**الإجابة النموذجية**

**تاريخ الجزائر الحديث- العلاقات الجزائرية الأوربية – ماستر 1**

**الإجابة النموذجية عن السؤال الأول:**

**التحول من حالة الحرب إلى حالة السلم بين الجزائر وإسبانيا:(10ن)**

1. طول حالة التوتر والحرب بين البلدين من 1505 إلى 1786.

2- فشل إسبانيا في إخضاع الجزائر عن طريق القوة رغم كثافة الحملات ضدها .

3- توقيع الدولة العثمانية (1782)وبعض دول المغرب العربي معاهدات مع إسبانيا، المغرب (1780)، طرابلس (1784).

4- الوساطة التي أجراها مفاوضون فرنسيون بين الجزائر وإسبانيا.

**انعكاسات هذا التحول على العلاقات بين البلدين(10ن)**

1- التوصل على عقد معاهدتين بين البلدين 1786 و 1792.

2- تعيين قناصل لإسبانيا في الجزائر.

3- إطلاق سراح العديد من الأسرى الإسبان الذين كانوا في الجزائر.

4- التبادل التجاري ونزول شركات إسبانيا في الجزائر للقيام بهذا النشاط.

**الإجابة النموذجية عن السؤال الثاني:**

**أسباب التوتر :(05ن)**

1- سعي انكلترا(بريطانيا) إلى الحصول على نفوذ لها سياسي وتجاري في البحر المتوسط.

2- سلطة البحرية الجزائرية في البحر المتوسط وخاصة في نطاقه الغربي.

3- المواجهات الحربية بين سفن البلدين في البحر المتوسط وكذلك في المحيط الأطلسي.

**نماذج من حالات التوتر بين الطرفين:(05ن)**

1- حملتا مانسل على مدينة الجزائر 1620 و 1621، تلتها حملات أخري خلال القرنين 18 و19.

2- في بعض حالات التوتر كانت الجزائر تقوم بأسر القنصل الانكليزي أو طرده.

3- تجدد المواجهات الحربية بين سفن البلدين من حين لآخر في البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي.

**أسباب حالات السلم:(05ن)**

1- حرص انكلترا على عقد معاهدات السلم مع الجزائر حفاظا على مصالحها في البحر المتوسط.

2- نجاح انكلترا في التحالف مع دول متوسطية قريبة من الجزائر (إسبانيا والبرتغال)، لتكون قريبة من الجزائر سواء في حالة السلم أو الحرب.

3- إرسال مفاوضين من التوصل إلى حل للمشاكل القائمة بين البلدين ، وعقد المعاهدات.

**نماذج من حالات السلم: (05ن)**

1- عقد المعاهدات مع الجزائر فكانت البداية بمعاهدة 1622، تبعتها معاهدات أخرى.

2- تعيين قناصل لها في الجزائر بداية من القنصل جون تيبتون 1580.

3- حصول انكلترا امتيازات في الجزائر وعلى الخصوص التجارية، وإطلاق سراح أسراها من الجزائر.