**مقدمة بحث عن الضوء وطاقة الكم**

يُعرف الضوء من وجهة نظر بيولوجية بأنه الطاقة التي تنشط العين البشرية والدماغ، حيث يمكن رؤية الضوء من خلال النظر مباشرة إلى جسم مضيء كالمصباح، أو عند النظر إلى الأشياء المضيئة التي تعكس الضوء من مصدرها، حيث أنه مزيج من الدماغ والعين والضوء الذي يوفر البصر، كما يوجد في الفيزياء نظريتان يمكن من خلالهما تعريف الضوء، حيث أن النظرية الأولى تعرف الضوء على أنه جسيمات، أما النظرية الثانية توضح الضوء بأنه موجات، ولكن عند التفكير في أجهزة القياس مثل الراديو التي تقيس الضوء بأطوال موجية، نجد أن النظرية الثانية هي الأنسب لشرح الضوء.

**بحث عن الضوء وطاقة الكم**

يعتبر الضوء بأنه عبارة عن موجة كهرومغناطيسية عرضية بحيث يُمكن أن يراها الإنسان العادي، فقد تم توضيح طبيعة موجة الضوء لأول مرة من خلال تجارب على الحيود والتداخل، مثل الموجات الكهرومغناطيسية بحيث يمكن للضوء أن ينتقل عبر الفراغ، كما يمكن توضيح الطبيعة العرضية للضوء من خلال الاستقطاب، حيث ينتج الضوء بطريقتين إما الإنارة وتكون بانبعاث الضوء من مادة ساخنة، أو اللمعان وهو انبعاث الضوء عندما تنخفض الإلكترونات المثارة إلى مستويات طاقة أقل.

**مفهوم الضوء**

بعتبر الضوء بأنه تم اكتشافه بالعين البشرية، حيث يحدث الإشعاع الكهرومغناطيسي على مدى واسع من الأطوال الموجية، كما تشغل الأطوال الموجية المرئية للإنسان نطاقًا ضيقًا للغاية، حيث يكون الطول الموجي حوالي 700 نانومتر لضوء الأحمر، وحوالي 400 نانومتر للضوء البنفسجي، حيث يشار إلى المناطق الطيفية المجاورة للنطاق المرئي بالضوء، ويعتبر الضوء بأنه أداة أساسية لإدراك العالم والتواصل بداخله، مما يعمل ضوء الشمس على تدفئة الأرض، كما يؤدي لأنماط الطقس العالمية، حيث تبدأ عملية التمثيل الضوئي التي تحافظ على الحياة.

**خصائص الضوء**

يعتبر الضوء بأنه شكل من أشكال الطاقة التي تسبب الإحساس بالرؤية، فقد تم اقتراح نظريات مختلفة حول طبيعة الضوء على أساس حقيقة أن الطاقة يمكن أن تنتقل من نقطة إلى أخرى، إما بحركة الجسيمات أو بحركة الموجة، وفيما يلي سيتم بيان أبرز خصائص الضوء:

* **سرعة الضوء:** إن سرعة الضوء أسرع من سرعة الصوت، حيث ينتقل الضوء بسرعة 3 × 10 8 م / ث.
* **انعكاس الضوء:** وهو الظاهرة التي ينتقل فيها الضوء في وسط ما.
* **انكسار الضوء:** وهو ظاهرة يحدث فيها تغير في سرعة الضوء حيث ينتقل من وسط إلى آخر ويحدث انحناء لشعاع الضوء.
* **تشتت الضوء:** حيث يعد تقسيم شعاع الضوء الأبيض إلى الألوان المكونة له بالتشتت.
* **حيود الضوء:** بحيث تعرف ظاهرة انحناء الضوء حول زوايا العوائق الصغيرة وبالتالي تعديها على منطقة الظل الهندسي بالانحراف.
* **استقطاب الضوء:** حيث يهتز الضوء الطبيعي في جميع الاتجاهات بشكل عمودي على انتشار الضوء، فإذا كان الضوء مقيدًا يهتز في مستوى معين واحد فقط.
* **تداخل الضوء:** وهو ظاهرة التعديل في شدة الضوء بسبب إعادة توزيع الطاقة الضوئية في منطقة تراكب موجتين ضوئيتين أو أكثر.

**ألوان الطيف الكهرومغناطيسي**

أظهر نيوتن أن اللون هو نوعية الضوء، فهو يعد شعاعًا ضوئيًا له قيم محددة للتردد والطول الموجي والطاقة المرتبطة به، حيث أن التردد هو عدد الموجات التي تمر بنقطة ثابتة في الفضاء في وحدة زمنية، أما الطول الموجي فهو المسافة بين النقطتين المتناظرتين لموجتين متتاليتين، حيث تسمى ألوان الطيف بالألوان اللونية، حيث هناك ألوان غير لونية كالبني والأرجواني والوردي. كما يتم تطبيق مصطلح الألوان اللونية على التسلسل الأسود والرمادي والأبيض، فهي جميعها مشتقة من نوعين من مزيج الضوء إما مضاف أو طرح، حيث يتضمن المزيج الإضافي إضافة مكونات طيفية، ويتعلق الخليط الطرحي بالطرح أو امتصاص أجزاء من الطيف.

