هزيمة نابليون ونهاية الوجود الفرنسي في اندونيسيا

وفي عام 1815 م وبعد هزيمة نابليون وإعادة الممتلكات الهولندية في اندونيسيا لها. لم تتردد بريطانيا في شراء جزيرة سنغافورة من تجارها او حكامها المحليين وإعلان حرية الميناء ومنذ ذلك الوقت أصبحت سنغافورة مركزها الستراتيجي الممتاز في جنوب شرق اسيا , الامر الذي اثار هولندا اذ اعتبرت سنغافورة من ممتلكاتها .

وقد شهد عام 1824م في مدينة لندن اتفاق الطرفان بالطرق الودية حيث تضمن الاتفاق احتفاظ بريطانيا بجزيرة الملايو وسنغافورة مقابل تنازل البريطانيون للهولنديين عن سومطرة , إضافة الى تعهد الطرفان باحترام حدود المستعمرات وتجنب اثارة المتاعب وباعادة السيطرة الهولندية على اندونيسيا فقد اتبع الهولنديين سياسة استقلالية شديدة ضد الأهالي .

**الاستنتاجات**

1. المقاومة للاستعمار من قبل الاندونيسيين عكس ماليزيا بفعل دخول الإسلام وانتشاره فضلا عن الممالك الإسلامية القائمة إضافة الى الدعاة الإسلاميين الذين حفزوا حركة المقاومة .
2. بريطانيا كان غرضها تحقيق المكاسب الاقتصادية لذلك دعمت وليم الخامس من اجل السيطرة على ممتلكات هولندا في اندونيسيا .
3. تنوع وتعدد الجزر جعل منها اكثر ضعفا كون الغازي يملك اسطول بحري قوي والأهالي يفتقدون الى ذلك إضافة الى التشتت في توحيد الكلمة كونهم منعزلين في جزر متفرقة .
4. الموقع الجغرافي العابر للمحيطات والقارات زاد من اهميتها في نظر الطامعين .
5. التنوع العرقي واللغوي يترك انطباعا على التعايش السلمي فلا توجد خلافات سياسية بين الجزر رغم كثرتها .