|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **The University of Nottingham**  **Malaysia Campus**     |  |  | | --- | --- | | **MODULE NAME:** | TITAS | | **MODULE CODE:** | MPU3122 | | **SEMESTER:** | AUM 17-18 | | **TOPIC:** | LAPORAN INDIVIDU |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **NO:** | **NAME:** | **STUDENT NO:** | **FACULTY** | | 1 | LIM WAY SHEARN | 025417 | SCIENCE | |

Semasa zaman Dinasti Chin, ahli falsafah Han Fei Tzu telah mengubal dan memperkenalkan sistem perundangan dalam Tamadun China. Sistem perundangan tersebut berteras daripada falsafah legalisme and mengandungi dua prinsip utama, iaitu hukuman berat dan bercorak kolektif. Falsafah legalisme mengatakan bahawa undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia. Pada zaman seterusnya, iaitu Zaman Dinasti Han, undang-undang yang beteraskan ajaran Confucius telah diamalkan. Undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang yang berasaskan falsafah.

Selain itu, dalam aspek peningkatan ekonomi terutamanya dalam bidang pertanian. Sejak Zaman Dinasti Han lagi, tenggala dan kolar kuda telah diperkenalkan. Fungsi tenggala adalah untuk membuat batas tanaman manakala kolar kuda adalah untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu, kereta kuda, dan kereta sorong beroda. Sistem penanaman secara bergilir juga telah diperkenalkan untuk menjaga kesuburan tanah. Sistem pengairan seperti pembinaan terusan telah dilaksanakan untuk memperoleh sumber air dalam pertanian terkawal. Dalam bidang perdagangan, perusahaan logam dan perusahaan tembikar telah berkembang sejak zaman Dinasti Han. Hasil perusahaan tersebut didagangkan ke kawasan di luar China.

Seterusnya dalam bidang pendidikan, pendidikan amat penting kepada masyakarat tamadun China kerana ia membolehkan mereka mentadbir sesebuah kerajaan. Peperiksaan awam mengandungi tiga tahap, iaitu tahap pertama *Hsiu Tai*, tahap kedua *Chun-Jen*, dan tahap ketiga *Chin Shih*. Tahap pertama setaraf dengan ijazah pertama, tahap kedua setaraf dengan sarjana dan tahap ketiga setaraf dengan doktor falsafah seperti yang terdapat pada zaman moden ini. Mereka yang lulus tahap pertama akan berpeluang menjadi pegawai kerajaan manakala mereka yang lulus tahap ketiga pula layak menjadi pendidik. Peperiksaan awam tahap pertama diadakan dua kali dalam tempoh tiga tahun sementara peperiksaan awam tahap kedua dan tahap ketiga, diadakan tiga tahun sekali. Sistem peperiksaan awam China adalah yang tertua di dunia.

Di samping itu, sejarah perkembangan Bahasa dalam tamadun China adalah kurang sjelas. Namun begitu, terdapat beberapa dialek utama di China, iaitu Mandarin, Wu, Humanis, Kiangsi, Hakka, Kantonis dan Fukien. Dalam bidang sastera, Ssu-ma Chien telah mempertingkatkan bidang sastera prosa dengan karya yang bertajuk *Shih Chi* semasa Dinasti Han. Hasil karya beliau ini banyak menceritakan sosial, sejarah, kerajaan, pemimpin, dan beberapa aspek ilmu pengetahuan, dan ini menjadi ikutan dinasti seterusnya. (Rahman, Ibrahim, Sulaiman, & Ahmad, 2002)

**Rujukan:**

Rahman, N. H. S. bin N. A., Ibrahim, M. Y. bin, Sulaiman, R. binti, & Ahmad, M. B. bin. (2002). *Sejarah Tingkatan 4*. (S. M. Kospin & Z. Raub, Eds.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.