**تعريف الوثيقة**

 قبل كل شيء نجد أن الوثيقة ، هي عبارة عن تسجيل والتقاط لأحداث معينة ، وهذا حفاظًا على المحتوى ، والمعلومات الموجودة بداخلها ، وفي بعض الأحيان قد يتم إنشاؤها بالصوت والصورة ، وفي أحيان أخرى تكون مكتوبة، لذا نعتبرها شكل من أشكال المعلومات ، ويوجد للوثيقة الكثير من الاشكال ، والانماط التي تضع هذه المعلومات في شكل دائم نسبيًا ، ويمكن استرجاعها في أي وقت لاحق.

**تعريف الوثيقة السياسية**

 الوثائق السياسية تعتبر من أهم الأنواع التي سوف نتحدث عنها ، وهي من أكثرهم انتشارًا حول العالم ، وهذه الوثائق تتم عادة بين كل من الدولة والفرد نفسه ، وقد يتم تقييم احتياجات الفرد بداخلها ، وفي هذا النوع من الوثائق يتم تنظيم الكثير من الأشياء الخاصة بـ الفرد ، من حيث الامتيازات التي يحصل عليها والحريات والحقوق التي من المفترض أن يتمتع بها.

 عادة ما يتم إعداد المواثيق والوثائق بغرض الإقناع، ما يجعلها تتضمن حججا ثبنی منطقيا من البداية إلى النهاية، ولهذا السبب، فإنه من الأفضل قراءة الوثيقة بأكملها، بيد أنه غالبا ما يكون الأمر غير عملي، إلا إذا قام المحرر باقتطاف أهم الأجزاء وتقديمها ضمن السياق الصحيح، بيد أنه لابد أن نفهم أن مثل هذه الخيارات تعكس قيم وأفكار المحرر، التي قد لا تطابق قيمك وأفكارك.

وعليه، لابد من:

- تحديد غرض المؤلف. كيف يقترح هذا الأخير تحقيق ذلك الغرض ؟ هل المؤلف مثالي أم واقعي ؟

- تحديد أي صراعات داخلية لم يتم حلها بعد. هل الوثيقة متسقة ومتماسكة؟ أم هل يقوم المؤلف

بتغيير رأيه وتفكيره أثناء عملية بناء حججه ؟

- الإشارة إلى قيم وافتراضات المؤلف الكامنة في الوثيقة، هل تبدو متناقضة أو متعارضة مع حججه الواضحة والصريحة؟

 - دراسة وفحص اختيار المؤلف من المفردات. هل استخدم كلمات مشحونة عاطفيا ؟ هل يشير إلى بعض المفاهيم أو الأشخاص أو المؤسسات بشكل إيجابي ؟ أم سلبي؟ هل ذلك يكشف أمرا ما عن إيديولوجية المؤلف .

- ما الذي تكشفه الوثيقة عن المؤلف أو صاحب الوثيقة.