**كيفية انتقال الضوء**

إنّ الضوء ينتقل على شكل موجات، حيث لا تحتاج موجات الضوء دائمًا إلى جزيئات لتنتقل عبرها، كما يمكنه الانتقال عبر الفضاء الخارجي أو الفراغ، حيث تنتقل موجات الضوء في خطوط مستقيمة، ويمكن اكتشافها بالعين أو باستخدام أدوات كالكاميرا، مما تنعكس بواسطة المرايا وتغير اتجاهها عندما تنتقل من الهواء إلى الزجاج أو الماء، بالإضاقة إلى أن الضوء ينتقل بسرعة كبيرة حيث تبلغ سرعتها 300 مليون متر في الثانية في الفراغ، ويستغرق الضوء 8 دقائق و 20 ثانية فقط للانتقال من الشمس إلى الأرض، حيث ينتقل الضوء في الهواء أسرع من الصوت، وهو ما يفسر سبب رؤيتة البرق قبل سماع الرعد.

**مفهوم طاقة الكم**

تُعرف طاقة الكم بأنها أصغر كمية من الطاقة المشعة التي توجد في الطبيعة، كما تعطى كمية الطاقة في الفوتون بواسطة معادلة بلانك E = hf، حيث أن الترددات التي يمكن ملاحظتها تقتصر على القيم المنفصلة نظرًا لعدم وجود بعض الترددات، لذا لا يمكن أن تحدث بعض مستويات الطاقة، بينما يتوفر العديد من الترددات في الطيف حيث يتم تجميعها في خطوط طيفية منفصلة، كما أن إحدى الطرق التي تفيد الأطياف هي أن لكل ذرة نمط طيفي مميز، مما يتوافق تردد خط طيفي معين مع طاقة الفوتون التي يمكنها نقل إلكترون من مستوى طاقة منفصل إلى آخر، كما توفر كل مجموعة من الإلكترونات وانتقالات الطاقة أطيافًا تستخدم لتحديد نوع الذرة التي يتم ملاحظتها.

**علاقة الضوء وطاقة الكم**

إن نظرية الكم هي نظرية أساسية في الفيزياء تقدم وصفًا للخصائص الفيزيائية للطبيعة على مقياس الذرات والجسيمات دون الذرية، حيث توضح أن الضوء والمادة يتكونان من جزيئات صغيرة لها خصائص موجية، حيث يتكون الضوء من جسيمات تُعرف بالفوتونات، وتتكون المادة من جسيمات تعرف بالإلكترونات والبروتونات والنيوترونات، بحيث تظهر خصائصه الموجية فقط عندما تصبح كتلة الجسيم صغيرة بما يكفي، كما في القرن السابع عشر أظهر كريستيان هيغنز أن الضوء يتصرف مثل الموجة، حيث تتمثل تفاصيل العلاقة بين الضوء وطاقة الكم على النحو الآتي:

* سلوكيات الموجات هو الانحراف، فعندما يصبح عرض الشق أكبر من الطول الموجي، تنحرف الموجة بشكل أقل.
* التداخل فهو سلوك آخر للموجات، فقد كان جيمس كلارك ماكسويل هو الذي أظهر في القرن التاسع عشر أن الضوء عبارة عن موجة كهرومغناطيسية تنتقل عبر الفضاء بسرعة الضوء.
* الضوء يتصرّف مثل الموجة، كما أن الضوء يتكون من جسيمات تسمى الفوتونات ويأتي دعم هذه الفكرة من تجربة تسمى التأثير الكهروضوئي.
* الإلكترون ينبعث من المعدن بطاقة حركية محددة، لذا تبين سلوك الموجات أن الطاقة المرتبطة بالموجة مرتبطة بسعة الموجة أو شدتها.
* عندما يكون الضوء أكثر سطوعًا تنبعث المزيد من الإلكترونات ولكن جميعها لها نفس الطاقة الحركية.
* الطاقة الحركية للإلكترون المنبعث يجب أن تعتمد على شيء ما لذلك تم تغيير تردد الضوء وهذا غير الطاقة الحركية للإلكترون المنبعث.

**خاتمة بحث عن الضوء وطاقة الكم**

وفي ختام البحث قد توصلنا إلى أن الضوء يعتبر شكل من أشكال الطاقة التي تسبب الإحساس بالرؤية، كما ينتقل على شكل موجات، حيث لا تحتاج موجات الضوء دائمًا إلى جزيئات لتنتقل عبرها، كما تم بيان علاقة الضوء بطاقة الكم، بالإضافة إلى أن الضوء يسمح برؤية العالم المحيط من خلال تمييز التفاصيل والألوان الفردية والحركة والسطوع، وأيضًا له تأثير كبير جدًا على الإنسان من حيث وظائف الأعضاء والنفسية، كما أن الضوء هو الحياة، فهو ضروري من أجل التطور السليم وعمل الأشخاص والنباتات.